Derechos humanos en Argentina
Informe 2007
Índice

Agradecimientos........................................................................................................ 15

Prólogo ..................................................................................................................... 17
1. Presentación ........................................................................................................ 17
2. El Informe Anual 2007........................................................................................ 18
   2.1. Principales avances y retrocesos en materia de institucionalidad democrática .................................................................................. 18
   2.2. Principales avances y retrocesos en materia de inclusión social.............................................................................................................. 31
3. Epílogo ................................................................................................................. 35

I. Justicia por los crímenes de la dictadura.............................................................. 37
1. "Justicia, nada más, pero nada menos" ................................................................ 38
   1.1. El caso Poblete-Hlaczik: el cuestionamiento judicial de las leyes de impunidad ........................................................................... 38
   1.1.1. La primera sentencia ....................................................................... 44
   1.2. La Plata, provincia de Buenos Aires. Condena a reclusión perpetua a Etchecolatz ........................................................................ 47
   1.3. Panorama de las causas a nivel nacional ............................................. 49
   1.4. Nietos y nietas que recuperaron su identidad .................................... 53
2. Lugares de represión, lugares de resistencia, espacios de memoria .......... 54
   2.1. Un espacio de memoria compartida ............................................... 58
   2.2. Algunos debates .................................................................................... 59
3. Archivos de la dictadura: los otros desaparecidos ......................................... 61
   3.1. No sólo las Fuerzas Armadas .............................................................. 64
4. Acciones conjuntas a favor de la accesibilidad y resguardo de los archivos de derechos humanos........................................................................................................ 66
4.1. El reconocimiento del valor de los archivos sobre el terrorismo de Estado ........................................................................................................ 66
4.2. El Censo Guía de derechos humanos del Mercosur .......................... 68
5. Logros y desafíos, a modo de conclusión.............................................. 68

II. Políticas de defensa y control civil ........................................................ 73
1. Introducción .......................................................................................... 73
2. Ante los resabios del viejo modelo: el caso Trelew. ............................... 78
3. Los avances del control civil. Las reformas políticas del Ministerio de Defensa................................................................................................. 82
3.1. Reglamentación del Sistema de Inteligencia Militar......................... 84
3.1.1. El caso Ozán ............................................................................... 85
3.2. Reemplazo de enlaces militares.......................................................... 87
3.3. Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional ......................... 88
3.4. Proyecto de reforma del Código de Justicia Militar ......................... 90
4. Conclusiones.......................................................................................... 92

III. Los mecanismos de impugnación por hechos del pasado.
   El proceso Patti...................................................................................... 95
1. Introducción .......................................................................................... 95
2. Los antecedentes de Luis Patti ................................................................. 99
   2.1. Detalle de las pruebas que recibieron los diputados de la Comisión .......................................................................................................................... 99
3. Las normas constitucionales que obligan al Estado a realizar una evaluación ética de los diputados con relación a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura .................................................. 102
4. La facultad de la Cámara de Diputados para establecer reglas de evaluación de los diplomas de los legisladores. Supuestos de procedencia e improcedencia ................................................................. 105
   4.1. La facultad del artículo 64. Su procedencia en los casos Bussi y Patti .................................................................................................................. 106
   4.2. La facultad del artículo 64. Su improcedencia en el caso Anauate .................................................................................................................. 108
5. La valoración de los hechos directamente por parte de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento por no haber sentencia judicial condenatoria firme........................................................................................................................................ 109
Índice

6. La inexistencia de impugnación durante el proceso de oficialización de la candidatura de Patti...................................................... 112
7. Conclusiones.......................................................................................... 113

IV. Procesos de cambio en la justicia argentina: hacia un nuevo modelo de Corte Suprema y el futuro del Consejo de la Magistratura........... 115
1. Introducción ............................................................................................. 115
2. Perfilando la Corte Suprema................................................................... 121
   2.1. La anhelada transformación interna................................................ 122
   2.2. La Corte a través de sus fallos............................................................ 126
   2.3. En busca de la legitimidad perdida.................................................. 131
3. El sistema de selección de jueces, la independencia judicial y los alcances de la democracia................................................................. 135
4. Desperfilando al Consejo de la Magistratura.......................................... 139
5. Las reformas judiciales como parte de la agenda política..................... 148

V. Crisis de las justicias provinciales: entre la afectación de la independencia y la negación de derechos...................................................... 151
1. Una escalada crítica contra la independencia de la justicia en Misiones ......................................................................................... 153
   1.1. A la conquista de la judicatura............................................................ 154
   1.2. Interferencia en causas que comprometen al poder político....... 159
2. Los pactos entre la política y la justicia en la provincia de Buenos Aires....................................................................................... 160
   2.1. Interferencia en las investigaciones penales: la causa contra el intendente Jesús Cariglino ........................................................... 162
   2.2. Premios y castigos a los funcionarios judiciales.............................. 165
   2.3. La desactivación de la fiscalía de San Martín ................................. 168
   2.4. El deficiente procedimiento de selección de jueces ...................... 171
3. La situación en otras provincias: Formosa, Tucumán y Chubut............ 175
   3.1. Formosa: entre funcionarios cuestionados y remociones sin causas.......................................................................................... 175
   3.2. Tucumán, una destitución por razones políticas............................. 178
   3.3. Chubut, rechazo a los pedidos judiciales y hostigamiento a funcionarios .................................................................................... 179
4. Reflexiones finales.................................................................................... 181
VI. Políticas de seguridad, violencia policial y desafíos institucionales en un escenario volátil

1. Región metropolitana de Buenos Aires: reducción numérica y permanencia de prácticas en los casos de violencia institucional 187

2. El sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires: situación de violencia institucional y reformas 193
   2.1. Hechos de violencia institucional con participación de integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires 193
   2.2. Principales casos de violencia policial ocurridos en la provincia de Buenos Aires 196
   2.3. Reforma del sistema de seguridad bonaerense 202

3. Instituciones federales de seguridad: situación de violencia institucional y cambios institucionales 209
   3.1. Hechos de violencia institucional con participación de funcionarios de la Policía Federal 209
   3.2. Principales casos de violencia ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires 212
   3.3. Los dispares niveles de reforma en las instituciones de seguridad federales 214

4. Mujeres víctimas de homicidios por parte de sus parejas policías 218

5. Conclusiones 220

VII. Olas de inseguridad. Actores, discursos y políticas en un debate público que atraviesa derechos humanos y exclusión 223

1. Introducción 223

2. Reclamos y políticas públicas frente a la formación de olas de inseguridad 225

3. Voces e intereses diversos en el debate sobre seguridad 231

VIII. Sobrepoblación y hacinamiento carcelario. La instrumentación del fallo “Verbitsky” y otras estrategias para solucionar el problema 243

1. Situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires 243
   1.1. Los avances y las dificultades en la instrumentación del fallo “Verbitsky” 246
   1.2. La audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la reforma del Código Procesal Penal. La suspensión del trabajo de la Mesa de Diálogo 247
Índice

1.3. La política de construcción de cárceles .......................................... 249
1.4. La tragedia de Magdalena y la política de construcción de “módulos de bajo costo” .......................................................... 251
1.5. La actuación de Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Las medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia y la procuradora general en la implementación judicial de “Verbitsky”.... 255
1.6. La huelga de hambre en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.......................................................................................... 259
2. La sobrepoblación en el sistema penitenciario federal ......................... 261
3. La grave situación de las cárceles de Mendoza....................................... 263
4. El hábeas corpus colectivo resuelto por la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia .......................................................................................... 264

IX. Los conflictos en el espaciox público: desafíos para la democracia..... 267

1. Introducción ............................................................................................. 267
2. El control del espacio público en el centro de debate........................... 268
3. La respuesta estatal frente a los conflictos sociales .............................. 273
   3.1. Los violentos hechos de Las Heras, provincia de Santa Cruz ....... 273
   3.2. Respuestas policiales desproporcionadas: desalojos violentos, detenciones ilegales y uso indiscriminado de la fuerza........ 277
4. La actuación del Poder Judicial............................................................... 279
   4.1. Ejemplar sentencia judicial por los trágicos hechos del Puente Pueyrredón ........................................................................ 279
   4.2. Avances y retrocesos en la investigación judicial por los hechos del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires ....... 282
      A. La responsabilidad penal de los funcionarios políticos y la jerarquía policial. El requerimiento de elevación a juicio.... 282
      B. La falta de celeridad de la justicia .................................................. 284
         B.1. La responsabilidad penal de De la Rúa por las muertes de los manifestantes ................................................................. 284
         B.2. La situación del subcomisario Ernesto Sergio Weber ....... 285
         B.3. La responsabilidad penal por las detenciones ilegales ....... 285
         B.4. La responsabilidad de altos funcionarios de la Policía Federal Argentina................................................................. 286
         B. 5. La investigación por la represión policial en Avda. de Mayo y 9 de Julio................................................................. 286
   4.3. Un caso paradigmático de criminalización de la protesta social: el juicio por los incidentes frente a la Legislatura Porteña........... 288
X. Derechos de las personas migrantes luego de la sanción de la nueva Ley de Migraciones 25.871: sin cambios efectivos

1. Introducción

2. Consecuencias de la ausencia de reglamentación de la Ley de Migraciones en el acceso a derechos

2.1. La situación de los migrantes bolivianos en los talleres textil

2.2. Pensiones: restricciones ilegítimas en el acceso a la seguridad social para extranjeros que no acrediten un determinado tiempo de residencia en el país

2.3. Negación de asistencia jurídica a extranjeros sin DN

2.4. Implementación del Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho”

3. El Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”

4. Reciente sanción de la Ley de Refugiados

5. Conclusión

XI. Programas sociales y acceso a la justicia. Del discurso de derechos a la práctica asistencial

1. Programas de transferencia de ingresos y garantía de derechos

2. Mecanismos institucionales de reclamo del Plan Jefes y Jefas de Hogar

2.1. Mecanismos administrativos

2.1.1. Respuestas institucionales a reclamos administrativos

2.2. Mecanismos judiciales

3. Una vuelta a la cuestión: la carta de compromiso en el Programa Familias

4. Mecanismos previstos en el Programa Adulto Mayor Más

5. Del discurso de derechos a la práctica asistencial. ¿Vías de salida?

6. Recomendaciones para el ejercicio de derechos

XII. Los derechos humanos y la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Una transformación necesaria

1. Introducción

2. Leyes, políticas y prácticas: una relación compleja
Índice

2.1 La Ley de Salud Mental ................................................................. 333
2.2 Luces y sombras en la aplicación de la nueva ley .................. 336
2.3 Las resistencias al cambio .......................................................... 342
3. Algunas propuestas ........................................................................ 344
4. Algunas conclusiones ..................................................................... 346

XIII. Claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a
la información ................................................................................. 349

1. Introducción .................................................................................. 349
2. Acceso a la información ................................................................. 350
   2.1. El fin de las leyes secretas ....................................................... 350
   2.2. El acceso a la información según un pronunciamiento de la
       Corte Interamericana ............................................................... 353
   2.3. El acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo
       Nacional y los otros poderes .................................................. 355
   2.4. Una curiosa ley de acceso y persistencia de debilidades en la
       Ciudad de Buenos Aires ......................................................... 358
3. Libertad de expresión ...................................................................... 360
   3.1. Publicidad oficial ................................................................. 360
   3.2. Agresiones ........................................................................... 362
   3.3. Decisiones judiciales importantes ......................................... 363
   3.4. El derecho a la protesta ........................................................ 367
4. Un año perdido en materia de medios públicos ......................... 368
   4.1. Poca transparencia en las decisiones .................................... 368
   4.2. Radiodifusión y servicios complementarios ....................... 368
5. De cara al futuro ............................................................................. 369

XIV. Servicios públicos en la Argentina: desafíos pendientes desde una
perspectiva de derechos humanos ..................................................... 371

1. Introducción .................................................................................. 371
2. La concesión de Aguas Argentinas S.A. ....................................... 372
3. La responsabilidad del Estado en el fracaso de la concesión de Aguas
   Argentinas ..................................................................................... 376
4. La relación con inversores extranjeros: otro punto controvertido .. 378
5. La estrategia de la sociedad civil para hacer frente a este contexto .. 381
6. Lecciones aprendidas y desafíos hacia adelante......................... 386
XV. **Derechos humanos y ejercicio de la libertad de asociación y participación política indígena**

1. Introducción

2. La experiencia Argentina frente a los principios asentados en el Sistema Interamericano
   2.1. El reconocimiento de la legitimidad para actuar colectivamente en defensa de los derechos indígenas: CIDH “Caso 12.094 Lhaka Honhat c/ Estado Argentino”
   2.1.1. El derecho de asociación como parte del reclamo colectivo
   2.1.2. La causa internacional y el informe de admisibilidad
   2.2. El derecho a manifestarse libremente como reconocimiento de participación política indígena
       2.2.1. El derecho a la participación política en asuntos de interés público: la protesta indígena en Resistencia (provincia de Chaco)
           2.2.1.1. Prácticas racistas y persecución de dirigentes en la provincia de Chaco
           2.2.1.2. Corrupción en el proceso de venta de la tierra pública
       2.2.2. La protesta de las comunidades de la ruta 86 en la provincia de Salta

3. Consideraciones finales

Debates

Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda — Mariana Nazar
Índice

Treinta años del golpe de Estado — María Valeria Barbuto ..................... 425
1. La definición de las instancias públicas .............................................. 427
2. La conmemoración y los temas militares .......................................... 429
3. Controversias sobre la memoria ......................................................... 432
4. Política económica, corrupción y dictadura ....................................... 435
5. Algunas incipientes o nuevas preguntas ............................................. 437
6. Algunas reflexiones finales ................................................................. 440

Expresiones de violencia en un contexto de fragmentación social —
Roberto Gargarella .................................................................................. 443
1. El contexto histórico que enmarca la política actual ............................ 444
2. Un balance ............................................................................................. 447
3. La violencia ......................................................................................... 448
4. La fractura social y la no “intercambiabilidad” de papeles ..................... 449
5. La experiencia comparada: derecho y protesta ..................................... 452
6. Las particularidades locales ................................................................. 454

La concentración mediática argentina: de eso no se habla — Martín
Becerra y Guillermo Mastrini .................................................................. 459

El ambiente y las instituciones en la República Argentina — Andrés
Nápoli y María Eugenia Di Paola ............................................................. 465
1. Introducción .......................................................................................... 465
2. Los problemas ambientales ................................................................. 466
3. La institucionalidad ambiental .............................................................. 467
4. La participación ciudadana ................................................................. 469
5. Conclusiones ....................................................................................... 471

Infancia, ley y democracia en la Argentina 2006: un balance provisorio
— Emilio García Méndez ........................................................................ 475
Agradecimientos

Luego de otro año de trabajo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ofrece a la sociedad su doceavo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina en el que se analizan los avances y retrocesos en materia de calidad institucional e inclusión social durante 2006.

En primer lugar, queremos agradecer a los miembros del equipo de trabajo, quienes con su labor cotidiana y compromiso construyen este Informe que hoy llega a sus manos. Reconocemos, a su vez, el aporte oportuno y generoso de Laura Zommer, Damián Loreti, Morita Carrasco, Eleonor Faur y Laura Pautassi.

Este Informe se elabora día a día con el trabajo de muchas personas y organizaciones a lo largo de todo el país. Ellos contribuyeron con información e investigaciones y elaboraron secciones de los distintos capítulos de este libro.

Destacamos fundamentalmente el trabajo de las abogadas y abogados que en todos los rincones del país, en muchos casos de manera solitaria y enfrentando riesgos, hacen que los derechos humanos no sean sólo una declamación.

Reconocemos las contribuciones de los alumnos de las comisiones de práctica profesional UBA/ CELS y UBA/ CAREF/ CELS de la Facultad de Derecho. A su vez, agradecemos a Pablo Gabriel Álvarez, miembro de la Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho (PRADE), provincia de Santiago del Estero, y a Emma Arias, representante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino.
en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) de la provincia de Jujuy que formaron parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales que contó con el aporte de la agencia NED.

Agradecemos la colaboración de la Fundación Ford y de la Fundación John Merck que han confiado una vez más en nosotros. Parte de las acciones que condujeron a este Informe contaron con el reconocimiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Destacamos también el aporte de todas las fundaciones y organizaciones, nacionales e internacionales, que contribuyen al trabajo del CELS reflejado en estas páginas.

Por último, agradecemos especialmente al área de Comunicación —dirigida por Verónica Torras e integrada por Laura Itchart y Soledad Rodríguez Sabater—, que estuvo a cargo de la coordinación de este volumen, y a todos los compañeros y compañeras del CELS, a quienes colaboraron con ellos en la producción de los distintos artículos y a quienes escribieron en nuestra sección de “Debates”, por esta nueva entrega del Informe.

Muchas gracias.
1. Presentación

El año 2006 ha sido el escenario temporal de las primeras sentencias —desde el histórico Juicio a las Juntas— contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La reanudación de los juicios implica el comienzo del fin del largo proceso de justicia interrumpido en la Argentina por las leyes y decretos de impunidad. El objetivo de este proceso es reparar a las víctimas y otorgar a las instituciones del Estado un fundamento ético y político basado en el respeto a los derechos humanos, el valor de la justicia y el rechazo a toda forma de autoritarismo.

Este progreso en materia de justicia, y el cierre del ciclo de renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) son dos avances claves para el proceso de fortalecimiento del Estado de derecho, conseguidos en 2006. En contraste con estos logros, el Informe Anual que presentamos en esta ocasión, registra que en materia de calidad institucional persisten núcleos elevados de fragilidad en temas sensibles, que hubo señales contradictorias respecto de algunos progresos conseguidos en años anteriores, que se mantienen situaciones críticas sobre todo en algunas provincias del país y que subsisten retrasos u obstáculos generados por la instrumentación deficiente de políticas públicas.

* Por Gastón Chillier, director ejecutivo.
Una lectura completa del Informe revela también que a pesar del crecimiento económico poscrisis y de la mejora en los índices de pobreza y desempleo, existe todavía un nivel intolerable de fragmentación social en todo el país. Millones de familias sobreviven con escasos ingresos en un mercado laboral que crece profundizando las desigualdades salariales y marginando de la protección social y previsional a un sinnúmero de trabajadores.

La relación endémica entre debilidad institucional y exclusión social, que ha sido reiteradamente señalada en nuestros Informes, sigue constituyendo hoy el principal obstáculo para consolidar en el país un Estado protector de los derechos humanos. Es evidente que las instituciones débiles construyen y refuerzan exclusiones, ya sea porque no pueden operar con eficacia para revertir sus causas o porque las reproducen. En ese contexto, el acceso a la ciudadanía plena por parte de vastos sectores sociales que han quedado al margen de los beneficios del sistema democrático se torna, de cara al futuro inmediato, la prioridad principal de las instituciones del Estado.

Por último, este Informe llama la atención respecto de las dificultades del Estado para gestionar e institucionalizar políticas públicas —hecho que queda más en evidencia en una coyuntura de abundantes recursos fiscales— y pone el acento sobre la necesidad de orientar los esfuerzos de la agenda futura a fortalecer instituciones y generar regulaciones y herramientas de gestión con el objetivo de robustecer políticas de Estado inclusivas.

2. El Informe Anual 2007*

2.1. Principales avances y retrocesos en materia de institucionalidad democrática

I.

En un contexto donde toda la atención está puesta en los mecanismos supranacionales para condenar los delitos de lesa humanidad, el juzgamiento por tribunales nacionales de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas argentinas durante la última dictadura militar constituye un antecedente ejemplar a nivel global.

Una confluencia de factores explican la reanudación de estos juicios: la lucha —sostenida durante treinta años— de los organismos de derechos humanos; el compromiso explícito del actual gobierno nacional, que ha hecho de la justicia y la memoria de los crímenes del terrorismo de Estado una política de Estado; y la acción de algunos jueces y fiscales que comenzaron a incorporar a sus decisiones las tendencias del derecho penal internacional con respecto a la obligación de juzgar estos crímenes.

* Este informe se terminó de escribir en diciembre de 2006 y su contenido informa sobre hechos ocurridos hasta esa fecha.
La cuantiosa movilización popular reunida al conmemorarse las tres décadas del último golpe de Estado y la amplia cobertura que los medios de comunicación le dedicaron a este aniversario son hechos que evidencian, un clima social mayoritariamente favorable a la construcción de una democracia con verdad y justicia.

La primera condena dictada por la justicia argentina luego de la reapertura de los juicios fue la de Julio Simón, alias Turco Julián, y se produjo luego de un juicio oral y público celebrado en agosto de 2006. Simón fue condenado a veinticinco años de prisión por la desaparición y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Haclzik. Se trata de la misma causa que dio lugar en 2005 al pronunciamiento de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, en la que el CELS fue querellante.

Más de veinte personas que compartieron con el matrimonio Poblete-Haclzik su cautiverio en el centro clandestino de detención “El Olimpo” concurrieron a declarar y sus testimonios resultaron fundamentales para el trabajo de la justicia. Pocos días después del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal n° 5 de la Capital, el Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, condenó a Miguel Etchecolatz a cadena perpetua. A la jornada de lectura de la sentencia no asistió Jorge Julio López, uno de los testigos clave en ese juicio, cuya desaparición fue denunciada ese mismo día.

A pesar de las claras diferencias con las desapariciones forzadas del terrorismo de Estado, la desaparición de López reedita en el imaginario colectivo las miles de desapariciones ocurridas durante la dictadura; y, el objetivo de los autores no podría ser otro que el amedrentamiento de las instituciones y de la sociedad con el fin de afectar la continuidad de estos juicios.

Pasados varios meses de la desaparición de López, Luis Gerez, testigo que declaró contra Luis Patti fue secuestrado y apareció con vida dos días después, con evidencias de haber sido torturado. En ambos casos, dos aspectos son preocupantes: en primer lugar, que la hipótesis que señala como autores a personas o grupos relacionados con el aparato represivo del Estado terrorista operando desde afuera, desde adentro o en colaboración con miembros de agencias de seguridad o fuerzas armadas del Estado, no está descartada; en segundo lugar que, a pesar de la voluntad política puesta en la búsqueda y la investigación por parte de los funcionarios, nacionales y provinciales, no existen mínimas evidencias que permitan construir una teoría sobre lo sucedido.

Por estas razones, es indispensable, que se agoten todas las instancias para esclarecer ambos hechos. Más aún, resulta crítico que las instituciones involu-

---

1 Estas diferencias consisten en que, aun si López fue secuestrado con motivo de su testimonio, no hay pruebas de que los autores pertenezcan a alguna agencia estatal, y tampoco el Estado niega información sino que ha dispuesto todas las medidas para encontrarlo.
cradas en la dirección y control de las agencias estatales de seguridad —que alcanzan a los tres poderes del Estado nacional y los estados provinciales— adopten medidas estructurales para desactivar definitivamente cualquier tipo de aparato con capacidad para seguir actuando con lógicas similares a las que regían durante la dictadura.

Por otro lado, estos hechos colocan en primer plano la pregunta sobre la capacidad y calidad de las estructuras judiciales para llevar adelante los juicios y representan una bisagra que debe servir para fortalecer aquellos resortes institucionales que son garantes de este proceso de justicia. El avance de los juicios puso en evidencia la cantidad de obstáculos que entorpecen las investigaciones en muchas jurisdicciones del país: la precariedad de las justicias federales provinciales, la resistencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, los problemas de planificación, la deficiencia de los sistemas de investigación criminal para procesar casos complejos, la necesidad de pensar en la protección y contención de víctimas y testigos, y el desafío, para el Ministerio Público Fiscal, de llevar a juicio con solvencia a los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Para lograr avances en esta materia será indispensable una confluencia sólida de compromisos por parte de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, para que, desde sus respectivas funciones, impulsen los casos y aseguren la realización de los juicios orales.

II.

El juzgamiento de los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ha hegemonizado desde 1983 la agenda de la relación cívico-militar, quedando reservada implícita o explícitamente a las Fuerzas Armadas la definición de las políticas de defensa, y todas aquellas decisiones relativas a su organización y conducción. Una importante excepción a este principio ha sido la sanción de las leyes de Defensa y Seguridad Interior, cuya taxativa distinción constituye uno de los pocos ejemplos de políticas de Estado sostenidas desde la recuperación democrática.

En este contexto, la evaluación de las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa durante 2006 sugiere, en principio, un paso adelante en la consolidación de las autoridades políticas como máximos responsables del área de defensa, fortaleciendo así el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Complementariamente, la centralidad otorgada al Estado Mayor Conjunto ha beneficiado este proceso, limitando la atomización y autonomía de las fuerzas.

En este Informe se menciona y analiza una serie de medidas impulsadas el último año, cuya orientación democratizadora compartimos: la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, el estudio y análisis de todo el sistema de Justi-
cia Militar; la conducción efectiva por parte del Ministerio de Defensa de todo el Sistema de Inteligencia Militar y de la formulación de la inteligencia estratégica, la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y el proyecto de reforma de la educación militar. Es prematuro evaluar hasta dónde estas medidas han promovido un mayor compromiso democrático en las Fuerzas Armadas. Resulta pertinente señalar que su instrumentación será el desafío más importante para el mediano plazo, de modo de transformarlas en verdaderas políticas públicas de defensa. La incorporación de valores democráticos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas será también determinante para garantizar la sustentabilidad de las reformas adoptadas.

Un buen ejemplo del largo camino que queda por recorrer en esta materia lo marca la denuncia recibida por el CELS en marzo de 2006 de parte de un suboficial de la Armada. La información indicaba que esta fuerza realizaba actividades de inteligencia interior en la Base Almirante Zar de Trelew. Hechos de este tipo, que el CELS denunció penalmente y que ya habían sido registrados en las otras dos fuerzas, demuestran cómo pasado, presente y futuro conviven todavía en las instituciones castrenses.

En este caso, la denuncia hizo evidente la persistencia en las Fuerzas Armadas de prácticas ilegales, propias de una concepción autoritaria respecto de su función en democracia y demostró la ineficacia o inexistencia de controles civiles. Sin embargo, dos aspectos de este episodio conducen a un moderado optimismo respecto del futuro: dentro de una cultura institucional resistente, el denunciante fue un suboficial joven de la Armada que se negó a cumplir órdenes ilegales; asimismo, la adecuada reacción por parte de las autoridades del área ante la denuncia, dejó entrever su voluntad de subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil.

III.

En este largo proceso de fortalecimiento de la verdad y la justicia como herramientas de institucionalización democrática, debe destacarse también la decisión tomada en 2006 por la Cámara de Diputados de la Nación de no admitir el diploma de Luis Abelardo Patti como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, debido a su participación en hechos de tortura, desapariciones y muerte de personas durante la última dictadura militar.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara elaboró un procedimiento para la evaluación de las impugnaciones presentadas que incluyó los requisitos de legalidad necesarios para dar legitimidad al proceso. Desconociendo las cuestiones de fondo implicadas en el caso, y ante un planteo de Patti cuestionando las facultades de la Cámara de Diputados, la Cámara Nacio-
nal Electoral resolvió que los únicos que pueden resolver impugnaciones de este tipo son los jueces electorales. Al momento de escribir este prólogo, esta decisión se encuentra recurrida ante la Corte Suprema.

La revisión judicial de la medida y el cuestionamiento a las atribuciones de la Cámara para evaluar la idoneidad ética y moral de los diputados electos dan cuenta de la importancia que tiene el establecimiento de mecanismos institucionales para garantizar una respuesta satisfactoria frente a situaciones excepcionales de este tipo. El diseño de herramientas legales con este objetivo debe reafirmar la regla establecida por la Cámara de Diputados en los precedentes Bussi y Patti. Como está planteado en el capítulo III, el CELS sostiene que esta regla está restringida exclusivamente a la evaluación de los antecedentes éticos y morales de un candidato electo cuando existen sospechas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, que no fueran debidamente investigados y juzgados.

La reciente impugnación del diputado Carlos Alfredo Anauate para que este no acceda a su banca de diputado por Santiago del Estero, en los términos del artículo 64 de la Constitución Nacional, constituye, desde los estándares del derecho internacional, una aplicación incorrecta y por ende una banalización de estos precedentes. Para estos casos, existen soluciones tales como el desafuero, que impiden el uso de fueros parlamentarios como forma de eludir la acción de la justicia.

En septiembre de 2006, la prensa informó que el diputado Juan José Álvarez había sido miembro del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar. El CELS solicitó entonces al Poder Ejecutivo Nacional el acceso a la información de todas aquellas personas que integraron los organismos de inteligencia durante la última dictadura militar. Asimismo, requirió al Estado que realizara una evaluación ética de los miembros de esta agencia que aún continúan en funciones, recordándoles las obligaciones previstas en instrumentos internacionales de derechos humanos que exigen excluir de las funciones públicas a aquellas personas que han participado en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El CELS no recibió ninguna respuesta oficial a estos pedidos.

La situación generada a raíz de este episodio resulta propicia de todos modos para volver a insistir en la necesidad de producir reformas profundas en este organismo. Cabe recordar que esta agencia estatal ha sido protagonista de los mayores escándalos ocurridos en la democracia, tales como la investigación del atentado terrorista a la AMIA o el caso de sobornos en el Senado. Desde la recuperación de la democracia, el SIDE ha resistido la reforma, tanto de sus prácticas como de sus lógicas de funcionamiento institucional.
El 2006 ha sido un año de desafíos inéditos para los organismos de derechos humanos, acostumbrados a desempeñar un papel crítico de las instituciones del Estado por sus vacilaciones o compromisos abiertos a favor de la impunidad de los delitos cometidos durante la última dictadura militar. La asunción de la justicia y la verdad como una política de Estado por parte del gobierno nacional suscitó reacciones diversas dentro de los organismos, que incluyeron desde el abandono explícito del espíritu de resistencia hasta la participación directa de algunos organismos en instancias gubernamentales.

Ante este escenario, el CELS mantuvo su política histórica de combinar interacción e independencia como las dos claves fundamentales de la relación con el Estado. Para contribuir a fortalecer un Estado protector de los derechos humanos resulta tan necesario mantener vínculos institucionales que permitan gravitar sobre el diseño, la instrumentación y el control de políticas públicas, como sostener una actitud de independencia crítica, sin la cual la relación con las agencias estatales se torna recíprocamente ineficaz.

La incorporación de las demandas históricas del movimiento de derechos humanos a la agenda del gobierno debe analizarse principalmente desde la perspectiva de los logros y las oportunidades. En ese sentido, el desafío futuro para el movimiento de derechos humanos será incidir para que el gobierno traduzca ese compromiso en políticas públicas sustentables que incorporen a la agenda tradicional las problemáticas vinculadas con la protección y el goce de los derechos humanos en democracia.

Durante 2006, el gobierno mantuvo una agenda institucional en materia de justicia que osciló entre el cierre virtuoso del proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia y una reforma regresiva como la del Consejo de la Magistratura.

A principios de año, y luego de un debate tan estéril como polarizado, el gobierno impuso una reforma al Consejo de la Magistratura que licuó sus facultades presupuestarias, administrativas y de control de gestión del Poder Judicial en favor de la Corte Suprema. Aumentó la representación del oficialismo en el Consejo y eliminó la tercera minoría. También, a pesar de que el argumento para la reforma se construyó sobre una necesidad legítima de limitar el poder de la corporación judicial, en los hechos implicó un refuerzo de su papel en la definición del servicio de justicia en nuestro país, de acuerdo con el análisis del capítulo IV sobre política judicial que se publica en este Informe.
El cambio promovido por el gobierno nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la sanción del decreto 222/03 —que abrió por primera vez a la participación de la sociedad civil el proceso de elección de los jueces del máximo tribunal y garantizó también su transparencia— se estancó durante buena parte del 2006. La principal causa fue la indefinición del Poder Ejecutivo respecto de la cobertura de dos vacantes en el máximo tribunal. Desde septiembre de 2005, la Corte quedó compuesta, de hecho, por siete magistrados, cuando su número total era de nueve. Esta demora afectaba la consolidación de la Corte como tribunal independiente y generaba una crisis de funcionamiento interno al obstaculizar la conformación de mayorías para decidir temas relevantes.

El año concluyó con la sanción legislativa de una propuesta presentada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner que modificó el número de integrantes de la Corte, devolviéndole su composición histórica de cinco miembros, y que permitió cerrar ordenadamente el ciclo completo de su renovación. Sin duda, el proceso que culminó con esta medida constituye la reforma institucional más importante y de mayor impacto en el sistema democrático desde el colapso de las instituciones en el 2001. Resulta destacable que, en un contexto de gran polarización política, este hecho generó un consenso político unánime.

Junto con las organizaciones del foro “Una Corte para la Democracia”, el CELS propició y respaldó este proceso de transformación aportando pluralismo al debate público sobre reforma judicial. La convergencia de nuevos enfoques y preocupaciones tanto institucionales como sociales entre actores de la sociedad civil, jueces de la Corte y representantes políticos se refleja hoy en la existencia de una Corte independiente y activa, preocupada por reestablecer la protección de las garantías y los derechos constitucionales. Resulta elocuente en ese sentido su involucramiento en temas tales como condiciones de detención de personas privadas de libertad, o casos vinculados al derecho laboral, previsional y ambiental. Estas intervenciones son analizadas en distintos capítulos de este Informe.

Es importante señalar que aun cuando el tema judicial fue uno de los más discutidos públicamente durante este año, el debate se centró en la definición de políticas para sus órganos de mayor jerarquía como la Corte y el Consejo de la Magistratura. Queda pendiente, sin embargo, un proceso de cambio profundo de las estructuras judiciales inferiores y la instrumentación de reformas consistentes relativas a la democratización del sistema, al mejoramiento de su funcionamiento y, en definitiva, al aumento de su calidad institucional.

Tal como funciona hoy, esta estructura judicial no garantiza el acceso a los sectores más desventajados, reproduce prácticas violatorias de derechos mediante la aplicación generalizada de políticas de privación de la libertad y es ineficaz para investigar los casos de violencia institucional que afectan en su gran mayoría a los sectores vulnerables.
Hace ya varios años, el CELS releva información sobre la situación de la justicia en algunas provincias. Este seguimiento nos permite afirmar que existen hoy muy pocos sistemas judiciales provinciales idóneos para responder eficazmente a las violaciones de derechos humanos y para controlar a la administración pública. Por el contrario, los funcionarios que actúan para modificar este estado de cosas tienden a ser marginados o expulsados del escenario institucional.

En esta publicación hemos profundizado el análisis de la situación de las provincias de Misiones y Buenos Aires. En nuestro Informe de 2004 ya habíamos advertido los avances del gobernador Rovira sobre la justicia provincial: durante el 2006, la situación en Misiones se tornó crítica. Algunos jueces de alta jerarquía fueron destituídos en forma irregular, se amplió la composición del Superior Tribunal y se lo renovó mediante un procedimiento poco transparente y cuestionado.

Por su parte, el panorama en la provincia de Buenos Aires no resultó más alentador: los fiscales a cargo de investigaciones de causas de corrupción fueron perseguidos administrativamente o sancionados de manera informal; por otro lado, la opacidad del procedimiento para designar jueces y la falta de participación ciudadana redundó en la designación de funcionarios cuestionados por su desempeño en causas por violaciones graves a los derechos humanos.

Al cierre de este Informe, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires promovía la reforma de algunos aspectos del sistema procesal penal. Tal como ha sido planteada, esta reforma profundizará los problemas político-crímenes existentes, no impactará en una mayor efectividad en la persecución de los delitos más graves y repercutirá en la desprotección de las personas sometidas a proceso.

En síntesis, en la provincia más importante del país —política y económicamente hablando— en la que la violencia estatal recae en forma selectiva sobre los sectores más excluidos, el Poder Judicial seguirá siendo una institución reproductora de violencia en lugar de ser protectora de derechos.

Por otro lado, es importante remarcar que en el cuadro de situación de las justicias provinciales que describe el capítulo IV de este Informe, un patrón se repite: son las provincias del país que tienen más altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas en su población —Formosa, Misiones, Buenos Aires—, las que tienen las estructuras judiciales más débiles. Fuera del alcance de los vientos que introdujeron reformas a nivel de la máxima instancia judicial del país, parecen convivir allí sin demasiado conflicto la exclusión social y la degradación institucional.

La debilidad de las justicias provinciales es preocupante, no sólo por la baja calidad de la resolución de los conflictos o la impunidad, sino también por
la presión que esta deficiencia genera hacia la Corte federal. La articulación de instancias locales y nacionales para incentivar el fortalecimiento de las justicias provinciales, resulta imperiosa para garantizar la protección judicial de los derechos humanos y la construcción igualitaria de ciudadanía.

VII.

La seguridad ha sido durante el 2006 un tema permanente en la agenda pública. Este Informe recoge los avances y retrocesos en materia de violencia institucional y de calidad de las respuestas estatales en la región metropolitana de Buenos Aires. También analiza el debate sobre seguridad desde un punto de vista discursivo, identificando actores y problemas, y poniendo en evidencia la autonomía que las “olas de inseguridad” tienen en relación con los problemas fácticos de seguridad.

El Informe señala el descenso de los registros sobre crímenes violentos en el período analizado. Durante 2006, y por tercer año consecutivo, los homicidios intencionales —con participación policial o sin ella— se redujeron. Entre las posibles causas, es necesario reconocer algunas reformas adoptadas por los responsables de las fuerzas de seguridad y también la correlación que se verifica en el regreso en paralelo de los índices de pobreza y desempleo y de los índices de violencia a niveles previos a la crisis de 2001.

Es importante destacar que, aun cuando disminuyeron los episodios de muertes, la proporción vinculada a situaciones de violencia estructural —con participación de las fuerzas de seguridad— sigue siendo la misma (cercana a un 20%). Respecto de las muertes en las que hubo participación policial, es necesario llamar la atención sobre el alto nivel de casos fatales no asociados con tareas vinculadas a la represión del delito sino a prácticas degradantes y rutinarias de violencia por parte de personal policial. De este nivel estructural de violencia, resulta especialmente grave en el 2006 el alto número de ejecuciones sumarías. Sólo en la región metropolitana se registraron al menos 14 casos, cuyas víctimas fueron varones jóvenes, en su mayoría habitantes de barrios marginales.

Llama la atención el hecho de que, al mismo tiempo que se registró un descenso en los registros sobre crímenes violentos, la intensidad de los discursos alarmistas sobre el nivel de criminalidad creció. Con menos sustento del que se da por supuesto, estas “olas” de inseguridad han conseguido tener sin embargo una mayor gravitación en el debate público, situación que se agrava aún más por la negativa del Estado a producir y difundir información sobre el tema. Esta contradicción se analiza en profundidad en el capítulo VII de este Informe.

En materia de seguridad, los rasgos predominantes durante el 2006 fueron la reducción numérica de la violencia letal, la permanencia de graves prácticas
de violencia institucional y los avances dispares en las reformas tendientes a for
talecer la calidad de las instituciones de seguridad. Por esta razón, para el año
que comienza es imprescindible institucionalizar los cambios realizados en la
dirección correcta, profundizar otras reformas que están en curso e iniciar
aquellas que todavía no han comenzado. Esto será necesario para impedir que
las tendencias positivas se reviertan ante un aumento de la conflictividad social
o que la concepción de la seguridad de las autoridades se vuelva más restricti-
va. El escenario de contienda electoral del 2007 no es el más propicio para las
reformas que tengan por objeto democratizar las fuerzas de seguridad y dismi-
nuir sus niveles de violencia. Sin embargo, esa coyuntura compleja presenta
una gran oportunidad para discutir un modelo de seguridad acorde con una
democracia inclusiva.

VIII.

Tal como lo señaláramos en Informes anteriores, el incremento exponen-
cial de las personas privadas de su libertad que se produjo en la provincia de
Buenos Aires entre los años 1990-2005 no tuvo relación con el aumento de los
delitos registrados durante ese mismo período, sino que obedeció fundamen-
talmente al uso indiscriminado de la prisión preventiva impuesto y sostenido
por los tres poderes del Estado provincial.

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005, en
un hábeas corpus colectivo interpuesto por el CELS en representación de las
personas detenidas, ha marcado un punto de inflexión en este proceso, per-
mitiendo por primera vez en muchos años que se registre una disminución
(cercana al 9%) en la cantidad de personas privadas de su libertad en la pro-
vincia de Buenos Aires. Si bien la variación no es muy pronunciada, es signifi-
cativo el quiebre de la tendencia constante al incremento de presos. Las medi-
das dispuestas en el fallo han contribuido a la generación de un marco
institucional más claro para la definición de la política penitenciaria y judicial
en la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2006, en una audiencia solicitada por el Estado Nacional —en
la que participaron el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria—, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos fue informada sobre la situación
de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires.

Luego de esta audiencia, la Legislatura provincial sancionó una ley de re-
forma del régimen de excarcelación del Código Procesal Penal bonaerense, tal
como lo había encomendado el máximo tribunal del país en el fallo “Verbitsky”.
Dicha reforma limitó los delitos considerados per se como no excarcelables. Aún
resta que la Legislatura reforme la Ley de Ejecución Penal bonaerense consi-
derada por la Corte Suprema como incompatible con la Constitución Nacion-
al, y apruebe la Ley de Control de Sobrepoblación Carcelaria.

A pesar del fallo de la Corte y los reiterados pedidos realizados por el CELS, el Estado provincial mantuvo su reticencia a producir y distribuir información esencial para dimensionar con mayor precisión la crisis carcelaria y trabajar en el diseño e instrumentación de acciones que permitan descongestionar un sistema penitenciario colapsado.

En nuestro Informe anterior ocupó un lugar muy destacado la denuncia de la mayor tragedia carcelaria de las últimas décadas, ocurrida en la Unidad nº 28 de Magdalena, en la que fallecieron 33 personas a raíz del incendio desatado en el pabellón en el que se encontraban alojados. Según analizamos detalladamente en este Informe, el pabellón que alojaba a los internos que murieron es un claro exponente de la política de construcción de “módulos de bajo costos” que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estos módulos son ampliaciones edilicias que se efectúan para aumentar la capacidad original de las unidades carcelarias, pero que no respetan los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas.

Esta política resulta inadmisible por las modalidades que ha adoptado, pero también ineficaz porque obedece a un diagnóstico incorrecto. La existencia de sobrepoblación, antes que un problema edilicio, es un problema de la administración de justicia. Si las cárcel es están sobrepobladas y propician situaciones degradantes es porque la administración del sistema penal de la provincia está valiéndose abusivamente de ese recurso para su funcionamiento. Por otro lado, si la construcción de cárcel es no es acompañada de una progresiva modificación de la política criminal y judicial actual, sólo será una fuga hacia adelante que no resolverá el problema.

En el Informe del año pasado advertíamos sobre la gravedad de la situación de las personas privadas de libertad en las cárcel es de Mendoza. Lamentablemente, esta situación se mantuvo inalterable, lo que originó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En junio de 2005 y marzo de 2006 la primera dispuso medidas provisionales ordenándole al Estado argentino la protección de la vida e integridad de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial y en la Unidad Gustavo André. El 6 de septiembre de 2006 la Corte Suprema solici-
tó al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza que informen sobre las acciones concretas adoptadas en el marco de las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de la intervención de éstas y otras instituciones nacionales e internacionales a favor de la protección de derechos de las personas privadas de libertad, no se produjeron cambios sustanciales en la situación de las cárcel es mendocinas. Ello pone en evidencia que para solucionar un problema
estructural como es el de la sobreexplotación y la violencia carcelaria es indispensable que el gobierno de Mendoza y el Estado Nacional adopten medidas efectivas para modificar las prácticas políticas, judiciales y penitenciarias generadoras de la crisis denunciada.

El 8 de marzo de 2006 la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por defensores oficiales de la provincia de Chubut a causa de la sobreexplotación y el consecuente hacinamiento en los centros de detención de la jurisdicción. La Cámara del Crimen resolvió adelantar excepcionalmente la concesión de los beneficios de la libertad condicional y/o asistida con respecto a trece personas, previo una evaluación de la concurrencia de los otros presupuestos previstos por la ley, en aras de contribuir a paliar la sobreexplotación. Por otro lado, el Tribunal le ordenó al gobierno provincial la adopción de una serie de medidas tendientes a garantizar condiciones de detención que respeten los derechos de las personas privadas de libertad.

El gobernador Mario Das Neves criticó muy duramente la resolución judicial demostrando el desinterés del Poder Ejecutivo provincial de resolver la violación sistemática de derechos que padecen las personas privadas de su libertad en Chubut.

IX.

Durante 2006, los cortes de rutas y calles por organizaciones de desocupados disminuyeron en forma significativa respecto de años anteriores. Al mismo tiempo, este mecanismo de protesta y reclamo al Estado fue incorporado por otros sectores sociales con distintos intereses, como sucedió, por ejemplo, con los cortes de los puentes en Gualeguaychú y Colón en contra de la instalación de dos fábricas productoras de pasta de papel en Uruguay por motivos ambientales. Es importante destacar que el gobierno, en este caso, sostuvo la política de no reprimir a los manifestantes. Además, utilizó el argumento de respetar la libertad de expresión de aquellos que reclaman como parte de la estrategia de defensa en organismos internacionales.

En términos generales, durante el año se profundizó el desplazamiento de los mecanismos de protesta desde los sectores desocupados a los sectores que se encuentran incorporados al mercado del trabajo. En ese sentido, los hechos más graves de represión sucedieron en el marco de un conflicto gremial en la ciudad santacruceña de Las Heras donde se produjo el asesinato de un policía y la represión de trabajadores petroleros. También se registraron conflictos en el marco de procesos de distribución de tierras y viviendas en Chaco, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, en los que fueron reprimidos los ocupantes.
El gobierno nacional afianzó importantes modificaciones en la respuesta estatal frente a las manifestaciones públicas, sosteniendo la decisión de no reprimir y aplicando una política de disuasión mediante fuertes operativos con importante cantidad de policías en la calle sin armas letales. Si bien esta política implicó algunas mejoras en la respuesta de los gobiernos provinciales, existieron serias violaciones a la integridad física y otros derechos protagonizadas por fuerzas de seguridad provinciales en 2006, lo que se detalla en el capítulo IX de este Informe.

Es necesario marcar que hubo situaciones aisladas que resultaron contradictorias con esta política nacional. En el mes de agosto, en el marco de una marcha convocada por Juan Carlos Blumberg a Plaza de Mayo con el reclamo de más seguridad, el gobierno no adecuó su actuación a los estándares por él mismo propuestos. Hubo algunos cruces a través de medios masivos con funcionarios que denunciaron el carácter “político” de la marcha, lo que se repitió en diciembre con los cortes de ruta planteados en medio del paro agrario. En el caso de la marcha de Blumberg sucedió, además, que un funcionario del gobierno propuso organizar una contramarcha de repudio. Finalmente no se produjeron incidentes, pero frente a la confusión de mensajes y acciones resulta necesario recordar que la obligación del Estado no incluye sólo la prohibición de criminalizar la protesta sino también el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión de todos los ciudadanos.

Por otra parte, la participación directa o indirecta de funcionarios del gobierno nacional y local en agresiones a trabajadores en el Hospital Francés o los incidentes de violencia protagonizados por grupos de choque de sindicatos durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a San Vicente, señalan nuevas dimensiones del tema y problemas del Estado para canalizarlos. En este Informe, dedicamos un artículo de la sección “Debates” al análisis de este nuevo cuadro de situación y al señalamiento de sus desafíos implícitos.

Por último, en materia de calidad institucional, el Informe releva el estado de la situación y de la discusión en torno de dos temas que el CELS ha monitoreado en los últimos años: acceso a la información y libertad de expresión. Respecto de las cuestiones vinculadas al acceso a la información se señaló la relevancia de la ley que destrabó el acceso a leyes secretas y la paradoja de su escasa repercusión y utilización. Por otro lado, se rescata la importancia de las regulaciones promovidas por decreto por el gobierno nacional y se analizan algunas dificultades en su instrumentación, al mismo tiempo que se insiste en la necesidad de institucionalizar esta política mediante la aprobación...
de una ley nacional de acceso a la información pública, siguiendo la tendencia que ya es mayoritaria a nivel regional.

La discusión sobre la forma discrecional en que el Estado distribuye hoy la pauta publicitaria en los medios de comunicación ha sido un tema recurrente en el debate sobre la libertad de expresión durante 2006. Resulta oportuno volver a señalar la necesidad de generar y explicitar un marco racional y de largo plazo con reglas claras y definición de criterios orientadores para la distribución de la pauta publicitaria oficial.

Por otro lado, es necesario complejizar este debate, incorporando a la discusión la relación económico-financiera de los medios de comunicación social con el Estado, en la cual la pauta publicitaria ocupa un lugar más discreto que el que ha adquirido en el debate público. En la sección “Debates” hemos incorporado un artículo dedicado especialmente al análisis de la concentración en los medios de comunicación como forma de amenaza a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno nacional sostuvo durante el 2006 una retórica de confrontación individual con algunos periodistas y medios, ha mantenido sin embargo el statu quo existente respecto de la estructura regulatoria del sistema de medios y su consecuente impacto sobre la distribución de espacios y voces en el escenario público.

Por otro lado, el gobierno también se ha resistido a impulsar la derogación de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos. Este compromiso fue asumido por el Estado argentino hace varios años en el contexto de cuatro denuncias abiertas en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado no cumple en 2007 con este compromiso, se arriesga a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Eduardo Kimel, próximo a ser presentado en dicho tribunal.

2.2. Principales avances y retrocesos en materia de inclusión social

I.

En un contexto de crecimiento económico y de mejoramiento general de la situación social, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza cayó de 57,5% de la población en el 2002 al 31,4% en el segundo semestre de 2006.2 Es decir, más de diez millones de personas perciben ahora ingresos que les permitirían comprar la canasta básica de alimentos. Por su parte, mientras en 2002 el 27,5% de los pobres se encontraban por debajo de la línea de indi-

2 Todos los datos citados pertenecen al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
gencia, en la actualidad ese número se ha reducido al 11,5%. En cuatro años, más de diez millones de personas dejaron de ser pobres y unos seis millones de personas dejaron de ser indigentes.

A lo largo de los últimos tres años, la cantidad de personas con problemas de empleo descendió del 38,1% en el primer trimestre del 2003 al 22,4% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2006. Es decir, más de un 15% de la población activa del país dejó de estar desempleada o subempleada durante ese período. Aun si se considera a los receptores de planes Jefes y Jefas como desocupados, el desempleo muestra un descenso en los últimos tres años del 26,6% al 12,8% de la población activa del país. Si se toman en cuenta los planes, el desempleo se encuentra en torno del 10%. La generación de empleo legítimo también permitió una reducción sensible en la cantidad de esos planes.

II.

A pesar de la mejoría, la situación actual sigue siendo extrema: más de 12 millones de personas son pobres, de los cuales casi 4,5 millones son indigentes, y más de 4 millones de personas continúan con serios problemas de empleo.

Es importante destacar que la disminución de los índices de pobreza e indigencia —que en 2005 llegaron a la mitad del pico máximo alcanzado a la salida de la convertibilidad— se frenó en 2006. Debido a que esta situación afecta particularmente a niños y niñas menores de 14 años, la mitad son pobres, hemos dedicado un capítulo de nuestra sección de “Debates” a analizar especialmente la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, si bien los índices laborales avanzan en la dirección correcta, se evidencian varias cuestiones estructurales que no registran signos de resolución. En primer lugar, la elevada proporción de trabajadores informales, un 43%, y de asalariados sin descuento jubilatorio, que en la actualidad se encuentra en alrededor del 44% del total. En segundo lugar, la marcada segmentación del mercado laboral en cuanto a la evolución de los salarios durante estos últimos años. A grandes rasgos, el crecimiento del salario nominal promedio desde la salida de la convertibilidad fue del 70%. El salario privado registrado creció en promedio un 110%, el salario privado no registrado apenas un 40%, y el salario de los empleados públicos se incrementó sólo un 30% desde el cambio de régimen macroeconómico. Es decir que la brecha del salario promedio del sector público se amplió un 60% en relación con el salario promedio privado formal y un 40% la del salario informal en relación con el formal. Por otro lado, en el sector privado debe señalarse como un dato preo-
ocupante el aumento de los accidentes laborales, que ha tenido una tendencia creciente en los últimos años.

III.

Por la enorme cantidad de personas que continúan viviendo en situaciones de emergencia, la resolución de los problemas sociales requiere de un entramado de instituciones y regulaciones que trasciende largamente las políticas públicas de asistencia directa a las personas desocupadas o con serios problemas de ingresos. Una política de ingresos orientada a resolver los problemas de pobreza e indigencia debe enfocarlos de manera estructuralmente y no limitarse a la aplicación de una herramienta puntual del Estado.

Desde esta perspectiva, es necesario destacar que bajo el régimen macroeconómico actual el Estado posee márgenes importantes para realizar políticas de transferencia de ingresos.

Por esta razón la agenda futura en esta materia deberá incluir la distribución del ingreso, la calidad del empleo, y un fortalecimiento de aquellas formas institucionales creadas después del colapso de la convertibilidad para superar la grave situación social, como desafíos prioritarios para el Estado y el conjunto de la sociedad.

IV.

En el capítulo XI de este Informe se analizan algunas debilidades en el diseño e instrumentación de los planes sociales de transferencia de ingresos, fundamentalmente del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el Programa Familias por la Inclusión Social y el Adulto Mayor Más.

Durante el 2005 y el 2006 el gobierno nacional comenzó a reemplazar en forma paulatina el Plan Jefes y Jefas por el Programa Familias, y estableció como exigencia para habilitar la posible migración un requisito de “inempleabilidad” originado, en gran medida, en el cumplimiento de responsabilidades familiares educativas y sanitarias en relación con los hijos menores de 19 años. Por éstas y otras condiciones de instrumentación que se detallan en el Informe y que resultan inaceptables, este plan ha implicado un retroceso respecto de la situación, ya deficitaria desde una perspectiva de derechos, del Plan Jefes y Jefas.

La exigencia de una renuncia expresa al reclamo en el caso del Programa Familias, la inexistencia de mecanismos administrativos para interponer recursos en el caso del Jefes y Jefas, y la dificultosa serie de requisitos impuestos por
el Programa Adulto Mayor Más, han dado lugar a la presentación de recursos en instancias judiciales y administrativas. El Informe presenta una reseña de las respuestas ofrecidas por el Estado frente a distintos reclamos de exigibilidad de derechos sociales. Mientras el Poder Judicial ha respondido de modo favorable a los planteos, el gobierno nacional apeló la totalidad de las resoluciones que le fueron contrarias, a lo que debe sumarse que no ha logrado todavía simplificar el acceso a los planes ni elaborar mecanismos sencillos de revisión que permitan solucionar en un tiempo razonable las posibles afectaciones de derechos de los receptores, quienes se encuentran en situaciones extremas.

VII.

Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre el acceso al servicio de agua potable y saneamiento y la posibilidad de ejercer derechos humanos básicos como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la vivienda digna y a la salud, el presente Informe analiza la concesión otorgada a la empresa Aguas Argentinas S.A. y plantea objeciones, desde una perspectiva de derechos humanos, al Marco Regulatorio impulsado por el gobierno nacional. Además, también se revisa el estado de la demanda presentada por la empresa Aguas Argentinas S.A. contra el Estado Nacional ante el Centro Internacional sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el dictado de la Ley de Emergencia Económica.

Un análisis del proceso revela que para garantizar la función social de un servicio público esencial, en este caso el agua, resulta fundamental que la normativa generada para regular la concesión no pueda verse afectada por los diversos intereses particulares de cada gobierno de turno. Esto requiere un sistema regulatorio que sea democrático, transparente y participativo, que asegure un control efectivo e independiente y que genere las condiciones para la participación de los usuarios.

En el decreto que declaró finalizada la concesión a la empresa Aguas Argentinas y en el proyecto de nuevo Marco Regulatorio del servicio de agua potable y saneamiento, se reconoce el acceso al agua como un derecho humano, lo que representa un avance significativo en esa materia. Sin embargo, una propuesta deficiente para la regulación del servicio fue presentada por el oficialismo en el Congreso sin debate y sobre fin de año y logró la media sanción del Senado de la Nación. Aunque corresponde resaltar el avance, en términos de estabilidad del sistema normativo de la concesión, que implica la aprobación por ley de su marco regulatorio, las particularidades del inicio de su tratamiento opacan este progreso.
Por otro lado, a pesar de la incorporación programática de la perspectiva de los derechos humanos, el proyecto no cumple con estándares mínimos desde la perspectiva de los derechos humanos en materia de transparencia, participación y control. Esto resulta relevante si se tiene en cuenta que gran parte del fracaso de la concesión anterior se debió a la presencia de estos mismos factores y a la ausencia de controles suficientes.

VIII.

Los problemas que hacen a la integración social son problemas de derechos —tanto sociales y económicos como civiles y políticos— que se encuentran ligados a la construcción de ciudadanía. El Informe 2007 remarca una vez más la necesidad de que el Estado oriente su agenda hacia el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garantizan y protegen derechos, y evite por todos los medios convertirse en agente de exclusión.

En este sentido el Informe vuelve a alertar sobre la existencia de prácticas institucionales violatorias de los derechos humanos que recaen en primer lugar sobre los sectores de menores recursos, en su mayoría varones jóvenes de barrios marginados. El hacinamiento y la violencia en cárcel y comisarías, las ejecuciones ilegales, las demoras judiciales excesivas en la resolución de los casos, el empleo abusivo de la prisión preventiva, las causas armadas para inculpar inocentes son elocuentes respecto del modo en que sus víctimas se eligen sobre el filtro de determinados parámetros o atributos de ciudadanía del que se encuentra excluida una parte significativa de la población.

Es importante señalar que mientras fue in crescendo durante 2006 el vigor de los debates públicos referidos a cuestiones de calidad institucional, se oscureció —y podríamos decir mejor se enmudeció— la referencia a los graves problemas de exclusión. Hacia el futuro, resulta por lo tanto imprescindible alumbrar este aspecto del análisis, tan desigualmente representado hoy en el debate y en las agendas de las políticas estatales.

3. Epílogo

Como hemos señalado, el reclamo por un marco de mayor institucionalización de las políticas públicas que atraviesa este Informe, debe ser prioritario a nivel nacional y resulta urgente en algunas provincias. En relación con el contenido u orientación de este reclamo, el Informe 2007 vuelve a insistir sobre la necesidad de promover políticas públicas tendientes a fortalecer un Estado protector de los derechos humanos. En términos generales, este señalamiento obe-
dece a la necesidad de que los discursos y las prácticas estatales actuales le den consistencia a una política integral de derechos humanos, que no sólo exprese los reclamos por las atrocidades del pasado sino también por las injusticias y desigualdades del presente.

El CELS, que siempre ha trabajado para contribuir a la creación de un Estado respetuoso de los derechos humanos, no considera a la calidad institucional como una entelequia aislada del proceso económico, político y social sino como un aspecto indisoluble de esa construcción más vasta. La debilidad estatal sobre la que advertimos es el resultado de los últimos treinta años en los que las instituciones del Estado subordinaron su acción a intereses contrarios al bienestar colectivo. Desandar ese camino y construir instituciones fuertes no es sólo un desafío que interpela a las burocracias estatales sino también a una sociedad movilizada y activa que sea capaz de recrear una democracia inclusiva.
Durante 2006, numerosas acciones vinculadas al modo en que la sociedad argentina está afrontando los crímenes de la dictadura fueron objeto de discusión e interés en el espacio público: la posibilidad y las consecuencias de la realización de justicia, los contenidos de la memoria colectiva, las reparaciones a las víctimas, la obtención de la verdad, la separación de cargos públicos de personas vinculadas a los crímenes, la gestión de políticas y la aparición de archivos.

En este capítulo abordaremos el caso que logró la primera condena a un represor y la situación de las causas judiciales en todo el país. El juicio oral y la condena a Julio Simón por los delitos cometidos contra el matrimonio Poble-te-Hlaczik y su hija, cerraron el ciclo iniciado con el cuestionamiento judicial de las leyes de impunidad y dieron inicio a un nuevo período en el proceso de justicia. Por ello repasaremos los principales hitos de esta causa y las discusiones jurídicas y políticas que han concluido en un hecho de enorme trascendencia para la consolidación del proceso de justicia.

Mientras escribimos este capítulo, Jorge Julio López —quien fue testigo en el juicio contra el represor Miguel Etcheolatz— se encuentra desaparecido y se suceden las amenazas e intimidaciones contra magistrados, defensores de de-

* Este capítulo estuvo a cargo de Carolina Varisky (directora del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado), Valeria Barbuto, Diego Martínez y Julieta Parellad (integrantes del Programa) y se terminó de escribir el 20 de diciembre de 2006.
rechos humanos, sobrevivientes dispuestos a testimoniar ante la justicia y familiares de desaparecidos. Estos gravísimos hechos responden, sin duda, al avance de la justicia y serán analizados en este Informe.

En segundo término, propondremos una reflexión sobre algunos aspectos de las iniciativas de recuperación de sitios vinculados a la represión, hechos y debates propios de la gestión de una política en materia de memoria.

Por último, presentaremos un seguimiento de los problemas vinculados a la recuperación, organización y accesibilidad de los archivos sobre la dictadura. En el acápite 3 del presente capítulo, "Archivos de la dictadura: los otros desaparecidos", incluimos la información sobre archivos que han aparecido, las experiencias de su recuperación y la información negada. A modo de agenda en el artículo Dictadura, archivos y accesibilidad documental de la sección Debates de este Informe, se plantean propuestas para avanzar en la concreción de una normativa que regule la gestión de archivos desde el aspecto del resguardo y el acceso público.

1. "Justicia, nada más, pero nada menos"\textsuperscript{1}

1.1. El caso Poblete-Hlaczik: el cuestionamiento judicial de las leyes de impunidad

El 4 de agosto de 2006, el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal condenó a Julio Simón, alias Turco Julián, a 25 años de prisión por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad doblemente agravada en forma reiterada, imposición de tormentos agravados y ocultación de una menor de 10 años de edad, delitos cometidos contra José Poblete, Gertrudis Hlaczik y su hija Claudia Victoria. En este mismo caso la justicia había declarado por primera vez en 2001 la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que al ser ratificada en 2005 por la Corte Suprema, abrió definitivamente el camino del juzgamiento de los crímenes de la dictadura.

El recorrido para llegar a este escenario fue construido por los organismos de derechos humanos y las víctimas, con la participación de muchos otros actores y por la influencia de múltiples factores políticos nacionales e internacionales.

La causa elegida por el CELS para solicitar que la justicia declarara nulas las leyes de impunidad, el año anterior al vigésimo quinto aniversario del golpe, la habían iniciado las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lograron que Claudia Victoria Poblete recuperara su identidad. Las leyes vigentes permitían juzgar a Simón y a otro policía, Juan Antonio Del Cerro, alias Colores, por

\textsuperscript{1} Esta consigna representa desde hace años la lucha por la justicia de familiares y organismos de derechos humanos de Chile.
haber retenido y ocultado a Claudia Victoria Poblete, entonces de ocho meses, a quien entregaron a un coronel del Ejército y a su esposa, que la inscribieron como propia; pero no permitía juzgar a los mismos autores por el secuestro, tortura y asesinato de sus padres, José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Este caso constituía por lo tanto una inmejorable demostración por el absurdo de la arbitrariedad de esas leyes.

En aquel momento, algunos sucesos en el exterior demostraban el crecimiento de la conciencia internacional sobre el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y comenzaban a afectar a los represores argentinos, que sólo podían refugiarse en la impunidad local. El juez español Baltasar Garzón intentaba aclarar los enredos burocráticos en los que se escudaban las autoridades argentinas para no responder a la orden de detención con fines de extradición de 48 militares.\(^2\) En agosto de 2001 Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, era detenido por Interpol en la ciudad mexicana de Cancún para ser extraditado a España, luego de que el diario Reforma lo señalara como represor de la Escuela de Mecánica de la Armada.\(^3\) En diciembre, en Roma eran condenados siete represores argentinos, entre ellos Carlos Guillermo Suárez Masón y Santiago Omar Riveros, por secuestros, torturas y homicidios de ciudadanos italianos en la Argentina. También en Italia era detenido el mayor (R.) Jorge Olivera, acusado de secuestrar y torturar a la joven francesa Marie Anne Erize en 1976. Olivera presentó un certificado de defunción falso de la víctima, la justicia italiana consideró que los delitos estaban prescriptos, lo liberó, y el militar fue recibido por la jefatura de Estado Mayor del Ejército en el sector VIP del aeropuerto internacional de Ezeiza.

En la Argentina, algunos sucesos judiciales importantes se habían iniciado años antes. En 1998, al día siguiente de la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, Eduardo Massera fue detenido acusado por robo de bebés, mientras avanzaba la causa por el Plan Cóndor. En 1999, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña se pronunció en las causas por apropiación de menores seguidas contra Massera y Jorge Rafael Videla afirmando que se les imputaban delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y que no habían sido juzgados en causas anteriores. La resolución se basó en el derecho internacional de los derechos humanos y llegó a la conclusión...

\(^2\) Desde 1996 el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de Madrid instruye el sumario 19/97 contra militares argentinos por los delitos de terrorismo y genocidio, en virtud de la jurisdicción universal. El 2 de noviembre de 1999 el juzgado dictó un auto de procesamiento contra 98 militares. El 30 de diciembre del mismo año se dictó un auto de procesamiento, prisión y ratificación de la prisión contra 48 militares argentinos y se ordenó cursar una orden internacional de detención a los efectos de proceder a la extradición.

\(^3\) Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos de México (RENAVE) y fue reconocido por sobrevivientes de la ESMA.
de que se trataba de delitos contra la humanidad, cuya característica indiscutible es la imprescriptibilidad. Por otra parte, y a partir de un cuidadoso análisis, afirmó que era posible continuar con la acción penal pues no encontraba obstáculos vinculados a la existencia de cosa juzgada. En mayo de 2000, la sala II de la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de una causa judicial contra Massera y Astiz, entre otros, por la apropiación de bienes del empresario Conrado Gómez, desaparecido en 1977. Ésta fue la primera resolución que afirmó la necesidad de realizar un análisis jurídico de la aplicabilidad de las leyes de impunidad caso por caso. Esas leyes excluían del perdón, por ejemplo, el robo de bebés y el saqueo de bienes de las víctimas.

En 2000, el CELS presentó una querella ante el juez federal Gabriel Cavallo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y el juzgamiento de los crímenes cometidos contra el matrimonio Poblete-Hlaczik. Por los delitos cometidos contra su hija estaban siendo juzgados Ceferino Landa y Mercedes Moreira y se hallaban procesados Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro.4 La posibilidad de juzgar la apropiación de la menor pero no el secuestro y desaparición de sus padres era una contradicción aberrante e insostenible, planteó el CELS.5

José Liborio Poblete Roa, nacido en Chile, había llegado a la Argentina en 1971 para rehabilitarse de un accidente sufrido en Santiago de Chile en el que había perdido sus dos piernas. Allí había participado en comunidades cristianas y era militante del frente estudiantil. Al llegar a Buenos Aires contribuyó a la creación del Frente de Lisiados Peronistas. Gertrudis Hlaczik era estudiante de psicología. Se conocieron por su trabajo en el movimiento social y el 25 de marzo de 1978 nació Claudia.

El 28 de noviembre de ese año, civiles armados detuvieron en su domicilio a Gertrudis y a Claudia Victoria, de ocho meses y tres días. A José lo secuestraron el mismo día en la calle. Por testimonios de sobrevivientes pudo establecerse que los tres estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como “El Olimpo”.6 Poblete fue visto con vida por última vez el 29 de

5 En 2001 el Tribunal Oral Federal 5 condenó a nueve años y seis meses de prisión a Ceferino Landa y a cinco años y seis meses de prisión a Mercedes Beatriz Moreira de Landa por la apropiación de Claudia Victoria Poblete (Causa n° 530, sentencia de fecha 5 de julio de 2001 del TOF n° 5, confirmada por la Corte Suprema, sentencia del 28 de julio de 2005, L.353. XXXIX “Landa, Ceferino y Moreira, Mercedes Beatriz s/recurso de casación”).
6 La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas consignó en el informe Nunca Más la desaparición de José Liborio Poblete (legajo nº 7.699), Gertrudis María Hlaczik de Poblete (8.636) y Claudia Victoria Poblete (7.028). En el auto de procesamiento de Ceferino Landa y Beatriz Mercedes Moreira se dio por acreditada la detención clandestina en “El Olimpo”.
enero de 1979. Claudia Victoria fue entregada a un teniente coronel y su verdadera identidad sólo pudo conocerse dos décadas después.

"El Olimpo" funcionó bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército desde agosto de 1978 hasta febrero de 1979. Dependía de la jefatura de área V, una de las siete áreas en que se dividió la ciudad de Buenos Aires. Estaba situado en la intersección de las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta. Es por ello que el CELS interpuso la querella contra quienes fueron responsables del Cuerpo I, contra quienes actuaron en “El Olimpo” y contra todos aquellos cuya responsabilidad surgiera de la investigación.

El 6 de marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo hizo lugar al pedido del CELS y afirmó que los delitos de los que fueron víctimas Poblete y Hlaczik fueron cometidos como parte del plan sistemático de represión implementado por la dictadura y constituyen crímenes contra la humanidad. Agregó que se impone el deber de juzgarlos, incorporando a su análisis jurídico las reglas del derecho de gentes, que son vinculantes para nuestro país y forman parte del ordenamiento jurídico interno. En virtud de ello declaró inválidas, inconstitucionales y nulas las leyes de punto final y obediencia debida y resolvió citar a prestar declaración indagatoria a Simón y Del Cerro.

El juez señaló que la propia Constitución Nacional prevé en su artículo 118 el juzgamiento por tribunales nacionales de los delitos que, a la época de su comisión, ya eran considerados crímenes contra el derecho de gentes o crímenes de derecho internacional, motivo por el cual debían aplicarse principios y reglas generados en el derecho penal internacional: 1. La humanidad en su conjunto afirma su carácter criminal, cuya interpretación no queda librada a la tipificación por parte de cada Estado; 2. Rige la jurisdicción universal: el juzgamiento y la sanción a los responsables de esos crímenes no queda sólo en cabeza del Estado donde se cometieron; y 3. Son inamnistiables, imprescriptibles y excluyen a la obediencia debida como causal de exclusión de la responsabilidad penal. La resolución declaró por ello la invalidez de las leyes de impunidad por su oposición a los tratados internacionales de los que la Argentina forma parte.7

El 9 de noviembre de 2001 la sala II de la Cámara Federal confirmó por unanimidad la resolución dictada por el juez Cavallo y reafirmó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Expresó que

[...] es indudable que la Corte Suprema posee una especial obligación de hacer respetar los derechos humanos fundamentales, pues, en la esfera de sus atribuciones,

7 Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8 y 25), Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVIII), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 9) y con el objeto y fin de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 18 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados).
el Tribunal representa la soberanía nacional [...] En ese carácter, es cabeza de uno de los poderes del gobierno federal, al cual indudablemente corresponde el arreglo de las cuestiones que pueden comprometer la responsabilidad internacional de la República Argentina, como las que den lugar a la intervención de los mencionados organismos supranacionales previstos en la Convención Americana.

Luego de una extensa y fundada resolución, concluyó que “en el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación”.

El 29 de agosto de 2002 el entonces procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, estuvo de acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia, y se pronunció a favor de la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes. Sostuvo que el deber de investigar y sancionar los crímenes denunciados “recae sobre todo en el Estado y obliga, por tanto, al Ministerio Público y al Poder Judicial a no convalidar actos de otros poderes que lo infrinjan”. Afiró la necesidad de radicalizar el respeto de los derechos humanos ya que

[...] la violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país debe ser contrarrestada, ciertamente, con mensajes claros de que impera el Estado de Derecho, sobre reglas inconmovibles que deben ser respetadas sin excepción, y que su violación apareja necesariamente su sanción. No hace falta aquí mayores argumentaciones si se trata de violaciones que, por su contradicción con la esencia del hombre, resultan atentados contra toda la humanidad.

El dictamen sostuvo que

[...] la reconstrucción del Estado nacional, que hoy se reclama, debe partir necesariamente de la búsqueda de la verdad, de la persecución del valor justicia y de brindar una respuesta institucional sería a aquellos que han sufrido el avasallamiento de sus derechos a través de una práctica estatal perversa y reclaman una decisión imparcial que reconozca que su dignidad ha sido violada.

Sólo restaba que la Corte Suprema de Justicia se expidiera. El contexto de crisis política, social e institucional generó un dilema en el máximo tribunal, aún integrado por la célebre mayoría automática menemista. Aunque su opinión era contraria al juzgamiento de los crímenes, una resolución en ese sentido podría agravar el severo cuestionamiento que ya sufre su legitimidad y restarle apoyos políticos.

Cuanto más se afirmaba la posibilidad de juzgamiento, más agudas se tornaban las presiones sobre la Corte Suprema para que garantizara la impunidad.
Esta situación fue denunciada en noviembre de 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el CELS junto a otros organismos de derechos humanos,8 a partir de que se publicara en el diario Clarín información sobre una reunión secreta entre Brinzoni y dos ministros de la Corte para plantearles la intranquilidad militar por el inminente fallo.9 Ninguna autoridad desmintió la información.

En febrero de 2003 el obispo castrense monseñor Antonio Baseotto se reunió con siete ministros de la Corte Suprema, a quienes reiteró la inquietud de los militares. Tras la reunión, el juez Adolfo Vázquez adelantó que el Tribunal resolvería rápidamente el caso, dictando la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. El CELS lo recusó por entender que al comprometerse ante una autoridad del culto que profesa y adelantar la opinión no sólo personal sino de al menos otros cuatro miembros del tribunal, Vázquez incurrió en prejuicio.

La asunción de Néstor Kirchner produjo un inesperado cambio de coyuntura. El presidente se definió a favor del juzgamiento, tomó medidas tendientes a remarcar la subordinación militar al poder civil,10 impulsó una serie de proyectos dirigidos a fortalecer la memoria colectiva y promovió la nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad que reclamaba el movimiento de derechos humanos. En este marco, con el avance judicial, la movilización social y la voluntad política, se llegó a la aprobación de la ley 25.779, promulgada en septiembre de 2003, que declara insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final y sirvió para que la Cámara Federal de la Capital Federal resolviera enviar a primera instancia las llamadas “megacausas”.11

Desde entonces, víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos presentaron querellas, a partir de las cuales un gran número de jueces en todo el país decidió reabrir las causas cerradas por las leyes de impunidad. Las investigaciones avanzaron aun cuando no contaban con el aval definitivo de la Corte.

El 5 de mayo de 2005 el nuevo procurador general de la Nación, Esteban Righi, consideró —en la causa Poblete— que las leyes de punto final y obediencia debida son contrarias a principios establecidos en la Constitución Nacional,

8 Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).
10 Días después de asumir, Kirchner pasó a retiro al general Ricardo Brinzoni junto a 20 generales, 12 brigadieres y 12 miembros de la Armada. Desde entonces apercibió a todos los militares que hicieron declaraciones a favor de la impunidad o en contra de la política del Poder Ejecutivo.
11 Denominación de las causas 761, sobre delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y 450, por delitos cometidos en jurisdicción del Cuerpo I de Ejército. Ambas habían quedado truncas luego del dictado de las leyes de impunidad.
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señaló que el secuestro de la familia Poblete podía ser perseguido penalmente porque no estaba prescripto. “Para la época en que fueron ejecutadas, la desaparición forzada de personas y las torturas eran consideradas crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos.”


El 17 de octubre de 2005, en un incidente planteado por la defensa de Del Cerro en la causa Poblete, la sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió “convalidar la constitucionalidad de la ley 25.779 y la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 dictadas por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional”. No se trataba del tribunal en su composición original pues el juez Alfredo Bisordi había sido recusado luego de criticara por “subversivos” a una querellante y a un abogado integrante de un organismo de derechos humanos.

En este contexto, sin obstáculos para expedirse sobre la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, la Corte contaba con tres causas sobre las que podía pronunciarse: el caso Poblete, el secuestro y la desaparición de un grupo de militantes montoneros por parte del Batallón 601 y el secuestro, desaparición y robo de bienes del empresario Conrado Gómez.

1.1.1. La primera sentencia

Entre el 28 de junio y el 4 de agosto el Tribunal Oral Federal 5, compuesto por Luis Di Renzi, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, llevó adelante el proceso oral y público contra Julio Simón. Tal como había sucedido con la Casa-
ción, la composición del tribunal no era la original. En mayo de 2005 el CELS había denunciado al juez Guillermo Madueño por su activa participación en el encubrimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Cuerpo V de Ejército. Un mes después, cuando la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura se disponía a impulsar su destitución, Madueño renunció.

Durante nueve jornadas se escucharon 23 testigos y se proyectaron segmentos de dos programas televisivos en los cuales tanto el Turco Julián como Colores, reconocieron la metodología utilizada para secuestrar, torturar y desaparecer personas.


Simón tiene derecho a declarar, pero se niega. “Si usted me permite voy a hacerlo más adelante en toda su extensión”, anuncia.

Luego brindaron su testimonio la madre y el hermano de José Poblete, sus compañeros de militancia en el Frente de Lisiados Peronistas y sobrevivientes del centro clandestino “El Olimpo”. Todos los relatos fueron concordantes en cuanto a la fecha, hora y metodología del secuestro. También confirmaron las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos y ratificaron que Claudia había sido vista en el centro clandestino durante unos pocos días. Los sobrevivientes fueron contundentes al describir a Simón y Del Cerro: autonomía para tomar decisiones, sadismo, antisemitismo, xenofobia. “Pepe era lisiado, peronista y chileno. Había con él un particular ensañamiento”, afirmó Enrique Ghezán. Tampoco podían entender que José tuviera por esposa a una mujer tan bella como Gertrudis. Todos los testigos coincidieron en la convicción ideológica de Simón, que actuaba convencido de estar librando “la tercera guerra mundial contra el marxismo y la sinarquía internacional”.

En su alegato, el CELS sostuvo que las atrocidades ventiladas en el juicio constituían delitos de lesa humanidad y afirmó que la desaparición forzada constituye un delito permanente, por lo que correspondía aplicar la ley vigente en la actualidad de conformidad con el criterio sentado por la Corte Suprema.
en el precedente “Jofré”. Consecuente con tal criterio, solicitó la aplicación de la máxima pena posible en el ordenamiento penal vigente: 50 años de prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo, accesorias legales y costas. Por su parte, la fiscalía solicitó al Tribunal que condene a Julio Simón por privación ilegítima de la libertad agravada, torturas agravadas, sustracción, retención y ocultación de una menor de 10 años, y pidió una pena de 24 años y 6 meses de prisión. El fiscal entendió que Simón participó en el secuestro de las víctimas y en su posterior encierro, dado que el acusado estaba a cargo del grupo Cristianos para la Liberación y que la privación ilegal de la libertad se prolongó durante más de un mes.

La defensa oficial solicitó la absolución argumentando que en las audiencias testimoniales no pudo probarse la autoría directa de ninguno de los delitos que se le imputaban a Simón. Agregó que debían analizarse en profundidad esos testimonios debido a que por tratarse de víctimas podían tener algún interés en el resultado del juicio. Sostuvo que la “obediencia debida” eximía de responsabilidad a su defendido, plantearon la prescripción de la acción penal y, ante el eventual fracaso de sus argumentos, agregó que no era posible sancionar a Simón con penas mayores que las aplicadas por la Cámara Federal porteña a los miembros de las tres juntas militares en la Causa 13.

El CELS replicó estos argumentos:

[...] los testimonios escuchados ayudaron a reconstruir la verdad histórica, que resulta más accesible a través del rastro dejado en los objetos o en la memoria de las personas. La forma clandestina en la que sucedieron los hechos, la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en el que se escudaron sus autores, hace que los que en mayor medida puedan aportar pruebas en estos casos sean parientes o víctimas. La regla entre los militares y miembros de las fuerzas de seguridad responsables de ejecutar el plan sistemático de apropiación de menores, secuestro, torturas y demás crímenes aberrantes —excepto contadas excepciones— ha sido y sigue siendo 30 años después el silencio. El silencio de los victimarios no convierte en parciales a los testimonios de sus víctimas, por el contrario, sólo confirma la atrocidad de los hechos.

La “obediencia debida” fue desestimada por la conciencia de la ilegalidad de los procedimientos y la autonomía de decisión ampliamente comprobada. El planteo de prescripción ya había sido resuelto por la propia Corte de Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005. Por último la querella recordó el duro cuestionamiento a las penas impuestas en la sentencia de la Causa 13 y enfatizó que “los tribunales deben restablecer el orden que indica que la vida tiene un valor en sí mismo y que una pena debe establecerse valo-

rando la gravedad de los hechos. Siendo que se están juzgando delitos de lesa humanidad, el tribunal debe imponer una pena gravísima”.

El CELS cerró su alegato destacando que una sentencia condenatoria basada en la abrumadora cantidad de prueba existente y con el marco de garantías y derechos que había caracterizado al juicio se constituiría en un precedente fundamental para la construcción de la democracia. “Tenemos una responsabilidad con la democracia que nos obliga a llevar adelante esta construcción de memoria, de verdad y especialmente de justicia. Es por ello que pedimos JUSTICIA, nada más pero nada menos”, concluyó la abogada Carolina Varsky.

Finalmente, el 4 de agosto de 2006 el presidente del tribunal Luis Di RENZI leyó la parte dispositiva de la sentencia. No hizo lugar a la prescripción de la acción formulada por la defensa y condenó a Julio Héctor Simón a 25 años de prisión. En disidencia votó el juez Guillermo Gordo, que optó por una pena de 13 años. La sentencia enmarcó los hechos dentro de las prácticas del terrorismo de Estado ocurridas durante la última dictadura militar y basó sus conclusiones en los fallos de las causas 13, 44, y en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita al país y de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP).

1.2. La Plata, provincia de Buenos Aires. Condena a reclusión perpetua a Etchecolatz

El 19 de septiembre el Tribunal Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, condenó a reclusión perpetua al ex director general de investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por los homicidios calificados de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. También por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Julio López. Fue la segunda condena a un represor por crímenes cometidos durante la última dictadura militar tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces comprobaron la responsabilidad del ex policía en seis homicidios, ocho secuestros y torturas, y afirmaron que no existía impedimento para categorizar los hechos sucedidos en nuestro país como genocidio, “más allá de la calificación legal que en [la] causa se haya dado a esos hechos a los efectos de imponer la condena y la pena”.

El mismo día de la lectura de los alegatos se conoció la desaparición de Jorge Julio López. Pocas horas después comenzaron a circular múltiples hipótesis sobre lo sucedido, algunas de ellas, vinculaban la desaparición con miembros
de fuerzas militares o de seguridad. Este hecho de profunda gravedad tiene una enorme diferencia con la desaparición forzada de personas durante la dictadura. La desaparición de López se vincula con el avance de la justicia.

Es destacable la intensa búsqueda que llevan adelante todas las instancias gubernamentales. Sin embargo, la desaparición de López evidenció la falta de previsión por parte de las autoridades acerca de las posibles consecuencias de la apertura de los juicios. Marcó también la falta de resguardo y la ausencia de una tarea de inteligencia que pueda prevenir la existencia de grupos criminales capaces de poner en riesgo los procesos judiciales. Con el correr de los meses, la inexistencia total de hipótesis sobre lo sucedido, de indicios sobre el paradero de López, y la sucesión de intimidaciones agravan la situación y las sospechas.

Las circunstancias serían muy diferentes si hubiera existido una separación de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de la comunidad de inteligencia de aquellos miembros que tengan alguna vinculación con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura o en democracia.

Al cumplirse tres meses de la desaparición de López se zanjó una discusión sobre la competencia entre el fuero federal y la justicia provincial. La Corte decidió que el caso siguiera en el ámbito federal por considerar que debe investigarse como una privación ilegal de la libertad en el contexto del testimonio que López brindó en el juicio contra Miguel Etchecolatz.

Es imprescindible que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables de la desaparición de Julio López y garanticen la continuidad del proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Para ello, tanto el Ministerio Público como el gobierno deben velar por el cuidado físico y psicológico de víctimas y testigos, que constituyen la principal fuente de prueba para incriminar a los responsables.

Una forma de proteger a los testigos y evitar que deban declarar reiteradas veces es que avancen rápidamente las investigaciones en los tribunales de primera instancia. De esta manera se podrán iniciar los juicios orales que producen las principales pruebas en la instancia de debate tal como lo indica nuestro sistema judicial. El trabajo coordinado de las fiscalías también evitaría que los testigos deban declarar reiteradas veces. En algunos casos, incluso, podría juzgarse todo lo sucedido en un centro clandestino de detención en forma conjunta pues es la única forma de entender el funcionamiento de esos lugares.

Asimismo debe solucionarse la paralización de los procesos en la Cámara de Casación, situación en la que se encuentran en la actualidad muchas de las

---

14 En la semana posterior a la desaparición de López el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, no descartó la vinculación del caso con policías bonaerenses (Clarín, 27 de septiembre de 2006). Su ministro de Seguridad León Arslaní pasó a retiro o puso en disponibilidad a 36 agentes vinculados con centros clandestinos durante la dictadura, incluidos 5 que actuaron en la comisaría 5ª donde estuvo secuestrado López en 1976 (Clarín, 29 de septiembre de 2006).
causas. Esta demora produce problemas importantes, por ejemplo las discusiones en torno a la duración de las prisiones preventivas. En algunas provincias existen obstáculos serios derivados de la falta de designación de jueces y congresores de primera instancia y de algunas cárteras federales para este tipo de causas. Por distintos motivos los magistrados se excusan en forma reiterada o son recusados. En la provincia de Formosa, por ejemplo, 14 personas han pasado por el proceso de designación de manera infructuosa. La falta de designación de jueces demora la resolución sobre la situación procesal de los imputados y la continuación de las investigaciones.

La situación vivida a partir de la desaparición de Jorge Julio López —sea cual fuere el final de su historia— deja una huella profunda en el proceso de búsqueda de justicia y refuerza la necesidad de contar con una firme voluntad política.

1.3. Panorama de las causas a nivel nacional

El relevamiento de datos básicos vinculados a las causas por crímenes de la dictadura echa luz sobre las características de su desarrollo. Año tras año, las personas denunciadas y procesadas aumentan en forma considerable, en tanto se mantiene inalterable la cantidad de prófugos, dato que evidencia la necesidad de una acción presurosa por parte de las autoridades. En noviembre de 2006 existen cerca de 700 personas a quienes en causas penales se les atribuye la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura: 243 se encuentran procesadas, 48 están prófugas, a 44 se les dictó falta de mérito, 99 fallecieron, 5 fueron declaradas incapaces para estar sometidos a juicio y apenas 6 fueron condenadas. El procesamiento con prisión preventiva de 243 reos implica un significativo avance respecto de la situación de fines de 2005, cuando había 204 detenidos, y de 2004, cuando esa cifra era de 122.

A continuación presentamos algunos hechos sucedidos durante el 2006 en distintos tribunales del país. Es importante advertir que no representan la totalidad de las causas que se sustancian en cada una de las jurisdicciones judiciales.

15 El CELS agradece especialmente a los abogados y organizaciones que llevan adelante estas causas y que han aportado la información que aparece en este acápite.

16 Estos datos son el producto de una investigación realizada por el Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, y cada uno corresponde a una consulta directa de documentación oficial, aportes de otros abogados o información periodística. La situación procesal en cuanto a la imputación o libertad varía en forma permanente, por lo cual sólo refleja la situación al momento de su confección.

17 “Más de 500 represores en el banquillo”, Alejandra Dandan, Página/12, 2 de enero de 2006.
— Capital Federal: Cuerpo I de Ejército

En la causa en la que se investigan los hechos ocurridos bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Jorge Olivera Rovere (segundo comandante del Cuerpo I y jefe de la subzona Capital Federal) y la causa se elevó a juicio. Será el Tribunal Oral Federal 5 el que intervenga por conexidad con otra parte de esta causa que fue elevada a fines de 2005.

El juez Daniel Rafecas procesó y dictó la prisión preventiva de nueve personas acusadas de los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y asesinatos ocurridos en el centro clandestino denominado “Vesubio”.

Meses más tarde el juez amplió las indagatorias de varios implicados en los hechos ocurridos en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético - Banco - Olimpo y procesó con prisión preventiva a 14 personas.

También fueron procesados y detenidos con prisión preventiva seis represores acusados de crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” o “El Jardín”. Esto incluye a Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, que se encontraban prófagos. En esta causa, en la que varias víctimas son de nacionalidad uruguaya, el juez solicitó la extradición de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad del vecino país. Para ello debió también pronunciarse contra el decreto de indulto 1003/89 que benefició a los uruguayos José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Jorge Campos Hermida.18

Asimismo, el juez ordenó la inspección ocular en varios centros clandestinos de detención dependientes del Ejército: Batallón de Logística nº 10, Comisaría de Monte Grande y “Automotores Orletti”, entre otros.

Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA)

El juez Sergio Torres ordenó la detención e indagatoria de varias personas acusadas de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidas durante 1976 en el centro clandestino que funcionó en la ESMA. Más de 15 personas fueron procesadas por más de 100 casos.

Al cierre de esta edición el juez solicitó 13 detenciones, la indagatoria de más de 30 acusados de secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos el ex jefe de la Armada Jorge Anaya, procesó a 6 personas y amplió el procesamiento a otras 19. También durante 2006 el juez Torres realizó una inspección ocular al predio donde funcionó el centro clandestino, acompañado por querellantes y sobrevivientes.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la decisión del juez en cuanto dispuso el procesamiento y prisión preventiva de los acusados.

18 La extradición de los uruguayos también fue solicitada en el marco de la investigación del denominado Plan Cóndor, a cargo del Juzgado federal nº 7 y en la causa en la que se investiga la apropiación de Macarena Gelman, Juzgado Federal nº 5, ambos de la Capital Federal.
de la desaparición forzada y asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, de los secuestros, asesinatos y desapariciones en la causa que investiga los hechos ocurridos en la Iglesia de la Santa Cruz, y del robo de bienes a secuestrados en la ESMA. Al cierre de esta edición las querellas habían solicitado la elevación a juicio de las tres causas.

— Jurisdicción federal de Rosario
El 16 de mayo del 2006 en la causa conocida como “Quinta de Funes”, el juez Germán Sutter Schneider procesó al ex personal civil de inteligencia (PCI) Walter Salvador Pagano por el secuestro seguido de torturas y muerte de 14 personas y le trabó embargo por tres millones de pesos. Pagano fue detenido el 28 de abril de 2006 luego de que el hijo de otro represor, el policía Eduardo “Tu-cu” Constanzo, lo descubriera en una iglesia de Rosario. El auto de procesoamiento dictado por el juez Sutter es por los mismos hechos por los cuales habían sido procesados Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amealong, Carlos Constanzo, Luciano Adolfo Jáuregui, Enrique Jordana Testoni, Ramón Díaz Bessone y Carlos Sfulcini a mediados de 2005.

En la causa conocida como “Feced”,19 proceso en el que se investigan los hechos ocurridos en el Cuerpo II de Ejército con asiento en Rosario, hay siete detenidos y diez prófugos.

— Jurisdicción federal de Córdoba
En la causa conocida con el nombre de “Menéndez”, en la que se investigan las desapariciones de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandleisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, la jueza Cristina Garzón de Lascano declaró la constitucionalidad de la ley 25.779 sobre nulidad de las leyes de impunidad y ordenó el procesamiento y la prisión preventiva para ocho imputados.20 La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y recurrida por la defensa de los imputados. Actualmente se encuentra en estudio de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.

En la causa donde se investigan las declaraciones del teniente coronel Guillermo Bruno Laborda21 ante el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, la fiscal de instrucción del Juzgado Federal 3, Graciela López de Filoñuk amplió

19 El jefe de policía, comandante de Gendarmería Agustín Feced estuvo a cargo del centro clandestino de detención Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial.
20 La mayoría de los detenidos se encuentran alojados en instalaciones del Cuerpo III de Ejército excepto dos que gozan del beneficio de prisión domiciliaria.
21 En el 2004, el teniente coronel Bruno Laborda presentó un reclamo administrativo ante el jefe del Ejército a raíz de un conflicto por su ascenso, en el que testimonió sobre los métodos y responsables de los asesinatos cometidos en la Guarnición Militar Córdoba durante la dictadura bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez.
la requisitoria de instrucción. En virtud de dicha ampliación, la jueza dictó el procesamiento con prisión preventiva de dos imputados más: Enrique Villanueva y Aldo Carlos Checchi, decisión confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.\textsuperscript{22} Ante dicha resolución las defensas interpusieron recurso de casación, razón por la cual la causa está en estudio de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación. Actualmente se encuentran con procesamiento y prisión preventiva cinco de los imputados.

En la causa donde se investiga el secuestro y asesinato de Diego Raúl Hunziker se encuentra en trámite la remisión del recurso de casación interpuesto por la defensa. Actualmente hay 13 detenidos y un prófugo.

— Jurisdicción federal de Paraná

La causa en la que se investigan los crímenes de la provincia de Entre Ríos, quedó bajo la jurisdicción del juzgado federal de Paraná. Por distintos planteos, que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se está discutiendo bajo qué código de procedimiento penal se regirá. Esta discusión es importante pues determinará si la causa se realiza con mayores garantías y un juicio oral y público (en caso de aplicarse por el Código de Procedimientos reformado en 1992) o si sólo continúa con la instancia escrita. Aún se espera una resolución del Máximo Tribunal.

Por otro lado, se están investigando los delitos cometidos en la “Masacre de la Tapera” y la actuación del Hospital Militar como parte del plan sistemático de apropiación, sustracción y ocultación de menores. Si bien muchos de los autores y partícipes de estos hechos ya fueron individualizados, actualmente no hay personas procesadas en estas causas.

— Jurisdicción federal de San Luis

A pedido de los familiares de las víctimas, asesoradas por organismos defensores de los derechos humanos, la justicia federal de San Luis reabrió dos causas que habían sido archivadas cuando se sancionaron las leyes de impunidad.

En mayo del 2006 fue reabierta la causa “Fiochetti”, donde actualmente se encuentran procesados con prisión preventiva cuatro de los policías imputados, en tanto el oficial del Ejército Carlos Miguel Pla —probable autor material de los hechos que se investigan— permanece prófugo con orden de captura nacional e internacional.

La justicia también investiga los delitos perpetrados por el Comando Militar del Área 333, Comando de Artillería 141, ocurridos en el período 1976-78 en la provincia de San Luis.

\textsuperscript{22} En el marco de esta causa ya se encontraban procesados con prisión preventiva, desde el 2004, Luciano Benjamín Menéndez, el teniente coronel Orlando Oscar Dopazo y el teniente coronel Laborda.
— Jurisdicciones federales de Corrientes y Paso de los Libres

En la causa por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería nº 9, que probablemente se eleve a juicio oral en forma parcial durante 2007, hay seis procesados con prisión preventiva. También se encuentra en trámite la causa “La Polaca”, en la que se encuentran procesados con prisión preventiva varios de los responsables.

1.4. Nietos y nietas que recuperaron su identidad

Durante 2006 otros cuatro nietos recuperaron su identidad. En febrero, Abuelas de Plaza de Mayo logró la identificación de Sebastián, hijo de Gaspar Onofre Casado y Adriana Leonor Tasca. La pareja vivió un tiempo en Mar del Plata y volvió a La Plata poco antes de su desaparición, entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977. Adriana se encontraba embarazada de cinco meses. El nombre que habían elegido para su bebé era Josefina o José. Adriana fue vista en “La Cacha” y su embarazo evolucionaba normalmente. Gaspar fue visto en la ESMA en la Navidad de 1977 y le preguntó a una compañera de cautiverio, oriunda de Mar del Plata, si sabía algo sobre Adriana.

En junio, Abuelas anunció la identificación de la hija de María Elena Coralán y Mario César Suárez Nelson, desaparecidos en 1977, a partir de una causa judicial que tramitaba en La Plata. María Elena fue vista en cautiverio en el centro clandestino “La Cacha” y para dar a luz fue trasladada probablemente al hospital del penal de Olmos. Sus apropiadores habían sido denunciados en 1985 pero, citados por la justicia, mintieron sobre el origen de la niña, se opusieron a los peritajes que podrían haber determinado su identidad y se fugaron a Paraguay. En 1993 el apropiador fue detenido durante un viaje a La Plata pero la justicia lo sobreseyó por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Este caso es el primero a través del cual se logra determinar la identidad de un hijo de desaparecidos por medio de una medida judicial alternativa a la extracción de sangre; dado que la extracción compulsiva había sido prohibida por la Corte Suprema de Justicia se allanó el domicilio compulsando efectos personales que contenían rastros de ADN (por ejemplo, cepillos de dientes).

En agosto fue dada a conocer la identidad del nieto número 84, hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval. El bebé había sido apropiado en enero de 1978 luego de que su madre diera a luz en un centro clandestino de detención. Liliana y Pedro fueron secuestrados por las fuerzas conjuntas el 1º de julio de 1977 mientras compartían una cena familiar en su casa de Caseros, provincia de Buenos Aires. Ella estaba embarazada de dos meses y medio. Por testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención “Club Atlético”, se pudo saber que los jóvenes permanecieron detenidos allí y que Liliana-
na fue trasladada para dar a luz. Desde ese momento no se supo nunca más nada de ellos. Alejandro, al igual que otros casos, se negaba a realizar el análisis de sangre para posibilitar el examen de ADN y por ello la justicia ordenó recoger objetos personales de su domicilio, para realizar el peritaje.

En septiembre fue restituida la identidad de Marcos Suárez, secuestrado junto a su padre el 10 de diciembre de 1976, a pocos días de cumplir un año de vida. Su padre, Hugo Alberto Suárez, estudiante universitario de 23 años, fue detenido por fuerzas conjuntas en Buenos Aires o sus alrededores. Llevaba en sus brazos a su hijito Marcos, de quien no se separaba nunca ya que su esposa María Rosa había sido secuestrada por fuerzas de seguridad el 20 de octubre del mismo año.

2. Lugares de represión, lugares de resistencia, espacios de memoria

El proceso de construcción de una memoria social sobre el terrorismo de Estado ha tomado un fuerte impulso y, tal como hemos releído en informes anteriores, en los últimos años han avanzado los proyectos de recuperación de predios donde funcionaron centros clandestinos de detención para destinarlos a la memoria.

El 19 de octubre de 2006 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la donación a la Municipalidad de Morón del predio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “Mansión Seré”. En la misma sesión fue declarada la utilidad pública y aprobada la expropiación del inmueble donde funcionó el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, base operativa del Plan Cóndor durante la última dictadura.

En el mes de septiembre, al conmemorarse los treinta años de “La Noche de los lápices”, el predio donde funcionó el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield” fue cedido a la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

23 En el predio funciona desde el 2000 la Casa de la Memoria y la Vida, y desde el 2002, el “Proyecto arqueológico antropológico Mansión Seré”, que llevan adelante la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, la Secretaría de Derechos Humanos del Municipio de Morón y un grupo de antropólogos y arqueólogos. En el mes de abril se estrenó Crónica de una fuga, película protagonizada por Pablo Echarri y Rodrigo de la Serna que está basada en hechos reales sucedidos en este centro clandestino de detención. La historia relatada en esta película fue parte de los testimonios presentados en el Juicio a las Juntas militares.

para que sea destinado a un Museo de la Memoria. Este lugar fue utilizado entre 1976 y 1983 como base de operaciones de la Brigada de Seguridad, Investigaciones e Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Distintas organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas habían demandado la conservación del edificio y su uso para la memoria.

El 11 de diciembre de 2006, el edificio donde funcionó el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba (D2) fue entregado a la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y se colocó una placa alusiva. Tal como lo plantearon los miembros de la Comisión y el Archivo, “es el primer paso de resignificación de este espacio que durante mucho tiempo sirvió como lugar de tortura y asesinato. El cartel será una marca de memoria a partir de la cual se comenzará un trabajo para que el edificio del ex D2, abra sus puertas a la memoria, a la comunidad cordobesa, a nuevos proyectos políticos, sociales y culturales”.

También el 11 de diciembre, el edificio donde funcionó la Brigada de Investigaciones de Resistencia, en la provincia del Chaco, fue entregado a la Comisión Provincial de la Memoria. La transformación de este espacio para ser destinado a un uso público se concretó al cumplirse treinta años de la masacre de Margarita Belén.

Sin duda, el proyecto que tiene más repercusión es el de la creación del Espacio para la Memoria y para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el predio de la ESMA. Aunque la recuperación de sitios históricos se inició con anterioridad y la mayoría ha avanzado con mucha más celeridad, este proyecto tiene una enorme trascendencia simbólica y política. No sólo por tratarse del mayor centro clandestino de la capital argentina (por donde pasaron casi 5.000 secuestrados) sino también por el impulso que el gobierno nacional le imprimió a su recuperación, enmarcada a su vez en pleno proceso de juzgamiento a los responsables de la represión ilegal y de discusión pública sobre el modo de afrontar los crímenes de la dictadura.

El 15 de marzo de 2006 se concretó el traspaso de 5 hectáreas del inmueble a la ciudad de Buenos Aires. Con esta entrega, 9 hectáreas de un total de 17 se encuentran bajo la administración de la Comisión Bipartita. Sin embargo, fue necesario establecer un nuevo cronograma de desalojo pues los plazos estimados se alteraron debido a las demoras en la construcción y acondicionamiento de los lugares hacia donde se trasladarán las dependencias navales. El nuevo cronograma anunciado establece como plazo de desocupación total el 30 de septiembre de 2007.

Esta situación era previsible teniendo en cuenta la envergadura de las actividades que debían ser trasladadas. El apuro en el cronograma estipulado en un inicio tuvo su correlato en la exigencia de algunas organizaciones de derechos humanos de desalojar todas las actividades militares como condición pa-
ra iniciar el trabajo. Los responsables gubernamentales, tratando de evitar conflictos, plantearon que esa decisión correspondía a las organizaciones y que por lo tanto la aceptaban sin debate.

El CELS fue la única organización que planteó la imperiosa necesidad de iniciar las actividades de memoria en la ESMA y que de ninguna manera esto implicaba claudicar en las demandas de verdad y justicia, ni una supuesta “reconciliación” que nuestro país no necesita ni está en condiciones de realizar, pues no existen “dos bandos”. La concreción de un proyecto y la apertura a la visita pública hubieran reducido los riesgos de un fracaso y a la vez enriquecido la construcción del Espacio para la Memoria. Un recorrido por la ESMA es un extremo conmovedor y produce algunas reflexiones incuestionables: ahí se desarrolló un plan de exterminio (como puede verse en los espacios en donde las personas estuvieron secuestradas), un plan pensado y ejecutado por la elite de la Marina (que habitaba en el centro clandestino), en un espacio siniestro de cotididanidad, una situación extrema y compleja.

En la actualidad el predio no se encuentra abierto a la visita espontánea del público en general, aunque se realizan visitas programadas que deben solicitarse a la Comisión Bipartita. Por el paso del tiempo y la vía de los hechos ya se contabilizan más de 1.000 las visitas a la ESMA. Se trata de invitados de los organismos de derechos humanos o de los funcionarios públicos y de algunas instituciones y grupos dedicados al tema de la memoria desde distintas perspectivas (académicas, artísticas, etc.). Afortunadamente, en el último año han aumentado las visitas de este último tipo aunque, tal como lo dijimos, es necesario realizar una apertura mayor con una decisión expresa de las autoridades.

Las consecuencias más serias podrían provenir del retraso en la elaboración y puesta en funcionamiento de un proyecto que otorgue contenido al Espacio para la Memoria. En diciembre de 2005 la Comisión Bipartita convocó a algunos organismos de derechos humanos y sobrevivientes a formar una “Comisión Ad Hoc” para definir el proyecto. Desde entonces se han realizado algunas acciones como la elaboración de material gráfico de difusión y la construcción de maquetas que muestran el funcionamiento del centro clandestino de detención y los cambios edilicios. Sin embargo, no se ha evaluado la totalidad

25 La Comisión Bipartita está compuesta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una comisión ad hoc que tiene a su cargo la tarea de desalojo del predio de la ESMA y la elevación de una propuesta para su futuro. Para más información pueden consultarse los informes anuales del CELS de los años 2004 y 2005.

26 Un equipo de historiadores que sirven de guía a los visitantes trabaja dentro de la ESMA y, desde mediados de 2006, ha iniciado un trabajo de relevamiento de información y documentación sobre el sitio existente en archivos del Estado y no gubernamentales.
de los proyectos presentados en la convocatoria pública de fines de 2004, no se ha abierto la participación a otros actores políticos, ni se han hecho aportes sustanciales para la construcción del Espacio.

Esta situación es consecuencia de la forma en que se inició el proyecto, que recién a mediados de 2006 comenzó a revertirse. Desde 2004 no ha habido apertura a la discusión con otros actores sociales que no sean los organismos de derechos humanos. Afortunadamente, en los últimos meses se ha convocado a grupos de profesionales vinculados a la museología, el arte, la arquitectura, la reflexión académica, etc., para que den sus opiniones. Sin embargo, estos actores no ocupan un lugar en igualdad de condiciones en relación con quienes ya están participando.

También debería convocarse a otras instancias gubernamentales para pensar y diseñar el proyecto de Espacio para la Memoria. Hasta el momento las áreas de cultura y urbanismo han estado ausentes o al menos no han ocupado el lugar que les corresponde. No es posible pensar una política para un sitio de memoria como la ESMA desvinculada de la política cultural y sin tener en cuenta la perspectiva urbana.

A raíz de la forma en que se logró que este predio fuera destinado a un uso público para la memoria, también se han superpuesto actores e instituciones que tienen como responsabilidad la concreción de este proyecto. En esta situación se encuentra, por ejemplo, el Instituto Espacio para la Memoria, ente autónomo y autárquico de la Ciudad de Buenos Aires, que fue creado con el objetivo de dedicarse a crear un museo de la memoria en la ESMA cuando la instancia nacional estaba clausurada.

Este instituto fue intensificando su participación en el proyecto para la ESMA y en la actualidad reclama ser el encargado de todo lo vinculado al museo dentro del predio. Tal como lo planteó el CELS desde el 2004 es fundamental que se defina cuáles serán los responsables y cuál será la forma de gestión en el futuro de la ESMA. En esta definición el Instituto Espacio para la Memoria ocupará un lugar importante, al igual que las instancias nacionales vinculadas a los derechos humanos.

Para que esta participación sea fructífera resta fortalecer este instituto que aún tiene mucho que construir en lo que respecta a su autonomía y autarquía. También en esta instancia, aunque es de participación sociedad civil-Estado, es necesario que las opiniones sobre el futuro de la ESMA no sean determinadas solamente por los organismos de derechos humanos. En este sentido lo han planteado el CELS y otras personas. Si bien se ha trabajado mucho en el proyecto de la ESMA, el desafío — a meses de la culminación de las gestiones del
gobierno nacional y de la ciudad—es crear una base sólida para que la iniciativa forme parte de una política de Estado. Para lograrlo es necesario involucrar en el diseño del proyecto a otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, definir la forma de gestión y sus responsables. Sobre todo, es fundamental abrir el Espacio al uso público para que sea la sociedad quien lo convierta en lugar de reflexión y en bastión de la demanda de justicia.

2.1. Un espacio de memoria compartida

Durante el 2006 se inauguró el Paseo de los Derechos Humanos, uno de los primeros proyectos de memoria impulsados por la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, desde los últimos años en conjunto con Memoria Abierta. Se trata de un paseo que ocupa siete hectáreas del Parque Indoamericano en la zona sur de la ciudad, formado por veinte montes con diferentes especies de árboles (destinados a conmemorar a distintos grupos de desaparecidos durante la última dictadura militar) y una plaza para la reflexión.

Este Paseo se ha convertido en un ejemplo de cómo la memoria puede construirse de manera participativa, en diálogo con la comunidad y logrando unión en la diversidad de identidades.

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Programa de Diseño Participativo del Paisaje, decidió destinar una porción del predio para construir el Paseo de los Derechos Humanos. Como parte de la metodología de trabajo que ya estaba establecida para este espacio público, la Fundación y Memoria Abierta participaron de jornadas de debate sobre los usos y contenidos del Parque Indoamericano con todos los vecinos, asociaciones barriales y de medio ambiente y áreas del gobierno de la ciudad. Existen muy pocos ejemplos como este, en los que proyectos de memoria se pongan en relación con otras miradas, intercambien pareceres, argumentos y necesidades sobre el uso del espacio público.

Entre abril y octubre de 2006 se sumaron al proyecto ocho grupos de homenaje promovidos por ex alumnos y directivos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, las promociones 1972 y 1976 del Colegio Nacional Buenos Aires, la Comunidad Boliviana, la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, integrantes de la gremial de los Astilleros Astarsa, la Ex Comisión Mercedes Benz y la Comisión por la Memoria y Justicia de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Celina.

Cada uno de estos grupos ha plantado el primer árbol de un monte y ha colocado placas conmemorativas. La diversidad ha dejado su impronta en los materiales y los sentidos del homenaje: la promoción 1972 del Nacional Buenos Aires dedicó los árboles nombrando por sus apodos a cada uno de sus ami-
gos, los representantes de la colectividad boliviana repasaron el listado de sus 40 desaparecidos, y los integrantes de la gremial naval de Astarsa descubrieron una placa de chapa y relataron su historia desde el surgimiento del astillero.

2.2. Algunos debates

A medida que avanzan los proyectos de recuperación de sitios destinados a la memoria, surgen profundos debates sobre los actores, el uso público de esos sitios, las formas de gestión y el vínculo con el Estado. Estos debates están cruzados por la profundidad y complejidad del tema y por los contextos políticos de búsqueda de verdad y justicia.

Es destacable que proyectos muy disímiles hayan tenido un origen común: la demanda de distintos grupos de la sociedad civil. Los miembros de la Comisión de Homenaje a las Víctimas del “Vesubio” plantean que en sus inicios tuvieron una necesidad de testimoniar y recopilar datos para reconstruir el funcionamiento del centro clandestino. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas del “Atlético” buscaron durante muchos años el lugar donde había sido enterrado el centro clandestino e iniciaron el mismo trabajo de recopilación de datos. Con el tiempo lograron que fuera excavado y que se conformara una comisión de trabajo en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Museo de la Memoria de Rosario surge de una iniciativa de organismos de derechos humanos y sobrevivientes que demandaban un espacio para la memoria.

28 Parte del material que fue fuente para este acápite ha sido discutido en el taller “Uso público de los sitios históricos para la transmisión de la memoria” organizado por Memoria Abierta, Acción Coordinada de Organismos de Derechos Humanos los días 8, 9 y 10 de junio de 2006 en la ciudad de Buenos Aires. Participaron del taller el Proyecto “Mansión Seré”; la Casa de la Memoria y la Cultura Popular de Mendoza; la Comisión de Homenaje a las Víctimas del Vesubio y Proto-Banco; la Asociación Civil Hijos de una misma historia de Mar del Plata; la Comisión de Consenso y Trabajo del CCD Olimpo de Buenos Aires; el Museo de la Memoria de Rosario; la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Tucumán; la Dirección de Derechos Humanos de Morón; miembros de Memoria Abierta y de la Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios Históricos; la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho; Movimiento Ciudadano “Para que no se repita” de Perú; la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi de Chile.

29 De acuerdo con la información provista por la comisión, el predio donde funcionó el Vesubio es propiedad privada aunque se ha solicitado su expropiación. Sin embargo se han realizado visitas de jueces, sobrevivientes, periodistas, fotógrafos, documentalistas, arqueólogos, antropólogos, etc. La Municipalidad de La Matanza ha provisto al predio de vigilancia y señalización. Por medio de un concurso público realizado en el Colegio de Arquitectos de La Matanza se ha seleccionado una obra llamada “30.000 mundos” que será construida en una plazoleta frente al predio.

30 Desde el 2003 funciona la Comisión de Trabajo y Consenso del Programa Recuperación de la Memoria del Centro Clandestino “Club Atlético”. Parte del edificio ha sido recuperado por medio de las excavaciones y puede ser visto desde la avenida Paseo Colón. La Comisión también realiza una tarea de difusión a través de charlas, seminarios, exposiciones, etcétera.
Teniendo en cuenta que la tarea fue sostenida en el tiempo por organismos de derechos humanos y sobrevivientes, es comprensible el papel central que ocupan en la definición de los proyectos de uso público para estos sitios. Fueron ellos los que bregaron por que estos lugares no fueran olvidados, con la convicción de que serían fundamentales en la búsqueda de justicia.

En la actualidad se hace ineludible repensar el papel que deben jugar los organismos de derechos humanos para que estas iniciativas sean útiles a la sociedad. La tenacidad y la justeza del reclamo han dado sus frutos y, muchos años después, existe una diversidad de formas institucionales para estos emprendimientos, una multiplicidad de actores involucrados en la memoria, una legitimidad social y una voluntad de los Estados para establecer políticas de memoria que exceden y completan la lucha inicial.

En cuanto a las formas institucionales, existen espacios gubernamentales como el Museo de la Memoria de Rosario, otras de participación mixta como las comisiones de trabajo del “Club Atlético” y “El Olimpo” en la ciudad de Buenos Aires, y organizaciones no gubernamentales como la Comisión de Homenaje a las Víctimas del Vesubio, los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad o la Asociación Civil Hijos de una Misma Historia de Mar del Plata, que realizan un intenso trabajo en la señalización de estos sitios y la realización de actividades públicas en torno de ellos. El proyecto Mansión Seré31 es uno de los que mayor impronta del Estado tiene desde sus inicios. El municipio de Morón decidió recuperar el predio en 2000, cuando ya estaba formada la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, y desde entonces comenzaron a trabajar en conjunto.

El marco normativo de estos proyectos es uno de los principios que hace posible que perduren. La forma institucional que se defina puede dar un marco de mínima seguridad para que los cambios de gobiernos no alteren sustancialmente estos emprendimientos. Pero también, y quizá más importante aún, dicha forma debe garantizar la participación y apropiación de las iniciativas por parte de una multiplicidad de actores. La participación social es el segundo principio que proveerá condiciones de estabilidad a mediano plazo.

Tal como se plantea desde el Museo de la Memoria de Rosario, los museos/espacios de memoria deben provocar preguntas y reflexiones, deben destinarse a las audiencias que no están dentro del grupo de “convencidos” o “comprometidos”. Su función pedagógica es ampliar la concientización y el repudio contra el autoritarismo. En el mismo sentido, sus integrantes se plantean la necesidad de tratar de pensar cómo acercarse a la comunidad, cómo atraerla y

31 En la actualidad, el Proyecto arqueológico y de investigación sobre el centro clandestino de detención funciona junto con la Casa de la Memoria y la Vida (sede de la Dirección de Derechos Humanos municipal) dentro del predio del polideportivo Gorki Graña. En ella se realizan charlas-debate, conferencias, seminarios, exposiciones de muestras testimoniales y fotográficas relacionadas con la temática, visitas guiadas para alumnos de escuelas de nivel primario, secundario y terciario. Cerca de 900 alumnos recorren mensualmente las excavaciones.
cómo demostrar con acciones que este lugar es necesario y que cualquiera puede acercarse y hacer su aporte.

Todos los proyectos vinculados a estos espacios coinciden en la necesidad de evitar que la transmisión de la memoria esté centrada en la reconstrucción del horror y el morbo. Por el contrario, el desafío es darle un sentido a la materialidad que produzca reflexión y pensamiento crítico.

Los edificios que fueron utilizados para la represión tienen la función de ser espacios de testimonio y recordación para los sobrevivientes y los familiares. Éste es un aspecto ineludible de la reparación social a las víctimas, al otorgarles un lugar de duelo y conmemoración. No obstante, existe otro objetivo primordial. Algunos de estos sitios y otros museos y espacios que no están en lugares tan emblemáticos han definido que su relato debe estar destinado a la construcción de ciudadanía.

En este sentido, a partir de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado se procura producir una reflexión crítica y un diálogo intergeneracional sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado y en el presente. Se trata de un ejercicio de memoria para pensar el respeto a los derechos humanos como una condición insoslayable de la democracia y sostener la condena social a la impunidad.

Más allá de estos sentidos que deben sostenerse medularmente, la narrativa debe estar abierta a la transformación, incorporando las preguntas que planteen la comunidad, los nuevos actores y el paso del tiempo.

El reconocer que no es necesario partir de un relato único cambia el carácter de muchas discusiones, pues también hay que aceptar que no se está definiendo una única verdad. El relato debe ser múltiple, hay muchas memorias y muchas historias. El límite es la imposibilidad de incluir las memorias que reivindican los métodos o los fines que llevan a la violación de derechos o las justificaciones del terrorismo de Estado. Dentro de la multiplicidad de memorias, las de quienes crearon y mantuvieron la lucha durante treinta años deben tener un lugar central. De ahí que ellos deban ser quienes promuevan la inclusión de otras voces y otras preguntas.

El Estado debe ser un actor central en estos emprendimientos, garantizando mucho más que los recursos económicos. Es el responsable de hacer posible la participación de los distintos poderes y de incorporar la perspectiva de las políticas públicas. Pensar estos espacios implica tener en cuenta sus múltiples valores (para las víctimas, para la sociedad) y su interacción con las políticas en sentido amplio (educativo, cultural, urbano).

3. Archivos de la dictadura: los otros desaparecidos

A treinta años del último golpe militar, mientras las Fuerzas Armadas son investigadas una vez más por realizar actividades de espionaje interno que las
leyes de Inteligencia y Defensa Nacional prohíben, el hallazgo de documentación oficial que permita conocer el destino final de personas desaparecidas, niños nacidos en cautiverio y operativos militares clandestinos durante la última dictadura sigue siendo, junto al deber de garantizar justicia y castigo a los responsables de la represión ilegal, la gran deuda del Estado —y en particular de sus Fuerzas Armadas— con la sociedad argentina.

Durante décadas, con la condescendencia del sistema político, las Fuerzas Armadas simularon buscar y no encontrar esa información. Una y otra vez el Ejército adujo que la documentación sobre la “lucha antisubversiva” había sido incinerada en 1983 por orden del último jefe del Ejército durante la dictadura, teniente general Cristino Nicolaides, al tiempo que el presidente de facto Reinaldo Bignone impulsaba la ley de autoamnistía. Esa negativa inverosímil acen
tuó aún más su marginación dentro de una sociedad que rechaza cada día con mayor convicción la posibilidad de olvidar la historia.

Informaciones difundidas por publicaciones marginales y sitios web nostálgicos del terrorismo de Estado para descalificar a ex militantes de la década del 70 (con datos obtenidos en sesiones de tortura y por ende de fuentes imposibles de citar), sumadas a la progresiva aparición de ex represores en dependencias estatales con intención de canjear información por impunidad y a la recepción en juzgados federales de informes oficiales elaborados durante la dictadura, demuestran que documentación a priori inaccesible para funcionarios y magistrados circula con fluidez entre represores y apologistas de la dictadura.

32 Véase en este informe la denuncia sobre actividades ilegales de inteligencia en una base de la Armada en el capítulo II, Políticas de defensa y control civil.

Como antecedente histórico de estos libelos se destaca el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, que durante el juicio contra represores de la ESMA antes de las leyes de impunidad publicó en tapa un “informe oficial de la Armada” que tituló “Primicia. Antecedentes terroristas de los acusadores” (27 de febrero de 1987), con imputaciones a los testigos del juicio. “Son las mismas que nos hacían en las salas de torturas donde se originó el profuso archivo que hoy usan y que ni el presidente ni la justicia pudieron encontrar”, denunció la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (La Razón, 2 de marzo de 1987).

34 El 28 de junio de 2002 en mesa de entradas de la secretaría 21 del juzgado federal a cargo del doctor Claudio Bonadío, que investiga la actuación del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, se recibió un sobre sin remitente con dos informes elaborados por la Central de Reunión de Informaciones del citado organismo militar en mayo y junio de 1980. El primero, titulado “Bajas producidas en procedimientos de las FFLL entre 01 ene/ 08 may 80”, es un listado de veinte apodos, cada uno con una fecha, todas comprendidas en el período mencionado. El segundo, de 93 páginas, menciona antecedentes de “delincuentes terroristas”. Ambos documentos, sumados a un tercer informe del Batallón 601 obtenido en los archivos de la ex Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, confrontados con datos aportados por familiares de desaparecidos y reconocidos por militares retirados por su estructura general como similares a los producidos por el Ejército durante la última dictadura, permitieron al juez Bonadío y a la sala II de la Cámara Federal porteña confirmar las circunstancias de tiempo y lugar de una serie de secuestros cometidos por el Ejército con conocimiento y activa participación de las autoridades del Batallón 601.
Al margen de hallazgos aislados durante el último año, como los archivos de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata y Sierra Chica e incluso documentos sueltos encontrados de forma azarosa, los archivos que centralizaron la información sobre la represión ilegal (el del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, el Servicio de Inteligencia Naval y la Secretaría de Inteligencia del Estado, entre otros) siguen siendo inaccesibles aun para un gobierno que manifiesta en discursos y en determinadas prácticas su voluntad de avanzar en el proceso de verdad y justicia.

Por otra parte, los allanamientos y requisas judiciales a edificios militares, amén de excepcionales, han sido realizados por lo general por jueces sin conocimientos sobre mecanismos de inteligencia castrense ni datos concretos sobre lugares de reunión de información, convirtiéndose en simples visitas guiadas para magistrados. En los casos extraordinarios en que algún juez federal logró acceder a archivos digitalizados con probable información sobre desaparecidos, la propia fuerza involucrada se encargó de obstaculizar la posibilidad de traducir sus contenidos a un formato legible. Evasivas militares con complici-

35 En 2006 se encontraron 1.844 legajos completos de presos políticos detenidos en la Unidad 9 entre 1976 y 1982, con información útil para la causa sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense que instruye el juez federal Manuel Blanco: desde los centros clandestinos de procedencia, las fechas en que pasaron a ser presos legales, fotos carnet con huellas de golpizas, registros de sanciones y castigos padecidos por delitos como jugar al ajedrez o comer bombones, registros de hábeas corpus rechazados, informes enviados a servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, hasta cartas de familiares o de los propios presos robadas por los agentes penitenciarios. Las fichas de cada detenido se dividían según categorías como “subversivo”, “judío”, “menor”, “expulsado del país”, “en depósito” y en casos excepcionales “penado procesado” (Página/12, 8 de mayo de 2006).

36 En mayo de 2006 miembros de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense encontraron en una de las oficinas de archivo de la cárcel de Sierra Chica más de 800 legajos de presos políticos durante la última dictadura (Página/12, 12 de mayo de 2006).

37 El 5 de julio de 2006, durante una inspección ocular al ex centro clandestino “Automotores Orletti”, ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, se encontraron partes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado fechados en abril de 1975. Los represores los transformaron en bollos de papel para rellenar ladrillos perforados por sus propias balas. Los documentos registran “antecedentes de izquierdistas en la ciudad de Balcarce” con información característica de los servicios de inteligencia de la época como “aspecto de intelectual, barba muy bien cuidada” o “manifiestan simpatía hacia Neruda”, datos que confirman una vez más el paso de la banda paramilitary dependiente de la SIDE por ese centro clandestino.

38 En enero de 1999, por una denuncia del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales Horacio Verbitsky el juez federal Adolfo Bagnasco allanó la cintoteca informática de la Jefatura de Inteligencia del Ejército en busca de 253 rollos de computadora Bull con información sobre desaparecidos. Durante el allanamiento estableció que los datos originados en ese soporte magnético habían sido comprimidos, encriptados y transferidos a discos de tecnologías más modernas. En lugar de secuestrar el material Bagnasco lo dejó en la misma oficina y ordenó un peritaje a la Policía Federal, pero el Ejército nunca suministró las claves informáticas para identificar a qué discos se habían transferido los datos originales. Según dos actas entregadas por el jefe del Ejército
dad judicial son prácticas de vieja data, como el envío de legajos abreviados que no incluyen información determinante para las causas (condecoraciones por la “lucha contra la subversión”, difundidas en la prensa), que ratifican la necesidad de profundizar la capacitación y promover el compromiso con la verdad y la justicia por parte de los magistrados.

3.1. No sólo las Fuerzas Armadas

Más allá de los artilugios lógicos urdidos por las Fuerzas Armadas para no aportar información, los informes de inteligencia que han sobrevivido a las supuestas incineraciones demuestran que la mayor parte de los documentos reservados del Estado terrorista no sólo se distribuían dentro del enorme aparato burocrático militar (que incluye departamentos de inteligencia, comandos de cuerpo de Ejército, Comando de Institutos Militares, Comando de Operaciones Navales, fuerzas y grupos de tareas, y destacamentos del interior del país). También los recibían los servicios de inteligencia de Gendarmería, Prefectura Naval,39 la dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Seguridad Federal y la SIDE. Sin embargo, excepto el archivo de la policía bonaerense,40 los sucesivos gobiernos democráticos tampoco recuperaron y aportaron a la justicia los innumerables registros que el Estado elaboró y nadie ordenó incinerar.

En ese sentido, la difusión pública sobre el pasado del diputado Juan José Álvarez como agente de la SIDE durante el régimen militar41 y el pedido del CELS al presidente Néstor Kirchner para que informe sobre los agentes ingre-
sados durante la dictadura y revea la continuidad de quienes integraron el aparato de inteligencia al servicio de la represión ilegal, es una oportunidad que el actual gobierno no debería dejar pasar. Depurar el mayor aparato de inteligencia al servicio del Poder Ejecutivo\textsuperscript{42} sería una inmejorable respuesta para una sociedad que exige poner fin a la cultura del secreto y a la manipulación de información sobre pasados oscuros en disputas políticas coyunturales.

Como consecuencia lógica y lamentable de este proceso, mientras el concepto de memoria acuñado por los organismos de derechos humanos como condición básica para reconstruir y fortalecer la institucionalidad democrática ha sido internalizado por la sociedad civil y apropiado por el actual gobierno, no existe aún una política real que permita el acceso de jueces y fiscales —menos aún de las propias víctimas— a los archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad responsables de la represión ilegal. El Estado que ayer supo construir una estructura burocrática eficiente para perseguir, secuestrar y asesinar no ha sido capaz aún de crear una estructura que blanquee el funcionamiento de los mecanismos internos que posibilitaron semejante cacería. Ante esta grave fallencia estatal\textsuperscript{43} la alternativa de mayor desarrollo y accesibilidad son los sitios web de organismos de derechos humanos\textsuperscript{44} o particulares,\textsuperscript{45} las publicaciones periodísticas y paradójicamente hasta el Departamento de Estado norteamericano,\textsuperscript{46} cuyos documentos desclasificados sobre la última dictadura militar en la Argentina son de acceso público.

\textsuperscript{42} Según un libro publicado durante 2006 por Gerardo Young, periodista de Clarín, agentes que fueron hombres de confianza de quienes condujeron la SIDE durante la última dictadura ocupan aún hoy cargos centrales. El actual director general de operaciones Horacio Antonio Stiuso (alias Aldo Stiles o Jaime) prestó servicios durante 1978 para el jefe de la SIDE, general de brigada Carlos Alberto Martínez, en tanto el jefe de la Unidad Antisecuestros Roberto Saller (alias Gordo Miguel, Roberto Silo o Moyano) habría actuado en los años más duros de la guerra sucia como chofer del jefe Otto Paladino, con quien habría visitado el centro clandestino “Automotores Orletti” (Young, Gerardo, SIDE. La Argentina secreta, Buenos Aires, Planeta, 2006).

\textsuperscript{43} Como segunda honrosa excepción debe destacarse, junto al archivo que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas bonaerense coordinada por Alejandro Incháurregui, que a partir de requerimientos de la Cámara Federal de La Plata durante el Juicio por la Verdad reconstruyó los organigramas con el personal de distintas dependencias de la policía bonaerense. Véase <https://www.mseg.gba.gov.ar/desaparecidos/index.htm. Juicios por la Verdad>.

\textsuperscript{44} Véase, por ejemplo, <www.memoriaabierta.org.ar>.

\textsuperscript{45} Véase, por ejemplo, <www.nuncamas.org>.

4. Acciones conjuntas a favor de la accesibilidad y resguardo de los archivos de derechos humanos

4.1. El reconocimiento del valor de los archivos sobre el terrorismo de Estado

En octubre de 2006, los archivos de derechos humanos de Argentina fueron preseleccionados para postular al registro del Programa Memorias del Mundo de la UNESCO. Esta resolución es sumamente importante, aunque la decisión final se tomará el año entrante, y muestra los avances en el trabajo de preservar y hacer accesible la documentación que fue fundamental para la resistencia, denuncia y búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura.

El Programa Memoria del Mundo se creó para “preservar el patrimonio documental, auténtica memoria del mundo y espejo de la diversidad de lenguas, pueblos y culturas de nuestro planeta, así como para sensibilizar al público a su protección”. Las postulaciones a ser parte de este registro del patrimonio mundial deben ser presentadas por los Estados y son evaluadas en tres instancias: los comités nacionales, regionales y un Comité Consultivo Internacional (CCI), que es el órgano superior de decisión.

Dieciocho organismos, asociaciones y personas, reunidos en el “Programa documental sobre Derechos Humanos (1976-1983) Archivos de la Verdad, la Justicia y la Memoria en la Lucha contra el terrorismo de Estado”, coordinaron sus esfuerzos para peticionar ante la UNESCO el reconocimiento del valor patrimonial de sus archivos. Entre ellos, el Fondo Documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (Archivo Nacional de la Memoria); el Fondo Documental de Actuaciones Probatorias que integran la Causa n° 5310 “Sara Derotier de Cobacho” (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires); el archivo de la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán (Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán); el Archivo del Servicio de Inteligencia del Chubut (Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chubut); los fondos documentales del período 1976-1983 de la Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (Archivo General de la Provincia de Santa Fe); el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) (Comisión Provincial por la Memoria); el fondo documental del Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza (Casa de la Memoria y la Cultura Popular); las series de Fotografías de Centros Clandestinos de Detención, Ciudad de Rosario y localidades vecinas, de Fotografías originales per-
tencientes al Rosariazo, las cartas personales de presos políticos y personas exiliadas y de carpetas testimoniales del Museo de la Memoria de Rosario; el Archivo Institucional y el Archivo Biográfico Familiar de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el archivo institucional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); el archivo histórico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el archivo Institucional de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; los fondos documentales “CEDOC”-Casa de la Paz y “SERPAJ Córdoba” del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Archivo Institucional de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); elArchivo de Testimonios, la Colección de documentos sobre centros clandestinos de detención, la Colección de Fotografías y el Fondo documental Moreno Ocampo de la Asociación Civil Memoria Abierta; el Archivo Institucional de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; el archivo de María Isabel Chorobik de Mariani y el institucional de la Asociación Anaí; el archivo Adelina Dematti de Alaye.

Dentro de este conjunto está incluida una parte de la documentación producida por el aparato represivo del Estado; los documentos generados por la sociedad civil a partir de su actividad de resistencia, denuncia, búsqueda de personas, reclamo de verdad y justicia y acciones de solidaridad nacional e internacional, y los documentos producidos por el Estado Nacional y estados provinciales sobre las acciones de esclarecimiento y judiciales.

A partir de 2003, año en que la UNESCO aceptó en ese registro a los archivos de derechos humanos de Chile, surgió en Memoria Abierta la inquietud de postular los archivos argentinos a este programa internacional. En este sentido se realizaron algunos encuentros con las organizaciones hermanas para intercambiar información sobre su experiencia y producir un resultado similar para nuestro país.

Al crearse el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) en el año 2003, sus responsables también se vieron interesados en la postulación de los archivos de la ex CONADEP. Se concluyó que una presentación conjunta fortalecería las posibilidades de nominación y se resolvió conformar un equipo técnico con representantes de Memoria Abierta y del ANM que trabajaron intensamente para cumplir los requisitos propuestos en tiempo y forma. El ANM fue el encargado de presentar formalmente estos archivos para su nominación. Las gestiones para esta postulación incluyeron una invaluable labor diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y el

47 Levantamiento popular contra la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en 1968.
48 Memoria Abierta es una coalición de organizaciones reunidas para preservar la memoria de lo sucedido durante el terrorismo de Estado y sus consecuencias en la sociedad argentina, para enriquecer la cultura democrática.
apoyo de la Secretaría de Educación y la CONAPLU-Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.

4.2. El Censo Guía de derechos humanos del Mercosur

Durante el 2006 se ha impulsado y profundizado una importante acción vinculada a la accesibilidad del patrimonio documental sobre derechos humanos, que se iniciara en 2004. A partir de una iniciativa apoyada por la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO y realizada por la coalición Memoria Abierta, se elaboró un Censo Guía de archivos de derechos humanos.

El Censo incluye información sobre archivos del Mercosur, Chile y Perú “que poseen documentos sobre violaciones a los derechos humanos producidos en periodos de dictaduras militares en nuestras regiones”. Este censo-guía facilita el conocimiento acerca de la existencia de los archivos y su contenido, su nivel de accesibilidad, su organización y sistematización, y permite —mediante la posibilidad de su carga en línea— extenderlo hacia otros acervos y fondos documentales.49

Este tipo de proyectos actualizan y mejoran las herramientas necesarias para la obtención de verdad y justicia. Asimismo, son fundamentales porque vinculan al Cono Sur ampliado en acciones conjuntas y en la construcción de una memoria regional sobre nuestro pasado autoritario.

5. Logros y desafíos, a modo de conclusión

La trascendencia de lo sucedido durante el 2006 por la justicia, la verdad y la memoria plantea un escenario en el que se debe realizar un balance de logros y desafíos.

Instituciones para la democracia. Existe un consenso sobre la obligación del Estado de garantizar instituciones dignas para la democracia. Algunos importantes avances se han dado en las Fuerzas Armadas: la profundización de la subordinación castrense al poder civil, la afirmación del camino de la verdad y la justicia por parte del presidente y el Ministerio de Defensa, la resolución sobre el carácter público de algunos archivos castrenses y la redacción de un proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar. Por otra parte, algunos jue-

49 El Censo guía puede ser consultado on line en la página de Internet de Memoria Abierta: <www.memoriaabierta.org.ar>.
ces fueron cuestionados por su vinculación con el aparato represivo y el Congres
llevó adelante un procedimiento transparente por el cual no otorgó el títu-
lo de legislador a Luis Patti. Aún queda mucho por hacer. De hecho, en abril
de 2006 el Jurado de Enjuiciamiento confirmó en sus cargos a los camaristas
Tomás Inda y María Fernández cuya remoción había sido solicitada por el
CELS, con apoyo de la agrupación H.I.J.O.S - Regional Chaco, ante el Consejo
de la Magistratura, por mal desempeño en sus funciones, a raíz de su actuación
irregular en la causa que investiga la masacre de Margarita Belén. Estos jueces
habían resuelto cuestiones de competencia y sobre la libertad de los imputados
mediante una vía no apropiada como el hábeas corpus, perjudicando intencio-
nalmente, a criterio de los peticionantes, la marcha del proceso. Es evidente
que la legitimidad última de las decisiones vendrá dada también por el grado
de independencia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo debe separar de la fun-
ción pública a todos aquellos que hayan estado involucrados en graves críme-
nes y establecer cláusulas específicas para toda la administración pública que
hagan explícita la imposibilidad de ocupar un puesto por razones de violacio-
nes a los derechos humanos durante la dictadura. En este sentido, es necesario
revisar quiénes integran las fuerzas de seguridad y policiales, y realizar refor-
mas a las normas que rigen su funcionamiento, integrando procedimientos de
verificación de antecedentes y separación de cargos. También debe considerar-
se que el Consejo de la Magistratura promueva las pertinentes investigaciones
traves de procesos de juicio político a magistrados y funcionarios del fuero fe-
deral que han tenido una activa participación durante el terrorismo de Estado.
El Ministerio Público tiene la misma responsabilidad con relación a sus funcio-
narios. El principio que debe guiar estas medidas es el de los requisitos mora-
les o éticos para formar parte de las instituciones del Estado.

Memoria. En la actualidad funcionan numerosos emprendimientos como el
Instituto Espacio para la Memoria, el Espacio para la Memoria y para la Promo-
ción y la Defensa de los Derechos Humanos, los proyectos de recuperación de
sitios históricos, etc. En algunas de estas iniciativas el Estado debe definir un
marco institucional para que su gestión sea perdurable (forma de gobierno,
participación social, transparencia y rendición de cuentas) e instrumentar me-
canismos participativos para dialogar y construir un sentido compartido del pa-
sado. Los organismos de derechos humanos debemos esforzarnos para lograr
que el actual compromiso del Estado se traduzca en políticas públicas suspen-
tables para la memoria colectiva basadas en principios éticos como la vida, la li-
bertad y la dignidad humana.

Cultura. Contamos hoy con un importante consenso social sobre la necesi-
dad de justicia y memoria para construir una democracia basada en el respeto
a los derechos fundamentales. Los esfuerzos deben orientarse a lograr el involucramiento y la participación de la mayoría de la sociedad. También existe conciencia sobre cuáles fueron y qué significaron los crímenes más atroces de la dictadura y la imperiosa necesidad de construir condiciones para que nunca más se repitan. Sin embargo, aún debemos trabajar sobre las huellas del autoritarismo en la cultura, tales como la intolerancia ideológica y la aceptación de métodos abusivos para solucionar problemas sociales.

Archivos. Se han recuperado algunos pocos, aunque importantes, archivos que registran la acción represiva. Es imperioso que los funcionarios estatales relevantes adopten las medidas necesarias para encontrar más información de las actividades clandestinas, instrumentar una política en archivos destinada a recuperar información dispersa sobre el funcionamiento burocrático de la dictadura y trabajar con todos estos archivos en un esquema que comprenda la creación de una ley de acceso a la información pública y la creación de un sistema nacional de archivos.

Justicia. Contra todos los intentos de clausurar el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, la justicia vuelve a tener la oportunidad de marcar con claridad cuáles son los límites éticos para nuestra convivencia y los principios con los que queremos vivir. La sociedad argentina logró quebrar la impunidad y los responsables del terrorismo de Estado están siendo juzgados. Se trata de un camino sinuoso que tiene muchos detractores que amenazan y amedrentan. La fuerza de la verdad, buscada durante años por las víctimas, tornó escandalosa la falta de castigo. Con esta fortaleza y la intransigencia en la demanda de justicia se logró la reapertura de las causas y la condena de dos responsables por desaparición forzada, torturas y asesinato, y de tres responsables (en 2005) por apropiación de menores. Al menos otras cuatro causas están siendo elevadas a juicio oral y público en 2007. Sin embargo, a raíz de la situación actual de los procesos judiciales es necesario que se otorgue el presupuesto necesario para los juzgados y las fiscalías, de manera que avancen las investigaciones y se eleven a juicio oral con prontitud. Entre otras medidas deberían crearse secretarías específicas dentro de los juzgados que estén dedicadas a las causas en la que se investigan delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación y la justicia deben organizar los juicios para lograr mayor celeridad, impedir que los testigos testimonien repetidas veces o que se repitan las pruebas en innumerables ocasiones. A su vez, es urgente garantizar la seguridad de víctimas, testigos y defensores de derechos humanos. El desarrollo de dos juicios orales también ha puesto en discusión problemas como la garantía de la publicidad de los procesos, tema que se rei-
terará en los próximos meses magnificado por el tenor de las causas que llegarán a esa instancia.

Satisfacer la incansable demanda de justicia por los crímenes de la dictadura militar será el gran reto que los magistrados argentinos deberán afrontar durante el año próximo. Coordinar esfuerzos, minimizar diferencias, articular con seriedad y sin ansias de figurar el trabajo de las querellas colectivas para juzgar y condenar a los responsables de los crímenes más aberrantes de la historia argentina será el gran desafío de los organismos de derechos humanos y los flamantes órganos de derechos humanos gubernamentales. U nos y otros deberán demostrar durante 2007 si están a la altura que semejante coyuntura histórica exige.
II
Políticas de defensa y control civil*

1. Introducción

Durante los años de la dictadura, e inmediatamente después de su finalización, los ejes de trabajo del CELS fueron la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y el consecuente pedido de justicia, verdad y memoria en relación con los crímenes del terrorismo de Estado. En esta misma perspectiva, se realizaron acciones que tenían como objetivo lograr el enjuiciamiento de los culpables y la depuración de las instituciones armadas. Para esto último se recurrió, cuando las vías judiciales se cerraron, a las impugnaciones de los pliegos de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas que se encontraran involucrados de alguna manera en estos graves crímenes.

A mediados de 2000, los juicios por la verdad iniciados por Emilio Mignone cinco años antes, las detenciones de altos jefes militares por el robo de bebés y el saqueo de bienes de sus víctimas, los procesos contra represores argentinos en España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos, la proximidad del 25° aniversario del golpe militar y el repudio social prevaleciente privaban a las leyes de impunidad de todo sostén jurídico, ético y político, tanto nacional co-

* Este capítulo ha sido elaborado por Eva Muzzopappa, antropóloga, integrante del proyecto Fuerzas Armadas del CELS. Se agradece muy especialmente a Ricardo Fava, por los valiosos aportes y recomendaciones bibliográficas.
mo internacional. El CELS solicitó entonces a la justicia que las declarara nulas en el caso Poblete. El juez federal Gabriel Cavallo aceptó esa presentación y el 6 de marzo de 2001 decidió que las leyes de obediencia debida y punto final eran nulas e inconstitucionales. Ese mismo año la Cámara Federal confirmó el fallo y otros jueces y cámaras en el resto del país se pronunciaron en el mismo sentido.¹

En 2003 el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y ratificó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de las Naciones Unidas. En julio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, y la validez de la ley que las había anulado.

Se abrió entonces un nuevo proceso a partir del cual la justicia ha podido reassumir la facultad de juzgar, responsabilizar y penar a los individuos involucrados en los delitos de lesa humanidad cometidos al amparo del Estado terrorista. Esta reapertura de los juicios, al tiempo que consolida la institucionalidad democrática al fortalecer el proceso de justicia, brinda la coyuntura necesaria para dirimir otras cuestiones atinentes a la política militar y de defensa que habían quedado relegadas en las sucesivas gestiones durante veintitrés años de democracia.

Efectivamente, a partir de 1983 el juzgamiento de los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos concitó la atención de los sucesivos gobiernos, mientras dejaban en manos de las Fuerzas Armadas gran parte de las cuestiones referentes a su organización y conducción así como la definición de políticas de defensa. Esta grave limitación del sistema político demoró el cambio cultural de las fuerzas, como destacaron algunos especialistas y el propio Emilio Mignone, al señalar la importancia de definir en términos institucionales la subordinación de las Fuerzas Armadas a la conducción civil. A pesar de ello en este mismo período el Congreso logró establecer acuerdos suprapartidarios y plantear la taxativa distinción entre defensa y seguridad interior, plasmadas en las leyes de Defensa Nacional, 23.554, de Seguridad Interior, 24.059 y de Inteligencia Nacional, 25.520. De este modo se sentaron las bases para una profesionalización de las Fuerzas Armadas con su misión específica y subordinadas al poder civil. Las funciones de conducción política y de ejecución policial durante muchos años las incapacitaron como instrumento de la defensa nacional.

El control efectivo sobre las instituciones armadas supone un amplio espectro de medidas, pero, en definitiva, se trata de consolidar una supremacía civil definida como “la capacidad de un gobierno civil democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin intromisiones por parte de los militares, definir las metas y organización general de la defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa, y supervisar la aplicación de la política

¹ Para más información véase el capítulo I de este mismo Informe.
La dependencia civil sobre la autonomía militar se constituye en un sustento de la institucionalidad democrática desde el momento en que rompe con aquel mito funcional, a lo largo de todo el siglo XX, de que la guerra es un ámbito que compite exclusivamente a los militares. Al respecto, podemos citar a Felipe Agüero (1999) y Marcela Donadio (2004) quienes coinciden no sólo en la necesidad de afirmar la supremacía civil, sino también en la urgencia de contar con la voluntad política y la formación de especialistas civiles en la materia.

En diciembre del año 2005, en el Ministerio de Defensa hubo un cambio de autoridades que se correspondió con un cambio de modalidad en su dirección, aunque los lineamientos de la nueva gestión, a cargo de Nilda Garré, fueron consecuentes con aquellos definidos por el ministro saliente, José Pampuro. El panorama continuó siendo, en este sentido, alentador, si se destacan las acciones y medidas instrumentadas a lo largo del año, a fin de dar relevancia a un área que fue sucesivamente relegada y dejada exclusivamente en manos de militares.

Sin embargo, deben destacarse también algunas tensiones en el área, que se relacionan, por un lado, con la resistencia de la institución castrense a aceptar

---


3 Felipe Agüero sostiene que el control civil es la “capacidad de un gobierno civil democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin intromisiones por parte de los militares, definir las metas y organización general de la defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa, y supervisar la aplicación de la política militar”, lo cual significa la necesaria existencia de un reconocimiento, por parte de los integrantes de las Fuerzas, de superiores políticos civiles en el área, así como la formación de estructuras gubernamentales adecuadas que permitan pautas de autoridad en los órganos del Estado mediante los cuales se pueda ejercer dicha dirección. (En Agüero, op. cit.)

Por su parte, Marcela Donadio retoma el planteo de Richard Kohn acerca de la problemática de la construcción institucional democrática y del control civil, para lo cual distingue tres variables fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de este proceso: la formación profesional de los integrantes de la institución militar, representantes electos que deben asumir la responsabilidad de conducir y una sociedad que sostiene el ambiente democrático sobre el cual se apoya el control. En ese proceso de construcción de control civil y conducción de la defensa, agrega, dentro de los actores políticos se encuentra un grupo esencial que funde en sí mismo la posibilidad de acción política directa y la representación social: el parlamento (véase Donadio, M., 2004 “El papel del parlamento en la defensa nacional”, en Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, año 18, n°1-2, Santiago, FLACSO, p.144).

4 Se registraron avances especialmente en lo referido a la apertura del debate sobre la defensa nacional y las relaciones entre civiles y militares. Se promovieron espacios para la discusión entre académicos, militares, diplomáticos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, tanto de Argentina como del extranjero.
medidas tendientes a fortalecer el control civil sobre una materia que los militares tradicionalmente han considerado de su propia y exclusiva incumbencia. Pero por otra parte, también deben destacarse aquellas tensiones suscitadas por la determinación del Poder Ejecutivo de convertir el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el auspicio del Estado terrorista en una agenda de Estado, cuestión que pareciera aún despertar más resquemores entre los uniformados que una distancia crítica en las nuevas cohortes militares respecto de los sucesos de la época de la dictadura.

En este contexto se situó la denuncia radicada por el CELS en marzo de 2006 ante la justicia, al haber recibido información de que la Armada realizaba actividades de inteligencia interior en la Base Almirante Zar. Evidentemente, no se trató del primer caso en el que se dio a conocer evidencia de que las Fuerzas Armadas realizaban tareas ilegales. De hecho, ya en 1998 el entonces vicecomodoro Salvador de San Francisco Ozáñ fue sancionado por realizar tareas de inteligencia sobre diez periodistas de medios gráficos y una organización no gubernamental. En 1999, un caso similar ocurrió en Córdoba, cuando en el marco de una investigación por desaparición de personas durante la dictadura militar en la provincia, la jueza Cristina Garzón de Lascano, del Juzgado Federal de Instrucción nº 3 de Córdoba, descubrió que el Ejército se encontraba desarrollando un operativo de inteligencia que incluía la intervención de líneas telefónicas y seguimiento a integrantes de partidos políticos, periodistas, agrupaciones universitarias y entidades gremiales, así como un seguimiento permanente de la causa “Menéndez” por delitos cometidos en el Cuerpo III del Ejército durante la última dictadura. En la operación se encontraban involucrados los entonces jefes de Inteligencia, de Contrainteligencia y de la Central de Reunión de Informaciones del Cuerpo III del Ejército.⁵

Tras la denuncia por el espionaje en Trelew, el clima continuó enrareciéndose a medida que se sumaban expresiones de descontento por parte de ciertos sectores militares ante la política de derechos humanos del gobierno. El 24 de mayo este clima se transformó en una abierta confrontación cuando, en un acto en homenaje reivindicativo de la dictadura militar asistieron algunos militares en retiro y en actividad, de uniforme. Al día siguiente, durante el discur-

⁵ La jueza doctora Cristina Garzón de Lascano del Juzgado Federal nº 3 de la ciudad de Córdoba procesó a doce personas por el delito de abuso de autoridad y finalmente las condenó en 2004 a penas de prisión de entre uno y tres meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por el doble de tiempo. La sentencia fue más leve que la pedida por la fiscal, Graciela López de Filuñok, aunque reconoció que “la tarea de recolección u obtención de información constituye claramente una actividad de inteligencia” y que los condenados “hicieron uso de los poderes y medios inherentes a sus cargos, tanto para impartir órdenes, como para ejecutarlas, realizando en todos los casos actos vedados por la legislación vigente” llevando a cabo acciones para las cuales, si bien se habrían hallado habilitados ante determinadas hipótesis, les estaban impedidas justamente en las situaciones en las cuales las realizaron.
so presidencial en la Escuela Militar, al menos cinco integrantes del Ejército dieron la espalda al presidente Kirchner o miraron al suelo a lo largo del acto. Todos los involucrados fueron sancionados. El discurso presidencial, a su vez, también generó controversia\(^6\) y pese a que su eje hacía hincapié en realizar la oportunidad de las nuevas generaciones para formar parte de un nuevo Ejército, la frase destacada por los medios de comunicación —“no les tengo miedo”— magnificó las reacciones negativas de algunos sectores del cuerpo castrense, instalando durante un tiempo la idea de una confrontación inevitable e irresoluble entre el gobierno y unas Fuerzas Armadas poco favorables a la instrumentación de medidas democráticas.

En este sentido, el abroquelamiento de la institución militar ante el avance del control civil —como reacción corporativa— se exacerbó, aunque fugazmente, complicando las comunicaciones entre la superioridad civil y los integrantes de las fuerzas. Sin embargo se buscó que no se reiteraran dichas situaciones, a fin de contrarrestar un posible cerramiento de las Fuerzas Armadas que las convirtiera en un sector resistente a los cambios promovidos desde el gobierno nacional, resistencia que, en definitiva, podría haber llegado a comprometer los resultados y la continuidad en la instrumentación de tales políticas.

Frente a este tipo de sucesos, que volvieron a poner en primer plano la necesidad de crear medidas innovadoras en el seno de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa realizó una serie de reformas tendientes a la modernización del área y a hacer efectivo el control civil sobre el aparato castrense a fin de superar el modelo de la Doctrina de la Seguridad Nacional y a concretar una organización institucional que garantizara la subordinación militar al poder civil. Se trata de medidas adoptadas hace pocos meses, por lo que deberá esperarse su implementación para verificar sus resultados.

En contraste con la tarea realizada por el Ministerio de Defensa, ha sido evidente el poco interés del parlamento en el tema. En este sentido fueron elo-
cuentes las palabras de la actual presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, María Cristina Perceval, quien en ocasión del lanzamiento de la publicación del CELS Derechos Humanos y control civil sobre las Fuerzas Armadas expuso en detalle las problemáticas derivadas de la falta de quorum necesario para debatir algunos aspectos centrales de las políticas de defensa.\(^7\) Su exposición destacó la necesidad de consolidar el funcionamiento de aquellas instituciones

---


\(^7\) El acto se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso el 7 de noviembre de 2006. Fueron panelistas, junto con la senadora Perceval, la ministra Nilda Garré, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, diputado Remo Carlotto.
encargadas del área, ya que entre las tareas fundamentales que sobre ellas recaen se encuentra la fiscalización de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

2. Ante los resabios del viejo modelo: el caso Trelew

El viernes 15 de marzo el CELS presentó una denuncia para que se investigara la realización de actividades de inteligencia interior, prohibidas por ley, en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval nº 3 con asiento en la Base Almirante Zar en la provincia de Chubut. La denuncia, basada en el testimonio de un integrante de la Armada y en una importante cantidad de documentación que se presentó ante la justicia federal de Rawson, posibilitó que ese mismo día el juzgado allanara la Sección de Inteligencia lo que permitió secuestrar una importante cantidad de material con información relevante sobre la realización de actividades ilegales. En los días subsiguientes el juez a cargo, Jorge Pfleger, ordenó numerosos allanamientos en distintas dependencias navales de todo el país.

En la Base Almirante Zar se secuestraron carpetas con documentación ordenada y clasificada, con información periodística e informes confeccionados en diferentes órganos de la Armada, que circulaban a través de los canales de inteligencia de la fuerza. En ellos se informaba semanal y mensualmente sobre asuntos relativos a la relación de la Armada con la comunidad y hechos que afectaran el “prestigio institucional”, tal como lo exigía la directiva de junio de 2004 secuestrada en el operativo, que precisaba las temáticas y plazos.

El análisis de la documentación secuestrada, a su vez, permitió esbozar un esquema de los temas sobre los que se investigaba, así como sobre el flujo de intercambio de la información entre diferentes oficinas de la Armada.

La documentación hallada en la Sección de Inteligencia puede ser agrupada, en primer lugar, en torno a un eje temático que da cuenta de la clasificación en temas o “factores” que se hacía en la oficina de Inteligencia de la Base Almirante Zar atendiendo órdenes expresas del Comando de Operaciones Navales. La clasificación temática era la siguiente:

8 El ordenamiento en “factores” responde a la clasificación que se hacía de la información, que se organizaba en dichos y carpeta. Es notoria la disposición del material recolectado, que sigue la misma lógica de ordenamiento que otros archivos de inteligencia militares, relacionados con la dictadura militar. El caso más notorio es el de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) también ordenada por “factores”: político, social, económico, religioso, estudiantil, gremial y luego analizado y procesado, con el fin de producir inteligencia, a través de la estructura de secciones o “mesas”. Este archivo ha sido recuperado por la ley provincial 12.642 del año 2000 y está gestionado por la Comisión por la Memoria (<http://www.comisionparlamentaria.org/archivo-dipba.htm>).
Política provincial de Chubut: situación de la policía provincial, cambios en la integración del gobierno provincial y local, trabajo de integrantes del gobierno provincial, partidos políticos provinciales, migrantes, investigación y acusación de funcionarios provinciales y nacionales por cohecho y conflicto de intereses con la actividad pesquera de la zona, información personal de integrantes del gobierno provincial, currículum vitae de la Subsecretaria de Derechos Humanos, situación de la actividad pesquera.

Política nacional: información sobre integrantes del gobierno nacional, entre la cual se encontraba una ficha de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré y otra del ex viceministro Jaime Garreta.

Derechos humanos: actividades vinculadas a la Semana de la Memoria, detalles sobre la visita de familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew a la Base, novedades y actividades vinculadas a la conmemoración de la Masacre y a la causa penal, pedido de informes relacionados con las actividades del 24 de marzo, política de derechos humanos.

Reclamos sociales/gremiales: situación del personal civil de la Base con motivo de las medidas de fuerza que estaban desarrollando, cortes de ruta o reclamos por planes sociales de organizaciones piqueteras, fotografías de manifestaciones de organizaciones sociales.

Agrupaciones sociales: enumeración y características de las agrupaciones sociales de Chubut.

Periodismo: información sobre una periodista local.

Situación institucional y política de la Armada: su aceptación e inserción en el medio social de Chubut y Trelew en particular.

Comunidad informativa y actividades de inteligencia: actividad de inteligencia de las distintas oficinas nacionales, provinciales, civiles y militares.

En síntesis, la documentación mostraba un flujo de información referido a la descripción y el análisis de situaciones, contextos políticos, relato de actividades concretas de personas, grupos de personas o agrupaciones sociales y políticas; y a actividades de los gobiernos provincial o nacional o de ciertos integrantes de esos gobiernos.

A su vez, el análisis de estos informes demostró la existencia de un flujo vertical y horizontal de la información de inteligencia producida y puesta a circular por oficinas de la Armada. Los orígenes y destinos de esta información eran diversas dependencias de la Armada Argentina de todos los niveles jerárquicos, lo que indicaría que estas actividades constituían una práctica muy asentada dentro de la fuerza y que no estaban reducidas al ámbito jerárquico funcional de la Dirección de Inteligencia Naval de Buenos Aires o de la Central principal en Bahía Blanca. Dicho flujo de información —que podríamos denominar horizontal— incluía también un circuito que iba desde las estructuras funcionales de inteligencia hacia las estructuras orgánicas, tal como la Fuerza Aeronaival nº 3 y viceversa.
El caso tuvo repercusiones inmediatas. Apenas trascendió la denuncia, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, ordenó el relevo del comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Luís Avilés y del director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Carlos Rossi, que fueron separados de sus cargos.9

De manera paralela, el Ministerio de Defensa, el 28 de marzo ordenó al director de Inteligencia Estratégica Militar, funcionario dependiente personalmente de esa cartera, que revisara en un plazo de veinte días los reglamentos, manuales, y planes de inteligencia en todos sus niveles, de aplicación en el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, con el fin de introducir las modificaciones necesarias para compatibilizar, adecuar y actualizar los documentos mencionados de acuerdo con el marco legal vigente. Éste prohíbe la realización de tareas de inteligencia interna a las Fuerzas Armadas por ser una violación a las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. A tales efectos, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los jefes de los Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, debieron poner a disposición del director de Inteligencia Estratégica Militar la documentación requerida.10

Por su parte, atendiendo a las necesidades del esclarecimiento de los hechos, el presidente Néstor Kirchner dictó el 4 de abril el decreto 372/06 que eximió de guardar secreto al momento de declarar ante la justicia a todos los agentes de inteligencia naval que habían sido citados por el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, así como a quienes pudieran ser convocados en el futuro por ese tribunal o por cualquier otro al frente de la investigación. El decreto también precisa que la justicia, tras acceder a la documentación de inteligencia naval, deberá “preservar el secreto militar de la información y documentación vinculada a cuestiones de seguridad nacional o defensa nacional”. Finalmente, en sus considerandos hace expreso reconocimiento de la necesidad de conocer la verdad sin limitaciones, “como en las investigaciones vinculadas con las experiencias de violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos fundamentales, sufridas en nuestro país durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976”.11

A lo largo del año, tal como se analiza en este capítulo, se sucedieron otras medidas, relacionada con la necesidad de reestructurar y controlar adecuadamente los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Así, el 23 de abril se reglamentó el Sistema de Inteligencia Militar, que prohíbe expresamente a los

9 Página/12, “La Marina con la inteligencia suspendida”, 21 de marzo de 2006.
10 En Información de Prensa nº 067/06 del Ministerio de Defensa, disponible en www.mindef.gov.ar.
11 Sobre este tema, se dictó la Resolución del Ministerio de Defensa nº 173 del 20 de febrero de 2006.
organismos de inteligencia de las distintas fuerzas “realizar tareas represivas y de investigación criminal” y obtener “información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas”. En tanto que el 18 de agosto se reglamentó la Ley de Defensa Nacional, con el objetivo de “consolidar el control civil de las Fuerzas Armadas”.

Aunque la denuncia judicial abrió el escenario para la realización de estas reformas institucionales y pese a las fuertes evidencias del caso, la investigación se movió a otro ritmo. En el plano judicial, a raíz de diversos obstáculos relacionados con la designación de tres jueces en un año, y a varios planteos de las defensas que demoraron en resolverse, todavía están pendientes los llamados a indagatoria. Vale la pena mencionar, en todo caso, que los planteos de los militares denunciados reivindican la necesidad de que las prácticas de inteligencia militar sigan manteniéndose en la oscuridad y sin ningún control civil. En este sentido, rechazaron la competencia de la justicia federal para investigar ese tipo de cuestiones ya que se trata para ellos de temas exclusivamente militares.12

Otra acción, esta vez institucional, contribuyó también a obstaculizar el proceso judicial. La Armada realizó una presentación ante el juez federal Luis López Salaberry a raíz del aparente extravío, durante los allanamientos a la Base, de dos equipos encriptadores de mensajes secretos. El 24 de abril la Armada libró un oficio para preguntar si el juzgado los tenía secuestrados, lo que dio lugar posteriormente a una querella ordenada por el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, con el argumento de que la situación ponía “en peligro la seguridad de las comunicaciones y menoscaba la integridad de la estructura de inteligencia militar”. Por orden del Ministerio de Defensa, la Armada no ratificó esa querella que había presentado en forma inconsulta.

Todas estas maniobras pueden ser interpretadas como parte de una estrategia mediática que ha entorpecido —y amenaza hoy seriamente con seguir entorpeciendo— la investigación penal. A pesar de que existieran temas que requerían investigaciones paralelas, todas las acciones interpuestas por las defensas sólo han contribuido a enrarecer el clima de la investigación y a demostrar la capacidad de una institución como la Armada para cerrar sus filas ante la confrontación con los requerimientos “externos”. Tampoco han contri-

12 Este tipo de planteos fueron rechazados por uno de los jueces que intervino en el caso, el doctor López Salaberry quien consideró que “la actividad de inteligencia militar, como no podía ser de otra manera en el sistema democrático, es una función pública bajo dependencia de los poderes civiles. Por tanto, las Fuerzas Armadas tienen un comando exclusivamente civil y deben actuar siempre dentro de la Constitución...”. Entre los distintos argumentos de la defensa de los imputados se encontraron: el pedido de inconstitucionalidad del decreto del presidente Kirchner que los liberaba del secreto, la competencia exclusiva de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para investigar, la denuncia penal contra el integrante de la Armada que realizó la demanda por violación de secretos, recusaciones a los jueces por haber prejuzgado, etcétera.
buido, en este marco, las acciones provenientes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia que fueron escasas y lentas.

De este modo, el caso Trelew se transformó en un disparador que, más que dilucidar el caso en sí, permitió la adopción de una serie de medidas para dejar atrás los resabios de la Doctrina de Seguridad Nacional y lograr un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, el caso Trelew mostró la existencia de una generación de militares que, habiendo ingresado a los cuerpos castrenses ya en el período democrático, rechazan las órdenes ilegales privilegiando, tal como lo hiciera el coronel Juan Jaime Cesio en su momento, su condición de ciudadano por sobre la de militar, lo cual robustece las expectativas de cambio.\(^{13}\)

3. Los avances del control civil. Las reformas políticas del Ministerio de Defensa

El dictado de las leyes de Defensa (1988) y Seguridad Interior (1992) significó la materialización de un abarcativo consenso político mayoritario en favor de la no-intervención castrense en los asuntos de la seguridad interior, excepto en ciertas circunstancias especiales y excepcionales legal e institucionalmente admitidas.\(^{14}\) Sin embargo, a lo largo de dieciocho años no existió voluntad por parte de los máximos responsables políticos\(^{15}\) para completar este proceso que requería de una transformación de la estructura legal y organizativa del sistema de defensa que fuera más allá de una reducción presupuestaria.

A su vez, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se renovaron en el Congreso los pedidos favorables a considerar la intervención militar en cuestiones internas o a permitir la concreción de ésta a través de ciertas normas o hechos político-institucionales puntuales, ya sea para combatir a grupos te-

\(^{13}\) Véanse los detalles del caso en “Debates”, en el artículo sobre la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado.


\(^{15}\) En general los sucesivos ministros de Defensa y en particular Horacio Jaunarena, quien fue responsable de esa cartera en tres períodos presidenciales, y que consideró inoportuno avanzar sobre este temática. El 30 de mayo de 2002, durante un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi, Jaunarena confesó que siempre se había opuesto a reglamentar la Ley de defensa: “Pedirles a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarlo que se ejercente”. Es decir, quiso mantener latente la posibilidad de actuación policial de los militares, que la ley vedaba (Verbitsky, Horacio Página/12, 4 de junio de 2006).
terroristas, conjurar situaciones de conmoción político-social interna o para hacer frente a las denominadas “nuevas amenazas”,\textsuperscript{16} que el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy definió en 2000 en forma omnicomprensiva: “el terrorismo internacional, la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el narcotráfico, la degradación del medio ambiente, el tráfico ilegal de armas, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales” que “han revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos papeles y compromisos en el orden nacional como internacional”.\textsuperscript{17}

La ausencia de la reglamentación de la Ley de Defensa otorgaba, así, un margen para que diversos proyectos intentaran avanzar sobre la distinción entre seguridad interior y defensa. Sin ir más lejos, un caso notable es el de la Base Almirante Zar en Trelew, donde pese a la prohibición explícita del trabajo con hipótesis internas que hacen las leyes de Defensa y de Inteligencia (23.554 y 25.520, respectivamente), la Oficina de Inteligencia hacía su propia interpretación ampliando su margen de intervención.

Es por ello destacable en este período la adopción de medidas que tienden a fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Todas ellas están orientadas a soldar una importante deuda en el ámbito de las reformas con sentido democrático en las áreas de política militar y de defensa y tienen como sustento teórico la noción del “ciudadano en uniforme”,\textsuperscript{18} concepto que concibe a unas Fuerzas Armadas que apoyan el orden constitucional y que concilian sus deberes militares con los derechos y obligaciones del soldado como ciudadano.

Sin embargo, vale nuevamente resaltar que nos referimos a que debe esperarse su completa instrumentación antes de evaluar su impacto: reglamentación del Sistema de Inteligencia Militar, reemplazo de enlaces militares, reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, y elevación al Congreso de un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar.

Básicamente, se trata de resolver la disyuntiva entre subordinar a las Fuerzas Armadas —y esto incluye de cierta forma el “avasallamiento” de algunas de sus principales creencias, como la de su exclusiva incumbencia en el diseño de las políticas de defensa— y evitar aquellas situaciones que sólo contribuyen a

\textsuperscript{16} Barbuto y Sáin, op. cit.

\textsuperscript{17} Ricardo López Murphy en la iniciación del Curso Superior de las Fuerzas Armadas (La Nación, 16 de marzo de 2000).

\textsuperscript{18} El concepto de “ciudadano en uniforme” y el de “conducción interna” fueron los ejes alrededor de los cuales se fundaron las nuevas Fuerzas Armadas alemanas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1955, estas ideas diseñadas bajo el liderazgo del general Wolf Graf von Baudissin, se instrumentaron en la creación de la Bundeswehr que reemplazaron a las Wehrmacht del Tercer Reich. Estas Fuerzas Armadas apoyan el orden constitucional antes que las nociones de Estado y nación, a la vez que garantizan a los soldados los derechos y deberes de todos los ciudadanos, especialmente aquel de exigir la oposición a las órdenes criminales.
reforzar la coraza de los militares contra la “civildad”. En este sentido, pareci-
ra contraproducente incluir las acciones que están ya en manos del Poder Ju-
dicial como punta de lanza para referirse a aquellas generaciones de militares 
que recién han ingresado en la institución, en vistas de que el objetivo es justa-
mente crear una distancia crítica entre ellos y quienes han sido responsables 
de graves violaciones a los derechos humanos.

3.1. Reglamentación del Sistema de Inteligencia Militar

Tras los sucesos de Trelew, se hizo imperiosa la necesidad de contar con al-
guna herramienta que definitivamente pusiera bajo la órbita del Ministerio de 
Defensa las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Días después de 
efectuada la denuncia por el CELS, la ministra Garré ordenó que la Dirección 
de Inteligencia Estratégica Militar revisara los reglamentos, manuales, y planes 
de inteligencia en todos sus niveles, hasta que poco tiempo después, por medio 
de una resolución se reglamentó el Sistema de Inteligencia de la Defensa a tra-
vés del cual se reguló la coordinación de las actividades de inteligencia militar. 
El objetivo fundamental consistió en definir los límites y la organización de un 
sistema que otorgara al Estado la capacidad de controlar efectivamente tanto 
as actividades como la definición de las directivas que orientan la producción 
de inteligencia militar.

El Sistema de Inteligencia de la Defensa quedó así a cargo de la Dirección 
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), organismo que a su vez 
se encuentra bajo dependencia jerárquica del titular del Ministerio de Defen-
sa y que es el que produce la inteligencia estratégica militar. En consecuencia, 
la DNIEM tiene a su cargo la orientación, coordinación, dirección, planifica-
ción y supervisión de las actividades vinculadas al ciclo de producción de inte-
ligencia realizado por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas 
en sus respectivos niveles estratégico, operacional y táctico.

Por inteligencia estratégica militar se entiende aquel nivel de la inteligen-
cia que se aboca al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial 
militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacio-
nal, así como al ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales es-
pecificadas explícita y oportunamente por los niveles de conducción superio-
res (artículo 2, ley 25.520 de Inteligencia Nacional).

La resolución reitera asimismo la prohibición de realizar tareas represivas 
y obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas 
en virtud de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de ad-
hesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comuni-
tarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales o cualquier actividad lí-
cita (artículo 2). A su vez, el artículo 16 de la resolución establece explícitamente la prohibición de las Fuerzas Armadas realizar actividades de contrainteligencia —en cualquiera de sus denominaciones— en el ámbito civil, quedando sólo autorizadas a desarrollar las “Medidas de Seguridad de Contrainteligencia” previstas para el ámbito militar.

Posteriormente, el decreto 1076/06, reglamentó el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional, cumpliendo así con las especificaciones necesarias en lo concerniente a la delegación de la facultad de autorizar el acceso a la información en aquellos aspectos vinculados a la inteligencia estratégica militar. Este decreto afirma que, sobre la base de la experiencia acumulada hasta el presente, resulta conveniente delegar en el titular del Ministerio de Defensa el acceso a la información sobre los asuntos que se vinculen a actividades de inteligencia estratégica militar, al personal afectado a tales funciones, a la documentación y a los bancos de datos de los organismos de inteligencia a que se refiere el artículo 10 de la ley 25.520.

De esta manera, quedó legalmente sorteado el dilema que intentaron poner en el tapete los imputados de la causa de Trelew, según el cual —en nombre de la defensa nacional— la información producida por los organismos de inteligencia militar quedaba bajo la exclusiva competencia de las propias Fuerzas Armadas y excluía en los hechos la participación y decisión tanto del Ministerio de Defensa como del presidente de la República.

3.1.1 El caso Ozán

En este contexto, también se registró un avance en el caso del comodoro Salvador de San Francisco Ozán. En 2002 el CELS objetó el ascenso del entonces vicecomodoro, basándose en el conocimiento de las sanciones que éste había recibido por la realización de tareas de espionaje sobre periodistas y sobre actividades de distintas organizaciones políticas y sociales durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en el legajo enviado

---

19 Un relato pormenorizado de los hechos que motivaron la sanción a Salvador Ozán y las sucesivas respuestas del Ministerio de Defensa de la Nación puede encontrarse en el Informe Anual 2002-2003 y 2004 del CELS.

a la Comisión de Acuerdos esta sanción disciplinaria no se encontraba registrada. Ante esta ausencia, el CELS solicitó —en diciembre de 2002— al entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Walter Barbero, conocer las actuaciones administrativas labradas contra Ozán. En enero de 2003, la Fuerza Aérea respondió que no obraban antecedentes de sumarios internos instruidos contra el comodoro Ozán. Cuando la senadora nacional Vilma Ibarra —integrante de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación— proporcionó copia del pliego analizado por el Senado con motivo del ascenso, se pudo observar que se trataba del “legajo abreviado”.

A fin de dilucidar cuáles fueron los verdaderos motivos por los que la sanción no aparecía en el legajo de Ozán, el CELS se dirigió en septiembre de 2003 al ministro de Defensa de la Nación a fin de que informara sobre la existencia de una sanción en este caso. La respuesta remitida confirmó que Ozán había sido sancionado con 20 días de arresto y que la conducción posterior de la Fuerza Aérea había retirado la sanción. Se solicitó entonces, el 4 de febrero de 2004, información complementaria: detalles de los cargos por los que había sido sancionado; las razones por las que dicha sanción había sido retirada del legajo; y que se remitiera una copia del legajo.

Las solicitudes fueron cumplidas, pero no se envió la copia del legajo, alegando razones de protección de la intimidad, ante lo cual el CELS realizó una nueva presentación ante el Ministerio de Defensa en que se pidió remitir copia del legajo completo (no abreviado), la reinstalación de la sanción y la investigación de los involucrados en el levantamiento de la sanción.

Las negativas a suministrar el legajo completo de Salvador Ozán continuaron, con el argumento de que se trataba de información con carácter “confidencial” o “reservada”, invocando las previsiones del artículo 63 de la Reglamentación de la Justicia Militar para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Por este motivo, el CELS presentó un recurso jerárquico para pedir al ministro de Defensa, en ese momento José Pampuro, que interviniera en el proceso, dando cuenta de los derechos contemplados en el Reglamento de Acceso a la Información Pública, decreto 1172/03, que obliga a los organismos —entre ellos el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas— a proveer el acceso.

Finalmente, el Ministerio de Defensa expidió el 6 de abril de 2006 la resolución 354 que resuelve hacer lugar al recurso presentado por el CELS destacándose que la información contenida en dicho legajo no puede ser vinculada

a las premisas de “secreto y cautela” bajo las cuales se justifica la reserva de aque-
lla documentación asignada a los conceptos de “seguridad nacional” y “defen-
sa”. A su vez, reconoce que no resulta admisible el artículo 63 de la Reglamenta-
tión de Justicia Militar para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. 

Sobre el acceso a los legajos, la resolución concluye que:

[...] de modo que, si bien los oficiales que instruyen un procedimiento de justicia 
militar no pueden dar información sobre antecedentes, conceptos y clasificaciones 
del agente sumariado mientras se sustancia el sumario [...] nada impide que las au-
toridades competentes puedan facilitar el acceso, concluido dicho sumario, si la in-
formación o documentación en cuestión consiente el acceso público, por no estar 
razonablemente comprometidas ni la defensa ni la seguridad nacionales.

Por lo tanto, y en consecuencia, la resolución consideró que el legajo del agen-
te Ozán podrá ser de acceso público con las salvedades de reserva que exige la pro-
tección constitucional de los datos personales, reglamentada por la ley 25.326 (ley 
de Habeas Data).

Al mismo tiempo, la resolución 354 del Ministerio de Defensa deniega el pe-
dido de reinstalar en el legajo de Salvador Ozán la sanción anteriormente im-
puesta, por considerar que no habiéndose tenido acceso previo al legajo, no pue-
de afirmarse que la sanción haya existido tras la lectura de este documento. Resta 
por lo tanto dilucidar exactamente cuál ha sido el desempeño de Ozán.

3.2. Reemplazo de enlaces militares

La resolución 529/06, firmada el 1º de junio por la ministra de Defensa, 
reemplazó a los oficiales encargados de mantener un vínculo institucional en-
tre el Ministerio y el Poder Legislativo. Según la nueva norma, la Subsecretaría 
de Asuntos Técnicos Militares es la responsable de elevar a la ministra una pro-
puesta con los nombres de las personas a las que, bajo su dependencia, se les 
asignará la función de enlace entre el Ministerio de Defensa y las Cámaras de 
Senadores y Diputados de la Nación. A su vez, el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas elevará la propuesta de un oficial militar que colaborará con 
quienes ejerzan en el futuro dicha función.

Esta medida fue tomada a fin de desestructurar la tendencia a la corpora-
tivización y autorregulación por parte de las Fuerzas Armadas, que contaba con 
esta importante herramienta para promover sus intereses institucionales en los 
ámbitos legislativos; pero también para transparentar el proceso de toma de de-
cisiones en el área. Si bien en gran medida la justificación que se hacía sobre 
la existencia de enlaces militares era la necesidad de contar con una visión es-
3.3. Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional

El 18 de agosto de este año, el presidente Kirchner, la ministra Garré y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, firmaron el decreto nº 727/2006 que reglamenta la Ley de Defensa Nacional, tras dieciocho años de virtual abandono de legislación en el área.

El punto fundamental de la medida, es el refuerzo de la dirección del Ministerio de Defensa sobre el sistema total de la defensa. Para ello, instala al Ministerio como instancia superior de coordinación de las actividades del área, definiendo como sus tareas prioritarias el diseño, formulación, instrumentación y control de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional, la planificación estratégica y la dirección y coordinación operativa general del sistema de defensa militar, entre otras.

A su vez, el reglamento emplaza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como la máxima autoridad militar nacional, siempre bajo la dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Defensa. Le corresponde por ello la máxima jerarquía del escalafón militar y es el responsable de asistir y asesorar al ministro de Defensa en cuestiones atinentes a la operatividad del instrumento militar. Debe también formular la doctrina militar, elaborar el planeamiento y adiestramiento militar, siempre respetando la directiva de Defensa.

Por su parte, se constituye a las Fuerzas Armadas como componentes de un sistema de defensa integrado por diversas instancias, siendo ellas instrumentos militares dentro de éste y las encargadas de asegurar la organización y preparación eficiente en los medios materiales y del personal para su eventual utilización en el marco de operaciones militares.

La flamante reglamentación también establece las funciones específicas que le caben al Consejo de Defensa Nacional (CODENA), que ya estaba previsto en la Ley de Defensa (artículo 14), como ámbito neurálgico de asistencia y asesoramiento al presidente en materia de dirección y coordinación de asuntos vinculados a la defensa nacional. La convocatoria del CODENA es atribución exclusiva del Ejecutivo, pero su posterior coordinación corresponde al Ministerio de Defensa.

En síntesis, la reglamentación de la Ley es un intento acertado de recorte de la autonomía de cada una de las fuerzas, al someterlas por un lado a la dirección del Ministerio de Defensa y por el otro a la regulación del Estado Mayor Conjunto, tanto en términos administrativos y técnicos como estratégicos.
El Estado Mayor Conjunto pasa a ser así la instancia superior de las Fuerzas Armadas que coordina las cuestiones referentes a la organización y distribución de presupuesto y la doctrina conjunta para la guerra. Al pasar a ser un instrumento militar integrado, las Fuerzas Armadas no serán las que dictaminen ya los lineamientos de la defensa sino su instrumento, al tiempo que su preparación deberá ser conjunta y coordinada entre las distintas ramas castrenses, a fin de evitar situaciones similares a las vividas durante el conflicto de Malvinas.

La autonomía militar también es legalmente reducida a través de la delegación en instancias civiles de las cuestiones atinentes a la doctrina y al planeamiento en defensa. La definición de las principales líneas de defensa, deben ser propuestas a través de un documento básico presentado por el CODENA. Este documento deberá identificar las áreas y los ámbitos de interés para la elaboración de proyectos y propuestas respecto de la defensa nacional.

Pero retomar el control implica no sólo dictaminar acerca de los objetivos y limitaciones. Se trata también de ejercer una influencia aún más laboriosa, que tiene que ver con evitar la reproducción de ciertas lógicas militares, una inercia institucional que habitualmente considera al control civil como enemigo de las Fuerzas Armadas, especialmente si se tiene en cuenta la historia reciente, donde la política de defensa ha significado estrictamente reducción de presupuesto. Sin embargo, aquella instancia también dejaba un amplio margen de autonomía, ya que en ningún momento estableció en modo alguno los lineamientos a partir de los cuales las Fuerzas Armadas debían orientarse a los fines de la modernización.

Los mecanismos propuestos en la reglamentación de la Ley, contribuyen a la instalación efectiva de un poder civil que supervisa efectivamente las limitaciones del instrumento militar —lo que no debe hacer— y que, además, encara la definición de las funciones de un cuerpo que forma parte de la institucionalidad democrática y que requiere de lineamientos superiores claros. La reglamentación además ayuda a establecer una racionalidad económica en un aparato cuyas ramificaciones sólo contribuían a triplicar el gasto.

En definitiva, esta reglamentación es un interesante punto de partida para construir un espacio en el cual se generen las políticas atinentes a las Fuerzas Armadas en su coordinación con el sistema de defensa, su actualización doctrinaria, tecnológica y organizativa, legitimado por el accionar de la justicia que se ha abocado a dirimir las causas de graves delitos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, cuando la doctrina regente era la de la Seguridad Nacional.

21 Durante el conflicto de Malvinas la falta de coordinación entre las fuerzas fue tal que inclusive los sistemas operativos de cada una de ellas era incompatible con los del resto. La intención de evitar nuevamente dicha situación se explicita en los considerandos de la reglamentación.
3.4. Proyecto de reforma del Código de Justicia Militar

También en este trayecto hacia la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas se incluye la firma del acuerdo de solución amistosa de la petición 11.758 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alega la responsabilidad de la República Argentina por la detención arbitraria sufrida por el oficial del Ejército Rodolfo Correa Belisle, así como las diversas violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso ocurridas durante la causa seguida en la jurisdicción penal militar por irrespetuosidad.\(^{22}\)

El CELS patrocinó a Correa Belisle ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió el caso como válido en 2004, momento a partir del cual los peticionarios y el Estado argentino aceptaron abrir un espacio de diálogo que concluyó con la firma del acuerdo que en sus puntos fundamentales reconoce la existencia de un sistema de administración de justicia militar que no asegura la vigencia de derechos de los eventualmente vinculados a causas penales en esa jurisdicción.

En el acuerdo el Estado argentino se comprometió a cumplir con una presentación de disculpas a Rodolfo Correa Belisle; la publicación del acuerdo de solución amistosa en diversos medios de prensa nacionales y la reforma del sistema de Justicia Militar. Las disculpas fueron presentadas y el acuerdo publicado en diferentes diarios.\(^{23}\) El acuerdo ha sido firmado ad referendum de la sanción efectiva de la reforma del Código de Justicia Militar.

La revisión de este código es importante porque, tal como lo ha sostenido el CELS desde la finalización de la dictadura, las reformas con sentido democrático en el ámbito de las Fuerzas Armadas deben traducirse también en cambios para con sus integrantes. Esto significa la adecuación de las reglamentaciones internas de las instituciones castrenses a las reglas propias de un Estado de Derecho, evitando así tanto las situaciones de privilegio como las de falta de garantías.

El Código de Justicia Militar vigente ha permanecido invariable desde 1951 —con excepción de los cambios introducidos en ocasión del Juicio a las Juntas— y en él se establece un fuero de justicia militar que no ofrece a los inte-

\(^{22}\) El capitán de Artillería Rodolfo Correa Belisle fue llamado a testificar en el marco del asesinato del conscripto Omar Carrasco, ocurrido en 1997, ocasión en la cual declaró que era de su conocimiento que el Ejército había realizado tareas de inteligencia y que no eran ciertas las declaraciones de quien entonces fuera el jefe del Ejército, general Martín Balza. Correa Belisle fue sometido a un proceso militar por “irrespetuosidad”, dado de baja y condenado a tres meses de arresto.

grantes de las Fuerzas Armadas garantías de independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley, mecanismos confiables y autónomos para evitar y penar las situaciones de abuso y arbitrariedad así como las campañas de hostigamiento que eventualmente pueden sufrir sus miembros.

Eludida largamente, esta transformación se propone como la resolución de una asignatura pendiente hacia el sector militar desde la recuperación de la vida democrática, siendo el objetivo de la reforma ofrecer a los ciudadanos de profesión militar las garantías mínimas de toda persona sometida a proceso y que no se hallan presentes en el modelo de justicia militar vigente hasta hoy.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la necesidad de compatibilidad de la jurisdicción militar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso “Palamara Iribarne” que especifica:

Párr. 132: “...la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, han tendido a reducirse e incluso desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno”.

Párr. 155: “La Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad”.

Para la elaboración del proyecto de ley, se convocó a especialistas y representantes de diversas instituciones y organismos para formar una comisión. Ésta comenzó a funcionar desde el 6 de marzo por la Resolución 154/06 del Ministerio de Defensa. Integraron la comisión representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el Comité Internacional de la Cruz Roja —en carácter de observador—, la Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército, la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

Para iniciar el trabajo, se consideraron los proyectos de reforma diseñados durante los veinte años desde la restauración democrática y se establecieron co-
mo guía de contenidos mínimos los Principios sobre administración de justicia por tribunales militares, de las Naciones Unidas.\(^\text{24}\)

Los ejes de la reforma integral pueden condensarse en las siguientes temáticas:

1. Tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la jurisdicción federal y la consiguiente eliminación del fuero militar en el ámbito administrativo. Los delitos militares son aquellos que sólo puede cometer un militar, por la índole de sus funciones.

2. Eliminación de la pena de muerte del ordenamiento jurídico.

3. Rediseño completo del sistema disciplinario resguardando la eficacia del servicio y las exigencias del debido proceso que imponen la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, asegurando a su vez el valor de disciplina con reglas claras que no favorezcan la burocracia y la arbitrariedad.

4. Reordenamiento de los servicios de justicia en el ámbito militar, mediante la creación de un servicio de justicia común a todas las fuerzas.

El 16 de julio la Comisión entregó un proyecto al Ministerio de Defensa que el 27 de julio fue a su vez entregado por la ministra Garré a los jefes de los Estados Mayores de las fuerzas para que elevaran sus observaciones. El Ministerio dispuso, a su vez, realizar paralelamente un proceso de consulta a departamentos de Derecho Penal y Derecho Público de universidades nacionales, departamentos de Ciencia Política de esas mismas universidades y organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de abogados.

Pese a que este proyecto presenta claramente condiciones más favorables para los integrantes de las Fuerzas Armadas, la desconfianza de éstas a las reformas de esta gestión ha contribuido a que dichos avances sean percibidos más en términos de avasallamiento que de adquisición de derechos. Al cierre de este Informe, el proyecto aún no ha sido tratado por el Congreso.

4. Conclusiones

La revalorización del área de la defensa, tal como ha sido planteada a lo largo de este año, ha incluido medidas atinentes al desarrollo y puesta al día de un ámbito que había quedado prácticamente en las sombras de las decisiones gubernamentales.

Una rápida descripción de las medidas incluyen tanto las que han sido desarrolladas aquí —la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, el estudio y análisis de todo el sistema de justicia militar, la ampliación del derecho de li-
bre acceso a la información, la conducción efectiva por parte del Ministerio de Defensa de todo el Sistema de Inteligencia Militar y de la formulación de la inteligencia estratégica— como otras medidas que no han sido abordadas en este capítulo y entre las cuales se encuentran la evaluación de los proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, la revisión del Sistema de Vigilancia y Control del Tráfico Aéreo y el estudio de los mecanismos de traspaso de tal sistema de la órbita de la Fuerza Aérea a una autoridad y organización civil, las acciones para evitar discriminación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y el proyecto de reforma de la educación militar.

Este último proyecto tiene como objetivo lograr una verdadera acción transformadora de las pautas culturales en la formación superior de los oficiales militares, en procura de una capacitación democrática, diversa y plural de los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas.

La gran importancia de todas estas reformas es que contribuye a la valorización del Ministerio de Defensa como responsable político de la defensa, pero también como referente instrumental en lo que concierne al dictado de medidas y reglamentaciones. Esta jerarquización del Ministerio como eje neurálgico de las decisiones en el área, tiene a su vez como referente militar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, encargado del asesoramiento ministerial, planeamiento y conducción militar efectiva del mayor nivel en la estructura militar. La centralidad otorgada al Estado Mayor Conjunto contribuye definitivamente a beneficiar el proceso de control civil sobre las Fuerzas Armadas contrarrestando la tendencia a la autonomización de cada una de estas fuerzas.

A su vez, debe destacarse el énfasis en la necesidad de cambios culturales dentro de la institución, si se tiene en cuenta que algunas de las lógicas institucionales que se quiere combatir están profundamente arraigadas en la instrumentación de las tareas cotidianas e inclusive en las formas de relación entre los integrantes de las fuerzas. De particular relevancia es, en este campo, aquella relación que se establece con la política. En este sentido, se trata de modificar usos y costumbres que son anteriores a la instrumentación de la Doctrina de Seguridad Nacional, específicamente las relacionadas con la idea de la preponderan-

25 El 9 de noviembre, la ministra Garré presentó al Consejo Consultivo para la reforma educacional y los objetivos de ésta. En su discurso, la ministra expresó que el Consejo reúne “a todos los expertos y representantes de la sociedad argentina a fin de recoger estudios, iniciativas, reflexiones, propuestas que lleven al fin que nos proponemos. […] Esto implica un cambio de paradigmas con respecto a la compartimentación que subsistía en el funcionamiento de las fuerzas y tiene una consecuencia lógica sobre el sistema educativo militar: marchamos hacia una estructura que articulará todas las instancias educativas y que vinculará la educación de las Fuerzas Armadas con el sistema educativo nacional, tal como lo establece el art. 13 de la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas” (disponible en <www.mindef.gov.ar>).
cia de las Fuerzas Armadas sobre el campo de la política, que fue consolidándose desde la instauración de éstas como instituciones del Estado nacional en América latina a fines del siglo XIX. Las defensas presentadas por los imputados en la causa de Trelew son, de alguna manera, una evidente manifestación de esta concepción institucional según la cual las Fuerzas Armadas deberían tener un amplio espectro de actividades susceptibles de estar exclusivamente bajo su control y que no tendrían que ser controladas ni por el poder político ni por el judicial. Por el contrario, ellas se arrogan el derecho de control sobre la política y la legalidad, pretensión que fue el nudo conceptual de las reiteradas intervenciones castrenses en el gobierno en el siglo pasado.

Es por ello que resultaron de suma importancia algunas rápidas y claras actuaciones del gobierno, cuyo más importante efecto ha sido la renovación de una parte sustantiva de las reglamentaciones en el sector de la defensa. También debe destacarse la existencia de una nueva coyuntura política que hace posible la denuncia e investigación de los delitos relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas.

A lo largo del período que aborda este Informe, se produjo una serie de eventos que han generado nuevas reflexiones sobre la sempiterna pregunta acerca de la problemática de las relaciones cívico-militares, el papel de las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder político.

Más allá de celebrar la legislación de las directivas gubernamentales dirigidas a avanzar en el terreno del control civil sobre las Fuerzas Armadas y de reformas con sentido democrático, queda abierto el interrogante acerca de los procesos necesarios para concretar exitosamente estos cambios.

Nos parece importante entonces mencionar algunos obstáculos que preveemos pueden surgir en el futuro. En primer lugar, se destacan algunas reacciones que delatan cierta lógica de “impermeabilidad” de los integrantes de las Fuerzas Armadas respecto de las medidas promovidas por el Ministerio de Defensa. Si bien frente a este rechazo puede esgrimirse el argumento de la resistencia al cambio y a la intervención de civiles, no puede soslayarse la necesidad de que el modelo de organización asegure la capacidad de administración y sustentabilidad de las medidas impulsadas.

En segundo lugar, es imprescindible que los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados encargados de tratar temáticas sensibles a los ámbitos de defensa, seguridad e inteligencia se involucren en el seguimiento de la instrumentación de los cambios que se están produciendo en estas áreas.
III
Los mecanismos de impugnación por hechos del pasado. El proceso Patti*

1. Introducción

El 23 de mayo de 2006, la Cámara de Diputados de la Nación por mayoría especial,1 resolvió no admitir el diploma de Luis Abelardo Patti como diputado nacional del Partido Unidad Federalista (PAUFE) por la provincia de Buenos Aires.2 La Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución Nacional,3 evaluó la posible participación del diputado electo Luis Patti en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar y concluyó que carece de idoneidad ética y moral para incorporarse al cuerpo legislativo.

* Este capítulo ha sido elaborado por Diego Ramón Morales, director del Área Litigio y Defensa Legal del CELS con la colaboración de Facundo Capurro Robles y Demián Zayat, integrantes del CELS.

1 La mayoría especial de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados se conformó de la siguiente manera: 162 votos afirmativos y 62 votos negativos.

2 Según los datos de la Cámara Electoral, el Partido Unidad Federalista (PAUFE) obtuvo 394.398 votos, lo que representa el 5,25% de los votos emitidos.


3 El artículo 64 de la Constitución Nacional establece que “Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez...”.
El 6 de diciembre de 2005, día de la jura de los diputados electos en octubre de ese año, varios diputados habían presentado impugnaciones al diploma de Luis Patti. La Cámara decidió ese mismo día remitir las impugnaciones a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que en febrero de 2006 elaboró el procedimiento que utilizaría para la evaluación de las impugnaciones presentadas. Ese procedimiento incluyó etapas de defensa, producción de pruebas, y la posibilidad de control de esas pruebas por parte de la defensa de Patti, alegatos y dictamen. El 7 de marzo la Comisión inició formalmente el proceso para determinar la procedencia de las impugnaciones a través de la recolección de pruebas documentales y testimoniales. Finalmente, el 4 de mayo de 2006, las partes presentaron sus alegatos y siete días después se firmaron cuatro dictámenes, el de la mayoría propuso rechazar el pliego del diputado y los otros tres recomendaban aprobarlo. El 23 de mayo la Cámara de Diputados resolvió rechazar el diploma de Luis Patti como diputado de la Nación.

Patti recurrió entonces a la Justicia Nacional Electoral, por considerar que la Cámara de Diputados carece de atribuciones legítimas para realizar una evaluación de la idoneidad ética y moral de los diputados electos. Si bien en primera instancia la jueza Servini de Cubría confirmó la decisión de la Cámara de Diputados, la Cámara Nacional Electoral consideró ilegítima la decisión. La Cámara de Diputados presentó en septiembre de 2006 un recurso extraordinario federal y la Corte Suprema deberá evaluar la legitimidad de la decisión de rechazar el título de diputado de Patti. Este tribunal, el día 22 de noviembre de 2006, consideró la trascendencia institucional del caso y habilitó la presentación de escritos en calidad amicus curiae.

El proceso realizado ante la Cámara de Diputados y su revisión judicial revelan la necesidad que tienen los distintos órganos del Estado de buscar mecanismos que permitan tomar decisiones transparentes con relación a personas...
que buscan ocupar cargos públicos y que se encuentran sospechadas de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Los hechos que se hicieron públicos durante las sesiones de la Comisión sobre la participación de Luis Patti en actos delictivos durante la década del 70, los debates y conformación de las mayorías en la Cámara de Diputados, los argumentos jurídicos afirmados por las partes, así como las reacciones judiciales ante estas atribuciones de la Cámara, dan cuenta de la importancia que tiene el establecimiento de mecanismos eficaces para responder a los parámetros de idoneidad ética y moral que establece la Constitución Nacional.

La Cámara de Diputados, recordamos, ya había utilizado el mecanismo de evaluación de la idoneidad ética y moral, a través del artículo 64 de la Constitución Nacional, en 1999, en ocasión, de considerar los antecedentes del diputado electo por Tucumán, Antonio Bussi. En esa oportunidad se le negó también a Bussi la incorporación a la Cámara por haberse demostrado su participación en crímenes de lesa humanidad. La revisión de este proceso se encuentra para su resolución ante la Corte Suprema.

En septiembre de 2006, la prensa informó que el diputado Juan José Álvarez fue miembro del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar. La aparición del legajo de Álvarez abunda en la necesidad de establecer mecanismos eficaces para determinar la participación o no en graves violaciones a los derechos humanos de personas que han tenido funciones en órganos del Estado durante esa época.


12 El procurador general de la Nación, en diciembre del año 2004, dictaminó a favor de las atribuciones de la Cámara de Diputados para evaluar los antecedentes éticos y morales de diputados electos sospechados de participar en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (conforme dictamen del procurador general de la nación en “Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados”, B.903, L. XL, Rex).

13 Página/12, 10 de septiembre de 2006, “Un excelente elemento que no defraudará la confianza”.

14 El 18 de septiembre, ante este antecedente, el CELS solicitó concretamente al Poder Ejecutivo Nacional el acceso a la información de todas aquellas personas que integran durante la última dictadura militar la Secretaría de Inteligencia de Estado. Asimismo, requirió al Estado que realizara una evaluación ética de aquellas personas que aún continúan en funciones en aquella agencia estatal, en tanto, las obligaciones previstas en tratados internacionales de derechos humanos, exigen excluir de las funciones públicas a aquellas personas que han participado en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Para un análisis de los mecanismos de impugnación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad, véase Barbuto, Valeria, “Impugnation Procedures in Argentina: Actions Aimed at Strengthening Democracy”, investigación realizada en el marco del Vetting Research Project del International Center for Transitional Justice (Nueva York) a publicarse en el 2007.
A fines de 2006 el diputado Agustín Rossi impugnó el diploma de Carlos Alfredo Anauate, diputado electo por la provincia de Santiago del Estero, en los términos del artículo 64 de la Constitución Nacional y de acuerdo con la regla fijada por la Cámara en Bussi y Patti. Fundó su impugnación en el procesamiento y citación a juicio de Anauate en el marco de la causa conocida como “Doble crimen de La Dársena”.15 Tal como se analizará en este capítulo la regla Bussi y Patti —que habilita el mecanismo del artículo 64— no es idónea para la impugnación de candidatos electos sospechados de participación en hechos delictivos cometidos en tiempos democráticos.

El caso Patti ha resultado significativo para abrir el debate acerca de la democratización del Estado y sobre los mecanismos institucionales que garanticen el fin de la impunidad. Sin embargo, a lo largo del proceso surgieron algunas críticas que estuvieron vinculadas en primer lugar a la inexistencia de normas constitucionales que permitieran realizar una evaluación ética y moral del diploma de un diputado electo sobre la base de antecedentes de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. En segundo lugar, la falta de competencia de la Cámara de Diputados para realizar una evaluación ética y moral de los antecedentes de Patti. En

15 El 1 de noviembre de 2006, el diputado y presidente del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, impugnó el diploma del diputado Carlos Anauate. Anauate integró el tercer lugar de la lista de diputados nacionales por el PJ de Santiago del Estero en las elecciones de 2003. De esa lista, resultaron electos Fernando Omar Salim, y Graciela Hortensia Olmos con mandato hasta 2007. Ante la renuncia de Fernando Salim, correspondía que ingresara en su reemplazo el siguiente de la lista. Anauate se encuentra procesado en el doble crimen de la Dársena. El 6 de febrero de 2003, en el camino de La Dársena, provincia de Santiago del Estero, aparecieron los cuerpos sin vida de Leyla Bshier Nazar y de Patricia Villalba, dos jóvenes santiguáneas. Leyla Bshier había desaparecido el 16 de enero de 2003 y Patricia Villalba el 5 de febrero del mismo año. Desde el principio de la investigación judicial, se vinculó con los homicidios a los hijos de funcionarios públicos y a jóvenes funcionarios, a quienes se denominó “hijos del poder”. La falta de respuestas institucionales y de avances en la causa —entre otras cosas— provocó que el gobierno nacional dispusiera la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero, el 30 de marzo de 2004. Carlos Anauate, al momento de los hechos, era diputado provincial. El 29 de septiembre del 2003 la jueza María del Carmen Bravo solicitó su desafuero y la Legislatura provincial lo desafuoró al día siguiente. El 26 de noviembre la jueza lo procesó por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y extorsión. El encubrimiento agravado se habría producido mediante la obstrucción deliberada de la investigación de los homicidios, junto con Musa Azar, Cristina Juárez y Daniel Moukarsel, para autoprotegerse y para buscar la impunidad de los autores materiales o intelectuales de las dos muertes. El 16 de julio de 2004, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación de Santiago del Estero ordenó: remitir la investigación de la extorsión al juzgado competente, iniciar actuaciones respecto al tráfico o comercialización de estupefacientes, declarar la falta de mérito respecto de la asociación ilícita y, por último, confirmar el procesamiento por encubrimiento agravado. Por este cargo de encubrimiento agravado el caso fue elevado a juicio el 18 de septiembre. Se calcula que el proceso oral tendrá lugar a principios de 2007. Sobre la base de estos antecedentes judiciales, el diputado Rossi presentó la impugnación de su título.
tercer lugar, el debate giró en torno a la falta de condena judicial firme contra el diputado electo, en relación con su participación en aquellos hechos del pasado. Y, por último, la inexistencia de impugnaciones judiciales en instancias previas al acto eleccionario.

En lo que sigue, abordaremos las cuestiones centrales de este proceso para analizar su legitimidad y, a su vez, contestar algunas de las críticas formuladas.

2. Los antecedentes de Luis Patti

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento consideró los antecedentes que expusieron los diputados impugnantes, que ya habían sido presentados por el CELS en otras oportunidades, solicitó copias de las causas judiciales en las que Luis Patti se encuentra involucrado y requirió la presencia de testigos. Los diputados también incorporaron pruebas vinculadas a la falta de investigación judicial de los delitos que se le atribuyen.

La publicidad de las declaraciones de los testigos en las sesiones de la Comisión ayudó a conseguir un acercamiento de la sociedad a diferentes hechos de la última dictadura militar y, en concreto, a la participación de Luis Patti en varios de esos delitos.

2.1. Detalle de las pruebas que recibieron los diputados de la Comisión

Según el legajo 2.530 de la CONADEP, Luis Patti era conocido como “Patty o Patti (a) El loco. Oficial integrante de sección o grupo en la comisaría de Tigre. En esta regional eran detenidos estudiantes de escuelas secundarias y de ellos se ocupaba el tal Patti”. Durante los primeros años de la dictadura el oficial recibió reiteradas felicitaciones —que constan en su legajo— del entonces jefe de la Policía bonaerense, el coronel Ramón Camps.

El 14 de mayo de 1983, Luis Patti encabezó la comisión del Comando Radioteléférico de la Unidad Regional Tigre que mató, en un supuesto enfrentamiento armado, a los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo P-

17 El dictamen de mayoría da cuenta de las pruebas incorporadas al proceso y las declaraciones de los testigos acerca de la participación de Patti en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Véase Orden del Día número 228 de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, impresa el 11 de mayo de 2006, antes citado, pp. 13-14.
reyra Rossi. Según el testimonio de varios testigos, Cambiasso y Pereyra Rossi fueron detenidos en el bar Magnum de Rosario. Aparecieron muertos en la ruta 9 entre Zárate y Campana, el mismo día. La autopsia descubrió marcas de golpes, quemaduras de picana eléctrica y ataduras con cuerdas y sostuvo que los disparos mortales fueron efectuados a quemarropa. En el expediente judicial abierto para la investigación de ambos crímenes, la Cámara de Apelaciones dejó constancia de que varios testigos modificaron en forma extraña sus primeras afirmaciones. No obstante, Patti fue sobreseído.

La Comisión pidió copias del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal subrogante de San Nicolás, Juan Patricio Murray. A raíz de las nuevas pruebas aportadas a la causa, entre las que se encuentra una serie de documentos pertenecientes a los archivos de la ex Dirección de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) (hoy bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria), el fiscal sostuvo que había pruebas suficientes para descartar la hipótesis de un enfrentamiento y considerar que se trataba de un secuestro con torturas seguido de muerte.18 La Comisión tomó en cuenta el pormenorizado análisis del fiscal Murray, respaldado por las nuevas evidencias, sobre la forma en que se desarrolló el episodio y de la participación de Patti en éste.

— El 8 de abril de 1999, Isabel Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró ante la Cámara Federal de La Plata que Luis Patti encabezó el operativo realizado el 24 de noviembre de 1976 en la casa de su hijo, en el que murieron su nuera y tres personas más y secuestraron a su nieta, Clara Anahí de Mariani de tres meses de edad. La Comisión recibió el testimonio de Mariani, quien volvió a identificar a Patti como del jefe del grupo de tareas que secuestró a su nieta que continúa desaparecida. Las leyes de punto final y obediencia debida impidieron hasta hoy que Patti fuera investigado por estos hechos.

— La Comisión también analizó el asesinato de Gastón Goncalvez. En septiembre de 2005, el fiscal subrogante Juan Murray solicitó al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Rujo la detención de Luis Patti. El pedido se basó

18 La autoría de la muerte de Cambiasso y Pereyra Rossi nunca fue puesta en duda ni siquiera por los propios imputados (Patti, Spartaro y Dieguez), quienes como única defensa esgrimieron que la muerte se había producido como resultado de un enfrentamiento. El juez Juan Carlos Marchetti, a pesar de contar con una gran cantidad de testigos que declararon haber visto cómo los dos militantes eran secuestrados del bar rosarino Magnum, decidió entonces su sobreseimiento provisorio, que luego se convertiría en definitivo por el transcurso del tiempo. De acuerdo con las nuevas constancias judiciales, provenientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se tuvo conocimiento de que el juez y los testigos fueron objeto de hostigamientos, amenazas y presiones para no avanzar con la causa.
en las pruebas recolectadas y agregadas en los expedientes judiciales que con-
firman que González fue secuestrado y llevado a la comisaría de Escobar, don-
de fue golpeado y torturado hasta que lo trasladaron a Campo de Mayo. El ca-
dáver apareció el 2 de abril de 1976 en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Patti,
en aquel año, trabajaba en la comisaría de Escobar. Los testimonios de Orlan-
do Edmundo Ubiedo, Eva Raquel Orifici, Alberto Marciano y Hugo Esteban 
Jaime\textsuperscript{19} permitieron a la Comisión acreditar la participación de Patti en la de-
saparición y muerte de González.

— Luis Ángel Gerez narró las torturas que sufrió a los dieciséis años en la 
comisaría de Escobar por su presunta participación en un homicidio en la zo-
a. Identificó a Patti a partir de reconocer su voz como el que dirigía las tortu-
ras.\textsuperscript{20}

— La responsabilidad por el asesinato del ex diputado Diego Muniz Ba-
rebbe también fue tenida en cuenta por la Comisión para evaluar la idonei-
dad ética y moral de Patti para asumir como legislador nacional. Los infor-
mes solicitados a la CONADEP acreditaron la responsabilidad directa de Patti 
en el secuestro, el 16 de febrero de 1977 en una carnicería de Escobar, del ex 
diputado.\textsuperscript{21}

— Se incorporó al expediente, aunque no fue evaluada, la resolución de la 
causa por las torturas que sufrieron Mario Bárzola y Miguel Guerrero. El juez 
Raúl Borrino encontró probado que Bárzola y Guerrero reconocieron a Patti 
como el policía que dirigió la sesión de torturas a la que los sometieron en sep-

\textsuperscript{19} Orden del Día n° 228 del 11 de mayo de 2006, p. 19, antes citado.
\textsuperscript{20} Véase la Declaración de Luis Ángel Gerez. El testigo relató concretamente que “[... ] de-
cían: ‘dale en los testículos, dale en la lengua, en las axilas’. Después me tiraron una toalla en el 
adómen y yo sentía la corriente por la espalda, por las piernas, porque estaba desnudo y era todo 
de metal. La toalla estaba húmeda y parecía que hacía que todo eso estuviera electrificado. Yo ya 
había pasado del miedo al terror porque había momentos en que creía que después de eso me mo-
riría. No sé cuánto tiempo duró, si me lo preguntan, para mí fue un siglo, y a lo mejor fueron diez 
minutos o dos, no lo sé, fue mucho tiempo. (…) Yo no vi, pero pude reconocer voces. Una de ellas 
fue la del que me hacía más preguntas; a lo mejor no era el que ponía la corriente, pero sí uno de 
los que dirigía, y decía: ‘Ponéle atrás de la oreja que éste se defeca’. Una de esas voces la tengo re-
conocida como la del después comisario Patti”. Testimonio de Luis Ángel Gerez, Diario de Sesio-
nes de la Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, 2006, Orden del Día n° 228, p. 
22, antes citada.

\textsuperscript{21} Tal como se señala en el dictamen de mayoría, el conocimiento de este hecho fue posible 
a partir del relato efectuado por Juan José Fernández, secretario de Diego Muñiz Barreto, quien 
fue arrojado al río junto a Barreto, véase Orden del Día número 228 de las sesiones ordinarias de 
la Cámara de Diputados de la Nación, impresa el 11 de mayo de 2006, pp. 18, antes citada.
tiembre de 1990.\textsuperscript{22} Sin embargo, Patti terminó sobreseído a raíz de la prescripción del caso.

— Patti se encuentra procesado por el encubrimiento al coronel Jorge Horacio Granada (acusado de la comisión de delitos de lesa humanidad). En septiembre de 2006, el juez federal Ariel Lijo concluyó la etapa de instrucción, y elevó la causa a juicio oral. Según la Comisión, este hecho es “una muestra más de todas las causas que se están describiendo de su desprecio por la justicia y de la práctica de búsqueda de la impunidad propia y de la de quienes considera sus compañeros de armas”.\textsuperscript{23}

3. Las normas constitucionales que obligan al Estado a realizar una evaluación ética de los diputados con relación a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura

El artículo 16 de la Constitución Nacional prevé que todos los habitantes de la Nación somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, estableciendo un requisito genérico que deben observar todos los aspirantes a ingresar en la función pública. Este requisito, por su generalidad, se debe aplicar también a los cargos electivos. Como señaló el procurador general en su dictamen en el caso Bussi, “a la legitimación de origen popular debe adicionársele entonces la legitimidad legal o institucional establecida en este caso por la Constitución como una pauta rígida”.\textsuperscript{24}

El artículo 36, incorporado en la reforma constitucional de 1994, señala que:

\begin{quote}
[Esta Constitución] mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos del indulto y del beneficio de la conmutación de penas. Estos actos serán insanablemente nulos.
\end{quote}

\textsuperscript{22} “Queda probado que durante la noche del día once y la madrugada del día doce del mes de septiembre de 1990 en una casa ubicada en las cercanías de la Ciudad de Pilar, dos personas privadas, legítimamente de su libertad fueron sometidas por cuatro funcionarios policiales a golpes y quemaduras en fosa ilíaca una, y a golpes y paso de corriente eléctrica por sus genitales la otra”. Resolución de fecha 8 de octubre de 1990 del juez Raúl Borrino.

\textsuperscript{23} Orden del Día n° 228, pág. 23, antes citada.

\textsuperscript{24} Dictamen del procurador general de la Nación en “Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados”, B.903, L. XL, citado en nota 12.
La nueva cláusula establece una firme garantía a la democracia como sistema político, con el fin de terminar con una historia de casi un siglo de impunidad y complicidad con las constates y prolongadas rupturas institucionales.

La exigencia constitucional sobre la idoneidad para ocupar cargos públicos debe ser integrada, actualizada y aplicada a la luz del paradigma ético-jurídico emanado de la Constitución de 1994. Debe ser valorada entonces, según la pauta ética vigente, expresada en el artículo 36.

Y esto se explica al considerar que el actual diseño constitucional viene precedido de un período de ruptura institucional y de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Diversos constitucionalistas han adoptado esta interpretación llegando a conclusiones que permiten realizar un juicio de coherencia entre el contenido del artículo 16 y el nuevo paradigma constitucional establecido en el artículo 36. Por ello, la aplicación del concepto de idoneidad es fundamental para evaluar los antecedentes de quienes hayan atentado contra los derechos humanos, las instituciones constitucionales, el principio republicano y las formas democráticas.25

La reforma constitucional de 1994 incorporó una pauta ética específica y determinante para el acceso a cargos públicos —la exclusión de aquellas personas que han participado en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático— que necesariamente debe ser evaluada por todos los órganos del Estado.

Para el derecho internacional de los derechos humanos, los tres poderes del Estado serán responsables en la adopción de diversas medidas para que personas comprometidas seriamente con graves violaciones a los derechos humanos asuman sus responsabilidades por aquellos actos.26 Entre esas medidas, nos
interesa señalar la que limita o excluye de las funciones públicas a funcionarios sospechados en violaciones serias a los derechos humanos.²⁷

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ríos Montt contra Guatemala”,²⁸ se ha pronunciado sobre la prohibición de iure establecida en la Constitución de Guatemala de acceder al cargo de presidente de la República para aquellas personas que hubieran violentado el orden constitucional del sistema democrático en aquel país. En ese caso, la Comisión concluyó que dicha cláusula de inelegibilidad no violaba el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (referida a derechos políticos), ya que se trata de una cláusula constitucional consuetudinaria de profunda tradición en Centroamérica, que tiene por objeto la protección y defensa del sistema democrático.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —órgano de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, para el caso argentino, recomendó en 1995 que “… se establezcan procedimientos adecuados para asegurar que se relevará de sus puestos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad contra los que existan pruebas suficientes de participación en anteriores violaciones graves de los derechos humanos...”.²⁹

A su vez, en las observaciones finales de dicho Comité de noviembre de 2000, se señaló que:

 [...] 9. Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan incluso obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga

²⁷ En el informe elaborado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre impunidad, Louis Joinet, se señala una relación entre la depuración y la garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos. El informe recomienda la remoción de los funcionarios públicos implicados en violaciones serias a los derechos humanos. (Informe elaborado para la Sub Comisión de Derechos de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo de Economico y Social de la Naciones Unidas, E/ CN.4/ Sub2/ 1997/ 20/ Rev1).


²⁹ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, CCPR/ C/ 79/ Add.46, Reunión 1411º, 53º Sesión, realizada el 5-4-95.
desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cer-
ciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos
humanos no sigan ocupando un empleo en las Fuerzas Armadas o en la adminis-
tración pública.30

La recomendación del Comité de desarrollar todos los mecanismos nece-
sarios para excluir de las funciones públicas a todas aquellas personas de las que
existan pruebas suficientes de su participación en graves violaciones a los dere-
chos humanos durante la última dictadura militar compite a todos los órganos
del Estado, incluyendo claro está al Poder Legislativo.

Remarcamos aquí que la decisión del Comité se sustentó en la inexistencia
de mecanismos idóneos para el establecimiento de responsabilidades penales
contra los responsables de estos hechos, con motivo en la existencia de leyes
que garantizan impunidad.31

4. La facultad de la Cámara de Diputados para establecer reglas
de evaluación de los diplomas de los legisladores.
Supuestos de procedencia e improcedencia

El procedimiento utilizado por la Cámara de Diputados de la Nación se fun-
dó en las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Constitución Nacional.
Existe un debate acerca de la legitimidad32 o no33 de las atribuciones de la Cá-

31 Nos referimos a la Ley 23.492 de Punto Final, la ley 23.512 de Obediencia Debida, y a los
indultos aun a procesados.
32 Las posiciones a favor de la atribución de las Cámaras legislativas para realizar una evalua-
ción de los títulos de los diputados electos están resumidas en el dictamen del procurador general
en el citado antecedente Bussi. En ese caso, el procurador general consideró que la Cámara posee
las facultades para juzgar los títulos de los diputados electos. El procurador señaló “porque —en
mi concepto— es incorrecto sostener que la Cámara de Diputados cumple un rol puramente for-
mal, limitado a verificar una cuestión de índole administrativa, cual es confrontar o constatar las
formalidades extrínsecas de los documentos que acreditan que el ciudadano elegido que preten-
de su incorporación al cuerpo legislativo, ha pasado satisfactoriamente por el proceso electoral”,
procurador general de la nación, en “Busi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la
Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados”, B.903, L. XL, ya ci-
tado. Es más, el procurador afirmó que “A su vez, y como sostuvimos en su oportunidad, la facul-
tad que la Constitución de la Nación ha otorgado al Congreso se enmarca dentro de las que la doc-
trina y la jurisprudencia han dado en llamar ‘facultades privativas’; la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en oportunidad de interpretar el art. 56 ( actual art. 64) de la Constitución Nacional, ha
reconocido a las Cámaras del Congreso de la Nación su derecho exclusivo para resolver sobre el
mérito de protestas en lo relativo a la validez de las elecciones’ (Fallos: 12:40 del 11 de junio de
1872); y que “... la resolución respecto de los títulos de los electos para el desempeño de funciones
mara para evaluar la idoneidad de los títulos de los diputados electos. En concreto, estas posturas disientan acerca de la posibilidad de analizar las decisiones adoptadas a través del voto popular por parte de la Cámara. No obstante, estas posiciones resultan abstractas y dogmáticas si no se nutren de las obligaciones actuales que exigen una respuesta con relación a los hechos del pasado.

4.1. La facultad del artículo 64. Su procedencia en los casos Bussi y Patti

El mecanismo del artículo 64 había sido utilizado por la Cámara de Diputados en ocasión de analizar el pliego de Antonio Domingo Bussi. En aquella ocasión, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, señaló:

[... ] las normas y los parámetros de valuación de la “ética pública” han cambiado sustancialmente después de la reforma constitucional de 1994. Y si los artículos 36 y el 75, inc. 22 de la Constitución Nacional fijan nuevos paradigmas jurídicos y éticos de los Gobierno Nacional, está reservada por la Constitución al Congreso de la Nación, según lo dispuesto por las respectivas cláusulas de sus arts. 56, 67, incs. 18 y 28, y 81 a 85. Y se desprende de esos textos que la decisión del Congreso alcanza a las elecciones igualmente ‘en cuanto a su validez’ o a ‘la pertinencia de su rectificación’, arts. 56 y 67, inc. 18, in fine citados. Se trata de lo que la doctrina de los precedentes ha calificado de ‘facultad privativa’...” (Fallos: 256: 208).

A la hora de determinar la validez del proceso electoral, el Constituyente ha previsto un doble examen, en el cual la justicia electoral es llamada a entender en la etapa anterior al acto eleccionario, quedando reservada para el Congreso la potestad última de expedirse sobre la calidad de los aspirantes a las Cámaras.

33 Las posiciones contrarias a la atribución de la Cámara para evaluar los títulos de los diputados electos, están reflejadas en el dictamen de minoría suscripto por los diputados Pedro Azcoiti, Oscar Aguad, Alberto Becani y Alicia Tate. Señalan los diputados que “el debate no pasa por el incuestionable derecho que cabe a las cámaras para el ejercicio de su potestad de juzgamiento emergente del artículo 64 de la Constitución Nacional, sino por el contrario, del apartamiento por parte de esa sala del Congreso del marco estricto de su potestad en la materia, al no tratarse de una impugnación fundada ni en vicios del acto eleccionario ni en la ausencia de calidades del candidato electo...”. Agregan los diputados: “Como lo entiende el jurista Bidart Campos, sí bien se reconoce la existencia de una zona reservada a cada órgano y ajena a la intervención de los restantes, ello lo es a condición que esas competencias se ejerzan válidamente dentro del marco constitucional”, (véase Orden del Día n° 228 de las Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, impresa el 11 de mayo de 2006, ya citada, p. 29). Por su parte, la Cámara Nacional Electoral, en los precedentes Bussi y Patti, señaló que “habiéndose constatado en la etapa correspondiente los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo al que se había postulado, sin que su candidatura hubiese recibido impugnación alguna, verificada la imputación de la representación, aquél se encontraba habilitado para ejercer el cargo para el que fue investido por el pueblo”. (véase Cámara Nacional Electoral, caso Patti, considerando 6to, citado en nota 9). El fallo señala la imposibilidad de las cámaras de realizar una evaluación de los antecedentes éticos de los candidatos electos y concluye que “la resolución a la que se arriba es necesaria para preservar los principios reseñados y prevenir que las
cos, es claro que la evaluación de la “idoneidad” del artículo 16 debe seguir esta línea constitucional.34

Desde este prisma, la Cámara de Diputados consideró que la revisión del diploma de Bussi alcanzaba no sólo la validez de los requisitos formales (edad y domicilio del artículo 48 de la Constitución), sino también la validez sustancial, que incluye un juicio sobre su “idoneidad ética o moral”. En ese dictamen, la Comisión señaló que el juicio habilitado por el artículo 64 “no puede reducirse a un análisis mecanicista o burocrático de los diplomas de los diputados electos” porque “es claro que el constituyente ha buscado crear una regla de juicio diferente a la del artículo 48 para determinar la validez o no de los diplomas y derechos emergentes de la soberanía popular”.

La pregunta que subyace, entonces, es cuál es el alcance de esta atribución que le otorga la Constitución a cada Cámara del Congreso para evaluar los diplomas de los legisladores electos. Y la respuesta, necesaria a la hora de establecer la legitimidad o no del mecanismo desarrollado por la Cámara de Diputados, fue expuesta por la propia Cámara al afirmar que

[... ] la excepcionalidad de este juicio político lleva a la necesidad de imponer un fuerte límite que, como se anticipara, evite que sea utilizado para controlar o impedir el acceso a los cuerpos legislativos de circunstancias minorías. Estas limitaciones ya fueron aclaradas por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos en el precedente Bussi. Allí quedó claro que las pruebas producidas en este procedimiento de impugnación de títulos y derechos sólo serán suficientes para fundar la inhabilidad moral de un diputado electo cuando acrediten la participación en golpes de Estado o delitos de lesa humanidad.35

La regla es precisa. La Cámara puede iniciar el procedimiento previsto en el artículo 64, en aquellos casos en los que la evaluación de idoneidad esté fundada en pruebas que acrediten la participación de diputados electos en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

La Cámara de Diputados, luego de analizar los antecedentes y de haber realizado varias audiencias, concluyó que se contaba con prueba suficiente para considerar a Patti autor de actos de fuerza contra el sistema democrático.36 Algo similar había decidido en el caso Bussi en 1999. De esta manera, estableció una regla por la que los generales de máxima graduación y las personas que in-majorías de un tiempo no se conviertan en minorías oprimidas ante otras coyunturas”, (considerando 23, última parte).

34 Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias 2000, Orden del día n° 117, p. 611.
35 Véase Orden del Día n° 228 de las Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, impresa el 11 de mayo de 2006, p. 13, citado en nota 7.
36 Esta es la terminología utilizada por el artículo 36 de la Constitución Nacional.
tegraban grupos de tareas durante la dictadura son responsables de actos de fuerza contra el sistema democrático, y entonces quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.

4.2. La facultad del artículo 64. Su impropiedad en el caso Anauate

Como señalamos, Agustín Rossi, en noviembre de 2006, impugnó el diploma de Carlos Alfredo Anauate, diputado electo por la provincia de Santiago del Estero, sobre la base de las atribuciones de la Cámara previstas en el artículo 64. La impugnación se sustentó en el procesamiento y citación a juicio de Anauate en el marco de la causa conocida como doble crimen de La Dársena. En esa causa, Anauate está acusado de haber participado como encubridor de dos homicidios.

Este caso gravísimo, que sufrió innumerables obstáculos para avanzar, ha resultado paradigmático porque dejó en evidencia los vínculos existentes entre el poder político y las redes de ilegalidad en Santiago del Estero, aun durante gobiernos democráticos. La intervención federal posibilitó el avance de la investigación judicial y, a pesar de las dificultades, el caso fue elevado a la instancia de juicio oral.

Los hechos que se le imputan a Anauate no son del mismo tenor fáctico que justificó el rechazo de los diplomas a Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti por parte de la Cámara de Diputados. Los antecedentes en estos dos casos se refieren, exclusivamente, a la posibilidad que tiene la Cámara de evaluar la idoneidad ética y moral de los diputados electos sobre la base de antecedentes que los vinculen con alguna participación en crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, es decir, en un contexto de terrorismo de Estado y con medidas posteriores que significaron, en los hechos, la imposibilidad de investigar y sancionar a sus responsables.

La regla establecida por la Cámara de Diputados en los precedentes Bussi y Patti debe ser respetada. Ésta alcanza exclusivamente la evaluación de los antecedentes éticos y morales de un candidato electo cuando existen sospechas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Nos remitimos a los antecedentes señalados en la nota 15.

El día 7 de noviembre el CELS envió una carta al diputado Agustín Rossi, en tanto consideramos que la regla establecida en los precedentes Bussi y Patti no puede ser utilizada en el caso Anauate. Señalamos allí que “se advierte que no se trata del mismo supuesto fáctico que justificó el rechazo de los diplomas a Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti por parte de la Cámara de Diputados”.

Nos remitimos, para un mayor análisis de lo expuesto, al apartado tercero de este documento.
La Cámara cuenta con otros mecanismos o procedimientos para garantizar la comparecencia a juicio y la posterior evaluación de la conducta del diputado Anauate en los términos del artículo 66\textsuperscript{40} o del 70\textsuperscript{41} de la Constitución Nacional.

5. La valoración de los hechos por parte de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento por no haber sentencia judicial condenatoria firme

Para los detractores del proceso de impugnación al diploma de Luis Patti la inexistencia de una condena judicial firme por los hechos de los que se lo acusa fue un impedimento para que la Cámara de Diputados se expidiera sobre su idoneidad moral. Sólo el Poder Judicial podría analizar su responsabilidad por éstos delitos.\textsuperscript{42}

Debemos destacar que el artículo 64 de la Constitución habilita al Congreso, sobre la base de las consideraciones señaladas en el punto anterior, a realizar un examen de naturaleza política sobre los diplomas de sus miembros sin que esto signifique que sea equiparado a una acción de naturaleza penal. Este examen no determina la comisión de un ilícito penal, pues ello es resorte exclusivo del Poder Judicial, sino que se juzga exclusivamente la idoneidad.

En este procedimiento las reglas de conocimiento e interpretación de los hechos se dirigen al análisis de las pruebas suficientes de participación en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, elementos que definen, en concreto, la idoneidad ética del título de diputado presentado ante la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 16, 36 y 75, inciso 22 de la Constitución.

Las leyes de obediencia debida y punto final cerraron el camino de la justicia garantizando la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, las instancias judiciales contra Patti o Bussi no pudieron avanzar.

La actualidad es, por cierto, muy distinta. Las leyes que garantizaron impunidad en Argentina fueron derogadas por el Congreso, fue declarada su incons-

\textsuperscript{40} El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de sus votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física y moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno... “.

\textsuperscript{41} El artículo 70 de la Constitución Nacional establece que “Cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

\textsuperscript{42} Véase Cámara Nacional Electoral, sentencia del 14 de septiembre de 2006, caso Patti, citado en nota 9.
titucionalidad por parte de jueces de primera y segunda instancia, fueron anuladas por parte del Congreso que las dictó,\textsuperscript{43} y finalmente la Corte Suprema de Justicia declaró también su inconstitucionalidad.\textsuperscript{44} Se abrió entonces la posiblidad de que el Estado fortalezca mecanismos concretos y eficaces para la investigación y eventual sanción penal de responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.

La Cámara de Diputados, en su obligación de establecer la idoneidad ética del diputado Patti, fue coherente con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino que exigen la separación de los órganos públicos de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.

A su vez, es necesario reconocer que los legisladores tomaron su decisión de no incorporar a Luis Patti a la Cámara de Diputados luego del análisis de las pruebas presentadas en la Comisión, garantizando el derecho de defensa. Por el plazo de tres meses los legisladores escucharon testimonios, recibieron material documental, expedientes judiciales y otros elementos que no dejaron dudas sobre

\textsuperscript{43} Ley 25.579. Conviene, en esta instancia, mencionar los debates que surgieron en este cuerpo legislativo en ocasión de las sesiones en las que se aprobó la ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Concretamente, el diputado Juan Manuel Urtubey sostuvo que “...Esas dos leyes, que terminaban estableciendo un disvalor moral y ético, no pueden sostenerse en el marco de un sistema republicano que dé garantías no sólo a aquellos que están imputados de delitos y en cuyo beneficio se pretendió extinguir la acción penal, sino también a cientos, miles y decenas de miles de familiares de argentinos de bien que quieren que se haga justicia [...]. Los crímenes contra la humanidad son tan antiguos como la humanidad. La concepción jurídica es, sin embargo, nueva, puesto que supone un estado de civilización capaz de reconocer leyes de la humanidad, los derechos del hombre o del ser humano como tal, el respeto al individuo y a las actividades humanas... Es importante que este Congreso nacional no reniegue de sus facultades... Nosotros tenemos una obligación ética irrenunciable: remover los obstáculos que hacen que en la Argentina no se pueda perseguir a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad...” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación - 12 Reunión - 4ª Sesión Ordinaria (Especial), 12 de agosto de 2003). El diputado José María Díaz Bancalari sostuvo que “No hay nada ni nadie que impida al Congreso de la Nación revisar sus propios actos: no hay nada ni nadie que impida a la Cámara de Diputados de la Nación declarar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, porque fueron dictadas en violación a normas de la Constitución Nacional... el tiempo que es el juez implacable de los hombres, determinará si este proyecto y sus consecuencias fueron nada más que un intento por alcanzar la verdad y la justicia o si representaron el inicio del camino para su logro...”. (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación - 12 Reunión - 4ª Sesión Ordinaria (Especial), 12 de agosto de 2003). Estas declaraciones indican la pauta ética de valoración que se tuvo en cuenta en este cuerpo legislativo en ocasión de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

\textsuperscript{44} Caso “Simón”, CSJN, fallo del 14 de junio de 2005. En este caso se discutía la responsabilidad penal de Julio Simón, alias El Turco Julián y Juan Antonio Del Cerro, alias Colores por participar en grupos de tareas similares a aquel en que se desempeñaba Patti. Simón fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por la sustracción de identidad a la hija de ambos (para más información sobre este caso, véase capítulo I de este Informe).
el accionar del impugnado. La prueba recibida fue valorada de acuerdo con la sana crítica de los juzgadores. El plenario de la Cámara la valoró del mismo modo, con una mayoría superior a los dos tercios de sus miembros presentes.

Según el dictamen de mayoría de la Comisión, el método utilizado para valorar los antecedentes

[...] consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos (como las relativas al cuerpo del delito) ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.45

Lo que prevalece, en última instancia, es la íntima convicción del juzgador, la que debe formarse en función de las pruebas recibidas, de acuerdo con su leal saber y entender, dentro de un procedimiento contradictorio signado por la publicidad, la oralidad y la inmediación.

En el caso Bussi la Comisión utilizó el criterio de “pruebas suficientes de participación” para valorar las pruebas recibidas en contra del entonces impugnado. Si bien desde el CELS sostuvimos que este criterio era el apropiado para tratar la validez del diploma de Patti,46 el criterio de la “sana crítica” resultó ser respetuoso de las garantías propias de un proceso de naturaleza política, ya que permitió la amplitud probatoria necesaria, debido a que se debatieron hechos acontecidos tres décadas atrás, en un contexto de total negación de los derechos del individuo y por lo tanto de una gran dificultad probatoria.47 Este criterio resultó coherente con las garantías de defensa del impugnado, ya que los legisladores no se encontraron sujetos a una prueba tasada, sino que valoraron las evidencias aportadas de acuerdo con su “sana crítica”.

45 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, 2006, Orden del Día nº 228, p. 13, ya citado.
46 Véase en este sentido la nota enviada por el CELS a la Comisión el día 13 de febrero de 2006.
47 Afirmó el juez Rafecas: “no extraña que los medios de prueba a obtenerse se vean constituidos por un claro predominio de testimonios de víctimas, compañeros de cautiverio y/o familiares… Dichos testimonios ayudaron a reconstruir la verdad histórica… la cual resulta más accesible a través del rastro dejado en los objetos o en la memoria de las personas, quienes a través de sus dichos permiten al Magistrado reconstruir la actividad humana que es investigada. Máxime, en este tipo de investigaciones, cuando la actuación represiva, militar y policial estaba regida por la clandestinidad”. (Resolución del juez Daniel Rafecas en causa nº 14.216/03, “Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad”, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 3 de la Capital, Secretaría 6, del 20 de octubre de 2005).
6. La inexistencia de impugnación durante el proceso de oficialización de la candidatura de Patti

La Cámara Nacional Electoral, en su fallo del 14 de septiembre de 2006, realizó una de las críticas más fuertes al procedimiento llevado a cabo en el caso Patti ya que consideró que la reglamentación del artículo 64 de la Constitución Nacional está prevista en los artículos 60 y 61 de la Ley Electoral. Esos artículos establecen un procedimiento para la impugnación de candidaturas por parte de la ciudadanía en general, sobre la base del incumplimiento de algunos de los requisitos constitucionales para el acceso a cargos electorales. Para la Cámara Electoral, los únicos que pueden resolver cuestiones vinculadas a impugnaciones de candidaturas son los propios jueces electorales. Una vez superada esta instancia, no existe posibilidad de evaluar y controlar los títulos de un candidato electo.48

La eficacia del procedimiento de evaluación de los antecedentes de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que sostiene la Cámara Electoral es incierta o casi nula. El Poder Judicial en diferentes oportunidades pudo intervenir en casos de impugnaciones a diplomas por delitos cometidos durante la dictadura, y en diferentes casos encontró modos formales para no resolver los pedidos.

Precisamente nos referimos a la impugnación que hizo el CELS a la candidatura del mismo Luis Patti a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1999. Dentro del plazo legal establecido por el Código Electoral, se le pidió a la Junta Electoral49 de la provincia que realizara un examen de idoneidad constitucional sobre los requisitos para ser gobernador. Sin embargo, en una resolución de media carilla, la Junta respondió que sólo podía realizar un control formal (de edad y domicilio) y que el Código Electoral no contemplaba otro supuesto de invalidación. Esta decisión no pudo apelarse porque el Superior Tribunal de Justicia mantiene la doctrina por la cual las resoluciones de la Junta Electoral son inapelables.

Con todo, la vía prevista en el artículo 64 de la Constitución Nacional, debe considerarse un mecanismo idóneo para la evaluación de los antecedentes de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

48 Véase Cámara Nacional Electoral, fallo citado, considerandos 15, 16 y 17.
49 Integrada por los presidentes del Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelaciones del Distrito Capital. (Véase el artículo 62 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
7. Conclusiones

La legitimidad del procedimiento de evaluación de los antecedentes de participación en graves violaciones a los derechos humanos llevado a cabo por el Congreso en el caso de Patti debe ser analizada a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, y de las recomendaciones de sus órganos de aplicación. En este sentido, es por demás clara la indicación dirigida a los órganos del Estado por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: se deben desarrollar todos los mecanismos necesarios para excluir de las funciones públicas a todas aquellas personas sobre las que existan pruebas suficientes de su participación en crímenes de lesa humanidad, más allá de que no hayan sido aún condenadas penalmente.

La exigencia constitucional de la idoneidad para ocupar cargos públicos, asimismo, sólo tiene sentido si es integrada y aplicada a la luz de los paradigmas éticos-jurídicos que consagran a la democracia como sistema político y al respeto de los derechos humanos como precepto básico del Estado de derecho.

Para que la decisión de la Cámara de Diputados de negar su diploma a Luis Patti sea consolidada es imprescindible que las reglas precisas establecidas sean respetadas. El mecanismo de evaluación de los antecedentes éticos y morales de diputados electos únicamente puede ser iniciado en los casos en que se acredite la participación de los candidatos en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

La afectación de los derechos políticos de los candidatos electos, que por diversas razones no han sido investigados y juzgados judicialmente, debe ser restringida al máximo. Es por esto que una regla como la que manejó el Congreso en los casos Bussi y Patti es adecuada, ya que permite exceptuar la sentencia judicial sólo en casos de sospechas fundadas de participación en crímenes de la dictadura, que nunca fueron investigados. Para formarse la convicción acerca de la participación del candidato debe realizarse un procedimiento que permita la defensa en juicio, con acusación, defensa, prueba y alegatos. Todo esto sucedió con Patti.
IV
Procesos de cambio en la justicia argentina: hacia un nuevo modelo de Corte Suprema y el futuro del Consejo de la Magistratura*

1. Introducción

Desde la transición democrática nuestro país arrastra la tarea pendiente de transformar al sistema de justicia para controlar con eficiencia a los poderes públicos y para responder en forma efectiva e igualitaria a los conflictos sociales que llegan a su conocimiento. Como sucede con cualquier ámbito de la política pública, la política judicial también supone la elección de un cierto modelo de Estado.

Si se analizan los cambios del sector judicial a través de los años se advierte que no fue ajeno (ni habría podido serlo) a las máximas y las lógicas de intervención que modelaron al Estado en cada momento histórico.1

En este contexto, la situación de la Argentina, con gravísimos problemas de exclusión social, desprotección legal de los sectores más pobres y una pro-

* Este capítulo fue elaborado por Paula Litvachky, directora del Programa Justicia Democrática y Demián Zayat, abogado e investigador del Programa, con la colaboración del Área de Litigio y Defensa Legal para la recopilación de jurisprudencia. Agradecemos también la colaboración de Claudia Santa para la búsqueda de información de este capítulo.

1 En este sentido, se puede ver un análisis del programa de justicia que deriva de los postulados teóricos del neoliberalismo, en Uprimny Yepes, Rodrigo, Rodríguez G., César, García Villegas, Mauricio, ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Bogotá, Norma, 2006. En forma muy breve, se explica allí, por ejemplo, que los programas de reforma judicial,
fundamental crisis de institucionalidad, requiere un trabajo serio sobre el sistema de justicia, en la medida en que la respuesta judicial a las demandas puede implicar la cristalización de las diferencias o una herramienta que ayude a equilibrar las desigualdades.2

Así cobra un peso significativo la modificación de la cultura judicial, históricamente con tintes autoritarios y elitistas, que se manifiestan, sobre todo, en la ausencia de respuesta a las violaciones más palpables de derechos sociales, en las políticas de privación de libertad generalizada, o en la incapacidad para investigar los casos de violencia institucional que afectan en su gran mayoría a los sectores más desfavorecidos. A su vez, se hace visible la necesidad de desarrollar programas efectivos que aumenten la posibilidad de acceder a las instancias judiciales.3

Durante estos últimos años se ha avanzado en ciertas líneas político-institucionales, a nivel judicial, que tuvieron efectos importantes. Sin embargo, aún permanecen inalterados aspectos que determinan un funcionamiento desigual del Poder Judicial y, la mayor de las veces, ineficiente. Además, tal como afirmamos en el Informe 2005, decisiones de política judicial que tienen un claro sentido democrático y que pretenden recuperar la legitimidad de la justicia...
compiten con soluciones institucionales que las neutralizan y que muchas veces configuran una política criminal autoritaria, que amplía y refuerza una respuesta penal dura a los conflictos sociales y que repercuten en la desprotección judicial de amplios sectores de la población. En esta carrera entre el fortalecimiento institucional, la búsqueda de soluciones de mejor calidad y las respuestas incorrectas a los problemas de seguridad ciudadana, se baten algunas de las cuestiones judiciales actuales. El acceso a la justicia no parece haber encontrado un lugar importante, todavía, de la agenda política.

A continuación haremos un recorrido por los temas que tuvieron mayor relevancia durante el 2006. Este panorama puede ayudar a armar el rompecabezas de la política judicial nacional actual, en la que son determinantes tanto el gobierno como los responsables del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este ejercicio puede aportar, además, elementos para analizar los desafíos que se mantienen para el futuro.

En primer lugar, la transformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede ser vista como uno de los procesos de reforma más importantes de los últimos tiempos, con un impacto institucional muy significativo. Sin la estructura, el financiamiento y la burocracia de las iniciativas de reforma judicial tradicionales (generalmente promovidas desde los organismos de crédito internacional) se materializó un proceso de cambio que —de sostenerse— puede representar la consolidación de una Corte Suprema con fuerte legitimidad social, con capacidad para impregnar al resto del Poder Judicial con sus nuevos modos de intervención y contenidos. Justamente, la clave para que se sostenga este proceso estará en profundizar los cambios internos de funcionamiento de la Corte, definir con mayor rigurosidad su perfil constitucional y, fundamentalmente, que dé muestras ciertas de su independencia y compromiso con la modificación de situaciones violatorias de derechos.

En este proceso se vio un fuerte involucramiento de los nuevos jueces, que plantearon la necesidad de construir otra imagen institucional y trabajar en algunas reformas internas, así como el de otros sectores sociales que, hasta el momento, estaban relegados de la discusión y el proceso de toma de decisiones en materia judicial. Esta apertura, aún incipiente, pluralizó de algún modo el debate y ayudó a impulsar una perspectiva reformista más representativa de otros intereses que los habituales de la corporación judicial y política. Esta característica, muy posiblemente,

4 Obviamente, con esta afirmación no se pretende decir que es todo lo representativa o pluralista que debería ser, sino tan solo, más representativa. Se podría profundizar el análisis en este sentido, pero a la vista queda que todavía sigue atada a ciertas visiones o intereses metropolitanos, de profesionales (básicamente abogados) y, por lo menos, de clase media. Uno de los problemas que han tenido los procesos de reforma judicial de América latina es que han quedado ligados a la visión de técnicos o especialistas (abogados), y se menosprecia la dimensión política de estos debates, en los que debería participar la mayor cantidad de grupos y sectores.
haya influido en la forma en que se materializó el proceso de cambio en la Corte y el tipo de medidas que se instrumentaron. Además, mostró formas atípicas de construcción conjunta de soluciones, entre actores estatales y no estatales, que hacen más compleja la caracterización del Estado y la estricta separación con la sociedad civil, muchas veces considerado un ámbito apolítico o neutral.

Un segundo tema para destacar es la continuación y profundización del proceso de los juicios penales para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Aunque no se lo tome generalmente desde esta perspectiva, el avance de las investigaciones y la proximidad de los juicios hacen del tema un punto central de la política judicial actual. El modelo argentino de transición democrática se caracterizó por la búsqueda de la verdad y el castigo penal a los responsables. Este arduo recorrido, de víctimas y de diversos sectores de la sociedad, se vio reflejado en la reapertura de las investigaciones judiciales y en las condenas impuestas a los imputados Simón y Etchebolatz. Este aspecto de la política judicial tiene un fuerte contenido simbólico y engloba diversas decisiones institucionales de gran importancia, más allá de que pueda definirse como poco homogéneo, de que pervivan fuertes resistencias en varias jurisdicciones del país para instrumentarla o que, en muchos casos, falte capacidad para planificar y responder con efectividad. En el avance de esta respuesta institucional, que compromete fundamentalmente a la justicia federal, están involucrados tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y el Ministerio Público.5

Lo interesante de esta perspectiva es que pone en primer plano la pregunta sobre la capacidad y calidad de las estructuras judiciales para hacer frente a este tipo de investigaciones. Ésta es una cuestión de política judicial prioritaria que generalmente queda fuera de la agenda. Parece obvio que si la decisión política compartida es profundizar la vía judicial para estos crímenes, se debe trabajar en preparar al sistema de justicia penal para ello. En este sentido, el avance de los juicios puso en evidencia la cantidad de obstáculos que entorpecen

5 En relación con el Poder Judicial se puede destacar el comunicado de la Corte Suprema luego de la desaparición del testigo Julio López, en la misma línea de sus fallos y simbólicamente importante (Página/12, 30 de septiembre de 2006, “Hay que garantizar la protección”). No puede olvidarse la convalidación de los golpes de Estado por parte de la Corte Suprema en sus diversas integraciones. El Ministerio Público Fiscal ha avanzado con dictámenes del procurador y resoluciones que pretenden, con mayor o menor dificultad, definir esta línea de persecución penal y organizar sus recursos para hacer frente a los juicios. A su vez, el Ministerio Público de la Defensa debe hacer todo lo posible por proveer una defensa efectiva a los militares acusados que no cuentan con un abogado particular. La dificultad que esto representa, ya sea por la objeción de conciencia de varios defensores, como por la necesidad de recursos, pone a la Defensa Pública en el desafío de buscar soluciones y acompañar el proceso de justicia, para darle legitimidad y el resguardo absoluto de las garantías constitucionales. Para un mayor desarrollo de estos temas, véase, en este mismo Informe, el capítulo I “Justicia por los crímenes de la dictadura”. 
las investigaciones en muchas jurisdicciones del país: la precariedad de las justicias federales provinciales, la resistencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, los problemas de planificación, los problemas de los sistemas de investigación criminal para procesar casos complejos o de cierta magnitud, la necesidad de pensar en la protección y contención de víctimas y testigos, y el desafío, para el Ministerio Público Fiscal, de llevar a juicio con solvencia a los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Además, pone en primer plano la discusión sobre los límites del uso del derecho penal para éstos y otros fines y la necesidad de legitimar el proceso con un trabajo serio que resguarde las garantías constitucionales de los acusados.

Esta tendencia enfrenta al sistema de justicia federal con sus propias limitaciones y abre interesantes espacios para analizar los otros problemas, más bien culturales y estructurales, de la justicia argentina.

La tercera cuestión relevante de este año fue la reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura que tuvo lugar entre noviembre de 2005 y febrero de 2006, y que mantuvo su repercusión política durante todo el año. Este proceso impactó fuertemente en el ámbito nacional y puso en evidencia problemas serios de la política judicial del oficialismo, que pareció despreocuparse de su agenda de fortalecimiento institucional y aprovechar el contexto para hacer un uso instrumental de la reforma, aparentemente, con la idea de dar una demostración de fuerza política. La discusión se trabó en las supuestas intenciones del oficialismo de manipular el Consejo y afectar la independencia judicial, y en su ataque a la oposición por la aparente defensa de intereses corporativos. Este contexto impidió que se abrieran verdaderos espacios para analizar aspectos judiciales sustantivos vinculados al modo de hacer política judicial, la garantía de independencia, el corporativismo o la falta de respuesta o ineficiencia del Consejo. La polarización de los discursos generó un escenario refractario para las voces que intentaban hablar de reformas más profunda y largo plazo, y condujo a debates superficiales y sesgados, que resultaron en una reforma de muy baja calidad.

Un cuarto punto a destacar es la aplicación del nuevo mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores, que parece haberse consolidado con cierto consenso favorable y algunas críticas o resistencias. El proceso de selección de jueces incorporó matices más democráticos y pasó a ser un tema de interés para ámbitos sociales que hasta el momento se habían mantenido ajenos a este tipo de espacios.

Por último, una observación más general. A estas líneas mencionadas no se le suma, por el momento, un proceso de cambio profundo de las demás estructuras judiciales. Excepto algunas cuestiones que pueden encontrarse en el Ministerio Público Fiscal o de la Defensa, están pendientes reformas consistentes.
para la democratización del sistema, el mejoramiento de su funcionamiento y, en definitiva, el aumento de calidad institucional, más allá de algunos impulsos referidos a la informatización o de infraestructura.

Un tema que cobró importancia y que puso de manifiesto las ambivalencias de la política judicial oficial fue la reforma al Código Penal. Este proyecto fue impulsado desde la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la idea de volver a darle unidad y coherencia luego de que diversas reformas penales lo transformaran en un cuerpo normativo asistemático y con penas desproporcionadas. Sin embargo, esta iniciativa fue absorbida por el debate de la seguridad ciudadana y se la ubicó como una reforma garantista (vocablo empleado en modo despectivo) que vendría a aflojar, nuevamente, las redes del sistema penal. Más allá de las observaciones positivas o negativas que pudieran hacerse a su contenido, el punto importante para este análisis es que la propuesta careció de la planificación y evaluación de los tiempos políticos adecuados para efectuarla. Incluso, esta discusión hizo evidentes diferencias dentro del oficialismo. El proyecto perdió apoyo político a los pocos días de haber sido presentado y fue desestimado. En términos estratégicos resultó contraproducente para los debates penales que se veían amenazados por el avance de posiciones autoritarias justificadas en la falta de seguridad ciudadana. Aun con deficiencias, un proyecto de código con una base fundamentalmente limitadora del derecho penal se vio bastardeado, y acaso en lo que podría haber sido la apertura de un debate fructífero.

Actualmente, desde el Ministerio de Justicia se afirma que se está estudiando una reforma procesal penal a nivel federal. Sin embargo, no se tiene información del proceso, de sus resultados, ni de su viabilidad política. Avanza, en

---

7 En 2004, el anterior ministro de Justicia Horacio Rosatti convocó a una comisión de juristas para redactar un proyecto de modificación integral del Código Penal (tarea que no se realizaba desde 1960). Esa comisión de juristas funcionó en el ámbito de la Secretaría de Política Criminal y redactó un anteproyecto que fue presentado por el Ministerio de Justicia y puesto a consideración de la ciudadanía durante el 2006. El anteproyecto además de revisar el Código vigente, proponía agregar otras figuras penales como la del aborto, un capítulo que receptara las figuras del derecho penal internacional, delitos de medio ambiente, entre otros. Se puede acceder a este proyecto en www.jus.gov.ar/guia/content_codigo_penal.htm.

8 Por ejemplo, al día siguiente de haber sido presentado, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el gobierno nunca presentaría una iniciativa que despenalice el aborto como lo hacía el anteproyecto (véase La Nación, 19 de mayo de 2006, “El gobierno afirma que no impulsa despenalizar el aborto”).

9 Por ejemplo, Juan Carlos Blumberg se reunió con el jefe de Gabinete Alberto Fernández para manifestar su desacuerdo con el proyecto (La Nación, 24 de mayo de 2006) y lo calificó de “zafrancho” (El Día, 28 de junio de 2006). Luego de una intensa presión mediática, el ministro de Justicia Alberto Iribarne dijo que para el gobierno no era una prioridad la reforma del Código Penal. Véase El Día, 12 de julio de 2006, “El gobierno congela la reforma del Código Penal” y La Nación, 12 de julio de 2006 “El gobierno no desactiva la reforma penal”.

---
cambio, el proyecto de ley que propone la incorporación de jurados populares a la justicia penal, lo que muestra la errática política oficial en la materia. Como dijimos, este repaso marca de algún modo los puntos más importantes del escenario judicial. En este capítulo, nos interesa desarrollar dos de estas líneas: la renovación de la Corte Suprema y la reforma al Consejo de la Magistratura. Se trata de reformas institucionales profundas, que tendrán un fuerte impacto en el sistema de administración de justicia. A su vez marcan dos procesos de cambio que permiten analizar la dinámica que define a la política institucional sobre la justicia, los diversos actores involucrados, y los discursos oficiales y alternativos en materia judicial. Luego de ello haremos una rápida recorrida por los desafíos pendientes.

2. Perfilando la Corte Suprema

En estos últimos años, después del retorno de la democracia, quedó en evidencia el papel clave que puede tener la Corte Suprema para la vida institucional del país. Sin irnos demasiado lejos en el tiempo, la primera Corte del 83, volcada a la defensa de las garantías constitucionales; la Corte de los 90 y la mayoría automática; luego, el proceso de cambio a partir de la crisis de 2001.

Tal como relatamos en los Informes anteriores, desde 2003 se inició un proceso que derivó en la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este camino se materializó con la destitución de los jueces denunciados mediante juicio político y el nombramiento de otros jueces y juezas con una fórmula que incluyó la intervención de las instancias políticas y de algunos sectores de la ciudadanía.

Los cambios se produjeron en un contexto de discusión pública sobre el papel de la justicia, sumamente deslegitimada por sus magros resultados y por...
sus vinculaciones poco transparentes con la política durante los noventa. La Corte quedó marcada por un protagonismo inusitado y en un lugar muy importante de la mirada pública.

Al máximo tribunal del país ingresaron Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti que se sumaron a Juan Carlos Maqueda (nombrado por el gobierno de Eduardo Duhalde), y Carlos Fayt y Enrique Petracchi, que ingresaron en 1983 luego del fin de la dictadura.

A partir de este proceso de cambio, la Corte Suprema fue modificando su perfil y recobró cierta legitimidad. En la actualidad, se ha instalado socialmente como una actora con peso institucional propio. Como veremos a continuación, no ha sido sólo el recambio de los jueces lo que produjo este impacto. Algunas modificaciones internas y fallos de suma relevancia institucional hicieron vislumbrar cierta orientación innovadora, ya sea a nivel procedimental como sustantivo.

Ciertamente pueden escucharse críticas sobre algunas de sus decisiones o sobre la demora en realizar otros cambios necesarios, sin embargo, en términos de su independencia, hoy parece un tribunal consolidado ante la opinión pública y sus integrantes son respetados también por la comunidad jurídica y política. 

2.1. La anhelada transformación interna

Como dijimos, la renovación del tribunal fue acompañada por cambios internos que permitieron mostrar, al menos incipientemente, nuevos modos de gestionar los casos relevantes.

12 Aún puede ser prematuro sacar conclusiones definitivas sobre la independencia respecto del poder político. Sin embargo, en términos de la construcción de su legitimidad, este camino parece estar bastante allanado ante diversas audiencias. En general, se sostiene que se conformó una Corte Suprema de alta calidad, que en muchos casos comparte la orientación política del actual gobierno y en otros casos está dispuesta a marcar reglas de juego institucionales y de protección de derechos. Véase, por ejemplo, La Nación, 5 de septiembre de 2006, “En la Corte aumenta el enojo con Kirchner”; Perfil, 10 de septiembre de 2006, “Será injusticia”. Para otros sectores, si bien están dispuestos a reconocer que se trata de una Corte con muy buenas cualidades y que ha fallado bien en temas importantes, la evaluación sobre su independencia es prematura, ya que todavía no ha resuelto temas que verdaderamente afecten al oficialismo. Entre los temas clave ubican a la pesificación de la economía, la vinculación de la publicidad oficial con la libertad de prensa, independencia judicial en un caso de la provincia de Santa Cruz. Véase La Nación, 6 de febrero de 2006, “La Corte debate tres casos que ponen a prueba su independencia”. A su vez, para comenzar a buscar legitimidad en el interior del Poder Judicial nacional y provincial, la Corte organizó el 30 de marzo de 2006, la 1ª Conferencia Nacional de Jueces, en la ciudad de Santa Fe, bajo el título “Jueces y sociedad”. Pueden leerse las conclusiones del encuentro en la página institucional de la Corte (<www.csjn.gov.ar>).
El peso de estos cambios estuvo puesto en darle transparencia al máximo tribunal y definir con un criterio más estricto, pero institucionalmente más razonable, su ámbito de intervención. Decisiones sobre la publicidad de los trámites o la participación de otros actores en calidad de amicus curiae intentaron fijar un estándar de apertura poco común para esta instancia judicial que, sin duda, debería repercutir en los demás tribunales. En este sentido, los cambios han ido en la dirección correcta y se mantiene el desafío de que se logren profundizar. Resta aún un trabajo importante en la reglamentación de la figura del amicus curiae para lograr el acceso efectivo a la información y la mayor participación posible; o que se dé a publicidad la fecha de tratamiento de los casos, de modo de favorecer la discusión pública de los temas que debe resolver el máximo tribunal; o realizar audiencias públicas en todos los casos institucionalmente importantes, y no sólo en algunos.

13 La competencia de la Corte Suprema se restringió con la reforma de la ley 26.025, que eliminó el recurso ordinario ante el Máximo Tribunal para las cuestiones de seguridad social, luego del fallo “Itzcovich” (I 349 XXXIX). Para más detalle sobre esta discusión véase, “Nuevos aires y viejos privilegios en el sistema de justicia”, en CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2005, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 91 y ss. La cuestión de la competencia ordinaria de la Corte no es la única relevante para analizar el conjunto de casos a los que debe dedicarse. En ese sentido, parece haber una discusión interna entre los jueces mismos sobre la amplitud para admitir casos en los que se alegue arbitrariedad de la sentencia de los tribunales inferiores. Por ejemplo, la jueza Carmen Argibay está teniendo la política de no abrir estos recursos excepto que contengan una irregularidad que limite con el prevaricato.

14 Los cambios internos en la Corte Suprema fueron los siguientes: se dio a publicidad la circulación de los expedientes judiciales y administrativos entre las distintas vocalías para poder conocer y controlar los lapsos que cada causa insume en los distintos despachos (Acordada 35/03); se estableció la obligación del presidente de fijar fecha del acuerdo en que el Tribunal tratará los asuntos trascendentes (Acordada 36/03) aunque el listado aún no es público; se resolvió publicar todas las sentencias y acuerdos en la página de la Corte Suprema en Internet (Acordada 37/03); se decidió incluir en las sentencias los datos de las partes, de sus abogados y de los tribunales intervinientes en las instancias anteriores y la creación de una base de datos para identificar a los abogados que actúan ante la Corte, para poder controlar la intervención de esos abogados y estudios (Acordada 2/04). Se dispuso que la realización de audiencias con los jueces sólo sería con la presencia de la contraparte para evitar los alegatos informales (Acordada 7/04). Se reglamentó el procedimiento para presentar amicus curiae (Acordada 28/04) y se estableció la publicación de un listado con los casos trascendentes donde la ciudadanía se pueda presentar como amicus curiae (Acordada 14/06). Por otro lado se sistematizaron los fallos de la Corte que anulan sentencias de los tribunales inferiores por arbitrariedad, para conocer el porcentaje que corresponde a cada uno (Resolución 801/04). Muchas de estas modificaciones fueron propuestas en los documentos de “Una Corte para la Democracia III” disponible en <www.cels.org.ar>.

15 En el mes de junio de 2006 las organizaciones del Foro Una Corte para la Democracia presentaron el documento “Propuestas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el tratamiento de casos constitucionales”, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en el que se sistematizaban estas propuestas. Documento disponible en: <http://www.adccorte.org.ar/recursos/245/Propuestas%20a%20la%20Corte%20Suprema.pdf>.
Ahora bien, sin perjuicio de estos cambios, en todo este tiempo se mantuvo la dificultad para avanzar en otras modificaciones tendientes a que los jueces rindan cuentas, o se sometan a controles, como cualquier otro ciudadano o funcionario público. La Corte resolvió este año que, por un lado, los jueces no deben pagar impuesto a las ganancias y, por el otro, que las declaraciones juradas patrimoniales de los miembros de la Corte no serán fácilmente accesibles. Las presiones corporativas son más fuertes de lo que parecen y la Corte,

16 Como ya se ha relatado en el Informe Anual del 2005, la Corte resolvió en 1996 —por medio de la Acordada 20— excluir a todos los jueces de los alcances de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y declarar su inconstitucionalidad, ya que el impuesto vulneraría la intangibilidad de las remuneraciones judiciales protegidas constitucionalmente. Sin embargo, en las audiencias públicas ante el Senado, previas a su designación, los jueces Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti declararon que, en tanto se respetasen los criterios de igualdad y generalidad, los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias. Por su parte, el juez Maqueda, como diputado nacional, fue autor de un proyecto de ley que establecía que los jueces debían pagar. A pesar de ello, en el caso “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ Anses” (G.196.XXXV), del 11 de abril de 2006, en el que se debía resolver si la jubilación de un juez de provincia estaba alcanzada por el impuesto a las ganancias, la Corte (integrada por jueces) resolvió que no debía pagarse. Todos los jueces de la Corte Suprema, con excepción de Carmen Argibay, resolvieron excusarse por tener interés en el pleito. El Tribunal quedó conformado mayoritariamente por jueces de Cámara federal del país, cuestión paradójica porque la decisión finalmente fue tomada por jueces (con supuesto interés en el pleito) que decidieron no excusarse, y que tenían jerarquía menor que los ministros de la Corte. El tribunal quedó integrado —además de Argibay— por el vocal de la Cámara Federal de Paraná, Gabriel Chausovsky; por el camarista de Mendoza, Carlos Pereyra González; el camarista de la Seguridad Social, Juan Carlos Plocava Lafuente; el camarista de Mar del Plata, Jorge Ferro; el camarista de La Plata, Leopoldo Schiffrin; y por los conjueces abogados Alberto García Lema, Horacio Rosatti y Héctor Méndez. Salvo los abogados Rosatti y Méndez, que consideraron que la Acordada no podría invalidar la ley de impuesto a las ganancias, el resto de los magistrados dio por descontada su validez.

17 Por medio de la Acordada 1 de 2000, la Corte Suprema decidió excluir al Poder Judicial de lo dispuesto por la ley de Ética Pública y dictó un reglamento para el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, cuya entrega quedaba a discreción del juez solicitado y de la Corte. Luego de numerosas críticas provenientes de la sociedad civil e incluso de una presentación judicial que realizaron el CELS y Poder Ciudadano, el 24 de noviembre de 2005, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó —sobre la base de un proyecto elaborado dentro del marco del Convenio entre Argenjus y la Corte Suprema— la resolución 562/05, por la cual estableció el reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales del Poder Judicial de la Nación. Ese reglamento también establece un procedimiento engorroso, que puede incluir hasta seis traslados, y una decisión del plenario del Consejo de la Magistratura, que no facilita el acceso a la información. Por su parte, la Corte Suprema dictó con fecha 30 de diciembre de 2005 las Acordadas 29/05 y 30/05 por las cuales los ministros del Tribunal Supremo de la Nación acordaron en primer lugar adherir al reglamento aprobado por la resolución 562/05 del Consejo de la Magistratura y dejar sin efecto la Acordada 1/2000. Asimismo, a través de la Acordada 30/05, la Corte procedió a puntualizar las adaptaciones que consideró necesario efectuar, dentro de su órbita de competencia, al reglamento aprobado por la resolución 562/05 del Consejo de la Magistratura respecto de los integrantes y demás funcionarios que la componen. Esta Acordada 30/05 tampoco satisface los principios de acceso a la información que debe tener un mecanismo transparente de declaraciones juradas patrimoniales.
hasta el momento, no logró dar mensajes en sentido contrario. Como una solución posible, la Corte Suprema podría derogar la Acordada 20/96 que los exime del pago del impuesto a las ganancias y establecer un reglamento para acceder a las declaraciones juradas de los miembros de la Corte que prevea un mecanismo transparente y accesible para la ciudadanía. Estos dos puntos, entre varios otros, son simbólicamente importantes para desvirtuar la imagen social de que el Poder Judicial goza de ciertos privilegios y prefiere mantenerse oculto de la mirada pública.

A su vez, aún faltan cambios importantes en la estructura administrativa de la Corte. Este trabajo pendiente ocupa un lugar central en la búsqueda de transparencia. Si bien se produjeron algunos cambios administrativos, un mensaje en este sentido vendría a completar lo que podría verse como un cambio de época. Por ejemplo, para la elección del administrador de la Corte podría preverse un proceso transparente y participativo, como el de los jueces, que asegurara cierto estándar de idoneidad y control ciudadano.

En cuanto a las reformas administrativas que se realizaron: se dispuso la publicación en la página web de las decisiones administrativas que se dictasen: designaciones, contrataciones, licencias y sanciones (Acordada 1/04); la inhabilidad de la designación de parientes hasta el cuarto grado en dependencia directa del magistrado o magistrada como secretarios o relatores en el mismo tribunal (Acordada 23/04). Se traspasaron algunas oficinas administrativas al Consejo de la Magistratura, como la Dirección de Notificaciones y de Mandamientos, el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema, el Archivo General del Poder Judicial, y la Oficina de Subastas. Empero, aún continúan en la órbita del Tribunal muchas oficinas administrativas. Asimismo, se firmó un convenio con la Auditoria General de la Nación para que audite la gestión de la Corte Suprema, aunque con un plan de auditoría establecido por la propia Administración General de la Corte Suprema. Sin embargo, aunque el convenio fue firmado el 5 de octubre de 2004, sólo ha concluido el control de la cuenta de inversión del 2004.

En el mes de noviembre la Corte Suprema eligió a Ricardo Lorenzetti como nuevo presidente (Acordada CSJN 32/06). Esta elección fue observada como otro cambio dentro del Tribunal. La designación fue realizada por consenso e intentó despejar los fantasmas de la Corte de los años noventa, que tuvo al juez menemista Nazareno nueve años en el cargo. Las declaraciones del presidente saliente, Enrique Petracchi, fueron en esa dirección: sostuvo que no eran buenas las reelecciones y que por eso no se postulaba para un próximo mandato y que había que evitar repetir “la experiencia Nazareno”. Véase Clarín, 5 de noviembre de 2006. Lorenzetti no tiene tradición judicial y ha manifestado que mantendrá la agenda de reformas llevadas a cabo aunque hizo hincapié en la necesidad de trabajar sobre la cultura judicial argentina para democratizar el lenguaje de los tribunales. En su asunción sostuvo que su función es “fortalecer al Poder Judicial, pues la Justicia estuvo en crisis, pero creo que desde hace unos años la gente nota un quiebre, un cambio, y queremos liderar ese camino. Además, la Corte debe ejercer el gobierno del Poder Judicial” (La Nación, 8 de noviembre de 2006, “Más presión de la Corte para que se defina el número de sus miembros”). El nombramiento de Lorenzetti como presidente fue apoyado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS). Además, Lorenzetti ha manifestado en ámbitos públicos que tendrá como agenda de su gestión definir mejor el perfil constitucional y social del Tribunal.
2.2. La Corte a través de sus fallos

Además de estas modificaciones internas, importantes para la imagen institucional de la Corte, es indispensable hacer mención de las resoluciones judiciales de enorme trascendencia que fortalecieron su protagonismo, reafirmando su perfil y construyendo parte de su legitimidad.

En general, se ha instalado la idea de que esta Corte está dispuesta a intervenir con sus decisiones en los temas de agenda pública más importantes. La Corte intenta recuperar algunos asuntos públicos que habían sido desconocidos o reducidos a cuestiones ajenas al debate judicial, por ejemplo, en relación con ciertos derechos sociales. La Corte ha considerado la relevancia del problema de las jubilaciones y la necesidad de declarar contrarias a la Constitución algunas normas de procedimiento previsional que afectaban estos derechos, así como requirió a los otros poderes del Estado la adopción de medidas efectivas que aumenten el estándar de protección. En el fallo Itzcovich la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Seguridad Previsional 24.463, que establecía un recurso ordinario ante la Corte para la Administración, que tuvo como efecto la violación del plazo razonable de todos los procesos y la afectación de la efectividad del recurso judicial. En Badaro, la Corte consideró que la falta de actualización de los beneficios previsionales es inconstitucional y que esta situación requiere una solución colectiva de los órganos ejecutivos y legislativos. En concreto, se admitió que en esos ca-


22 El artículo 19 de la ley 24.463 establecía que “La sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas”.

23 La Corte en este caso consideró que la situación creada por la existencia de este recurso ordinario ante la Corte Suprema produjo la saturación de los medios judiciales idóneos para dar una respuesta efectiva ante reclamos judiciales. La Corte, para alcanzar la solución, realizó una evaluación de la cantidad de expedientes a resolver, sobre la base del artículo antes citado, y concluyó que se estaban violando derechos fundamentales. De esta manera se introdujo en la Argentina el concepto de “estado de cosas inconstitucional”, en el que el análisis de la inconstitucionalidad se funda en la comprensión y comprobación de los efectos inconstitucionales de la norma jurídica impugnada. El día 22 de abril de 2005, es decir, días después de Itzcovich, en el Boletín Oficial se publicó la ley 26.025, que en su artículo 1º señala: “Derógate el artículo 19 de la ley 24.463, sin perjuicio de la validez de los recursos interpuestos con arreglo a dicha norma hasta la fecha de publicación de la presente ley”.

24 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de agosto de 2006, “Badaro, Adolfo Valentín c/ Anses, s/reajustes varios”.
sos se violaba el derecho a la seguridad social y se exigió a los órganos del Estado dar una respuesta que alcanzara a todos los integrantes del grupo. En otros casos, la Corte también analizó los procedimientos vigentes en materia de accidentes laborales. En el caso Aquino consideró que el Estado afectaba el derecho a la no discriminación y el derecho a un recurso judicial efectivo, en tanto negaba al trabajador la posibilidad de elegir entre el procedimiento previsto en la Ley de Riesgo de Trabajo para el reclamo y la vía de reparación prevista en el Código Civil.

A su vez, la Corte identificó problemas que afectaban garantías en materia penal. En el caso Di Nuncio precisó la competencia de la esquiva Cámara Nacional de Casación Penal, y afirmó que ese tribunal es el que debe analizar las cuestiones federales que se aleguen antes de recurrir ante la Corte Suprema. En Casal, la Corte volvió a referirse a la competencia, esta vez material, de la Cámara de Casación Penal, y fijó el criterio amplio del recurso para garantizar el derecho a la doble instancia. Casación debe evaluar los antecedentes de hecho y derecho de los casos que lleguen a su conocimiento. En Gramajo, la Corte consideró que la pena de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el ar-

En el caso, la Corte analizó el problema general de violación al derecho a la seguridad social de las personas que durante los últimos años no habían sido beneficiadas con actualizaciones de sus montos jubilatorios. Sin embargo, restringió su decisión al análisis de la propuesta de actualización que realizará el Estado (órgano ejecutivo, órgano legislativo) en el presupuesto del año 2007. En el caso, la Corte motorizó un diálogo institucional entre todos los órganos del Estado, con la cautela de reservar un posterior estudio de la respuesta que se ofrezca.

La Corte analizó en concreto la constitucionalidad del art. 39, párrafo 1° de la ley 24.557, en tanto excluye, a diferencia de las regulaciones anteriores en la materia (art. 17 de la ley 9.688 y art. 16 de la ley 24.028), la opción para el trabajador damnificado por un accidente de trabajo o enfermedad profesional de reclamar a su empleador una indemnización plena —salvo caso de do-lo— derivada de la aplicación del régimen de responsabilidad del Código Civil argentino. La Corte evaluó la normativa cuestionada a la luz de los principios y derechos constitucionales afectados y sostuvo que en el caso la aplicación del art. 39 de la ley 24.557 resultaba inconstitucional.

Con relación a la competencia de la Cámara de Casación Penal, la Corte en el caso Romero Cacharane revocó una decisión de la Cámara que negaba a los reclusos el derecho a impugnar las sanciones administrativas impuestas por el Servicio Penitenciario Federal. Consideró, por el contrario, que la Cámara de Casación Penal es la jurisdicción competente para la revisión de las decisiones de los jueces de ejecución penal. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de mayo de 2004, “Romero Cacharane, Hugo s/ ejecución penal”).

Con relación a la competencia de la Cámara de Casación Penal, la Corte en el caso Romero Cacharane revocó una decisión de la Cámara que negaba a los reclusos el derecho a impugnar las sanciones administrativas impuestas por el Servicio Penitenciario Federal. Consideró, por el contrario, que la Cámara de Casación Penal es la jurisdicción competente para la revisión de las decisiones de los jueces de ejecución penal. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de mayo de 2004, “Romero Cacharane, Hugo s/ ejecución penal”).

Con relación a la competencia de la Cámara de Casación Penal, la Corte en el caso Romero Cacharane revocó una decisión de la Cámara que negaba a los reclusos el derecho a impugnar las sanciones administrativas impuestas por el Servicio Penitenciario Federal. Consideró, por el contrario, que la Cámara de Casación Penal es la jurisdicción competente para la revisión de las decisiones de los jueces de ejecución penal. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de mayo de 2004, “Romero Cacharane, Hugo s/ ejecución penal”).
título 52 del Código Penal resulta inconstitucional en tanto afecta el principio de culpabilidad, de proporcionalidad y la prohibición de imponer penas crue-
les, inhumanas y degradantes. En relación con la etapa de ejecución de la pena, en el caso Romero Cacharane revocó una decisión de la Cámara que negaba a los reclusos el derecho a impugnar las sanciones administrativas impuestas por el Servicio Penitenciario Federal. Consideró, por el contrario, que las decisiones administrativas sobre la ejecución de la pena son revisables judicialmente por estar amparadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Asimismo, la Corte resolvió que, en los casos correccionales, el juez que interviene en la etapa de instrucción no puede actuar luego como juez de juicio, para respetar la garantía de imparcialidad. En el mismo sentido, amplió la regla para cualquier intervención de un juez en la etapa de investigación, ya sea como juez de primera instancia o de Cámara. En Schenone, tras identificar serias irregularidades en el ejercicio de la defensa técnica, la Corte dispuso el apartamiento de la defensora oficial de la causa y destacó que la garantía de defensa en juicio no puede entenderse como un mero requisito formal y que implica necesariamente que el imputado cuente con asesoramiento legal efectivo. En Ventura, la Corte fijó posición en relación con la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. En este sentido, estableció que aun cuando el allanamiento en el caso tuvo lugar con consentimiento, al no haber existido orden judicial previa que lo habilitara se había quebrantado el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto consagra la inviolabilidad del domicilio.

La Corte también se expresó en materia de derecho penal juvenil aunque con una decisión cuestionable. En “Maldonado” sostuvo que la pena de prisión perpetua a menores de edad no contradice la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, más allá de no reconocer este planteo de la defensa, avanzó en el estándar de protección al afirmar que la reacción punitiva estatal sobre niños y adolescentes debe necesariamente ser inferior a la que correspondería, en igualdad de circunstancias, a un adulto.

El máximo tribunal tuvo también la oportunidad de analizar cuestiones vin-

---

33 CSJN, 8 de agosto de 2006, “Recurso de hecho, “Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía”, causa n° 120/ 02C.
34 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de octubre de 2006, “Schenone, Carlos s/ causa n° 1423”.
35 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de febrero de 2005, “Recurso de hecho, Ventura, Vicente Salvador y otro s/ contrabando”, causa n° 9255C.
36 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de diciembre de 2005, “Recurso de hecho, Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, causa n° 1174C.
culadas al reconocimiento de la legitimación colectiva para la presentación de acciones judiciales. En el caso “Defensor del Pueblo de la Nación”, si bien no fue la opinión mayoritaria, algunos jueces consideraron que este órgano constitucional tiene legitimación para impugnar decisiones que afectan derechos de los ciudadanos.

Asimismo, en diversos fallos fueron tratados supuestos de discriminación jurídica, o de hecho. En “Gottschau”, la Corte consideró la inconstitucionalidad de normas que toman a la nacionalidad de los aspirantes como un criterio para la evaluación de la idoneidad para acceder a cargos públicos. En “Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual”, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la decisión de la Inspección General de Justicia que les negó la inscripción, argumentando que la identidad sexual del grupo social no contribuía al bien común.

En otros casos, la Corte brindó algunas respuestas para la solución de problemas estructurales. En “Verbitsky”, la Corte declaró la ilegitimidad de las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Contrastó estas condiciones con las exigencias normativas establecidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. En consecuencia, ordenó a los diferentes poderes de la provincia de Buenos Aires (Judicial, Legislativo y Eje-

37 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de mayo de 2005, “Verbitsky H, s/ Habeas Corpus Colectivo, entre otros”.
39 Debemos señalar que la Corte, con algunas disidencias, negó la legitimación de otros defensores del pueblo, distintos del nacional, para la impugnación de normas de carácter federal. En el caso “Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”, la Corte consideró que este órgano no tiene legitimación para cuestionar decisiones que provienen del gobierno nacional, en tanto tiene competencia para criticar e impugnar normas emitidas en el marco de sus respectivas jurisdicciones. En el caso, hay disidencias a considerar. Zaffaroni y Lorenzetti, reconocen la legitimación colectiva de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para impugnar decisiones que afectan derechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, con independencia del órgano que produjo la violación del derecho. La tipología de casos colectivos que se detallan en esas disidencias merece destacarse (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31 de octubre de 2006, “Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones s/ acción de amparo”).
40 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de agosto de 2006, “Gottschau, Evelyn P. c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”.
41 La Corte consideró aquí la inconstitucionalidad de una norma del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que exigía la nacionalidad como condición para el acceso a un concurso de secretario en el Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario en la Ciudad de Buenos Aires. La Corte complementó la regla fijada en Hooft, que declaró la inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que establece como requisito, para el acceso al cargo de juez de Cámara, la nacionalidad argentina.
42 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21 de noviembre de 2006, “Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual c/ Inspección General de Justicia”.
cutivo) la adopción de medidas efectivas para la resolución de una situación de hecho inconstitucional. Asimismo, encomendó la conformación de una mesa de diálogo entre autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil para la búsqueda de alternativas que contribuyan a la morigeración paulatina del problema. En “Riachuelo”, la Corte analizó la cuestión ambiental y afectación del derecho a la salud de las poblaciones que habitan en las inmediaciones de la cuenca Matanza Riachuelo, y ordenó la adopción de medidas urgentes para enfrentar el problema.

Por otra parte, la Corte profundizó la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos como pauta obligatoria para el análisis de los derechos en juego. En ese sentido, resolvió la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En “Espósito”, la Corte expresó que se encuentra obligada a cumplir con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando guarde una fundamentada disidencia con su contenido. Desde el ámbito del derecho penal el fallo fue cuestionado por entender que lesionó garantías penales.

En igual sentido se manifestó con respecto a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Penitenciarías de Mendoza. La Corte Suprema entendió que debía intervenir, aun de manera acotada, frente a la advertencia de la Corte Interamericana.

43 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de junio de 2006, “Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”.
45 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de diciembre de 2003, “Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”.
47 Véanse los votos de Zaffaroni y Petrachi. La plena integración de la justicia argentina en un orden jurídico internacional requiere, precisamente, del tipo de diálogo crítico que la Corte Suprema sugiere a la Corte Interamericana en este caso. Es indudable que así como la jurisprudencia constitucional argentina se transforma y modela con los desarrollos del derecho internacional, también la jurisprudencia interamericana debe considerar adecuadamente la jurisprudencia constitucional de los Estados que integran el sistema. Para un mayor análisis véase Abramovich, Víctor, “Una nueva institucionalidad pública. Los tratados de derechos humanos en el orden constitucional argentino”, en Abramovich, Víctor, Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-2005), Buenos Aires, CELS y Del Puerto editores, en prensa.
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Solicitud de Medidas Provisionales Presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Respecto de la República Argentina”. En el marco de dicho caso, se inició una acción declarativa de certeza ante la CSJN, “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otros/ acción declarativa de certeza”, 2006.
sobre las consecuencias de desconocer el carácter obligatorio de las medidas provisionales adoptadas por ella. La Corte sostuvo que era su deber “adoptar medidas conducentes, que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional”. Por ello, instó al Poder Ejecutivo Nacional y a la provincia de Mendoza a presentar un informe detallado sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Estas decisiones parecen acercar a la Corte al modelo de un tribunal constitucional, preocupado por la vigencia de las garantías constitucionales, aunque con la particularidad de avanzar en una línea innovadora, inclusive, para América latina. Casos como el de las cárceles bonaerenses o el Riachuelo perfilan una Corte con intervención más activa, dispuesta a generar espacios de discusión sobre la adecuación de las políticas públicas a los estándares constitucionales (por ejemplo, a través de la apertura de casos denominados “de litigio estructural”). Esta característica, aún incipiente como para una evaluación certera y profunda, le impone un alto grado de protagonismo y la expone a nuevos desafíos que recaen principalmente en el proceso de ejecución de este tipo de sentencias, ya que su capacidad para convertirse en la promotora de cambios se convierte en un punto clave para mantener su legitimidad de largo plazo.

Estos cambios procedimentales son aspectos relevantes para la construcción de su legitimidad. En esa misma línea se dirige la realización de audiencias públicas para discutir algunos de estos casos, lo que en alguna medida permitió que otros actores sociales se involucraran en la decisión. Si bien estas cuestiones no alcanzan para horizontalizar la resolución de los conflictos, esta tendencia debería generalizarse si un objetivo importante es abrir los espacios de decisión pública a una mayor participación social.

2.3. En busca de la legitimidad perdida

La construcción de legitimidad de la justicia fue uno de los temas preponderantes para la salida institucional que se planteó luego del 2001. Como dijimos, la renovación de la Corte fue clave para devolver confianza en el Tribunal. Existe amplio consenso sobre las consecuencias positivas de esta renovación, más allá de algunas cuestiones puntuales que puedan ser observadas sobre fallos concretos o declaraciones de sus integrantes.49

Sin embargo, este camino no está libre de obstáculos. El desprestigio social del Poder Judicial llegó a índices altísimos que todavía se mantienen y reconstruir su imagen es un trabajo a largo plazo que requiere profundizar los cam-

bios y dar mensajes políticos muy claros sobre la necesidad de fortalecer un Poder Judicial independiente.

A este proceso se sumó la discusión sobre las dos vacantes que se abrieron en la Corte Suprema desde el 2005. Cuando los jueces Belluscio y Boggiano dejaron el Tribunal, la Corte quedó integrada por siete miembros, aunque su número total seguía siendo nueve. Desde ese momento, el Poder Ejecutivo fue esquivo a dar una solución al tema y mantuvo la indefinición sobre los nombramientos hasta fines de 2006.50

La existencia de vacantes planteó la pregunta sobre las ventajas de nombrar dos nuevos jueces. Ante esta disyuntiva, desde distintos sectores sociales se planteó la necesidad de reducir legalmente el número de integrantes de la Corte como la salida de mejor calidad.51

El Poder Ejecutivo parecía coincidir en que no era conveniente designar otros dos jueces porque terminaría nombrando seis en un mismo período presidencial, aunque tampoco estaba convencido de modificar la integración de la Corte porque —según manifestaban varios miembros del oficialismo— esta decisión podía leerse como un nuevo intento de manipulación, que traería aparejada nuevamente inestabilidad jurídica.52

Estos argumentos eran contrastados por otros sectores que veían en la indefinición una suerte de amenaza contra la independencia de la Corte, ya que se sostenía que el Poder Ejecutivo manejaría los nombramientos de acuerdo con los tiempos políticos que corrieran. Además, consideraban que la negativa

50 Véanse, por ejemplo: Clarín, 2 de enero de 2006, “La Corte empieza el año con la incógnita de dos sillas vacías”; La Nación, 9 de septiembre de 2006, “No aceptó Kirchner un pedido de la Corte”; Clarín, 9 de noviembre de 2006, “Desde el Senado, el kirchnerismo respondió a las quejas de la Corte”. Ante esta situación el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la organización no gubernamental ACIJ, presentaron amparos a la justicia para obligar al Presidente a cumplir con el decreto 222/03 que estipula un plazo de 30 días, desde que se produce la vacante, para que aquél proponga un candidato. Si bien no hubo resolución judicial, con la ley de reducción de la Corte estas acciones se tornaron abstractas.


a resolver el tema estaba vinculada a que el Gobierno no contaba con los votos favorables necesarios para temas importantes como la convalidación judicial de la pesificación de la economía.\textsuperscript{53}

Durante todo este tiempo, el Congreso tampoco logró desatar la situación. Si bien existían proyectos de ley de la oposición para reducir la Corte a siete integrantes, el bloque oficialista no les daba apoyo.\textsuperscript{54}

Llegados a esta situación — que no era de ningún modo neutra ya que cualquiera sospecha de manipulación sobre la justicia repercutiría negativamente en la construcción de su legitimidad—, la Corte Suprema comenzó a mostrar preocupación. La mayoría de sus integrantes pidieron públicamente que se resolviera el tema, ya sea, a través de una ley de reducción o de los dos nombramientos. La Corte sostenía que el mantenimiento de las vacantes implicaba un problema funcional, puesto que se mantenía la exigencia de una mayoría de cinco jueces para tomar una decisión. En los hechos, al ser siete, esto implicaba la necesidad de resolver los casos con una mayoría agravada. Se sumaba a este argumento que no les parecía correcto fallar en los casos institucionalmente importantes con conjueces porque esa solución implicaría carecer de una jurisprudencia estable.\textsuperscript{55}

Más allá de estas cuestiones procedimentales, lo que estaba en juego era el pro-

\textsuperscript{53} Véase, por ejemplo, La Nación, 28 de febrero de 2006, “El futuro de la Corte Suprema”. Decía la nota: “No hacerlo deja flotando la sensación de que quiere reservarse hasta el último día de su mandato la posibilidad de introducir modificaciones en el alto tribunal con el fin de manipularlo. La percepción que queda es que hoy no existe necesidad política para el oficialismo de cubrir los cargos vacantes en la Corte, pero como mañana las circunstancias pueden cambiar es conveniente para el gobierno mantener en suspenso cualquier decisión”. En el mismo sentido, Diario Judicial, 16 de abril de 2006, “Informe In Voce”.

\textsuperscript{54} La Nación, 5 de enero de 2006, “La oposición prefiere que haya menos miembros”. En esa nota se relata que dirigentes del duhaldismo, el radicalismo, ARI y el socialismo coincidían en que “una Corte de siete miembros es mejor que la composición actual del organismo”. Existía un dictamen favorable a la reducción de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados firmado el 21 de septiembre de 2005, por todos los bloques, menos el oficialista (Publicado en el Orden del Día nº 3166, del 5 de octubre de 2005).

\textsuperscript{55} Tanto Enrique Petracchi (en la inauguración de la 1ra. Conferencia Nacional de jueces realizada en Santa Fe), Ricardo Lorenzetti, Eugenio R. Zaffaroni como Carmen Argibay manifestaron su preocupación por la situación. Véase, La Nación, 5 de enero de 2006, “La reducción tiene jueces adeptos”; Clarín, 31 de marzo de 2006, “Cruce entre el titular de la Corte y el ministro de Justicia por las vacantes en el tribunal”; Clarín, 5 de mayo de 2006, “Polémica por las vacantes”; Clarín, 20 de mayo de 2006, “El Gobierno y la justicia: a más de siete meses del alejamiento de Belluscio y Boggiano”; La Nación, 21 de mayo de 2006, “Cambios en la justicia: dificultades por la indefinición presidencial”; Clarín, 8 de junio de 2006, “Petracchi valorizó cambios en la Corte, pero pidió definiciones”; La Nación, 8 de noviembre de 2006, “Más presión de la Corte para que se defina el número de miembros”; Página/12, 8 de noviembre de 2006, “El juez Raúl Zaffaroni busca una solución ante las vacantes no cubiertas de la Corte Suprema”. Desde el oficialismo se desligó también que parte de esta situación se relaciona con que los nuevos integrantes de la Corte Suprema no lo-
ceso de renovación de la Corte (que ya se mostraba con peso propio) y que se despejaron las sombras de manipulación que generaba la indefinición presidencial.

Finalmente, la discusión pública de esos meses precipitó la mejor solución.56 Desde el oficialismo se impulsó un proyecto de ley de reducción de los miembros de la Corte Suprema a cinco jueces.57 Según el proyecto, con la reforma se buscó consolidar el proceso de renovación de la Corte, darle estabilidad y volver a su conformación histórica.58 El proyecto de ley obtuvo el apoyo requerido y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, por amplia mayoría.59 El debate parlamentario tuvo algunas diferencias políticas en relación con la demora que había tenido la resolución del tema por parte del oficialismo y la necesidad de instrumentar otras reformas en la justicia, pero mostró un importante acuerdo sobre el proceso de designación de jueces implementado, la calidad de los actuales integrantes de la Corte y lo gran generar los consensos necesarios para funcionar. Véase Clarín, 8 de junio de 2006, “Petracchi pidió completar la Corte” o “Un cruce por la Corte”. Más allá de que esta cuestión no quitaba importancia a los problemas de la indefinición presidencial, es cierto que esta Corte tiene inconvenientes para unificar posiciones. Los problemas que generaba la indefinición y la necesidad de que se resolviera el tema fueron manifestados por el constitucionalista Roberto Gargarella en una nota de opinión que instaba a la Corte a resolver la cuestión reinterpretando la regla de la mayoría. La Nación, 12 de septiembre de 2006, “Nueva mayoría en la Corte”.

56 Algunos sectores y analistas políticos vincularon la oportunidad de esta decisión —más allá de que venía siendo analizada con bastante anterioridad— con la idea de dar una nueva muestra de autolimitación e institucionalidad luego de la repercusión nacional de la derrota electoral del gobernador de la provincia de Misiones, Carlos Rovira, que buscaba una reforma constitucional para incorporar una cláusula de reelección indefinida. Véase, por ejemplo, la nota de Mario Wainfeld del día siguiente a la presentación oficial del proyecto de ley, Página/12, 10 de noviembre de 2006, “La Corte de extra large a extra small”.

57 El proyecto fue presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el día 9 de noviembre de 2006. Un día antes de esta iniciativa, el jefe del bloque oficialista, el senador Miguel Ángel Pichetto, había dicho a la prensa que “No es conveniente que los jueces de la Corte estén a cada rato reclamándole al Presidente la integración del supremo tribunal”... “así como el Poder Ejecutivo Nacional no puede interferir en la Corte, el manejo de los tiempos para lograr la conformación plena del tribunal le corresponde al Presidente” (La Nación, 9 de noviembre de 2006, “No prevé la Casa Rosada completar la Corte Suprema”).

58 Los fundamentos del proyecto indican que con esta medida se intenta reafirmar el rumbo positivo iniciado con el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores dispuesto en los decretos 222/03 y 588/03; volver a la tradición de cinco miembros prevista en la Constitución de 1860, a más de desandar la ampliación de la Corte realizada en 1990; y reafirmar que la Corte Suprema es una institución clave para el resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos (Fundamentos del proyecto de ley S-4081/06, disponible en <www.senado.org.ar>).

59 El proyecto de reducción se convirtió en ley el 29 de noviembre de 2006 (ley 26.183). En el Senado, sólo se opuso a la reforma el senador Carlos Menem y se abstuvieron los senadores por San Luis, Rodríguez Saa y Negre de Alonso. En la Cámara de Diputados la votación fue 192 a favor y 1 abstención. Véase Clarín, 30 de noviembre de 2006, “Diputados: ya es ley la reducción de la Corte Suprema que impulsó Cristina”; Diario Judicial, 19 de noviembre de 2006, “Informe In Voce”. 
sitivo de la reforma. Además, fue importante para que los legisladores discutieran sobre la necesidad de fortalecer a la Corte Suprema como una pieza fundamental de la democracia, aunque mostraron ciertas molestias con los avances de la justicia en cuestiones políticas supuestamente reservadas al Poder Ejecutivo o al Congreso.

Sin dudas, una nueva modificación de su integración requería la existencia de estos consensos para no oscurecer el proceso con un cambio sospechado de manejos arbitrarios.

Quedó a la vista que la discusión sobre la reducción de los miembros de la Corte no se vinculaba meramente con la preferencia por un número determinado de jueces sino que representaba un indicador político de la voluntad de profundizar el ciclo que condujo a esta nueva etapa. Por eso, la demora en resolver la situación no hacía otra cosa que repercutir negativamente en este proceso.

3. El sistema de selección de jueces, la independencia judicial y los alcances de la democracia

Además del papel de la Corte Suprema en un Estado de derecho, este proceso de reforma iluminó otros puntos importantes de la discusión sobre la justicia. El incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo del plazo establecido...
do por el decreto 222/03 de selección de jueces abrió un espacio de debate interesante.

En alguna medida, la indefinición de los nombramientos trajo aparejado el desgaste del decreto62 y alimentó ciertas posiciones que se oponen a la apertura de espacios más democráticos de participación.

Tal como sostienen distintas opiniones políticas y académicas, el procedimiento previsto por los decretos nacionales 222/03 y 588/03 (que lo extiende para todos los jueces, fiscales y defensores del sistema federal y nacional), y las audiencias públicas en el Senado, tiene ventajas respecto del sistema anterior,63 aunque ha evidenciado algunas falencias operativas y contiene problemas de fondo.64

En cuanto a los inconvenientes de instrumentación, éstos se reflejan en las demoras de los nombramientos, superposición de trámites, juzgados vacíos por largo tiempo, problemas de publicidad del procedimiento o falta de consideración seria respecto de las impugnaciones, observaciones o preguntas que realiza la ciudadanía. Si se considera que el aspecto sustancial de este tipo de trámites es el de generar mayor participación pública, y que ello es importan-

---

62 La Nación, 5 de enero de 2006, “El plazo para postular a los candidatos ya está vencido”. En esa nota, por ejemplo, el diputado Reynaldo Vanossi afirmó que si el Presidente no cumple con el decreto entonces lo mejor sería derogarlo. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne comentó a Clarín luego de que el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, opinara que el gobierno debía solucionar el tema de las vacantes, que la autolimitación se había realizado por decreto, con lo cual “cualquier inconveniente al respecto se puede subsanar con un nuevo decreto en caso de ser considerado necesario” (Clarín, 31 de marzo de 2006). A raíz del incumplimiento se presentaron acciones judiciales para obligar al Poder Ejecutivo a nombrar a los candidatos faltantes. Al contestar estas presentaciones, el Poder Ejecutivo sostuvo que el decreto 222/03 era meramente indicativo, y que la facultad constitucional de nombrar jueces no prevé plazos, por lo que podría tomarse el tiempo que considerara pertinente para proponer su candidato (La Nación, 9 de septiembre de 2006, “No aceptó Kirchner un pedido de la Corte”).

63 Ya sostuvimos que existe un consenso bastante generalizado sobre el impacto de este decreto en el nombramiento de los actuales ministros de la Corte Suprema, a los que se considera independientes y técnicamente sólidos. En estos términos, el decreto aseguró un piso de exigencia mínimo de idoneidad para el Presidente que de otro modo no estaba garantizado. Es una frase común escuchar que “ya no hay margen para que pasen por el proceso de selección los impresentables de otros tiempos”.

te para la elección de los jueces en un sistema democrático, estas cuestiones deberían mejorarse.

Sin embargo, muchas veces, las objeciones asociadas a la ineficiencia de estos procedimientos fueron utilizadas para proponer la eliminación de los canales de participación. Y, en realidad, la crítica que subyace a estas posiciones es la desconfianza en este tipo de apertura. La base política de esta discusión no es otra que el punto de partida valorativo sobre quiénes están legitimados para participar en la elección de los futuros jueces. A las resistencias de la propia corporación judicial se suman otras que reflejan, fundamentalmente, una concepción restringida y elitista de la democracia.

En todo caso, el problema de este método de selección de jueces puede ser observado porque no garantiza lo suficiente la participación social en la conformación del Poder Judicial (cuando dice que pretende hacerlo), pero no porque lo abre a la intervención no calificada de “extraños” (ya sea por no ser técnicos o por carecer de su condición de políticos), o a la de organizaciones con capacidad para influir en el debate.

Llegados a este punto, entonces, lo relevante es observar de qué modo se está materializando la intervención cívica que el decreto propone. Y allí aparecen otras críticas que son atendibles y sobre las que hay que reflexionar. Este método de selección favorece la participación de organizaciones que ya cuentan con capacidad para intervenir en estos temas y no la de sectores sociales a los que les es dificultoso hacerse oír. La clave estará, entonces, en abrir aún más estos canales, para aumentar la base participativa y generar ciertos compromisos vinculantes con lo que surja del debate.

Sin embargo, si bien estas cuestiones son fundamentales para democratizar los cambios en el sector judicial, no es conveniente perder de vista los resultados positivos que ha tenido la existencia de este nuevo sistema. Por ejemplo, ha impactado positivamente en la conformación de la nueva Corte y ha

65 Existen serios problemas de demora en los nombramientos de los juzgados vacantes. El Poder Ejecutivo demora los pliegos varios meses desde que el Consejo de la Magistratura los eleva. A esto se suma el problema de las designaciones de los jueces subrogantes, que no tienen acuerdo del Senado. Véase, en este sentido, Perfil, 8 de noviembre de 2006, “Fragilidad institucional”. A su vez, el procedimiento participativo tiene problemas de instrumentación que generalmente se manifiestan en la falta de fundamentación del Poder Ejecutivo en el envío del pliego del candidato al Senado, falta de publicidad o problemas para aceptar la participación en las audiencias públicas del Senado. Para más detalles véase CELS, Derechos Humanos en Argentina, 2004, op. cit., p. 92 y ss.

66 En este sentido se preocupa Roberto Gargarella cuando responde a Daniel Pastor por su crítica al decreto. Dice que “una consulta técnica, voluntaria y, de ningún modo vinculante —una consulta que sólo tiende a incluir, en los hechos, a un puñado de personas— es ya considerada un exceso democrático. Y lo cierto es que, desde casi cualquier otra concepción de la democracia —y, especialmente, diría, desde una concepción robusta y exigente como la que adopta explícitamente la Constitución de 1994— la mirada de la democracia que propone Pastor atrasa un par de siglos”. En este sentido, “el Decreto 222 es criticable no por exceso sino por defecto”.
permitido efectuar presentaciones importantes para discutir algunas candidatu-
as de jueces y abrir, aunque sea en forma incipiente, la reflexión política so-
bre el perfil de juez que se pretende. En ese sentido, pueden mencionarse
procesos como el de la impugnación al fiscal general de Formosa, Carlos Ontive-
ros, que se postulaba a juez federal, a partir de su participación en una razzia po-
lícial contra un pueblo de la comunidad indígena Nam Qom de esa provincia,
en que se produjeron graves hechos de violencia que impidieron su nombramiento;
o la impugnación de candidatos que habían manifestado su acuerdo con
la pena de muerte o con la imposición de la reclusión perpetua a menores
de edad. Además, la existencia de estos mecanismos a nivel nacional ha con-
tribuido a que se abra una discusión importante en algunas provincias donde
el esquema político para la designación de jueces sigue siendo bien oscuro.

El otro tema que apareció vinculado a la discusión sobre la selección de jue-
ces y la indefinición de los nombramientos fue el de la independencia judicial.
La discusión sobre este concepto es complicada porque debe incluir en sus va-
riables las graves afectaciones a esta garantía que se produjeron durante nues-
tra historia, pero también cuidar de no abrir la puerta para posiciones conser-
vadoras en materia judicial. La tradición argentina de promiscuidad entre el
poder político y el judicial generó anticuerpos resistentes frente a estrategias
que intentan interferir en las decisiones judiciales, pero también hacia aque-
llas que pretenden discutir políticamente el papel del Poder Judicial en una
democracia. De este modo, muchas veces tras argumentos que realzan posibles
afectaciones a la independencia judicial, se mantienen posiciones elitistas que

67 Con respecto a esto, por ejemplo, en las discusiones sobre las candidaturas de Eugenio Zaf-
ffaroni o Carmen Argibay se abrieron debates socialmente relevantes en relación con sus opiniones
sobre el garantismo penal o la penalización del aborto.
68 Véase acápito de Formosa en el capítulo V “Crisis de las justicias provinciales” en este mis-
mo Informe.
69 Es lo sucedido en el trámite de acuerdo de los candidatos Domingo Montanaro y Ricardo
Camutti, aún pendientes ante el Senado de la Nación.
70 Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, cautelarmente la justicia de primera ins-
tancia suspendió un procedimiento de elección de un magistrado para el Superior Tribunal, rea-
lizada por el Consejo de la Magistratura porque no se había garantizado la participación ciudada-
na. En este caso, el juez convocó a una audiencia pública que tendrá lugar en marzo del 2007. La
acción fue interpuesta por el legislador Manuel Raimbault y Eduardo Olivero, en octubre del 2006,
cuestionando el reglamento interno del Consejo de la Magistratura. A su vez, en la provincia de
Santiago del Estero, organizaciones de la sociedad civil, aun sin normativa específica, se presenta-
ron ante el Consejo de la Magistratura solicitando participar en el trámite de selección de jueces.
Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires, incluso con la existencia del decreto 1620/03 que
establece la posibilidad de participación ciudadana en el trámite de selección de las máximas au-
toridades judiciales, pudimos advertir que en el proceso de selección del fiscal general, asesora tu-
telar general y defensor general se hizo realmente dificultosa la participación real. Algo similar ocu-
rre en la provincia de Buenos Aires. Véase capítulo V, ya citado.
proponen encapsular al Poder Judicial para evitar interferencias políticas pero también cualquier posible diálogo social. Muchos de estos postulados ayudaron a reproducir cierto autismo y oscuridad judicial y a enfrentar independencia con rendición de cuentas.

En definitiva, es fundamental que se fortalezcan los resguardos institucionales que garanticen un Poder Judicial independiente, pero también que se eviten prácticas ambiguas que generen sospechas de manipulación política porque ese escenario vuelve a la dicotomía política falaz “republicanismo-totalitarismo”, y en términos estratégicos, las resistencias que se generan cierran espacios para cualquier transformación profunda de la justicia.

Es en esta línea que habrá que analizar la reforma del Consejo de la Magistratura. No se trata del fantasma de la manipulación, ni de la defensa del republicanismo. Se trata de construir otro modelo, más democrático, de justicia.

4. Desperfilando al Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es una institución que se insertó en la Constitución de 1994 como parte de la negociación del Pacto de Olivos que pretendió compensar con otros organismos de control o judiciales, la habilitación para la reelección presidencial del entonces presidente Menem. Sin embargo, más allá de la idea de limitar al poder político en la designación de los jueces, no había real consenso sobre cómo se insertaría en nuestro sistema una institución de origen europeo. De acuerdo con la reglamentación, su función por excelencia es participar en la designación de los nuevos jueces a partir de la organización de concursos técnicos, y administrar las cuestiones no jurisdiccionales.

71 En este sentido, sostiene Bergalli: “...la independencia del Poder Judicial tiene que ser entendida como independencia frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia organización judicial, pero no como separación de la sociedad civil ni como cuerpo separado de toda forma de control democrático y popular. De aquí la necesidad de que los órganos encargados de velar y garantizar la independencia del Poder Judicial no se conviertan en instrumentos en defensa de intereses estamentales y corporativistas o en simple grupo de presión para la reivindicación de pretensiones profesionales o en elementos de gestión burocrática de la organización judicial, sino que al mismo tiempo que actúan como garantes de la independencia institucional del Poder Judicial, sirvan de canal de comunicación entre aquél y la sociedad civil, evitando el enclaustramiento de la función de juzgar”. Bergalli, Roberto, citado, p. 62.

72 Otras reformas de este tipo fueron la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo de la Nación.

73 De hecho, en la Convención Constituyente no hubo acuerdo síquiera sobre si el Consejo de la Magistratura integraba o no el Poder Judicial. Así, fue insertado en el capítulo referido al Poder Judicial (capítulo 1, sección tercera de la segunda parte), pero el artículo 108, que establece que el Poder Judicial será ejercido por la Corte Suprema y los tribunales inferiores, quedó sin modificar. (Véase la discusión doctrinaria en “Informe sobre el Consejo de la Magistratura de Argentina”, en Revista Pena y Estado Edición Especial, Buenos Aires, Ediciones del Instituto, 2003, p. 43.)
les del Poder Judicial, tales como la capacitación, los trámites disciplinarios o el manejo presupuestario de la justicia (con excepción de la Corte Suprema). 74

Se integró originariamente con 20 consejeros de distintos estamentos: el político (diputados y senadores de la mayoría y de las dos primeras minorías), el de los jueces, el de los abogados (también con mayoría y minoría) y el académico. La presidencia, a su vez, quedó en manos del presidente de la Corte Suprema.

Durante estos años tuvo un funcionamiento burocrático, anquilosado y corporativo. 75 Sin embargo, el sistema de nombramiento de jueces —su función primordial— pareció mejorar en comparación con el sistema previo, meramente político, y absolutamente desprestigiado luego del episodio de la servilleta de Carlos Corach y el nombramiento de jueces totalmente faltos de idoneidad durante el gobierno del presidente Menem. 76 El Consejo agregó una instancia de evaluación de los candidatos a jueces que, por lo menos, levantó el nivel de los aspirantes. Además, se produjeron algunos avances en los trámites de remoción de jueces a partir del trabajo serio y consistente, entre otros, de dos consejeros: Marcela Rodríguez, diputada de Argentinos por una República de


75 Esto se desprende de numerosos informes como el de la Revista Pena y Estado, op. cit.; el de Poder Ciudadano, “Monitoreo Ciudadano sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, informe 2005” (disponible en <www.poderciudadano.org.ar>); documento crítico a la reforma: “Reforma del Consejo de la Magistratura: un nuevo intento para maniatar la justicia”, de la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, integrante del Consejo en representación de la segunda minoría parlamentaria, del 6 de febrero de 2006, en el que se exponen las falencias del Consejo aunque con una marcada responsabilidad de los representantes del oficialismo.

76 Por ejemplo, la jueza Ana Capolupo de Durañona y Vedia quien fue nombrada jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque su especialidad era el derecho civil (recuérdese que las designaciones de los jueces de Casación, en el año 1992, produjeron la renuncia del por entonces ministro de Justicia, Carlos Arslanián, que se negó a nombrar a “esos esperpentos”); Néstor Oyarbide, que presentó sus antecedentes dos días después de ser nombrado juez federal por el presidente Carlos Menem; Jorge Damonte, nombrado fiscal cuando ni siquiera era abogado; o la jueza Rogovsky Tapia, nombrada en el año 1993, denunciada por contratar a un abogado para que le escribiera las sentencias.
Iguales (ARI) por la minoría parlamentaria y Beinusz Smuckler, por la minoría de los abogados. 77

En noviembre de 2005, en forma sorpresiva, se instaló en la agenda pública un proyecto de ley del oficialismo para reformar el Consejo, reducirlo de 20 a 13 consejeros y modificar algunas de sus funciones. Básicamente, proponía variar el peso de cada estamento, aumentar la representación política en el Consejo (aunque eliminó a las segundas minorías) y disminuir la de abogados y jueces.

El proyecto abrió un debate intenso sobre los intereses en juego de la reforma aunque sumamente vacío en relación con las cuestiones judiciales de fondo. La iniciativa se encontró con una fuerte resistencia que abroqueló a casi todo el arco político opositor. Los partidos políticos, los foros de abogados, gran parte del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil se mostraron disconformes con la reforma y acusaron al oficialismo de querer manipular la justicia, romper el equilibrio que requiere la Constitución y pretender cooptar políticamente el Consejo. 78 Desde el gobierno se respondió que, por el contrario, la reforma tenía por fin desburocratizar el Consejo y debilitar el corporativismo judicial al fortalecer el debate político sobre la justicia. El resultado de estos cruces fue una polarización discursiva exasperada, que impidió cualquier posibilidad de proponer cambios sustantivos y democráticos que pudieran repercutir, efectivamente, en el Consejo, e indirectamente en el funcionamiento de la justicia.

Desde el CELS, junto con las organizaciones del Foro Una Corte para la Democracia y ACIJ, se presentaron documentos críticos a la reforma, dirigidos fundamentalmente a marcar las deficiencias del proyecto, a proponer una discusión más abierta que dotara de contenido al debate y a llamar la atención sobre la imposibilidad de que la reforma normativa produjera los cambios que se aseguraban. Para escuchar estas posiciones, fuimos recibidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sin embargo, más allá de los argumentos expuestos, se modificaron sólo dos puntos del proyecto. Se agregó una cláusula de publicidad para todas las sesiones del Consejo y se reformó el modo en

77 Se impulsó la remoción de los jueces denunciados por haber colaborado en la estrategia de defensa de los militares acusados por la masacre de Margarita Belén, en la provincia de Chaco; del juez federal Juan José Galeano por las irregularidades cometidas en el caso AMIA; o de los jueces Brusa, Lona, o Herrera con distinta suerte en el Jury de Enjuiciamiento. Para otros casos véase el documento citado de la Diputada Marcela Rodríguez, en el que se exponen otros casos que tuvieron problemas para avanzar por estrategias corporativas de los jueces y del oficialismo.

78 Véase entre otros el documento citado de Marcela Rodríguez; la declaración de la FACA del 22 de marzo de 2006 en Tandil (disponible en <http://www.faca.org.ar/noticia.php?noticia_id=208>), Declaración del Colegio de Abogados de la Capital Federal del 17 de febrero de 2005, al que adhirió la AABA y el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires.
que los trámites acusatorios o disciplinarios pierden virtualidad, luego de tres años de iniciado el trámite. 79

A pesar de las críticas, el 26 de diciembre de 2005 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, y en febrero de 2006 la Cámara de Diputados lo convirtió en ley. 80 El organismo quedó integrado de este modo: 7 representantes políticos (3 diputados, 2 por la mayoría y 1 por la minoría; 3 senadores con igual representación; y 1 del Poder Ejecutivo); 3 jueces, 2 abogados y 1 académico. A su vez, se excluyó la participación de la Corte Suprema.

Por otro lado también se modificó la integración del Jurado de Enjuiciamiento, órgano encargado de decidir sobre la remoción de los jueces inferiores, ante la acusación del Consejo de la Magistratura. La reforma alteró la cantidad de jurados: de 9 miembros (3 legisladores, 3 jueces y 3 abogados) pasó a estar integrado por 7 (4 legisladores, 2 jueces y 1 abogado), y la elección a hacerse por sorteo. En la misma línea del Consejo, esta modificación, junto con el carácter ad hoc y no permanente que le otorgó la ley, pretendió limitar la burocracia del cuerpo y darle más peso político a su composición. 81

El debate en torno del Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento fue un exponente de los problemas de la política judicial argentina y de las limitaciones existentes para impulsar proyectos consistentes, con capacidad para sumar institucionalidad a los avances ya producidos. En este sentido, resulta claro que el proceso político del Consejo tuvo una dirección opuesta al recorrido renovador de la Corte.

Desde el punto de vista del debate público, la modificación se dio casi del peor modo posible. Se tensaron las posiciones políticas con argumentos maniqueístas y falaces y no quedó espacio para una discusión seria sobre la justicia, más allá de que en forma instrumental pudiera servir a otros intereses políticos.

En ese sentido, la reforma se justificó en objetivos que no estaban directamente relacionados con el contenido del proyecto de ley, que fundamentalmente redujo la conformación numérica del Consejo. Desde el oficialismo, la ley se defendió con tres argumentos básicos: lograr mayor eficiencia, romper el corporativismo y dar un mayor peso político al Consejo. Por loables que fue-

79 Documentos disponibles en <www.cels.org.ar> y las páginas institucionales de las demás organizaciones. En relación con los cambios introducidos, fue importante la incorporación legal de la regla de publicidad. Sin embargo, la regulación de la caducidad de los trámites acusatorios mantuvo problemas importantes de técnica legislativa, además de no resolver los problemas de “cajoneo” de los expedientes.
80 Ley 26.080, aprobada el 22 de febrero de 2006.
81 Para otras críticas a la reforma del Jurado de Enjuiciamiento, véase la opinión de Enrique Basla en La Nación, 24 de enero de 2006, “Los abogados, el equilibrio y la Justicia”.
ran estos objetivos, quedaban bien alejados de las consecuencias prácticas que tendría la modificación normativa.\textsuperscript{82}

Por ejemplo, es sabido que el mero cambio legal no mejora el funcionamiento de las instituciones sino que, por el contrario, la clave está en reformar seriamente sus lógicas de funcionamiento interno. En esta dirección, el Consejo podía, entre muchas otras cosas, limitar la cantidad de asesores de cada uno de los consejeros, reducir la planta estable, establecer que los asesores tengan dedicación exclusiva o hacer reuniones con mayor frecuencia. En relación con la búsqueda de eficiencia, tal como quedó planteada, la propuesta de reducir el Consejo a 13 integrantes apareció como una solución mágica.\textsuperscript{83}

Por el contrario, sus efectos prácticos fueron aumentar la representación del oficialismo en el control en las decisiones del Consejo. De los 20 consejeros totales, el oficialismo tenía 5. Con la reforma mantuvo ese número, aunque de un total de 13 integrantes.

\textsuperscript{82} En este sentido, el documento presentado por el CELS sostenía estos puntos críticos: "1. Una reforma como la que se propone no redundará en una mejora del funcionamiento del Consejo de la Magistratura; 2. La reducción de miembros no implica desburocratizar el órgano, ni agilizar sus decisiones; 3. El proyecto concentra poder en el sector político al permitir que sus representantes puedan sesionar con quórum propio, lo que significa alterar el equilibrio que prevé la Constitución Nacional entre los distintos estamentos que integran el Consejo; 4. Esta reducción de miembros limita la representatividad de las minorías parlamentarias y del sector de jueces y abogados; 5. El proyecto licúa las facultades del Consejo de la Magistratura en funciones presupuestarias, administrativas y de control de gestión del Poder Judicial. Por lo tanto no tendrá como efecto una verdadera ruptura del corporativismo judicial existente; 6. El proyecto es técnicamente deficiente y en términos de política judicial opta por un camino incorrecto; 7. El proyecto ha generado sospechas en la sociedad sobre la posible afectación de la independencia judicial; 8. Por todo esto, este proyecto implica un retroceso en el proceso de recuperación de la credibilidad de la Justicia que se había iniciado con medidas como la autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de jueces y el comienzo de la renovación del fuero federal". Documento "Posición del CELS sobre la reforma del Consejo de la Magistratura", presentado en el Senado el 22 de diciembre de 2005, con un mayor desarrollo de cada uno de estos puntos. Disponible en <www.cels.org.ar>.

\textsuperscript{83} El plenario, por ejemplo, se reúne cada 15 días. La periodicidad de las reuniones no estaba en discusión. Tampoco fue materia de la reforma (ni podría serlo) la asistencia de los consejeros a los plenarios. De un relevamiento realizado en el primer semestre de 2005 surge que de los doce plenarios que estaban estipulados, dos se suspendieron por falta de quórum y en el resto, los representantes políticos estuvieron ausentes en más de la mitad. Es decir, faltaron al espacio donde se dan las discusiones propias de los cuerpos colegiados. Por último, a diferencia de lo que sucede en la Corte Suprema donde los expedientes giran de juez en juez, el funcionamiento del Consejo no mejora por la reducción de sus miembros. Las decisiones se toman en las reuniones plenarias, luego de una discusión pública y el intercambio de argumentos, ya sea que el cuerpo tenga 13 o 20 miembros. Véase Poder Ciudadano, Observatorio sobre asistencias en el Consejo de la Magistratura, disponible en <http://www.abogadosvoluntarios.net/archivos_ftp/asistencia.doc>. Véase, también, el documento de la diputada Rodríguez, antes citado, en el que se relata que los consejeros del oficialismo nombraron a sus asesores en la planta permanente del Consejo, una vez finalizados sus mandatos. Funcionarios que pasaron a engrosar el elefante blanco, tal como se caracterizó al Consejo en los debates de la reforma.
El otro gran argumento para reformar la ley fue que tendía a diluir el corporativismo. Claramente, ésta es una discusión más amplia sobre el papel y el funcionamiento del Poder Judicial que, tal como quedó planteado el debate, no tuvo oportunidad de ser analizado. Es cierto que mientras el Consejo mantuvo su integración original, entre el predominio del estamento de los jueces y el político, los resultados tenderon generalmente a favorecer el status quo judicial. Los jueces, con la aquiescencia de abogados, políticos y académicos, se opusieron a casi cualquier cambio que les hiciera perder muchos de sus privilegios (secreto de sus declaraciones juradas, no pago del impuesto a las ganancias, ausencia de control de gestión). A su vez, propusieron reformas que pretendían impedir la prosecución de las acusaciones por mal desempeño (por ejemplo, un plazo de caducidad de dos años a las investigaciones contra los magistrados) y casi no aprobaron ninguna sanción disciplinaria.

Sin embargo, en esta cuestión también se apeló a soluciones aparentes o meramente discursivas. Por un lado, como vimos, la existencia de más políticos no garantiza de por sí decisiones menos corporativas para los jueces. Pero aun si eso fuera cierto, todavía no se dice nada sobre si el cambio que se propone es mejor que lo existente. La historia institucional argentina da pautas acerca de que un cuerpo colegiado librado a la mayoría política reproduce las lógicas parlamentarias. Y la clave de este debate es pensar si el Consejo de la Magistratura debe responder a esas lógicas. El Consejo se inserta en un esquema institucional más complejo, con funciones disciplinarias y de administración específicas, de un poder distinto del político. En ese sentido, puede ser encomiable el objetivo de bajar el nivel de resistencia corporativa a los cambios dentro de la justicia. Sin embargo, para ello existen modos diversos al elegido, que implica integrar con más políticos un órgano con funciones propias dentro del Poder Judicial.

Además, la ley devolvió mayores poderes a la corporación judicial pasando muchas de las funciones que estaban en manos del Consejo a la Corte Suprema. El Máximo Tribunal mantiene la elaboración del presupuesto en sus manos y las facultades disciplinarias de los empleados que las puede delegar en Cámaras inferiores; y la ley le devuelve las facultades de superintendencia, es decir, las estratégicas atribuciones reglamentarias. Sin dudas, esto responde a una mayor confianza del Poder Ejecutivo en la Corte para administrar este tipo de cuestiones.

Podemos citar el documento de la diputada Rodríguez, en el que se mencionan varios ejemplos que muestran cómo muchas de las decisiones que pueden ser identificadas como de defensa de intereses corporativos fueron tomadas por el estamento de los jueces y los políticos conjuntamente. Por ejemplo, las vinculadas a la publicidad de las declaraciones juradas, el pago del impuesto a las ganancias, la falta de impulso de acusaciones contra jueces o la promoción de faltas disciplinarias, la falta de aprobación de instancias de control para la administración de los recursos. (Véase, especialmente, los apartados B. Comisión de Acusación, C. Comisión de Disciplina, D. Comisión de Administración y Financiera.)
Finalmente, como complemento de las dos anteriores, la tercera línea argumentativa para impulsar la reforma fue que le daría mayor peso político al Consejo. Se dijo que en la actualidad el Consejo no responde a lo que piensa la ciudadanía, opinión que se refleja en el voto popular. Por ello, la reducción de miembros impactaría en que el Consejo tuviera más peso político para responder mejor a las demandas sociales.

Éste es un argumento que, si bien tiene algo de razón, va demasiado rápido. No parece cierto que con mayor representación política —sin más— se responda mejor a las demandas sociales. Sin embargo, este tema apunta a un núcleo importante de la construcción democrática. La legitimidad del Poder Judicial fue siempre un asunto complejo. Los jueces son los que tienen la última palabra sobre las leyes del Congreso, de modo que es necesario justificar de algún modo convincente su capacidad para contradecir la voluntad popular. Pero, por otro lado, si los jueces están para controlar a los poderes políticos, y fallar aun en contra de lo que quieran las mayorías, no deberían tener vinculación con estas mayorías. Muchos sistemas han intentado sortear parte de este problema dando al poder político la capacidad de elegir a los jueces.

Estos argumentos llevan a que parece acertado sostener que los políticos tienen que tener alguna incidencia en la conformación de la magistratura y en las políticas judiciales que se adopten. Pero esto no significa que se esté hablando puramente de un partido en especial, ni únicamente de aquellos que fueron elegidos por el voto popular. La eliminación de las distintas minorías empobrece el debate político que pueda darse en el ámbito del Consejo, ya sea de la minoría parlamentaria o de los abogados o jueces. No sólo los políticos hacen política y en algunos aspectos de la política judicial parece adecuado que participen otras expresiones además de las parlamentarias y los jueces.

Por decisión constitucional, el Consejo de la Magistratura tiene una legitimidad distinta de la de los representantes políticos. Para bien o para mal, se entendió que la política judicial y la gestión y administración de la justicia no debían depender exclusivamente de las mayorías momentáneas, sino de actores políticos en equilibrio con jueces, abogados y académicos.

Llegados a este punto, parece claro que los objetivos declarados de la reforma no eran los determinantes para el cambio. Por el contrario, la modificación pretendió reducir las instancias de debate y no, justamente, fortalecerlas.85

El panorama de confrontación terminó de cerrar el cuadro de situación. A la estrategia de polarizar se sumaron los sectores que sostuvieron que en esta reforma se jugaba la República (con mayúsculas). Como dijimos, la discusión

85 En la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que discutió el proyecto de ley, el senador Pichetto dijo: “el número excesivo de consejeros produjo... un funcionamiento notoriamente lento y engorroso, con un excesivo nivel de debate en cada una de las reuniones”. Véase versión taquigráfica del 22 de noviembre de 2005.
se trabó en la acusación al oficialismo de pretender cooptar la justicia y deshacer las instituciones\footnote{Clarín, 24 de febrero de 2006, “Ecos de la reforma de la Magistratura”. Para Carrió, el Consejo está “en manos del autoritarismo de la hegemonía”; La Nación, 15 de diciembre de 2006, “Iniciativa de los Colegios de Abogados”, “El proyecto de ley que se está debatiendo atenta contra las instituciones de la República, contra la independencia del Poder Judicial y contra el Estado de Derecho, que queremos preservar”, dijo el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez. “En este tema vamos a ser un ejército en defensa de los principios republicanos”, afirmó Guillermo Lipera, secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.} y quedó reducido a la defensa o el ataque del número de integrantes del Consejo.

Con excepciones\footnote{Fue muy interesante la participación del diputado Claudio Lozano, que presentó un documento crítico al proyecto, elaborado por la Federación Judicial Argentina, miembro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y un anteproyecto de reforma, en el que se proponían cambios al Consejo sobre la base de otros paradigmas: disminuir los comportamientos corporativos y tecnicistas del Consejo (con propuestas específicas para ello); disminuir el criterio jerárquico-verticalista de la justicia; garantizar una representación plural, con diversidad social (por ejemplo, proponía la iniciativa social para la selección de candidatos), que respete el equilibrio de los estamentos y garantice la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Más allá del contenido específico del anteproyecto, lo relevante en este caso es que estas propuestas que podían robustecer el debate e incorporar nuevas consideraciones en la línea de los pretendidos objetivos oficialistas, fueron totalmente desestimadas. Su posición fue publicada en la nota de opinión “Consejo engañoso”, 25 de febrero de 2006, <http://www.argenpress.info/nota.asp?num=028232>.} tampoco desde este espacio crítico surgió una salida constructiva que discutiera una propuesta de reforma que compitiera con el proyecto oficialista. En este contexto quedó nuevamente atrapado el discurso de la independencia judicial, que fue utilizado por sectores que tradicionalmente apañaron un funcionamiento desigual, corrupto y elitista del poder judicial y que deslegitimaron la crítica.

El 17 de noviembre de 2006 comenzó a funcionar el nuevo Consejo. Diversos sucesos mostraron la debilidad e inestabilidad de este cuerpo colegiado, que se presagiaba con el desgaste que había producido la reforma\footnote{Este desgaste y las repercusiones de la derrota electoral en Misiones pudieron verse en la decisión del oficialismo de pedirle al senador Miguel Ángel Pichetto que renunciara a su pretensión de tener un tercer mandato en el Consejo. Pichetto sostuvo que lo habilitaba la nueva ley porque con ella se “volvía todo a cero”. Véase Página/12, 16 de noviembre de 2006, “La re-re de Pichetto en el Consejo de la Magistratura” y del 17 de noviembre de 2006, “Efecto anti re-re para Pichetto”.}. La primera discusión surgió a partir de la elección del presidente, luego de que la nueva ley dispusiera que el presidente de la Corte Suprema no integraría más el Consejo. Luis María Cabral, juez de Cámara y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, nuevo integrante del Consejo por la lista mayoritaria de los jueces, se postulaba como candidato natural. Sin embargo, en la primera sesión plenaria, el oficialismo no asistió a la reunión. Tampoco lo había hecho el abogado Santiago Montaña. Sin embargo, ni bien hubo quórum para sesionar Montaña se
presentó y postuló para ese cargo al otro abogado integrante del Consejo, Pablo Mosca. De este modo, se dividió la votación y la candidatura de Cabral quedó sólo con seis votos cuando la mayoría requerida es siete. No había desacuerdos, sin embargo, respecto de la vicepresidencia, que sería ocupada por un legislador del oficialismo.\textsuperscript{89} En la siguiente sesión del Consejo, con la presencia del oficialismo, se dio vuelta la votación y obtuvo la mayoría el abogado de la ciudad de Pergamino, Pablo Mosca.\textsuperscript{90} De este modo, con el voto de los cinco representantes del Frente para la Victoria y los dos abogados se nombró presidente del Consejo a un abogado, contra los seis votos restantes de los jueces, los legisladores radicales y el consejero académico. Por unanimidad se nombró vicepresidente al diputado oficialista Carlos Kunkel.\textsuperscript{91}

Más allá de la rareza de que un representante de los abogados sea quien preside el Consejo de la Magistratura, estos movimientos dieron la pauta de la fuerza que puede tener el bloque oficialista. Versiones periodísticas dijeron que la candidatura de Cabral se había trabado por tres cargos claves que el oficialismo pretendía renovar: la Secretaría General, la Administración y el Cuerpo de Auditores.\textsuperscript{92}

El tiempo dirá cuáles son las consecuencias institucionales de esta reforma. Los problemas de diseño de la política judicial quedaron a la vista con estas discusiones y también los inconvenientes de no haber generado durante este tiempo una burocracia profesional dentro del Consejo que pudiera desarrollar líneas de trabajo a largo plazo.\textsuperscript{93} Al mismo tiempo, queda en evidencia que la lógica de funcionamiento será igual que la anterior a la reforma.

Lo que surge de esta experiencia es la pérdida de una oportunidad para repensar este organismo —que muestra problemas en casi todos los países en los que funciona—,\textsuperscript{94} a partir de una concepción más sólida del modelo de justicia que se pretende. Incluso en nuestro país existían otras experiencias inno-

\textsuperscript{89} Página/12, 24 de noviembre de 2006, “Un estreno con poco glamour”.

\textsuperscript{90} Esta elección se realizó luego de que Mosca visitara al presidente Kirchner en la quinta de Olivos (La Nación, 1 de diciembre de 2006, “El Consejo inauguró el peor de los escenarios”). Los abogados habían pensado, inclusive, en no integrar el Consejo, como una forma de protesta a la reforma impulsada por el oficialismo.

\textsuperscript{91} Página/12, 30 de noviembre de 2006, “Pablo Mosca es el nuevo presidente del Consejo”.

\textsuperscript{92} La Nación, 24 de noviembre de 2006, “El oficialismo va por todo”.

\textsuperscript{93} En este sentido, en el año 1994, luego de la reforma constitucional, se comenzó a discutir sobre las funciones del Consejo y cómo debía ser la ley reglamentaria. Entre otros objetivos se sostuvo: “La innovación principal, la creación del Consejo de la Magistratura, parece —pues— responder sustancialmente a la necesidad de dotar al Poder Judicial de un cuerpo profesional idóneo para afrontar exigencias modernas de la administración de una rama del Estado que, al igual que las restantes, había visto crecer la complejidad de su manejo: y que en países como los Estados Unidos, ha dado nacimiento a una nueva disciplina que tiene ya gran desarrollo bajo el nombre de administración de tribunales” (Bielsa, Rafael y otro, op. cit.).

\textsuperscript{94} Véase, entre otros, Hammergren, Linn, op. cit.; Revista Pena y Estado, op. cit..
vadoras que, por lo menos, era preciso analizar. En su caso, el consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, que tiene en su integración consejeros populares, o el de Entre Ríos.

Además, este proyecto estuvo desvinculado de cualquier plan de reforma judicial con pretensiones serias de torcer la dinámica tradicional de los tribunales. Claramente, todavía resta un recorrido arduo, y de largo plazo, para modificar prácticas y dinámicas de funcionamiento de la justicia. Sin duda, en esta tarea el Consejo de la Magistratura tiene una función esencial, ya sea por su participación en la elección de los nuevos jueces, en el desarrollo de una escuela judicial que democratice el ingreso y capacite adecuadamente, en el impulso de los sumarios a los jueces denunciados por cometer irregularidades, en su capacidad para administrar correctamente el servicio de justicia o en el diseño de reformas judiciales que promuevan cambios profundos. A la vez, puede cumplir un papel importante para impedir que se avance sobre aquellos jueces dispuestos a cumplir con su función constitucional y que, muchas veces, quedan a contramarcha de presiones políticas o sociales autoritarias.

Más allá de lo crítico de la reforma, entonces, el avance sobre estos desafíos es lo que marcará si el capital político que se jugó en esta modificación tuvo algún sentido sustantivo para la justicia.

5. Las reformas judiciales como parte de la agenda política

Tal como afirma Alberto Binder, “el discernimiento del verdadero sentido de las políticas judiciales se ha vuelto un problema complejo”.95 Como vimos, conviven diversas estrategias, con distintas orientaciones políticas e ideológicas, en un mismo momento. Y marchas y contramarchas a lo largo de los años.

La Corte Suprema sufrió una importante transformación en estos años, y esto representa un cambio cualitativo de importancia. El desafío se traslada a su capacidad para sostener este perfil con un fuerte peso institucional y generar cambios profundos en el resto del Poder Judicial.96 Asimismo, se trata de lograr que estas nuevas decisiones impacten verdaderamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. En términos políticos, una reforma institucional sobre el Tribunal de Casación Penal empieza a cobrar protagonismo.

Por otra parte, la experiencia del Consejo de la Magistratura mostró la debilidad de las instituciones judiciales argentinas. En este sentido, reforma judicial y manipulación política son términos que hay que desmitificar y oponer pa-

---

96 Las propuestas que se impulsaron desde, por ejemplo, el convenio firmado con el conjunto de organizaciones agrupadas bajo el nombre de Argenjus, carecieron de efectos significativos, aunque su plataforma era ambiciosa.
ra que no se neutralicen mutuamente y para que se avance en un programa de reforma más consistente.

En términos sustantivos, todavía están pendientes en Argentina reformas judiciales que ayuden a garantizar la vigencia de los derechos humanos de amplios sectores sociales. Pueden mencionarse estos temas como prioritarios:

Reformas en el sistema penal y penitenciario. La situación de las cárceles en la Argentina es realmente alarmante y se mantiene la violación constante de los derechos de las personas privadas de libertad.97 Intervenir en este tema, además, permite trabajar sobre todo el funcionamiento de la justicia penal argentina con índices altísimos de prisión preventiva (más del 80% en la provincia de Buenos Aires y casi un 60% a nivel nacional), importantes debilidades institucionales de la defensa pública (casi 9 de cada 10 detenidos tiene defensor público) y dinámicas burocráticas e ineficientes del sistema en general. También los niños se ven afectados por estas políticas, ya que las leyes argentinas permiten privar de su libertad a menores de edad, aun por cuestiones asistenciales, violando la Convención del Niño.

Acceso a la justicia. Los temas de acceso no han sido tratados consistentemente en nuestro país. La grave crisis social de los últimos años profundizó este problema, no sólo para la justicia penal, aunque en este último caso es particularmente importante. Los problemas de prisión preventiva, de presos inocentes que pasan años en prisión sin que la justicia lo advierta, las dificultades para las víctimas de delitos, así como los temas de pobreza, no encuentran una verdadera solución. Es necesario diseñar un plan de trabajo que pueda modificar seriamente esta situación. Existen esfuerzos aislados que no terminan de ser evaluados por su impacto concreto y que terminan siendo absorbidos por la situación general.

Apertura y transparencia del Poder Judicial. Esto se traduce en un trabajo importante para que los poderes judiciales argentinos abran sus puertas al control externo y se produzca un diálogo constante con la sociedad civil y el sistema político, que permita reconstruir parte de su legitimidad y revertir su descrédito. En este sentido, trabajar sobre los mecanismos de rendición de cuentas, tanto internos como externos, parece fundamental.

97 En el fallo “Verbitsky”, citado, la Corte Suprema resolvió que en la provincia de Buenos Aires se estaba manteniendo un estado de cosas inconstitucional, por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes de detención en las cárceles y comisarías de la provincia. Esta decisión representa una oportunidad importante para realizar una reforma profunda en las cárceles argentinas. Para un mayor desarrollo de este tema, véase el capítulo VIII Sobrepoblación y hacinamiento carcelario, en este Informe.
Obviamente es necesario impulsar reformas relacionadas con el gerenciamiento y gobierno del Poder Judicial, porque los sistemas judiciales argentinos siguen anclados en un trabajo muy burocrático, ineficiente, con casi nula informatización, y control de gestión, entre muchas otras cosas. Sin embargo, sólo es posible pensar este aspecto si se lo mide en relación con el impacto que puede lograr en aspectos sustantivos del funcionamiento judicial, tal como son los tres puntos que antes mencionamos. Hasta el momento, los proyectos de mejora de la organización y del gerenciamiento del sistema de justicia han quedado aislados de este tipo de evaluaciones, y terminan por reproducir y afianzar su funcionamiento desigual.
Hace ya varios años que el CELS releva información sobre la situación de la justicia en algunas provincias. En publicaciones anteriores se analizaron los casos de la justicia de Tierra del Fuego, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Tucumán y Misiones. Lamentablemente

* Este capítulo fue elaborado por Demián Zayat y Paula Litvachky (directora), Programa Justicia Democrática del CELS. Los autores quieren agradecer a los distintos funcionarios o ex funcionarios judiciales que aportaron algunos de los elementos que respaldan esta investigación, y a Claudia Santamaría Vecino por su colaboración en la recopilación de la información periodística.


2 Desde el año 2005 el CELS realiza una veeduría sobre las medidas de verdad y justicia que se dictan en el caso del “doble crimen de La Dársena”. Es por esto que la situación institucional de la provincia será incluida en los informes que se elaboren en el marco de esta veeduría. Está previsto que el juicio oral se desarrolle a principios de 2007. De todas maneras sólo adelantaremos que, a casi dos años de la asunción del nuevo gobierno, los jueces siguen revistiendo en calidad de provisorios, ya que los cargos definitivos serán concursados por el Consejo de la Magistratura. Este carácter de transitorios, por un lapso tan prolongado en el tiempo y previo a la realización de los concursos, puede afectar la independencia judicial en la provincia.
te, observamos que la situación en la mayoría de estas provincias sigue siendo problemática. En esta ocasión, profundizaremos nuestro análisis sobre dos provincias —Misiones y Buenos Aires— que nos permiten advertir prácticas también comunes a otras jurisdicciones que se traducen en una muestra de la debilidad institucional del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos.

Durante el 2006, la situación de la justicia en la provincia de Misiones se tornó crítica: se destituyó irregularmente a algunos jueces, se amplió la composición del Superior Tribunal y se lo renovó mediante un procedimiento poco transparente y cuestionado. Por su parte, el panorama en la provincia de Buenos Aires no resultó más alentador: los fiscales a cargo de investigaciones de causas de corrupción tuvieron problemas institucionales, el procedimiento para designar jueces mostró ser sumamente criticable y la judicatura no logró garantizar la vigencia de los derechos humanos más elementales.

Haremos también una breve referencia a otras provincias en las que se puede ver la utilización de mecanismos similares a los descriptos, como una práctica para debilitar la justicia, y para proteger determinados intereses. En la provincia de Formosa, por ejemplo, se removió irregularmente a una jueza reconocida por su independencia del poder político local. Asimismo, en esa provincia, algunos funcionarios judiciales —incluso de los cargos más altos— están sospechados de haber participado en violaciones a los derechos humanos y resultaron excluidos de concursos llamados por el Consejo de la Magistratura nacional. Por otra parte, en la provincia de Tucumán también resultó destituida una jueza mediante un procedimiento que violó el debido proceso. En la provincia de Chubut se agudizó el conflicto entre el gobierno local y la justicia. El gobernador llevó adelante una amplia campaña de desprestigio de los funcionarios del Ministerio Público y se negó a contestar sus pedidos en casos de exigibilidad de derechos sociales. Según la experiencia en otras provincias, este enfrentamiento resulta un primer paso que posiblemente luego desemboque en acciones que afecten la independencia judicial.

La falta de independencia judicial permite que se adopten decisiones de baja calidad e incluso garantiza la impunidad frente a la ley, lo que puede constituir una violación a los derechos humanos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que estos casos deficientemente resueltos podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debería ampliar su competencia para darles una respuesta adecuada. Entonces, si pensamos en un esquema donde la Corte Suprema federal se dedica sólo a pocos casos trascenden-

3 Por ejemplo, la crisis judicial de San Luis parece estar lejos de solucionarse. Al cierre de este Informe, el 1 de noviembre de 2006, el senador nacional Daniel Pérsico presentó un proyecto de ley de intervención federal del Poder Judicial de la Provincia, tomando en cuenta los nuevos enjuiciamientos promovidos a jueces que fallaron contra los intereses del gobernador.
tes, sería fundamental poner en marcha mecanismos para fortalecer las justicias provinciales y garantizar su independencia, para que no sea necesaria una revisión federal.

1. Una escalada crítica contra la independencia de la justicia en Misiones

La crisis judicial en la provincia de Misiones no es nueva. Ya en el Informe del 20044 advertíamos que el gobernador Carlos Rovira había avanzado peligrosamente contra la independencia judicial, con el dictado de un decreto5 por el que les ordenó a los ministros desobedecer algunas decisiones judiciales. Sin embargo, a fines de 2005 y comienzos de 2006 el conflicto escaló a una posición crítica.

En los últimos meses, los poderes políticos misioneros provocaron, mediante diversas estrategias, cinco vacantes en el Superior Tribunal, que fueron cubiertas con candidatos cuestionados. Asimismo, la mayoría parlamentaria del partido de gobierno acaparó los dos cargos de los legisladores en el Consejo de la Magistratura, tanto el de la mayoría como el reservado para la minoría.6 Por otro lado, se pudo advertir la presión que pueden sufrir los jueces que investigan hechos que involucran al poder político, mediante el impulso de juicios políticos. Todas estas medidas que afectaron la vigencia de la independencia judicial en la provincia fueron puestas en conocimiento del Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas.7 El relator solicitó informes al Estado argentino (el 24 de enero de 2006), involucrando de este modo en la solución del conflicto al gobierno nacional, que aún no dio una respuesta.8

---

5 Decreto 185 del 18 de febrero de 2004. 
6 Al cierre de este informe, la justicia aún debe resolver a quién le corresponde la banca por la minoría. 
7 La denuncia, del 13 de enero de 2006 está firmada por la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y la Fundación Poder Ciudadano. 
8 El 29 de octubre de 2006 se realizó la elección de convencionales constituyentes provinciales para modificar la Constitución de la provincia, únicamente en lo referido a la posibilidad de reelección del gobernador. En la campaña electoral estuvo muy presente la crisis judicial. Finalmente, triunfó la opción que proponía no reformar el texto vigente.
1.1 A la conquista de la judicatura

El 22 de diciembre de 2005 se sancionó la ley 4.245\(^9\) por la cual se derogó, entre otras, la ley 3.964 (de noviembre de 2003) que había reducido la cantidad de miembros del Superior Tribunal de nueve a cinco. La ley derogada establecía que a esa cantidad de jueces iba a llegarse dejando sin cubrir las vacantes que se produjeran. Al momento en que se sancionó la ley 4.245 ya existía una vacante, por lo que el Superior Tribunal estaba compuesto por ocho jueces. De este modo, al derogar la ley y volver la cantidad a nueve integrantes, se creó un cargo en el Superior Tribunal.

Poco tiempo después se producirían nuevas vacantes. El 28 de diciembre de 2005, la Sala Acusadora de la Legislatura de la provincia declaró admisible un pedido de juicio político contra la jueza del Superior Tribunal Marta Catella, que había realizado el intendente de San Vicente, Luís Benítez, aliado político de Rovira, quien la había denunciado por incumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos en el ejercicio de la función.\(^{10}\) Según Benítez la jueza había fallado de modo contradictorio en la revisión judicial de su destitución y convalidado un proceso fraudulento. El proceso contra Catella no respetó la defensa en juicio ni el debido proceso.

El intendente Benítez había sido destituido por el Concejo Deliberante de San Vicente. Impugnó judicialmente la decisión de los concejales y el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Antes de que el máximo tribunal resolviera, Catella notó que había una medida —la solicitud de las actas originales al Concejo Deliberante— que no se había producido. El Tribunal solicitó esta prueba, que fue incorporada al expediente. Recién entonces dictó sentencia, y confirmó la destitución dictada. Catella votó con la mayoría. Benítez solicitó la nulidad de la sentencia alegando que no había sido notificado de la incorporación de la prueba agregada y que por ello no la había podido impugnar. En esa ocasión la mayoría del Tribunal (también integrada por Catella) entendió que le asistía razón a Benítez y que correspondía anular la sentencia y dictar otra sólo luego de la notificación de la prueba e impugnación de Benítez. Antes de que el Superior Tribunal resolviera nuevamente el fondo de la cuestión, Benítez, como parte de su defensa, solicitó el juicio político porque entendió que Catella había votado de modo contradictorio en ambas resoluciones, y que había convalidado un proceso fraudulent.\(^{11}\)

Es claro que la denuncia de Benítez no tenía asidero jurídico ni sustento fáctico. Sin embargo, el avance del juicio político podía tener otra razón: como

---


\(^{10}\) Benítez fue patrocinado por un asesor del gobernador en el pedido de juicio político.

\(^{11}\) Es claro que no existía contradicción entre estos dos pronunciamientos ya que se resolvían cosas distintas. La primera resolución de Catella trataba sobre lo realizado por el Concejo Delibe-
presidenta del Tribunal Electoral, la misma jueza había dictado dos resoluciones contrarias al oficialismo. En una elección municipal, el Tribunal le había otorgado un tercio de la representación a la minoría (como establecía la Constitución) y en una elección provincial había establecido que no existía un piso de votos para acceder a un cargo, lo que le permitió ingresar a un opositor en lugar de un oficialista.

En el juicio político contra Catella se violaron importantes garantías del debido proceso. La Sala Acusadora admitió la denuncia en una sesión secreta cuando debió haber sido pública, y emitió dictamen acusatorio sin haber permitido un descargo de la jueza tan sólo cuatro días después de declarar abierto el trámite. La jueza se presentó espontáneamente para realizar su defensa pero la Sala Acusadora rechazó la solicitud alegando que ella aún no estaba formalmente acusada. El 12 de enero de 2006 la Sala Acusadora aprobó el dictamen acusatorio, mientras que la segunda resolución decidió acerca del trámite ante el Superior Tribunal. Catella, en ambas decisiones, votó con la mayoría. Con la anulación de la sentencia que confirmaba la destitución, Benítez volvió a la intendencia. Sin embargo, el Concejo Deliberante, el 27 de julio de 2006 resolvió rechazar la alta médica para reasumir sus funciones. Sin embargo, el Concejo Deliberante, el 27 de julio de 2006 resolvió rechazar el alta y llamar a una nueva junta médica. Benítez decidió no presentarse a la junta y recurrió a la justicia. El 16 de agosto de 2006 obtuvo una medida cautelar del juez Carlos María de la Cruz, que le permitió reasumir, pero, sin embargo, la orden judicial fue desobedecida por Edgardo Escalante, a cargo de la intendencia provisoria, y así fue decidido por el Concejo Deliberante, que lo suspendió por ese lapso. A la fecha de cierre de este informe, Benítez continuaba suspendido en el cargo.

12 El Tribunal Electoral está compuesto por un juez del Superior Tribunal, un juez letrado y un magistrado del ministerio público. Los miembros duran en sus funciones cuatro años y son designados por sorteo. De no ser destituida, a Catella le restaban aún dos años más en el Tribunal Electoral.

13 El planteo con relación a la elección municipal se produjo con un concejal de Eldorado donde el Frente Renovador para la Concordia pretendía interpretar al tercio para la minoría conforme a los cargos de cada elección (si se renuevan tres cargos, sólo uno es para la minoría, por más que el Concejo Deliberante termine desproporcionado), y no del total. Véase la resolución 452 del Tribunal Electoral, disponible en <www.electoralmisiones.gov.ar>. Con respecto al planteo que se suscitó con el diputado provincial, véase la resolución 447 del Tribunal Electoral. En esta resolución el Partido Frente Renovador para la Concordia entendía que existía un piso mínimo de votos para acceder al tercio reservado para la minoría (sólo accedería al tercio aquel partido que superase el mínimo para hacerse de una banca), que el Tribunal consideró inexistente.

14 Lo que violó el artículo 7 de la Ley 120 de Enjuiciamiento, que establece que “las sesiones serán públicas salvo las expresamente previstas en la ley”.

15 El 6 de enero se declaró abierto el trámite y se creó una comisión investigadora que elevó sus conclusiones el 10 de enero, sólo dos días hábiles después de conformada.
y suspendió a la jueza en su cargo sin goce de haberes, sin que Catella haya podido saber de qué se la acusaba ni ejercido el derecho de defensa.16

En la Sala Juzgadora no le fue mucho mejor. En primer lugar recusó a dos miembros de la Sala, a Marlene Soledad Carballo por tener interés en el pleito17 y a Néstor Joaquín Ortega por prejuzgar.18 Sin embargo, la Sala rechazó los planteos,19 y también las pruebas de descargo ofrecidas por Catella. Finalmente, el 4 de febrero la Sala juzgadora emitió la sentencia y la jueza fue destituida.20

Desde el punto de vista técnico, Marta Catella era una de las juezas más respetadas del Superior Tribunal, y asimismo era considerada por el gobierno como una jueza en la que no podría influir. Las decisiones tomadas desde el Tribunal Electoral son una muestra de esto. Con su destitución se envió un mensaje al resto de los jueces que pretendieran mantener la independencia.21

Este mensaje al resto de los jueces también fue motorizado por los medios de opinión pública. Así, el gobernador sostuvo que “los ministros del Superior

16 El trámite total en la Sala Acusadora insumió 15 días corridos, entre el 28 de diciembre de 2005 y el 12 de enero de 2006.

17 Marlene Carballo es la madre de uno de los imputados por el crimen de Marilín Bábaro, que relataremos más adelante. Los familiares de Bábaro habían hecho una presentación ante el Superior Tribunal para que interviniere en un conflicto que se había generado entre el presidente del Jurado de Enjuiciamiento (el juez Jorge Antonio Rojas) y el juez de la causa (Horacio Alarcón) y Catella había votado en contra de los intereses del hijo de la diputada Carballo. Sobre el apartamiento irregular del juez Alarcón de la causa también hablaremos más adelante.

18 Néstor Ortega, al analizar una presentación de Catella había declarado —previo al debate— “adelanto mi voto negativo a todas las manifestaciones en el escrito que nos ocupa”.

19 La Sala votó en una sola votación y no por separado como correspondía, según el art. 44 de la Ley de Enjuiciamiento. Como si esto fuera poco, los recusados votaron para rechazar su propia recusación.

20 Los cargos por los cuales se destituyó a Catella fueron: a) convalidación de un proceso fraudulentio; b) abdicación del control de constitucionalidad del proceso realizado por el Concejo Deliberante de San Vicente; y c) dictar sentencias contradictorias omitiendo activamente el cumplimiento de los recaudos legales y jurídicos que debe tener toda decisión. Catella —patrocinada por el CELS— intervino contra su destitución un recurso de casación ante el Superior Tribunal, el que fue rechazado por la Sala Juzgadora. El 6 marzo de 2006 Catella presentó un recurso directo ante el Superior Tribunal para su revisión. A pesar del tiempo transcurrido, a la fecha de cierre de este informe el Superior Tribunal no lo ha resuelto.

21 A su vez, en el mismo momento en que Catella era enjuiciada por la Legislatura, ante el Jurado de Enjuiciamiento se llevó a cabo un proceso para destituir al fiscal de Estado Lloyd Wickström. Fue removido el 20 de marzo de 2006 mediante un fallo dividido. El conflicto con Wickström había comenzado unos años antes. Cuando el gobernador Rovira fue reelecto en el 2003, la oposición consiguió formar un interbloque con mayoría parlamentaria, y no aprobó el proyecto de ley de presupuesto del 2004 como pretendía el gobernador, sino que lo hizo sin incluir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo estableciera reestructuraciones si los ingresos superasen lo previsto, y sin la facultad para renegotiar las deudas. Entonces, el gobernador decidió vetarla por completo (dto. 83/03) prorrogándose el presupuesto del 2003, pero la Legislatura insistió con su sanción superando el veto el 30 de diciembre de 2003. Sobre la base de esto, el gobernador decidió desobede-
Tribunal de Justicia son los mejores pagados del país y los que menos trabajan”.22 La ministra de gobierno dijo, por su parte, que “los jueces que no trabajan deberán dedicarse a otra cosa”.23

Otra maniobra que afectó la independencia del Poder Judicial fue la reforma a la Ley de Jubilaciones. El 16 de marzo de 2006 se sancionó una ley por la que se estableció una excepción al régimen de emergencia previsional24 para las jubilaciones de los magistrados y funcionarios judiciales que presentaran su renuncia dentro del plazo de 30 días. En estos casos, la jubilación sería sin tope, por el 85% móvil del mejor salario de los últimos dos años.25


24 La emergencia había sido dispuesta tres meses antes, por el artículo 5 de la ley 4.245 del 22 de diciembre de 2005, y estableció un tope de $3.034 para todas las jubilaciones.

25 Este método de establecer regímenes especiales de jubilaciones para provocar algunas renuncias y crear vacantes no es nuevo. Esto sucedió también en Tierra del Fuego hacia fines de 1999 (Véase
Esta excepción jubilatoria provocó que otros tres miembros del Superior Tribunal presentaran su renuncia. Así lo hicieron Luis Absi, Jorge Dionisi y Marta Poggiesse de Oudín, provocando cinco vacantes en el tribunal.26 También se acogieron a este beneficio previsional 12 jueces de tribunales inferiores.

Las vacantes conseguidas en el Superior Tribunal fueron ocupadas, luego de un procedimiento de selección cuestionado, por candidatos criticados, y en una sesión legislativa polémica. Esto provocó designaciones con baja legitimidad. Mediante un procedimiento de selección de jueces cerrado a las opiniones de la ciudadanía,27 fueron nombrados los nuevos magistrados del Superior Tribunal, Cristina Leiva, Rubén Uset, Mario Dei Castelli y Ramona Velásquez.28 Las críticas a los candidatos se centraron en su falta de antecedentes y en la cercanía política con el gobernador. En el procedimiento no se dio respuesta a estas objeciones.

Estos nombramientos en el Superior Tribunal se hicieron en una sesión legislativa muy controvertida que tuvo lugar el 29 de mayo del 2006. El oficialismo sólo llegó a los dos tercios necesarios con los votos del legislador radical Edmundo Soria Vieta y de los justicialistas no oficialistas Timoteo Llera y Antenor Boher. El Comité Provincia de la UCR expulsó a Soria Vieta del partido y le reclamó la banca. El Consejo Político provincial del Partido Justicialista suspendió las afiliaciones de Timoteo Llera y Antenor Boher.29

También existieron problemas en la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar a los jueces de las instancias inferiores...
La ley 3.652 del Consejo de la Magistratura establece que en el cuerpo habrá dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. El 8 de septiembre de 2006 el Frente Renovador —partido mayoritario en la Legislatura— designó a Celia Giuliani (junto a Pablo Hulet como suplente). El Partido Justicialista —la primera minoría, a la que le correspondía el otro lugar en el Consejo— propuso entonces a Ricardo Biazzi (titular) y Pablo Andersen (suplente). Sin embargo, se autopropusieron, también por el PJ, Antenor Boher (titular) y Timoteo Llera (suplente). El Partido Justicialista alegó que Boher y Llera no pertenecían más a su bloque ya que habían sido suspendidos por haber dado su voto al oficialismo para la designación de los jueces del Superior Tribunal, pero por mayoría se eligió igualmente a estos últimos. Todos los bloques opositores de la Cámara de Representantes interpusieron una acción de amparo, y la jueza Georgina López Liva suspendió la incorporación de Boher al Consejo de la Magistratura. Así, sólo fue incorporado el legislador por la mayoría.

1.2. Interferencia en causas que comprometen al poder político

Un ejemplo de las dificultades de la justicia misionera para investigar hechos que involucran a allegados al poder político, fue lo sucedido con el juez Horacio Alarcón, por el caso del asesinato de Marilín Bábaro. Antes de resolver sobre la situación procesal del hijo de una diputada, a Alarcón le retiraron el expediente para derivárselo a otro magistrado, y debió enfrentar un juicio político.

Marilín Bábaro, una mujer de 53 años que sufría poliomelitis, fue asesinada cuando se encontraba sola en su casa, el 17 de abril de 2004. Fue amordazada, golpeada y violada, antes de ser arrastrada al jardín de la casa para matarla a golpes y enterrarla en el subsuelo. Por estos hechos fue procesado el hijo de una diputada provincial oficialista, Marlene Carballo. Los familiares de la víctima denunciaron varias irregularidades en la investigación, que parecía no avanzar. Sin embargo, un peritaje del ADN de algunos cabellos de la víctima encontrados en el auto de Matías Ortiz, hijo de la diputada Carballo, reactivó la causa. El fiscal solicitó el 15 de diciembre de 2005 la prisión preventiva de Ortiz.

30 Integran el Consejo un ministro del Superior Tribunal de Justicia, un representante del Ejecutivo, dos abogados electos por el voto directo de la abogacía (uno por la mayoría y otro por la primera minoría), dos diputados electos, uno por la mayoría y el otro por la primera minoría, y un consejero designado por los magistrados inferiores.

31 Clarín, 14 de septiembre de 2006, “Misiones: el oficialismo acaparó la Magistratura”.

32 La Legislatura resolvió apelar la medida, y ahora será el Superior Tribunal quien deba resolver. A la fecha de cierre de este informe, aún no había una decisión sobre el tema.
Cuando el juez Alarcón estaba por resolver este pedido del fiscal, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento (y del Superior Tribunal), Jorge Rojas, envió a un secretario con la orden de que el juez le remitiera el expediente en forma inmediata y que “se abstuviera de tomar cualquier resolución”, ya que había sido denunciado ante el jurado por el hermano de la diputada. Si bien el enjuiciamiento contra Alarcón no avanzó, sí fue apartado de la causa. La nueva jueza a cargo del caso, Alba Kunzmann de Gauchat, dictó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

Los familiares de Marilín Bábaro pidieron el juicio político de Rojas a la Legislatura. Sin embargo, en una sorprendente resolución, la Sala Acusadora consideró que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento no estaban sujetos al juicio político, ya que la denuncia se la hacían al presidente del Tribunal por su actuación en el Jurado de Enjuiciamiento por lo que no correspondía tramitarla. Según esta interpretación, no existiría órgano habilitado para controlar lo que hace el presidente del Superior Tribunal de Justicia cuando actúa como presidente del Jurado.\(^33\) Es decir, la Legislatura resolvió no imponer ningún tipo de sanción al presidente del Superior Tribunal por haber interferido irregularmente en un trámite judicial, donde se investigaba penalmente al hijo de una diputada.

2. Los pactos entre la política y la justicia en la provincia de Buenos Aires

La crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires\(^34\) puso de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a la justicia si no cuenta con una defensa penal eficiente. Asimismo, aún sigue sin respuesta el serio problema de las causas armadas por la policía\(^35\) que la justicia no desenmascara a tiempo. Por otro lado, es grave el colapso del sistema de justicia penal,\(^36\) que incluso los mismos funcionarios judiciales denuncian públicamen-

\(^33\) Sin embargo, el artículo 7 de la ley 2.818 establece que “Sin perjuicio de la renovación anual, los jurados titulares y suplentes durarán en sus cargos mientras mantengan el carácter por el cual lo integren...”, por lo que sería factible interpretar que ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento es una función propia del presidente del Superior Tribunal. En este caso, sería la Legislatura la que debería controlarlo y removerlo en caso de mal desempeño.

\(^34\) Véase en este mismo Informe el capítulo XIII, “Superpoblación y hacinamiento carcelario”.


\(^36\) Para un relato de los problemas de funcionamiento de la justicia penal bonaerense, véase CELS, “Funcionamiento y prácticas del sistema penal de la provincia de Buenos Aires luego de la
te, en la medida en que no se logra revertir un funcionamiento burocrático, muy deficiente.

Las expectativas generadas por la elección de la procuradora general, María del Carmen Falbo, no se vieron traducidas en nuevas políticas consistentes para favorecer el acceso a la justicia, fortalecer la defensa pública, investigar la violencia institucional, proteger los derechos humanos ni controlar a los poderes políticos.

La Cámara de Casación de la provincia, por su parte, tampoco definió con sus decisiones, criterios ajustados al orden internacional de los derechos humanos, ni ha establecido pautas que permitan revertir los problemas de la justicia penal provincial.

El sistema de designación de jueces, por otro lado, no ha conformado una judicatura independiente, y el trámite ante el Consejo de la Magistratura sigue...
siendo muy cuestionado. Permitió que funcionarios judiciales poco idóneos fueran promovidos a cargos superiores. Y aun peor, la reforma a la Ley del Consejo que se realizó en el 2006 no mejoró las deficiencias que tiene ese órgano, ni facilitó la democratización del Poder Judicial para hacerlo más participativo y transparente.

A todo esto se suman los graves problemas que presenta el sistema judicial en relación con los vínculos poco transparentes que existen entre su funcionamiento y el poder político bonaerense. En este último año, el CELS ha recibido diversas denuncias sobre las dificultades que existen para investigar casos de corrupción que involucran a intendentes bonaerenses. Según denuncian los fiscales, cuando han intentado avanzar en este tipo de investigaciones, por un lado se ha interferido en su actividad —incluso mediante sanciones disciplinarias—, y por otro se ha promovido a funcionarios cercanos a los políticos investigados.

2.1. Interferencia en las investigaciones penales: la causa contra el intendente Jesús Cariglino

El caso testigo de la presión que pueden sufrir los fiscales que investigan a altos funcionarios políticos es la causa contra el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, por la que se ha sancionado disciplinariamente a Fernando Domínguez, entonces fiscal general adjunto del departamento de San Martín, y se le ha promovido un jurado de enjuiciamiento a Edgardo Ledesma, fiscal de investigaciones complejas del mismo departamento. Ambos llevaban adelante la acusación. Estas reprimendas pueden ser entendidas por el resto de los fiscales como un mensaje para no investigar casos de corrupción política.

La causa se origina en la instrumentación del plan UGE (Unidad Generadora de Empleos) de la provincia, por el cual se financiaban obras de infraestructura (principalmente pavimentado de calles) que serían realizadas por trabajadores desocupados del municipio. La provincia se haría cargo del 40% del monto de la obra, y el 60% restante lo debían pagar los vecinos del municipio, con financiamiento del Banco Provincia. El municipio de Malvinas Argentinas adhirió a este plan y tercerizó las obras con la Cooperativa “2 de abril”. Lo hizo mediante dos operaciones: en la primera, la UGE (provincia) se hizo cargo del 40% y también del 60% restante ($ 520.000 aproximadamente) que recuperaría directamente del Banco Provincia cuando los vecinos firmasen los créditos respectivos. Entonces, el 100% del dinero fue girado a la Cooperativa por la provincia y los pagos de los créditos de los vecinos debían ir para la provincia. En la
segunda operatoria, la UGE se hizo cargo del 40%, y el 60% restante lo tomaron los vecinos, con créditos que firmaban con el Banco Provincia que giraba entonces el dinero al municipio en cuanto se firmaban los créditos. De este modo, los créditos de los vecinos iban al municipio.

Según los fiscales actuantes, la maniobra consistió en mezclar estas dos operaciones. La solicitud de los créditos de los vecinos de la primera operación (que el banco debía reintegrar a la provincia), fue imputada en forma fraudulentamente a la segunda operación de modo que el dinero de la provincia terminó en el municipio. Asimismo, también fueron fraguados pedidos de créditos al Banco Provincia de parte de vecinos por medio de solicitudes realizadas por el municipio con firmas falsas.

La Cooperativa “2 de abril” fue creada por el intendente Cariglino unos meses antes de adherirse al plan UGE, y en los órganos directivos fueron designados sus familiares y amigos, y el secretario de gobierno municipal Miguel Harari, según sostuvieron los fiscales. La cooperativa realizaba los reintegros mediante cheques que cobraban allegados al intendente. El negociado salió a la luz porque la cooperativa contrató a la empresa constructora de Pascual Carlos Rombolá para que realizara la pavimentación, pero no le pagó los certificados adeudados. Rombolá hizo la denuncia ante la fiscalía y comenzó la investigación judicial.

La investigación estuvo originariamente en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, de San Martín, hasta que Luis María Chichizola —entonces fiscal general de San Martín— reasignó la causa a la fiscalía especializada en delitos complejos a cargo de Edgardo Ledesma. Este fiscal realizó una investigación exhaustiva que incluso llevó a prisión al intendente y al secretario de gobierno por unos días. Después de numerosas contramarchas y una demora de dos años, la fiscalía de San Martín logró que la causa contra Cariglino y Harari se elevara a juicio, aunque todavía no fijaron fecha para realizarlo.

42 Clarín, 1 de julio de 1998, “Los intiman a pagar por obras que no se hicieron”.
43 Ledesma es el mismo fiscal que solicitó la elevación a juicio oral del intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, por una causa de corrupción referida a protección de prostíbulos involucrados en la trata de personas, cuando era secretario de gobierno de Aldo Rico. Página/12, 8 de mayo de 2003, “Aquellas coimas de los prostíbulos”. El fiscal solicitó la elevación a juicio en mayo del 2003, aunque luego de un año y medio, a fines del 2004, el juez Oscar Quintana dictó el sobreseimiento de los imputados. La Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento, y desde hace más de un año lo tiene para resolver la Cámara de Casación.
44 Cariglino y Harari estuvieron cinco días detenidos con prisión preventiva desde el 21 de noviembre de 2003. Obtuvieron la excarcelación extraordinaria luego de pagar una fianza de $500.000 Cariglino, y $350.000 Harari (El Día, 26 de noviembre de 2003, “Le otorgan la excarcelación extraordinaria al intendente”)
45 El pedido de elevación lo presentó la fiscalía el 28 de septiembre de 2004 (véase Página/12, 29 de septiembre de 2004, “Pidieron la detención del intendente Cariglino”). La jueza Solange
La prisión preventiva de Jesús Cariglino tuvo un alto impacto en el conurbano bonaerense. Cariglino reaccionó impulsando dos medidas: por un lado, promovió una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se contemplaban fueros para los intendentes, del mismo modo que para los legisladores, y así evitar que pudieran ser arrestados durante su mandato. Esta iniciativa no prosperó.

A su vez, el intendente denunció al fiscal Ledesma por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público y al empresario Pascual Romboló y su contador Carlos La Torre —denunciantes en la causa— por falso testimonio y adulteración de documentos públicos. Más allá de lo común de la estrategia de hacer una denuncia cruzada, lo asombroso en este caso es que la causa judicial usada como contragolpe avanzó hasta la elevación a juicio y mantuvo unos días detenidos a los denunciantes. Asimismo, como veremos en el próximo acápite, resulta particularmente llamativo el destino que tuvieron los jueces y fiscales a cargo de estos casos. Algunos han ascendido y otros han sido removidos o sancionados.

La contradenuncia de Cariglino contra los denunciantes fue interpuesta el 26 de diciembre de 2003, un mes después de haber recobrado la libertad. El entonces procurador general de la provincia, Eduardo De la Cruz, resolvió que, como estaba denunciado un fiscal de San Martín, el caso debía ir a una jurisdicción distinta, derivándolo al departamento judicial de Quilmes. Al recibir la denuncia, el fiscal de Quilmes, Luis Antonio Armella, inició la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 200.487 y realizó una pesquisa paralela sobre las pruebas en trámite en la investigación que se llevaba a cabo en San Martín.

Cambet — que subrogaba el juzgado por la renuncia del juez Juan Carlos Sorondo — tenía un plazo de 30 días para decidir. Sin embargo, fue el nuevo juez del juzgado, Lucas Oyhanarte quien elevó a juicio la causa en marzo de 2006 y la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la elevación a juicio oral, el 14 de septiembre de 2006. "Futuro más que incierto para Cariglino". 

46 El Día, 22 de noviembre de 2003, “Detienen a un intendente del Conurbano por causa penal”. En esta nota se relata que “La detención de Cariglino se produjo poco después de las 19 y alcanzó inmediata y profunda repercusión en el ámbito político provincial y en particular en el peronismo, ya que Cariglino es uno de los intendentes considerados ‘fuertes’ del Conurbano y un dirigente de peso en el seno de esa fuerza”.

47 El gobernador Solá la tildó de inconstitucional, el Consejo de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires también la rechazó, al igual que los intendentes Martín Sabbattela, Ricardo Ivoskus y Daniel Katz (véase El Día, 30 de marzo de 2004, “Los fiscales, contra los fueros para intendentes”).

48 Cariglino denunció que el empresario había adulterado archivos de la computadora de la Cooperativa, que había sido secuestrada en el allanamiento.

49 Esta resolución fue duramente cuestionada en un dictamen del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por no contar con los criterios de transparencia requeridos y no explicar por qué no se derivó a un departamento judicial lindante, como solía hacerse en casos similares.
En la causa judicial de Quilmes se recibieron declaraciones testimoniales de Cariglino y Harari, que el fiscal remitió a San Martín. A pesar de contar con pruebas endebles, el fiscal Armella acusó a los denunciantes. El juez de Garantías de San Martín, Oscar Quintana —que intervenía en la investigación de Quilmes—, ajustó y completó la imputación y ordenó la detención de los denunciantes Rombolá y La Torre.

2.2. Premios y castigos a los funcionarios judiciales

Podemos ver que, paralelamente a la actuación a favor o en contra de los funcionarios políticos, algunos jueces y fiscales han sido ascendidos y otros han sido removidos o sancionados.

El fiscal de San Martín, Edgardo Ledesma, afronta un juicio político promovido por el entonces fiscal de Quilmes Luis Armella sobre la base de las supuestas irregularidades cometidas en la investigación. A pesar del tiempo transcurrido el proceso aún está en trámite, y la procuradora general María del Carmen Falbo debe resolver si lo envía al jurado de enjuiciamiento o lo desestima.

50 Las pruebas consistieron en declaraciones realizadas por abogados defensores y esposas de los detenidos. También en un video aportado por el apoderado de Cariglino y en la declaración —como testigo de identidad reservada— de Graciela Montes. Esta testigo primero ratificó lo que había dicho en el video, involucrando a los denunciantes Rombolá y La Torre en el apoderamiento de la computadora en la que supuestamente se habían adulterado los archivos. Sin embargo, tiempo después, cuando La Torre estaba detenido (el 31 de mayo de 2004), se presentó espontáneamente en la fiscalía de San Martín y denunció que había participado en el video a pedido de Miguel Harari, uno de los imputados, bajo la promesa de conseguir un trabajo en el municipio. Declaró que Harari le había dado un audífono por donde le dictaban lo que tenía que decir. En ese sentido, la Fiscalía de San Martín detectó que el video estaba editado, y que había discordancia entre los movimientos labiales de los protagonistas y la voz grabada. También declaró que el abogado de Harari, Carlos Varela, estuvo presente durante la declaración testimonial, y le iba apuntando a ella qué tenía que decir frente al fiscal Armella. De este modo, tanto los imputados como sus familiares y hasta sus abogados pudieron declarar bajo juramento aquello que estaba discutido en la otra causa, creando su propia prueba.

51 El fiscal Armella calificó la supuesta falsa denuncia contra Cariglino como falso testimonio agravado, y a la supuesta adulteración del archivo de la computadora de la cooperativa como falsificación de documento, sin aclarar si era un documento público o privado. El juez Quintana modificó la calificación a falsa denuncia, y falsificación de documento público, y con ello, alcanzó los presupuestos para dictar la prisión preventiva.

52 Se ordena la detención de Rombolá y La Torre el 27 de mayo de 2004, y La Torre fue detenido ese día. Rombolá no llegó a ser detenido, porque el 4 de junio de 2004 se ordenaron las encarcelaciones bajo una fianza de $20.000.

53 Las organizaciones del foro “Una Corte para la Democracia” enviaron el 6 de junio de 2006 una carta a la Procuradora General expresando preocupación por la extensión en el tiempo del pedido de enjuiciamiento abierto contra Ledesma, sin obtener respuesta. Asimismo, el mismo fiscal desde hace más de un año tiene un sumario disciplinario abierto en su contra.
Además, el fiscal Armella solicitó un sumario contra Fernando Domínguez, fiscal general adjunto de San Martín, quien colaboró activamente con la investigación de Ledesma desde la Fiscalía General. Por esa denuncia, la Procuración General lo sancionó con un apercibimiento por comprometer el prestigio de la administración de justicia.

Asimismo Fernando Domínguez también había sido sancionado disciplinariamente el 6 de abril de 2006. El fiscal general adjunto de San Martín recibió en su despacho un anónimo denunciando irregularidades en las designaciones judiciales, donde se sostenía que tres jueces “armaban junto con el poder político de Tres de Febrero y Malvinas Argentinas, las designaciones judiciales”. Domínguez desestimó el anónimo como denuncia penal, pero lo remitió, junto con una nota que expresaba su preocupación, a la Asociación de Magistrados. Por esta remisión, los jueces se sintieron ofendidos, y solicitaron una medida disciplinaria a la procuradora general, que sancionó a Fernando Domínguez por haber sembrado dudas sobre el mecanismo de selección de magistrados.

Por otro lado, el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, denunció al fiscal de Quilmes Luis Armella y al juez de San Martín Oscar Quintana por mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del derecho en la causa que impulsó Cariglino. La denuncia fue interpuesta ante la procuradora general —a fin de promover su enjuiciamiento político— y también los denunció ante la justicia penal provincial por los delitos de prevaricato y privación ilegal de la libertad.

Estos funcionarios denunciados no corrieron la misma suerte que Chichizola y Domínguez. Lejos de ser investigados y sancionados, fueron premiados con cargos más importantes. Los pedidos de juicio político se archivaron rápidamente ya que ambos magistrados renunciaron a sus cargos para asumir nuevas funciones. La denuncia penal fue recientemente archivada.

El 4 de agosto de 2004 el fiscal Armella fue designado juez federal de Quilmes luego de superar un concurso en el Consejo de la Magistratura de la Na-

54 Armella había solicitado una pericia sobre la computadora en la que supuestamente estaban los archivos adulterados por Rombolá y La Torre. Fernando Domínguez, mientras presenciaba la pericia, al ver que los peritos no podrían identificar si los archivos estaban adulterados ni, en su caso, determinar quién los habría modificado, la calificó como “una payasada”. Para Armella esto constituía una conducta impropia.

55 El hecho ocurrió el 19 de julio de 2005 y la sanción fue adoptada recién el 25 de octubre de 2006. Esta demora sólo fue posible debido a que el trámite de los sumarios no tiene plazos estipulados, y puede permanecer abierto a discreción de la Procuración General. Un caso similar sucedió con el sumario abierto en contra del defensor general del departamento judicial de San Nicolás, Gabriel Ganón, aún pendiente de resolución en la Procuración General por un hecho del 27 de abril del 2004.

56 Véase resolución 180/06 del 6 de abril de 2006.

57 Esta denuncia fue asignada por la Procuración General al departamento de La Matanza, donde se inició la IPP 369.099 que recientemente fue archivada.
ción y conseguir el acuerdo del Senado Nacional.58 El Senado prestó el acuerdo a pesar de que Chichizola y Domínguez impugnaron su designación. Arme-lía asumió en su nuevo cargo de juez federal59 el 1 de abril del 2006, recién unos días después de elevar a juicio la causa contra los denunciantes y un año y medio después de haber sido designado. Entonces, Rombolá y La Torre interpusieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura nacional relatando el desempeño del ahora juez federal como fiscal en la contradenuncia. Sin embargo, también esta denuncia fue desestimada por el Consejo, el 24 de agosto de 2006, por no tener relación con su actual cargo de juez. De este modo, no existió ningún ámbito institucional que revisara la actuación del fiscal que luego fue designado juez federal.

Por su parte, en abril de 2005, el juez de San Martín, Oscar Roberto Quintana, fue designado vocal en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, luego de haber quedado en octavo lugar en el concurso correspondiente.60

Pero el conflicto y las denuncias cruzadas entre funcionarios judiciales no terminaron aquí. Por haber sido impugnado ante el Senado, Luis Armella le pidió a la procuradora Falbo que le iniciara un juicio político al fiscal general Chichizola. Si bien Falbo le dio trámite a este pedido, debió cerrarlo cuando Chichizola presentó su renuncia para acogerse a la jubilación, a partir del 1 de julio de 2006.61

El mismo día en que la renuncia del fiscal general de San Martín se hizo efectiva, Falbo decidió dar de baja a los dos fiscales generales adjuntos, Fernan-

58 Armella quedó inicialmente en el lugar 27 en el examen de antecedentes del Consejo de la Magistratura. Luego de las impugnaciones que realizó a esta calificación (que resolvió una subcomisión de selección, compuesta por Victoria Pérez Tognola y Humberto Quiroga Lavié), y un muy buen examen de oposición (95/100 puntos, el tercer mejor resultado) accedió al tercer lugar en la terna y fue seleccionado por el Ejecutivo en enero de 2004.


60 Para la Cámara se cubrían tres cargos, y tenía nueve candidatos. La terna fue remitida al Poder Ejecutivo bonaerense el 13 de julio de 2004, y aprobada por el Senado provincial el 20 de abril de 2005.

61 Chichizola había decidido jubilarse hacía un largo tiempo, mucho antes de que se iniciara este insólito juicio político en su contra.
do Domínguez y Hernán Leonardo.\textsuperscript{62} Leonardo fue designado nuevamente en la Fiscalía General como fiscal general interino. Fernando Domínguez, en cambio, fue desplazado de su cargo para ser designado en una fiscalía de primera instancia que investiga delitos culposos.

Recapitulando todo este conflicto, podemos advertir que al mismo tiempo en que se sustanciaba la causa penal contra el intendente de Malvinas Argentinas se produjeron consecuencias sobre los funcionarios judiciales que pretendieron investigarlo —que fueron sancionados—, y sobre los funcionarios judiciales que tramitaron la contradenuncia del intendente —que fueron ascendidos—. Edgardo Ledesma —el fiscal de San Martín a cargo de la investigación contra el intendente Cariglino— tiene aún pendiente un pedido de juicio político y un sumario disciplinario. Fernando Domínguez —fiscal general adjunto, también de San Martín, que colaboró con Ledesma— fue sancionado en dos oportunidades, y fue desplazado de la Fiscalía General Adjunta a una fiscalía de primera instancia que no investiga casos de corrupción. Armeylla —fiscal de Quilmes, que tramitó la denuncia de Cariglino contra los denunciantes y los investigadores— fue promovido a juez federal de Quilmes y sus denuncias en contra terminaron archivadas. Quintana —juez de la denuncia de Armeylla— fue designado camarista en la Cámara de Apelaciones de San Isidro.

2.3. La desactivación de la fiscalía de San Martín

Además de estos movimientos y de la utilización de los sumarios administrativos en forma cuestionable, en el último año se produjeron cambios en la organización y el diseño de la estructura del Ministerio Público del departamento de San Martín.

En general se sostiene que una de las claves para un buen funcionamiento de la justicia penal es que la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público se adecue al trabajo concreto que cada uno debe realizar. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal debe definir prioridades ante los recursos escasos existentes y establecer dinámicas de trabajo y organización diversas para el tipo de casos de que se trate.\textsuperscript{63}

\textsuperscript{62} Los fiscales generales adjuntos son designados por la Procuración General a propuesta del fiscal general, del conjunto de fiscales de primera instancia de ese departamento judicial. En general, estos funcionarios, de confianza del jefe departamental, cumplen funciones jerárquicas de organización y coordinación, del conjunto de las fiscalías de la jurisdicción.

Luego de la reforma procesal de 1998, el fiscal general Chichizola organi-
zó la fiscalía departamental de San Martín de un modo más dinámico que la
organización tradicional. De modo que en este departamento judicial se crea-
ron fiscalías especializadas, por ejemplo, en delitos complejos y delitos sexua-
les, y se las diferenció de las fiscalías que debían investigar los casos comunes o
las flagrancias. Esta división estuvo basada en la necesidad de separar a algunos
fiscales de las rutinas de trabajo que exigen los casos más comunes y que aba-
rrotan los tribunales, para darles espacio y tiempo para investigar los casos más
complejos, y con importante peso institucional, que sin duda requieren otra di-
námica de intervención.64 A su vez, se decidió que la fiscalía general fortalece-
ría determinadas investigaciones relevantes, como sucedió en el caso Carigli-
ño. Esta estrategia organizativa permitió que en el departamento judicial de
San Martín se impulsaran con eficiencia investigaciones por corrupción contra
funcionarios políticos, contra miembros del Servicio Penitenciario Bonaeren-
se y de la policía, cosa poco común para el resto de la provincia.

Por otra parte, desde esta fiscalía departamental se impulsaron algunas ac-
ciones institucionales por fuera del litigio de los casos concretos que la fortale-
cieron y que mostraron ciertas innovaciones respecto del resto del Ministerio
Público Fiscal de la provincia. Así, entre otras medidas, se generó un registro
de detenidos que se actualizaba periódicamente a partir de las visitas sistemáti-
cas a las cárceles, se gestionaban medidas de asistencia a detenidos que no eran
de su jurisdicción, se organizaron o se asistía a foros y reuniones con las orga-
nizaciones vecinales para insertar a la fiscalía en la comunidad, se organizó una
de las mejores oficinas de asistencia a la víctima de la provincia, se confeccio-
naron estadísticas departamentales, o una instancia de prensa que colaborara
con los fiscales en la comunicación social del funcionamiento de las fiscalías.
En síntesis, más allá de los resultados de cada una de las acciones concretas, lo
cierto es que en San Martín se realizaron importantes esfuerzos para diseñar
una organización fiscal que resultara acorde con las prioridades fijadas por el
fiscal general y la situación concreta del departamento judicial.

Sin embargo, los hechos relatados en el punto anterior y diferentes deci-
siones de la procuradora general afectaron fuertemente esta organización par-
ticular. Como vimos, en cuanto Chichizola renunció con motivo de su jubila-
ción, su fiscal adjunto Fernando Domínguez —quien era el responsable de
impulsar y organizar varias de estas medidas—, fue trasladado. Además se to-
maron medidas que repercutieron sensiblemente sobre la estructura de la fis-
calía, sin haber realizado una evaluación (por lo menos pública) que justifica-
ra las razones de esta reorganización. Como dijimos, las decisiones de
organización de una fiscalía no son neutras; lo que se dispone para una tarea
se deja de asignar para otra.

64 CELS, Ejes para la reforma del Ministerio Público, op. cit., p. 48.
Por ejemplo, la realización de los foros ciudadanos —donde la comunidad discutía cuestiones de política criminal, con estadísticas producidas por la fiscalía— fue discontinuada. Otra medida que afectó la organización de la fiscalía fue la instrumentación en San Martín de la segunda etapa del plan provincial de profundización del sistema acusatorio, que dispone la realización de audiencias orales y públicas para la resolución de casos de flagrancias. Este plan —bien implementado— podría haber sido un importante avance para lograr decisiones de mejor calidad y rapidez. Sin embargo, el modo en que fue diseñado afectó la capacidad de investigación de la fiscalía para los casos complejos, al contrario de lo que pretendía la organización anterior. Para avanzar con el plan provincial, se redistribuyeron los recursos de la fiscalía departamental suprimien-

65 El plan mencionado es consecuencia de un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo provincial, la Suprema Corte, y la Procuración General de la Provincia, y cuenta con la asistencia técnica del Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) y el INECIP (estos últimos sólo para la primera etapa). La propuesta prevé la incorporación al procedimiento penal de la provincia de audiencias orales preliminares, para los hechos encontrados en flagrancia, con el fin de profundizar los beneficios del sistema acusatorio establecido desde 1998 luego de la reforma procesal. Este plan plantea la ventaja de resolver mediante una audiencia oral y pública los casos de flagrancias (es decir los más simples) en pocos días, cuando en general los trámites ordinarios demoran en dar respuesta a estos mismos casos varios meses, aplicándose además de manera sistemática la prisión preventiva. De esta forma, al resolverse estos casos en plazos más breves, las medidas cautelares —cuya aplicación ahora es decidida en audiencias orales— también es más corta, al igual que los condenas que eventualmente se dicten (ya que no se necesitaría convalidar el tiempo pasado en prisión preventiva). Sin embargo, más allá de los evidentes beneficios procesales que dan la oralidad, la inmediatez y la celeridad, desde el punto de vista político criminal, este tipo de iniciativas debe contemplar, sin duda, una mejor administración de los recursos existentes, para poder destinar fiscales a la investigación de los casos más graves y complejos. El trabajo sobre la flagrancia implica que el ministerio público sólo se dedique a procesar lo que la policía le lleva y es “encontrado” en la calle. Los resultados de la etapa piloto en Mar del Plata pueden verse en CEJA/ INECIP, Informe evaluativo del plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata, disponible para su consulta en <http://www.cejamericas.org/doc/documentos/InformeMDP.pdf>. Este informe plantea que uno de los principales aprendizajes de la experiencia piloto ha sido que, si los funcionarios están bien organizados y se aplican procedimientos que aporten celeridad e inmediación, los casos de flagrancia (esto es, la mayor parte del caudal de casos) no requieren muchos recursos para ser tramitados. Esta conclusión sería contraria a la regla utilizada para la segunda etapa del plan, ya que en San Martín se destinaron casi todos los recursos a la resolución de los casos comunes. En este sentido sostiene Luciano Hazan que “Al mismo tiempo, la mejor utilización de los recursos humanos permitió que la persecución de estos casos que recaen sobre clases sociales marginadas fuera llevada adelante por un tercio de los fiscales que previo al plan piloto realizaban el mismo trabajo... En consecuencia, el plan piloto abrió las posibilidades a que el resto del Ministerio Público Fiscal se reorganice, y los otros dos tercios de fiscales se puedan encargar de perseguir casos más complejos, cometidos por personas que violan las leyes penales de manera menos tosca, pues ya no tienen la preocupación de tener que resolver las causas “con detenidos”.” (Hazan, “El plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata. Descripción, resultados y reflexiones”, en Revista NDP 2006/ A, Buenos Aires, Del Puerto, 2006).
do las dos fiscalías de delitos sexuales y dejando dos en vez de tres fiscales para la de delitos complejos. De este modo, el 75% de los fiscales del departamento quedó encargado de los casos de delitos comunes y de flagrancia.66 Esto es exactamente lo contrario de lo que recomendaban las conclusiones de la experiencia piloto realizada en Mar del Plata. Algo similar ocurrió con la iniciativa de descentralización territorial. La descentralización podría constituir un paso adelante para acercar la justicia a la comunidad. Sin embargo, el modo como se instrumentó el convenio que firmó la Procuración General con el municipio de Malvinas Argentinas —cuyo intendente sigue siendo Cariglino—, por el contrario, le restaría autonomía al ministerio público para realizar algunas investigaciones, ya que el municipio se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías, pagar los impuestos y las tasas, y proveer el servicio de limpieza.67

2.4. El deficiente procedimiento de selección de jueces

En la provincia de Buenos Aires, el procedimiento de selección de jueces sigue siendo muy deficiente. El Consejo de la Magistratura parece ser sólo un ámbito más de negociación política, y no existe una instancia de participación real de la ciudadanía68 que comience a abrir estos espacios y aporte publicidad y posibilidad de control de su funcionamiento.

En 2006 se reformó la Ley del Consejo de la Magistratura 11.868. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado69 contemplaba que “los actos y las sesiones del Consejo serán públicas debiendo el cuerpo adoptar las medidas necesarias para el acceso ciudadano”. Sin embargo, el Senado provincial

66 La Resolución General 3/06 suprimió las dos fiscalías de delitos sexuales y violencia comunitaria, y trasladó uno de los tres fiscales que integran las fiscalías de delitos complejos a una de las fiscalías de delitos en flagrancia y a otra de delitos culposos, integrando de este modo las fiscalías de delitos complejos con sólo dos fiscales, y la de flagrancia con cinco. Así, de los 41 fiscales que tiene el departamento, 27 pasaron a ocupar fiscalías de delitos comunes, cinco se dedican a casos de flagrancia, y sólo cuatro a delitos complejos (completándose con dos fiscales de Cámara y tres de estupefacientes).


68 Para el caso de los miembros del Superior Tribunal y de la Procuración General, existe un ámbito participativo, creado por el decreto 735/04, que en la práctica ha tenido falencias. Véase la nota 39.

eliminó esta propuesta, y mantuvo el carácter secreto de las audiencias del Consejo. Tampoco solucionó las dificultades existentes para acceder a las actas y documentos del cuerpo.70 A favor de esta restricción propuesta por los senadores se pronunció el Colegio de Magistrados de la Provincia, por supuestas ventajas operativas, aunque aclarando que el secreto siempre es motivo de sospechas.71 Como vemos, ni el Senado ni el Colegio de Magistrados tuvieron interés en transparentar el proceso de selección de jueces.

La Asociación Judicial Bonaerense había propuesto una instancia de participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura una vez definida la terna y antes de que fuera votada.72 Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al enviar el proyecto al Senado, modificó esta redacción, y propuso permitir la participación sólo a las asociaciones civiles sin fines de lucro, inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con objeto social exclusivo vinculado a las mejoras en el servicio de justicia.73 Esta redacción, en realidad, lo que hace es cerrar las puertas a la participación ciudadana, ya que en la actualidad ninguna asociación civil cumple con esos requisitos. Si lo que se quería era fomentar la participación y empezar a democratizar el sistema de selección de jueces, debería haberse adoptado un criterio más amplio que incluyera a cualquier persona u organización.

Un caso que pone en evidencia las falencias del actual procedimiento de selección de jueces fue la designación de Laura Fernández como jueza del Tribunal Oral de San Nicolás. En este concurso, el Consejo de la Magistratura remitió al Ejecutivo una terna donde se incluía a la entonces fiscal adjunta de instrucción de San Nicolás, Fernández. Junto con la Comisión Provincial de la Memoria, el CELS presentó una nota al ministro de Justicia provincial relatando lo deficiente que resultó la investigación que realizó la fiscal Fernández en el caso “Lopez Mandri” (IPP 69085/04).

Varios detenidos alojados en el pabellón 5 de la Unidad III de San Nicolás habían denunciado haber sido víctimas de golpes y paso de corriente eléctrica durante la madrugada del 15 de enero de 2004. Sin embargo, la investigación penal terminó archivada porque no se pudo demostrar la existencia de las lesiones, ni identificar a los autores de los hechos.

70 El anteproyecto de la Asociación Judicial Bonaerense establecía que “Los actos, las sesiones y la documentación del Consejo y de sus órganos colegiados serán públicos, debiendo el cuerpo adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso ciudadano a los mismos”. Esto fue modificado por el gobernador antes de remitir el proyecto de ley.


72 En su anteproyecto se establecía un plazo de quince días para que cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil presentara observaciones, apoyos o comentarios acerca de los candidatos, antes de que la terna fuera aprobada por el Consejo.

73 Además de la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados de la provincia.
La fiscal adjunta Laura Fernández tuvo responsabilidad directa en no investigar eficientemente este delito. La investigación, aunque cumplió con todas las formalidades legales, estuvo desde un primer momento destinada a fracasar: las declaraciones testimoniales de las víctimas se hicieron en presencia del personal penitenciario; las pruebas periciales sobre los tejidos para comprobar el paso de corriente eléctrica se ordenaron demasiado tarde, cuando ya no podían tener efectividad; los exámenes psicofísicos tampoco fueron realizados adecuadamente, y la fiscal no opuso ninguna observación; y por último, la fiscal no tomó ninguna medida para evitar que el Poder Ejecutivo destruyera un elemento de prueba tan importante como las picanas con las que se pasó corriente eléctrica a los presos.

La tortura a detenidos sigue siendo una práctica común en la provincia de Buenos Aires y la falta de respuestas adecuadas del sistema judicial ha motivado varias denuncias ante instancias internacionales. Sin embargo, y a pesar de la responsabilidad de la fiscal Fernández en la impunidad de este caso, el Poder Ejecutivo decidió elegirla y solicitar el acuerdo de su pliego al Senado.

La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS se presentaron para exponer el caso de Fernández ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la provincia, el día en que se trataba el pliego. Sin embargo, los senadores respondieron que era demasiado tarde y que ya se contaba con consenso político para la designación. Que si bien las causas eran graves, ya no se podía volver atrás con el acuerdo. Se sostuvo, además, que el modo de investigar de esta fiscal es el mismo que el resto de los fiscales de la provincia, y que no había razones en este caso para hacer una diferencia. En última instancia —mantuvieron los

74 El examen se hizo pasados los quince días del hecho. Según los expertos, para que sea efectivo debe hacerse antes de transcurrir siete días.
75 Página 12, 27 de julio de 2006, “Solá destruyó pruebas de torturas”.
76 En el año 2006 la Comisión Provincial por la Memoria denunció varios casos de torturas a detenidos con paso de corriente eléctrica. En algunos de ellos se pudo comprobar el pasaje por medio del análisis de los tejidos (por ejemplo el caso López Toledo, de la Unidad 9 de La Plata). El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en ocasión de examinar el cuarto informe periódico de Argentina expresó preocupación por: a) las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos cometidos de manera generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal; b) la desproporción entre el elevado número de denuncias por actos de tortura y malos tratos y las mínimas condenas dictadas por dichas causas, así como los retrasos injustificables en la investigación de casos de tortura, todo lo cual contribuye a la impunidad existente en esta materia; c) la práctica reiterada por parte de los funcionarios judiciales de realizar una calificación errónea de los hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad (por ejemplo, apremios ilegales), sancionados con penas inferiores, cuando en realidad merecerían la calificación de tortura; d) la no-implementación uniforme de la Convención contra la Tortura en las diferentes provincias del territorio del Estado Parte, como asimismo la ausencia de mecanismos para federalizar las disposiciones de la Conven-
senadores— esta investigación había sido convalidada por el juez de Garantías y por sus superiores. En forma confidencial algunos senadores dijeron que la candidata era del mismo departamento judicial que el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco, a quien muchos senadores preferían no oponerse.

Algo similar ocurrió con el juez de Garantías del mismo departamento, San Nicolás, Eduardo Alomar, quien había rechazado in limine el hábeas corpus por las condiciones de detención de los internos de la Unidad III luego de las torturas relatadas. Alomar fue propuesto por el Poder Ejecutivo de la provincia para ocupar un cargo en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás el 8 de noviembre de 2006. Nuevamente, junto con la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial que realizara una audiencia pública para que el candidato respondiera preguntas acerca de su actuación como juez de Garantías. Este pedido de audiencia pública fue también apoyado por la Asociación Miguel Bru, y por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica de La Plata (CIAJ). En la presentación, se relató este caso y otro rechazo también in limine y con costas (práctica heredada de la dictadura) de un hábeas corpus en favor de un detenido enfermo de SIDA que había solicitado morir con sus familiares en prisión domiciliaria, lo que Alomar no permitió. La Comisión no convocó a audiencia pública ni dio una respuesta formal a la solicitud, y el Senado aprobó el pliego el 29 de noviembre de 2006.

El procedimiento resultó impermeable a críticas y observaciones fundadas. Aun peor, seleccionó a funcionarios objetados sin dar respuestas satisfactorias a las críticas formuladas. De este modo, una fiscal que se mostró inefficiente en una investigación sobre tortura con picana eléctrica —que siempre involucrará a algún responsable político— fue promovida a un cargo en un tribunal oral. Y un juez de Garantías que rechazó, sin siquiera realizar la audiencia a la que estaba obligado, diversos hábeas corpus a favor de detenidos en deplorables condiciones de detención, fue promovido a la cámara de Apelaciones y Garantías. De este modo, los incentivos institucionales no parecen ser los correctos.
3. La situación en otras provincias: Formosa, Tucumán y Chubut

3.1. Formosa: entre funcionarios cuestionados y remociones sin causas

Formosa es una de las provincias más pobres del país. Este solo dato nos muestra que el sistema institucional existente convive con un alto nivel de desigualdad y que no es capaz de garantizar los derechos humanos a los más necesitados. El Poder Judicial no es ajeno a esta realidad.

La Judicatura de la provincia está conformada por algunos funcionarios muy cuestionados, lo que quedó de manifiesto en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuando se concursó un cargo en el Tribunal Oral federal de Formosa. En ese concurso, Carlos Ontiveros había quedado en un primer momento en el cuarto lugar, pero la Comisión de Selección del Consejo decidió excluirlo cuando fue informada de que el funcionario estaba siendo investigado por su actuación en una razzia policial contra una comunidad indígena.

El Consejo de la Magistratura aprobó la terna excluyendo a Ontiveros. Posteriormente, la APDH de Formosa denunció que la jueza en lo Civil y Comercial

77 Según datos del INDEC para el primer semestre de 2006, el 48,1% de la población de la ciudad de Formosa se encuentra bajo la línea de pobreza. De este modo, sólo está en una situación peor el aglomerado urbano de Resistencia (Chaco) con un 55,6% de la población bajo esa línea, y Jujuy con el 48,9 por ciento.

78 La inequidad política en los países en desarrollo ha sido analizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en La democracia en América Latina. Hacia una democracia para ciudadanos y ciudadanas, Nueva York, 2004, analizando la relación entre pobreza, democracia y desigualdad en América Latina. Por su parte, Marcelo Alegre considera que verse libre de pobreza es uno de los derechos humanos que deben garantizarse globalmente (Alegre, Marcelo, “Pobreza, Igualdad y Derechos Humanos”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 6, n° 1, p. 186). Pensando en los países desarrollados, John Rawls ha destacado que “una razón para controlar inequidades económicas y sociales es para prevenir que una parte de la sociedad domine al resto, (debido a que) cuando esos dos tipos de inequidad son relevantes tienden a crear inequidad política...”. Véase Rawls, John, Justice as Fairnes, Harvard University Press, 2001, p. 130.

79 El juez que estaba subrogando ese cargo, Timoteo Albariño, fue procesado con prisión preventiva —durante la subrogancia— por corrupción de menores. Véase Clarín, 21 de septiembre de 2005, “Preventiva para un juez acusado de corrupción de menores”. El juez estuvo cinco meses prófugo (aparentemente en Corrientes) y luego se entregó. Véase Clarín, 5 de mayo de 2006, “Se entregó el juez acusado de mostrarle pornografía a nenas”.


81 Véase la resolución 320/06 del Consejo de la Magistratura, referida al concurso 122.
n° 2, Vanessa Boonman, también candidata en ese concurso y que integraría la lista complementaria, estaba acusada de haber estafado a dos familias indígenas. Si bien en un primer momento la Comisión de selección revisó la lista complementaria, luego volvió a incluirla a esta candidata.82

Al igual que en otras provincias, también resulta preocupante la remoción de funcionarios independientes sin causas fundadas, como lo que sucedió con la jueza de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Menores, Silvia Amanda Sevilla. El enjuiciamiento fue promovido en 2005 por el intendente de El Colorado luego de que la jueza resolvió una causa de manera contraria a sus intereses. Concejales del partido de la oposición habían solicitado judicialmente que la jueza convocara a una sesión del Consejo ya que hacía tres meses que no podían sesionar.83 La jueza Sevilla ordenó que el Concejo Deliberante se reuniera y eligiera autoridades, y por esto fue denunciada por el intendente.

También se acusó a Sevilla por su actuación en casos de desnutrición infantil: la cuestionaron por “haber molestado” al intendente con pedidos de asistencia a familias en situación de pobreza estructural. Sevilla frecuentemente solicitaba—mediante oficios— la colaboración para que niños desnutridos fueran incluidos en algún plan de asistencia social, citando la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Otro de los cargos en contra de la jueza fue su falta de decoro por haber remitido a la intendencia una respuesta a una invitación protocolar con la siguiente frase “Preferiría que dejen de saquear la Provincia y paguen los sueldos. Izando banderas no se solucionan los problemas”. En el juicio fue probado que dicha anotación había sido realizada en forma privada por la jueza, y que alguien sustrajo la nota de su escritorio y la hizo llegar a la intendencia. El cargo fue reformulado directamente en la sentencia como “No tener especial cuidado con sus actos privados que pueden tener repercusión pública”.84

El juicio político no respetó el debido proceso, ya que la sentencia resolvió cargos por los que nunca estuvo acusada (como la invitación protocolar y el presunto descuido en sus actos privados) y además excedió el plazo máximo de cinco meses que otorga la Ley 1.095 de Enjuiciamiento para concluir con el trá—

82 Véase la resolución 527/06 del Consejo de la Magistratura, del 2 de noviembre de 2006. El Consejo consideró que no existía impedimento alguno para que la candidata se postulara para magistrado ya que no existía ninguna sentencia judicial al respecto.

83 Existía un conflicto entre los concejales del partido radical y la presidenta del Consejo. Los concejales solicitaban la realización de una sesión para elegir a las autoridades, y la presidenta no lo consideraba necesario, ya que el reglamento interno establecía que quien ejercía la presidencia en el año anterior la mantenía hasta que una nueva elección la reemplazara.

84 La sentencia fue firmada por los jurados Armando Felipe Cabrera y Jorge Román (diputados), Claudio Ramón Aguirre (fiscal de estado), Roque Fabián Silguero y Héctor Hugó Aldao (abogados), y Arminda del Carmen Colman (presidenta del Superior Tribunal). En disidencia votó el jurado Carlos Alberto Maglietti (diputado).
El fiscal del jurado, el procurador general Carlos Ontiveros, sostuvo que la Convención de los Derechos del Niño compromete al Estado Nacional pero no al municipio (sic). La sentencia de remoción consideró, entre sus fundamentos, que los oficios de la jueza a los intendentes, al margen de toda política estatal de asistencia social, pondrían en riesgo de colapso al sistema económico-financiero provincial.

Las razones de la destitución de Sevilla podrían buscarse en otros hechos. En 1999 Sevilla había formado parte de la junta electoral que debía resolver sobre las posibilidades de reelección del gobernador Gildo Insfran. La junta conformada con un miembro del Superior Tribunal, Carlos González, y dos jueces designados por sorteo, Silvia Sevilla y Agustín Escobar, falló en contra de la posibilidad de reelección de Insfran. Sin embargo, el juez del Superior Tribunal, Carlos González, fue suspendido en ese cargo por sus compañeros. La Legislatura, único órgano habilitado constitucionalmente para suspender a un juez del Superior Tribunal, quiso sesionar para revocar o confirmar la suspensión, pero finalmente fue cerrada. En reemplazo de González, debía asumir otro miembro del Superior Tribunal, pero los dos restantes se excusaron. Luego de otras excusaciones más, asumió el camarista Jorge Aguirre. Sevilla, al no poder analizar los motivos de las excusaciones de los restantes jueces, para aceptarlas o rechazarlas, renunció a integrar el Tribunal, que quedó conformado solamente por Aguirre y por Agustín Escobar. Esta nueva junta, ya sin González ni Sevilla, dejó sin efecto la decisión anterior. Finalmente Insfran fue reelecto en medio de denuncias de fraude.

La denuncia contra la jueza fue interpuesta por el intendente el 8 de diciembre de 2003 aunque fue desistida días después, el 29 de diciembre de 2003. Sin embargo, más allá del desistimiento del intendente, fue declarada admisible y se formó la causa el 24 de noviembre de 2004, casi un año más tarde. Con esta base, el plazo de cinco meses caducaba el 24 de abril de 2005, pero la sentencia fue dictada el 8 de julio de ese año. Según el fiscal del jurado, el trámite estuvo suspendido por las excepciones presentadas por la defensa.

En su acusación, el Procurador General dice que “También la Dra. Sevilla menciona los arts. 2, 3 y 4 de la Convención de los Derechos del Niño; pero, no debe soslayarse que para la operatividad de ésta, resulta ineludible considerar la organización política trazada por la Constitución Nacional, ya que la referida normatividad está dirigida a los Estados partes, en el caso al País Argentino y no al Municipio de El Colorado”.

La Constitución de Formosa disponía en ese entonces que gobernador y vice sólo podrían reelegerse por una vez. Insfran había sido vicegobernador de Vicente Joga y gobernador en 1995. En 1999 la junta electoral debía resolver si podía reelegerse al gobernador. En el año 2003 se reformó la Constitución y se estableció la posibilidad de reeleger al gobernador y al vicegobernador indefinidamente.

En ese momento, el Superior Tribunal estaba conformado por tres magistrados. En el año 2000 se amplió a cinco la cantidad de integrantes.

Clarín, 23 de agosto de 1999, “Formosa, en medio de un polvorín político y judicial”.
Página/12, 27 de septiembre de 1999, “Mil paraguayos habrían participado ilegalmente en los comicios: Hubo un récord de turismo en Formosa”.
Sevilla se mostró así como una jueza que no era receptiva a las presiones del oficialismo, tanto en el caso electoral como en aquellos donde estaban involucrados derechos sociales y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. El sistema político prefirió expulsar a una jueza de estas características.

3.2. Tucumán, una destitución por razones políticas

La situación de la justicia tucumana ya había sido motivo de preocupación cuando el gobierno provincial decidió desarticular el Consejo Asesor de la Magistratura en 2004. En el 2006 las autoridades políticas resolvieron destituir en forma irregular a una magistrada, basándose en un discurso de mano dura frente a la inseguridad.

La jueza Alicia Freidenberg, presidenta de la sala VI de la Cámara Penal había autorizado una salida transitoria con custodia para que un condenado a prisión perpetua —Alberto Tolosa— visitara a un familiar enfermo. El condenado se fugó y la madre de la persona que Tolosa había matado presentó el pedido de juicio político contra la jueza a la Legislatura provincial. La Comisión de Juicio Político acusó y suspendió a la jueza el 1 de diciembre de 2005, apenas una semana después de abrir el procedimiento y sin haberla escuchado. Dentro de un marco de presión pública por el “aumento de la inseguridad”, el 9 de enero de 2006 la Legislatura destituyó a la magistrada por 22 votos contra 5. Esta destitución fue criticada por la Federación Argentina de la Magistratura por haber violado el debido proceso y la defensa en juicio y actualmente su impugnación judicial está en trámite ante la Corte Suprema.

---

92 Según la defensa de la jueza, toda la responsabilidad de la fuga había sido de los guardián-cárceles. La custodia que lo debía acompañar le preguntó si tenía dinero para volver en colectivo al penal y ante la respuesta afirmativa, se habrían separado. Existe una causa penal abierta contra los guardián-cárceles.
93 La Gaceta, 24 de noviembre de 2005, “Legisladores acusaron a una jueza penal”.
94 El presidente del Superior Tribunal de Justicia había alertado que en este proceso no debía interferir la presión pública, véase La Gaceta, 25 de noviembre de 2005, “Espero que la presión pública no incida en este proceso”.
96 El Superior Tribunal de Justicia de Tucumán rechazó el amparo interpuesto contra la decisión de la Legislatura, ya que según el Tribunal, la cuestión merecía mayor debate y prueba, y además porque el Código Procesal Constitucional de Tucumán establece que el fallo es irrecusable (la sentencia fue publicada en el diario La Ley, el 26 de octubre de 2006). Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene jurisprudencia reiterada que establece que en caso de que
La destitución de Freidenberg no sólo fue coincidente en el tiempo con la de Marta Catella de Misiones, sino que compartió otras características: las dos eran mujeres juezas de alta jerarquía, respetadas por sus colegas. En el caso de Catella, asimismo, esto fue precedido por un hostigamiento público por medio de la prensa, del mismo modo en que sucedió con Ricardo Mendaña en la provincia de Neuquén,97 y los jueces Careaga, Gallo y Maluf en San Luis.98

3.3. Chubut, rechazo a los pedidos judiciales y hostigamiento a funcionarios

Los problemas de la justicia en Chubut no son nuevos. La más grave violación a los derechos humanos —que permanece impune— es la desaparición de Iván Torres desde el 2 de octubre de 2003, luego de haber sido detenido por la policía de Comodoro Rivadavia y ser alojado en una comisaría. La investigación judicial se mostró severamente deficiente. Esto sólo fue posible en un contexto político y judicial que tolera los excesos policiales, y donde las investigaciones penales no son eficaces. Por esta desaparición, el Estado nacional está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.99

Este caso también mostró las deficiencias con las que funciona el sistema penal de la provincia. La policía realizaba detenciones arbitrarias, que no se comunicaban inmediatamente al juez; fueron frecuentes los simulacros de ejecución mediante el llamado “juego del gatillo” y también las torturas, apremios ilegales y vejaciones a los detenidos por parte de la policía. Por su parte, los jueces no reaccionaron ni controlaron los abusos policiales.100

97 CELS, Informe sobre la situación de los derechos humanos, 2005, op. cit., p. 104
98 CELS, Informe sobre la situación de los derechos humanos, 2002, op. cit., p. 122 y CELS, Informe sobre la situación de los derechos humanos, 2002-3, op. cit., p. 137. En el caso de las juezas de San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló revocando la sentencia del Superior Tribunal de la provincia, y ordenó dictar otro. Véase el fallo del 8 de agosto de 2006, en la causa “Recurso de hecho presentado por Ana María Careaga en la causa Cangiano, Jorge Alberto s/s su denuncia”.
100 Para un mayor detalle sobre estos hechos, véase el informe sobre Iván Torres, citado en la nota anterior. El Superior Tribunal de Justicia, ante la cantidad de denuncias de connivencia entre violencia policial y las autoridades judiciales, ordenó a la Cámara del Crimen la realización de un informe sistematizando los datos. Luego de este informe, el Superior Tribunal de Justicia denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Oscar Herrera —que presentó su renuncia—, e inició sumarios a los jueces de instrucción José Rago y Jorge Pellegrini.
A este panorama se le suman los ataques a la independencia judicial, que suceden principalmente frente a los pedidos judiciales al Poder Ejecutivo, cuando están en juego derechos sociales. De este modo, se pudo advertir una escalada preocupante en el tono de las discusiones por la prensa entre el gobernador y los miembros del Ministerio Público.

Este tipo de intercambios agravantes ya se había manifestado a partir de un hábeas corpus colectivo por las condiciones de hacinamiento y superpoblación en las alcaldías, que presentó la defensoría oficial de Comodoro Rivadavia, en marzo de 2006, la libertad de 13 presos. El gobernador Mario Das Neves respondió criticando al Poder Judicial, y advirtiendo que los jueces estaban confrontando con la sociedad de un modo muy peligroso. Asimismo, reclamó que “el juez que no tenga capacidad que renuncie, porque necesitamos gente idónea para colaborar fuertemente con las tareas de prevención y seguridad que lleva adelante este gobierno de la provincia”. Así comenzó una pujía entre el gobernador que se quiso mostrar duro frente a los reclamos de seguridad y parte del Poder Judicial que pretendía respetar las garantías individuales.

Al mes siguiente del fallo, el gobierno provincial propuso ampliar la cantidad de jueces del Superior Tribunal, creando una sala penal. Se pasaría de un tribunal de tres jueces a otro de seis, dividido en dos salas, una penal y otra civil. La Legislatura aprobó la ley de ampliación y la designación de los candidatos en la misma sesión, el 5 de abril del 2006. A pesar de las críticas que pesaban sobre algunos candidatos y la ausencia de un mecanismo participativo de designación, fueron nombrados en el Superior Tribunal los jueces Jorge Pfleger, Juan Pedro Cortelezzi y Alejandro Panizzi. Pfleger había solicitado a la Legislatura que admitiera las impugnaciones para poder realizar un descargo y aclarar la denuncia, aunque esto no fue admitido.

Eduardo Samamé, procurador general de la provincia, era blanco frecuente de las críticas del gobernador, ya que lo identificaba como un opositor político. En junio de 2006 la Legislatura comenzó a estudiar un pedido de juicio político en su contra por una rendición de cuentas que involucraba al Banco del Chubut. Sin embargo, la acusación no alcanzó los dos tercios en la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados.

101 Esta decisión fue la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema sentada en el fallo “Verbitsky”. Diario Judicial, 15 de marzo de 2006, “Polémica en Chubut por un hábeas corpus colectivo”.
102 Idem.
103 Las críticas las había presentado el legislador de la UCR Ricardo Irianni, véase Jornada, 4 de abril de 2006, “Legislatura, mañana tratan los pliegos de Pfleger, Cortelezzi y Panizzi”. Las críticas se referían a que algunos candidatos habían colaborado con el gobierno militar de la última dictadura.
104 El CELS envió una nota a las autoridades de la provincia proponiendo que, previo a las designaciones, se adoptara un mecanismo participativo. La propuesta no fue tenida en cuenta.
dora\textsuperscript{105} y fue archivada. Esto constituyó un revés para el gobierno —promotor del enjuiciamiento—, que denunció un pacto de la oposición con la justicia.\textsuperscript{106}

El gobernador identificó a las cabezas del ministerio público, Eduardo Samamé y Arnaldo Barone, como actores políticos que estarían en contra de su reelección.\textsuperscript{107} Así, les pidió que “blanqueen la situación si quieren participar en política”\textsuperscript{108} y comenzó un proceso de hostigamiento a través de los medios de comunicación que incluso se reflejó en los diarios nacionales.\textsuperscript{109}

El defensor general de la provincia Arnaldo Barone había chocado con el Poder Ejecutivo por los oficios judiciales que exigían el cumplimiento de derechos sociales, particularmente en casos de derecho a la vivienda.\textsuperscript{110} A su pedido, la justicia obligó al Ejecutivo a entregar una vivienda a personas sin techo,\textsuperscript{111} y a ocuparse de niños abandonados. El gobernador entendía que los jueces sólo debían ocuparse de mantener a los delincuentes “tras las rejas”.\textsuperscript{112}

El conflicto entre la ejecución de órdenes judiciales que pretenden garantizar derechos sociales y las políticas del gobierno muestra la tensión latente —que deberá resolverse en el futuro— sobre la legitimidad de este tipo de intervención de la justicia y su capacidad para hacer cumplir sus órdenes.\textsuperscript{113}

4. Reflexiones finales

El relato de los problemas en la justicia de las provincias relevadas no hace más que confirmar una situación preocupante que se repite año a año. La ad-

\textsuperscript{105} El Chubut, 23 de agosto de 2006, “Fracasó el juicio político a Samamé”. El oficialismo sólo consiguió 9 de los 10 votos necesarios.
\textsuperscript{106} La Nación, 3 de septiembre de 2006, “Una disputa entre Das Neves y la justicia tensa la situación en Chubut”.
\textsuperscript{107} Jornada, 4 de septiembre de 2006, “Quieren evitar mi reelección”.
\textsuperscript{108} Jornada, 27 de agosto de 2006.
\textsuperscript{109} La Nación, 30 de agosto de 2006, “Das Neves: hay una dictadura judicial”.
\textsuperscript{110} Jornada, 29 de agosto de 2006, “El Ministerio de Familia recibió en dos años 2.230 oficios judiciales”.
\textsuperscript{111} Jornada, 27 de agosto de 2006, “Das Neves: El Poder Judicial nos está extorsionando”.
\textsuperscript{112} El Chubut, 1 de septiembre de 2006, “Das Neves pidió que los jueces mantengan a los delincuentes atrás de las rejas”.
\textsuperscript{113} Quizá, la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Verbitsky” —sobre la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires— o “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— en donde convocó al diálogo entre los distintos actores sea un buen punto de partida para aproximarse al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Véanse distintas estrategias para acceder a la justicia en resguardo de este tipo de derechos y obtener decisiones judiciales que intimen al poder político, en Abramovich, Víctor, “Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política”, en publicaciones de ELA (Equipo Latinoamericano Justicia y Género), Haydee Birgin y Beatriz Cohen (comps.), 2004.
ministración de justicia no es ajena a los problemas institucionales y políticos por los que atraviesan las distintas provincias y la garantía de la estabilidad de los magistrados no resulta un impedimento para las remociones sin causas razonables. De este modo, la independencia judicial es débil, y con ella la posibilidad de que el Poder Judicial controle a los otros poderes y garantice los derechos humanos.

Se pueden observar ciertos patrones que se repiten en la mayoría de los casos. Realizar designaciones de jueces permeables al poder político en el Superior Tribunal de Justicia (y las demás estructuras inferiores) parece ser uno de los objetivos políticos de algunos gobiernos provinciales. Para ello se recurre a diversas estrategias, como ampliar la cantidad de cargos, facilitar jubilaciones especiales o remover a algún miembro mediante el juicio político. A su vez, los mecanismos de designación de jueces suelen ser poco transparentes y quedar cerrados a la participación de la ciudadanía.

Los recambios en los Superiores Tribunales son un mensaje para los jueces de las otras instancias, y muchas veces este mensaje es aclarado mediante la remoción de algún funcionario judicial respetado por sus colegas, basado en causales sólo aparentes. Así, el resto de los funcionarios entenderá el mensaje de que no es conveniente disputar con el poder político. Estas remociones se realizan, en general, en un contexto de agravios a través de la prensa entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios judiciales. Asimismo, se advierte que el conflicto mediático puede centrarse en un discurso de “mano dura” frente a la inseguridad, o en la invasión de competencias ajenas a los jueces cuando pretenden hacer valer derechos sociales, o en la supuesta falta de trabajo de los magistrados.

Sin embargo, no hay que olvidar que los vínculos tradicionales de conformación de los poderes judiciales provinciales (de modo clientelar o de parentesco) y la ausencia de políticas judiciales serias para reformular su funcionamiento, han repercutido en una histórica debilidad de sus estructuras y, muchas veces, en un funcionamiento promiscuo socialmente. En general, se observan pocos sistemas provinciales capaces de controlar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos y a la administración pública. En este contexto, los pocos funcionarios que intentan salir de este patrón tienen altas probabilidades de ser expulsados de la Judicatura.

Esta situación de debilidad de las justicias provinciales es preocupante, no sólo por la baja calidad de la resolución de los conflictos o la impunidad a nivel provincial, sino también por la presión que genera sobre la Corte Supre-

114 Asimismo, el hecho de que en la mayoría de los casos se destituyan juezas mujeres indicaría también que el machismo es un problema enraizado en nuestra cultura política y judicial.
ma de Justicia de la Nación, como última instancia de corrección. En un es-
quema en donde el Máximo Tribunal resuelve sólo una pequeña cantidad de
causas con relevancia institucional, la mayoría de las sentencias de los Supe-
riores Tribunales de las provincias debería quedar firme. Es necesario que el
problema de la debilidad institucional de las justicias provinciales está en la
agenda política nacional de un modo integrado. Si se pretende garantizar efec-
tivamente la protección judicial de los derechos humanos y la construcción
igualitaria de ciudadanía, sería importante pensar estrategias de articulación
de instancias provinciales y nacionales para incentivar el fortalecimiento de las
justicias locales.
VI
Políticas de seguridad, violencia policial y desafíos institucionales en un escenario volátil*

Durante el primer semestre de 2006 continuó la tendencia a la reducción de la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de funcionarios policiales en la región metropolitana de Buenos Aires. Esta disminución había comenzado en 2002 y en 2004 ya se había reducido a cerca de la mitad, tanto según las cifras oficiales como según las bases de datos sistematizadas por organismos de la sociedad civil, como el CELS y Correpi. En los últimos tres años también ha disminuido la cantidad de homicidios dolosos totales en la misma región. La reducción se presenta mucho más acentuada en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires.

Estas tendencias resultan, indiscutiblemente, auspiciosas para la vida de las personas que habitan la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano. Sin embargo, una indagación sobre cada caso de violencia policial, permite ob-


Los autores agradecen la colaboración de Cecilia L. Ales para el análisis de las reformas normativas de los sistemas de seguridad federal y bonaerense; también la información aportada por Gustavo Mendieta, abogado de la familia Krince y los datos sobre diferentes sumarios administrativos aportados por la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
servar la persistencia, crueldad y estructuralidad de muchas prácticas policiales violatorias de derechos humanos.

Las muertes de Miguel Eduardo Cardozo, Hugo Krince, Miguel Da Silva, Javier Sánchez y Franco Chaile, entre otros, obligan a identificar y revisar las políticas de control y gobierno de la seguridad que deben ser revertidas y cuáles son aquellas que deben ser profundizadas. En la mayoría de los casos, las víctimas eran varones jóvenes que pertenecían a sectores sociales pobres.

La institucionalidad lograda en los avances sobre la regulación del accionar estatal en el marco de manifestaciones públicas deja muy atrás a las medidas impulsadas para transformar otras áreas de las rutinas policiales, aun cuando la violencia institucional es una de las características socialmente más excluyentes y desigualitarias de las políticas de seguridad.

Mientras los datos y los hechos volcados en este capítulo muestran la necesidad de revisar ciertas políticas y profundizar otras, el escenario para avanzar en ese sentido se presenta volátil. En primer lugar, por que no hay un actor institucional que reivindique y explique las políticas o causas que implicaron una reducción de los niveles de violencia y de las muertes intencionales — con participación policial o sin ella—. En segundo lugar, porque el compromiso con los derechos humanos no se plasma en muchos casos en un fortalecimiento institucional que apunte a que las tendencias trasciendan las gestiones de gobierno y el contexto socioeconómico actuales. En tercer lugar, porque varias de las medidas se dan en un contexto excepcional de emergencia que se prolonga en el tiempo y debilita su institucionalidad.1 En cuarto lugar, porque la reducción en los índices de delitos ha sido menos pronunciada en las áreas más empobrecidas de la región metropolitana.

En este capítulo se revisan las tendencias estadísticas y los casos más graves de la violencia policial en la región metropolitana de Buenos Aires. Luego, se focaliza en la provincia de Buenos Aires, en los hechos de violencia institucional que allí ocurrieron y en las reformas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Seguridad. Más adelante, en el ámbito de las instituciones federales, se revisa la persistencia de prácticas de violencia institucional por parte de policías federales y el nivel de las reformas emprendidas en la Policía Federal Argentina (PFA), en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y en los organismos de inteligencia.

Hacia el final nos referimos a un tipo específico de violencia institucional que se reitera en las diferentes instituciones de seguridad del país: homicidios de mujeres por parte de sus parejas policías.

1 Como ocurre con el Comité de Crisis, que desde 2003 coordina las actividades de las instituciones de seguridad o con la Ley de Emergencia bonaerense, que se analiza a continuación.
1. Región metropolitana de Buenos Aires: reducción numérica y permanencia de prácticas en los casos de violencia institucional

Durante los diez últimos años se han observado variaciones importantes en el accionar de las instituciones de seguridad. Hacia finales de la década del 90 se fue incrementando la letalidad de las acciones policiales, alcanzando un nivel máximo durante la crisis económica e institucional de 2001 y 2002. Luego, los niveles de violencia se fueron reduciendo, tendencia que se mantiene hace ya tres años. Esos niveles extremos de violencia policial estuvieron relacionados no sólo con el fuerte incremento de los delitos y hechos de violencia que acompañaron la profundización de la crisis, sino también con las políticas que promovieron la violencia policial y el debilitamiento de los controles judiciales, impulsadas por el ex gobernador Carlos Ruckauf y sus funcionarios responsables de las áreas de justicia y seguridad. En este contexto, resulta fundamental analizar los factores políticos, sociales y culturales — así como también las políticas públicas — que contribuyeron a esta descompresión gradual de los niveles de violencia. Del mismo modo, es necesario analizar las prácticas violentas que aún persisten en el accionar de las instituciones de seguridad.

Según la información de la base de datos del CELS, las prácticas violentas de las instituciones de seguridad han provocado en la última década 2.753 víctimas fatales sólo en la región metropolitana de Buenos Aires. Estos hechos de violencia abarcan un amplio rango de situaciones con participación de integrantes de las instituciones de seguridad: enfrentamientos armados, ejecucio-

---


nes, abuso de la fuerza, torturas seguidas de muerte, operativos de control, personas asesinadas en el marco de protestas sociales, crímenes efectuados por funcionarios por motivos privados o graves hechos de violencia familiar perpetrados por funcionarios de seguridad.

Entre julio de 2005 y junio de 2006 se registraron, sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, 146 víctimas fatales en hechos de violencia institucional. De este total de víctimas fatales, 106 eran civiles y 40 eran funcionarios de seguridad. Es decir que en el último año el uso de la fuerza letal por parte de los funcionarios de las instituciones policiales y de seguridad produjo más de dos muertos por semana.7

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa.

Nota: además de funcionarios policiales, se incluyen miembros de todas las instituciones estatales que ejercen la fuerza en representación del Estado: Fuerzas Armadas, servicios penitenciarios y fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina). No se incluyen custodios pertenecientes a agencias privadas de seguridad.

Como hemos dicho, este nivel de violencia representa un marcado descenso en relación con el pico registrado entre 1999 y 2002, siendo este último año el momento en el que se registró la mayor cantidad de víctimas. A partir de 2004, la cantidad de muertos en este tipo de hechos parece estabilizarse en valores similares a los anteriores a la crisis. En los registros de la cantidad de muertos en

6 En el presente capítulo, como en todos los informes anuales, utilizamos la denominación “civiles” para referir a aquellas personas que no pertenecen a las instituciones de seguridad. Lo hacemos sin desconocer la condición también civil de los funcionarios policiales, pero aun sin poder encontrar una denominación alternativa más satisfactoria.

7 El 91% de las víctimas fatales fue asesinado en hechos con participación de los miembros de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, la participación de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones federales de seguridad es mucho menor.
el primer semestre de 2006 se sostiene la tendencia a la baja, y se estaría llegando a un nivel de violencia letal inferior al de los años noventa, con un descenso más notorio en la provincia de Buenos Aires que en la Capital Federal.

Este retorno a los niveles de violencia similares o, incluso, inferiores a los que se registraban durante los años 1996 y 1997 no debe llevar a desestimar la gravedad de la violencia policial durante el último año. En primer lugar, porque los actuales niveles son similares a los que se registraron en tiempos recor-
dados por la violencia y los abusos policiales, como el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.8 En segundo lugar, porque conforme se observa más abajo, la descripción de los hechos muestra una preocupante permanencia de los patrones de violencia policial más aberrantes.

A pesar del elevado número de vidas que se pierden en nuestro país a cau-
sa de la violencia institucional, la información oficial al respecto es deficiente. Los registros de los policías muertos están desactualizados en los sitios de Internet de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.9 Las instituciones de seguridad llevan también un registro de los civiles muertos en hechos de violencia con participación policial, pero la Policía Federal y el Mi-


8 Véase el Informe Anual 2000, capítulo II, “Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana”.
9 La Policía Federal dedica un espacio en su sitio a los funcionarios muertos en enfrentamien-
tos, pero allí figuran los funcionarios fallecidos sólo hasta 2004, véase <http://www.policiafeder-
11 La base de datos del CELS compila para ese mismo período un total de 40 muertes de civiles en la provincia.
12 El informe no da cuenta de la cantidad de civiles muertos en 2003.
La comparación entre los datos precedentes y los de otras ciudades puede iluminar la situación de violencia presente: durante 2005 murieron en la ciudad de San Pablo, Brasil, 329 civiles en hechos de violencia policial. La región metropolitana de Buenos Aires registró ese mismo año 115 muertes en ese tipo de hechos, es decir más de un tercio de los registrados en una de las ciudades más violentas del mundo. Los altos niveles de violencia en nuestro país tienen también un claro impacto en la vida del personal policial: en 2005 murieron 43 miembros de las instituciones de seguridad en la región metropolitana de Buenos Aires, 31 de ellos estaban de servicio al momento de su muerte, mientras que 12 estaban de franco o retirados. En el mismo período, se registraron 28 muertes de policías de servicio en la ciudad de San Pablo. Esta situación contrasta con el panorama existente en otras regiones: en Irlanda del Norte, un territorio signado por su historia de ocupación y violencia política, murieron en 2005 sólo 5 personas en hechos de violencia policial. La cantidad de oficiales de policía muertos también es notoriamente inferior en otros contextos: en 2005 se registraron sólo 2 muertes de policías en todo el estado de Nueva York, o de Florida, ambos con poblaciones similares a la de Buenos Aires y el Conurbano.

En el universo de hechos de violencia policial de la región metropolitana de Buenos Aires resulta particularmente preocupante la persistencia de casos de uso abusivo de la fuerza y ejecuciones: al menos en 14 casos puede concluirse que graves y evidentes abusos de la fuerza letal por parte de funcionarios de las instituciones de seguridad causaron las muertes. En casi todos los hechos las víctimas eran varones adolescentes o jóvenes, por lo general habitantes de barrios marginales o de clase baja: la violencia institucional no es azarosa, sigue focalizándose en determinados sectores de la sociedad.

---

14 Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de San Pablo (<www.ssp.sp.gov.br/estatisticas>). Estas estadísticas compilan las cifras de policías civiles y militares muertos en servicio. Se debe tener en cuenta que —si bien no está disponible el número de policías muertos fuera de servicio— la participación de policías fuera de servicio en hechos de violencia parece ser mucho más baja en San Pablo: estos policías participan en el 9% de las muertes de civiles, mientras que en la región metropolitana de Buenos Aires los policías fuera de servicio tienen participación en más del 40% de las muertes.


17 Según la base de datos del CELS, en el período anterior (2004-2005) se habían detectado al menos ocho casos de ejecuciones y previamente, entre julio de 2003 y junio de 2004 se detectaron doce casos.

Permanece la vieja práctica de presentar hechos de abuso policial como enfrentamientos para encubrir lo que, en verdad, constituye una ejecución por parte de funcionarios policiales. En estos casos, el relato policial —primera versión de los hechos— sostiene que se produjo un enfrentamiento en el marco de la comisión o represión de un delito. Ésta es la versión que se brinda a la opinión pública, incluso antes de llevar a cabo una primera investigación judicial. Esto ha sucedido en los casos de las muertes de Hugo Krince, Miguel Da Silva, Franco Chaile e Ismael Velicio que se detallan más adelante.

También en estos hechos se verifica la desaparición, producción o alteración de las pruebas de los hechos, montando la escena del crimen de modo tal que contribuya a confirmar la versión policial de los acontecimientos. Resulta habitual, por ejemplo, plantar armas a las víctimas y distribuir vainas de cartuchos en el suelo, como ocurrió en los casos de Hugo Krince y Miguel Da Silva. Otra de las constantes en estos casos es la preparación por parte de la policía de las declaraciones de testigos presenciales. Estas conductas reportan gravísimos entorpecimientos de la investigación judicial de los crímenes. Sin embargo y, a pesar de que surgen de los expedientes judiciales, frecuentemente en forma expresa, serias y reiteradas irregularidades, éstas no son en todos los casos debidamente investigadas y sancionadas por la justicia. Hechos como el caso de Franco Chaile19 hacen evidente la complicidad de la justicia frente a un claro episodio de violencia abusiva.

Por otra parte, las amenazas y el amedrentamiento a testigos, familiares y amigos son medios recurrentemente utilizados por funcionarios policiales como mecanismo para obstaculizar la investigación de hechos de brutalidad policial. Por ejemplo, en el caso de Hugo Krince, dos testigos de la causa fueron baleados, uno de ellos recibió una herida en la pierna mientras trabajaba. También la madre de Miguel Cardozo fue amenazada para que desistiera de sus denuncias.

La inacción y la connivencia judicial obstruyen el esclarecimiento de este tipo de hechos e introducen una violación adicional a los derechos de las víctimas y sus familiares. Así es como la difusión del caso en los medios de comunicación y la presencia en la causa judicial por parte de los familiares y amigos de las víctimas siguen cumpliendo un papel determinante para el avance de las investigaciones. El largo camino recorrido por las familias de Carlos Gauna —de la ciudad de Rosario— y de Emmanuel Salafia son ejemplos claros de este fenómeno.

Luego de que la instrucción a cargo del juez de la 3ª Nominación, Luis María Caterina, aceptara como válida la versión policial de la muerte de Gauna —el joven que fue ejecutado por un efectivo del Comando Radioeléctrico en

19 Al respecto véase acápite 3.2 de este mismo capítulo.
2002 en Rosario—20 y dictara el archivo de la causa, la familia de la víctima organizó numerosas manifestaciones y actos denunciando el accionar del juez. Estableció vínculos con organismos sociales y políticos que acompañaron el reclamo de la familia, fundaron la agrupación “Padres del Dolor” — que Gladys aún preside— y lograron amplia cobertura mediática. Tras la apelación del auto de archivo por parte de la fiscal de la causa y de que la Sala IV de la Cámara Penal de Rosario21 revocara la decisión de primera instancia, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción n°4, a cargo de Eldo Juárez, quien produjo un cúmulo de medidas probatorias que, además de servir de base para procesar y llevar a juicio por homicidio al policía Rubén Blanco, apuntaron a establecer la existencia de delitos conexos cometidos por otros policías para encubrir la ejecución. Finalmente, el 3 de noviembre de 2006, el juez de Sentencia en lo Penal n° 2 Antonio Ramos dictó resolución en la causa en una sentencia22 en la que se analiza la inexistencia del enfrentamiento, el hecho de que el arma que apareció con posterioridad en la escena había sido plantada, y se afirma que la verdad de los hechos fue que el funcionario Rubén Blanco disparó sobre el joven desarmado cuando trataba de salir del lugar. Condena a Blanco a la pena de doce años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y sentencia a la pena de dos años de prisión a los policías Carlos Gómez y José Soria, por el delito de falsedad ideológica.23

Las acciones y omisiones en que incurrió el juez Caterina son características de las prácticas de connivencia judicial en hechos de violencia policial en los tribunales de Rosario. Por el contrario, la resolución de los camaristas, la investigación de Juárez y la sentencia de Ramos constituyen un inusual reconocimiento e impugnación institucional de los mismos que, en especial luego de la resolución de la Cámara, produjo tensiones y reposicionamientos dentro del propio fuero.24 Sin embargo, ciertos avances que éstas y otras resoluciones similares permiten entrever, aún conviven con otras resoluciones de la Cámara legitimantes del uso excesivo e ilegal de la fuerza letal por la policía.25

Las acciones emprendidas por familiares y organizaciones de la sociedad civil también fueron claves en la causa en la que se investiga el homicidio del

21 Integrada por Guillermo Fierro, Rubén Jukic y Antonio Paolicelli.
22 La sentencia aún no está firme ya que fue apelada por los policías.
23 Fundado en la existencia de falencias en las indagatorias de estos imputados, el juez los absolvió de los delitos de falsedad material y encubrimiento.
24 Para un detalle de estos reposicionamientos, véase CELS Informe Anual 2004, nota al pie 80, p. 236.
joven Emmanuel Salafia, quien tenía 16 años cuando fue asesinado por los policías bonaerenses Roberto Macua e Isabel Ciarlo el 3 de mayo de 2002 en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.\(^{26}\) La causa se inició hace cuatro años y medio. A los cinco meses, el fiscal de Lomas de Zamora Daniel Gualtieri dispuso su archivo. Una vez reabierta la causa, el fiscal demoró injustificadamente la investigación sin siquiera indagar a los policías imputados. Esta secuencia, típica de las investigaciones por casos de violencia policial, fue interrumpida en 2006 por la presentación de un peritaje de animación virtual realizada por la Asesoría Pericial de La Plata. En la animación se demuestra con claridad lo que la familia sostiene desde el inicio de la investigación: los policías imputados dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que se encontraba Salafia, sin que existiera una agresión proveniente del interior del automóvil. Las imágenes demuestran cómo los policías bonaerenses se acercaron a la camioneta disparando sin interrupción y que Salafia jamás estuvo en condiciones de enfrentarlos y de poner en peligro la integridad física de los imputados. Recién a partir de este peritaje, los ex policías fueron citados a indagatoria, cuatro años y medio después de iniciada la causa.\(^{27}\)

Sin embargo, en muchos casos, el hecho de que las víctimas pertenezcan a sectores sociales más desprotegidos y que los victimarios sean policías que prestan servicios en esa misma jurisdicción, posibilita el amedrentamiento y las amenazas a familiares, amigos y testigos. Las dificultades de estas familias para acceder a los medios de comunicación contribuyen a la invisibilización e impunidad de este tipo de hechos.

2. El sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires: situación de violencia institucional y reformas

2.1. Hechos de violencia institucional con participación de integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires ha registrado en los últimos años una importante baja en los delitos denunciados, y constituye uno de los distritos donde la reducción en la cantidad de homicidios dolosos es más pronunciada. En este sentido, existe una relación entre la evolución de los hechos delictivos y la cantidad de personas que mueren o son heridas en hechos de violencia con

\(^{26}\) Salafia se encontraba conduciendo una camioneta robada y cuando detuvo el vehículo para rendirse fue asesinado por los policías, quienes efectuaron más de treinta disparos contra él joven.

\(^{27}\) En diciembre de 2006, el CELS presentó una solicitud a la procuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo pidiendo el apartamiento de la investigación del fiscal de Lomas de Zamora Daniel Gualtieri.
participación policial. Entre 2002 y 2005 se produjo una reducción del 33,6% en los delitos totales de la provincia, que pasaron de 2.607 a 1.731 cada 100.000 habitantes. También se produjo un descenso del 53,6% en los homicidios dolosos,28 cuya tasa pasó de 13,78 a 6,39 homicidios cada 100.000 habitantes. En esos mismos años, las personas muertas en hechos de violencia con participación de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se redujeron al 38 por ciento.

De las 42 personas muertas entre julio de 2005 y junio de 2006 por parte de policías bonaerenses, al menos 10 fueron asesinadas mientras se encontraban indefensas,29 2 murieron cuando se encontraban detenidas en comisarías de la provincia y 2 más eran mujeres de policías, asesinadas por sus maridos en situaciones de extrema violencia familiar.30 Otras 3 muertes fueron provocadas por aparentes errores del personal policial en el manejo de armas y donde resultaron muertos sus acompañantes, no policías.

En los registros oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires consta una cantidad de civiles muertos algo superior: entre enero y septiembre de 2005 se habrían producido 45 muertes en hechos de violencia con participación de policías bonaerenses. La base de datos del CELS registró en esos mismos meses un total de 38 casos.

29 Algunos de estos casos son narrados a continuación, en el acápite 2.2.
30 Véase el acápite 4 de este capítulo, para una descripción de estos casos.
Por otro lado, la información oficial da cuenta sólo de 3 policías bonaerenses en servicio muertos entre enero y septiembre de 2005, mientras que el CELS ha registrado 12 muertes de policías en hechos de violencia en ese mismo período.

Las divergencias en las cifras se justificarían parcialmente por el hecho de que, por un lado, en la información provista por el Ministerio de Seguridad de la provincia no se contabiliza a aquellos policías en situación de retiro muertos y heridos. También debe tomarse en cuenta que los datos del CELS corresponden a “hechos de violencia” en general, los cuales comprenden otras categorías, además de “enfrentamientos”. Sin embargo, aun si se contabilizaran sólo las víctimas policiales en enfrentamientos registradas por la base de datos del CELS, la cantidad de muertos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sería de seis.

Los casos de violencia policial han tenido consecuencias dentro de la institución: en varios casos los policías involucrados en aparentes ejecuciones sumarias han sido cesanteados o exonerados. Esta medida representa un avance respecto de la reacción de las autoridades en la institución policial y en la esfera política ante hechos similares en años anteriores. Pero en otros casos, tanto la policía como la justicia siguen mostrándose permeables al encubrimiento en hechos de uso injustificado o ilegal de la violencia por parte de policías, por más que este encubrimiento se haga mediante mecanismos tan clásicos como conocidos.

El 11 de noviembre de 2004 el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 de Quilmes absolvió al policía José Ignacio Salmo, quien tres años atrás baleó por la espalda a la estudiante Carla Lacorte —dejándola parapléjica—, cuando se enfrentaba en un tiroteo con asaltantes en Quilmes. El oficial fue juzgado por el delito de “lesiones gravísimas culposas”. La decisión de absolverlo adoptada por el tribunal se basó en peritajes balísticos altamente cuestionados por la querella, según los cuales la bala habría impactado en un objeto que habría desviado su trayectoria hacia Carla. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la absolución y declaró: “Como institución encargada de velar por los derechos humanos asistimos al debate oral y advertimos con preocupación que este fallo contribuye a avalar actuaciones policiales irresponsables, en este caso de un ex funcionario policial declarado prescindible”.

---

32 Según los datos del CELS, cuatro de los policías estaban retirados en el momento de su muerte.
33 Integrado por los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato.
34 Por resolución 1260 del Ministerio de Seguridad (Clarín, 14 de noviembre de 2004, “Preocupación por un fallo que absolvió a un policía”).
El mismo tribunal debió intervenir en julio de 2006 en la causa en la que se investigan los hechos de tortura sufridos por Andrea Viera y su pareja, Gustavo Cardozo, y la muerte de Andrea en mayo de 2002 en la comisaría 1ª de Florencio Varela, luego de ser detenidos por averiguación de identidad. Cardozo sobrevivió a los tormentos y ocupó un papel importante —junto con otros detenidos esa noche en la seccional— en la identificación de los policías responsables. Fueron llevados a juicio cinco policías: la cabo primero Marta Jorgelina Oviedo, el oficial principal David Leonardo Gutiérrez, el suboficial principal Carlos Daniel Maidana y el agente Oscar Luciano Farías, todos acusados de “tortura seguida de muerte” y el oficial subinspector Diego Hernán Herrera, acusado de “omisión dolosa de denuncia”. Si bien el tribunal condenó a Oviedo con prisión perpetua como “coautora” del delito de tortura seguida de muerte, absolvió a los otros cuatro policías por el mismo delito y por la aplicación de torturas a Gustavo Cardozo. Aunque los tormentos sufridos por Cardozo fueron probados, los jueces evaluaron que no hubo “elementos suficientes para condenar” a estos acusados y los absolvieron gracias al beneficio de la duda. El fallo fue duramente criticado por los abogados y familiares de las víctimas y por las autoridades políticas de la provincia.

2.2. Principales casos de violencia policial ocurridos en la provincia de Buenos Aires

—Hugo Krince, 19 años, Lomas de Zamora, 18 de marzo de 2006

Hugo Krince se encontraba con un grupo de amigos en un bar en la esquina de Lafuente y Pergamino en Sarandi, Avellaneda. Un automóvil Chevrolet Corsa gris frenó allí repentinamente. En su interior se encontraban tres policías, dos hombres y una mujer. Uno de ellos salió del auto y ordenó a los jóvenes que le consiguieran droga. Comenzó una breve discusión y uno de los jóvenes le pidió al policía que se fuera. Fue en ese momento cuando Hugo Krince

35 Adrián Buenaventura Fernández y Julio del Villar, ambos detenidos en la comisaría la noche en la que fue torturada Andrea, denunciaron que fueron torturados por sus declaraciones en contra de los policías implicados, por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

36 En el mismo fallo el tribunal consideró que hay al menos otros dos policías que deberían ser investigados por su posible participación en las torturas y que no fueron llevados a juicio. Se trata del oficial Marcelo Aquino y Emilio José Ortega, conocido como “Mamacha”, quienes fueron acusados por varios testigos de haber participado en los tormentos.

37 “¿En qué globo están los que juzgan?”, afirmó en un acto el gobernador Felipe Solá. “Hay fallas cotidianas en el Estado y fuera de él, por lo que se necesitan más controles hacia la Justicia y la Policía”, añadió. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Binstock, puso a los abogados de la Secretaría a disposición de la familia Viera (Diario Hoy, 17 de julio de 2006, “Caso Viera: Marcha para pedir juicio político al tribunal”).
recibió dos balazos en el pecho, dos en el brazo y dos más en la espalda, cuando ya se encontraba tendido en el suelo. Murió a los pocos minutos. Su cuerpo fue llevado por su padre al hospital, en su propio auto. Otros cuatro disparos impactaron en Javier Escobar, de 20 años. Javier permaneció herido cuatro días en el calabozo de la comisaría 4ª de Avellaneda. Afirmando que los policías le quisieron hacer firmar una declaración en la que reconocía haber matado a Krince. Las fuentes policiales, por su parte, aseguraron que los agentes buscaban a una persona que vendía drogas en ese barrio, pero dicho operativo no había sido registrado en los libros de la comisaría 4ª. El caso produjo gran impacto cuando se supo que los tres policías acusados del crimen pertenecían a la nueva Policía Buenos Aires 2: el sargento Claudio Carabajal y los oficiales Leonardo Bravo y Gisele Barboza.

Las declaraciones de las autoridades de la Policía Buenos Aires 2, entre ellos el prefecto Heriberto Ratel, jefe de la fuerza, negaron en todo momento que la muerte del joven fuera el resultado de un hecho de violencia institucional. Insistieron en que hubo un tiroteo entre unos jóvenes y tres agentes. “Nuestros policías respondieron a una agresión. Les tiraron primero. A ambos jóvenes se les secuestraron armas”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad, a la vez que ratificaron que los tres policías se encontraban cumpliendo servicios con normalidad. La investigación quedó a cargo de la fiscal Norma Morán, de la UFI n° 12 de Lomas de Zamora, quien se negó desde un principio a recibir a la familia Krince. Por otra parte, la causa fue caratulada como “homicidio en riña”, es decir, un delito en el que no se puede determinar quién fue el autor y, por lo tanto, se imputa a todos los que ejercieron violencia con penas menores.

La familia Krince nunca dejó de reclamar que su hijo había sido víctima de un asesinato y que la policía había tratado de tergiversar los hechos simulando la existencia de un enfrentamiento. El hecho tomó tanta repercusión, que en mayo de este año, luego de que quedaran en duda las versiones que acusaban a Krince de haber portado un arma y de haber participado de un tiroteo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desplazó de sus cargos al comandante mayor retirado de la Gendarmería Rubén Procopio, jefe de la Delegación Avellaneda de la Policía Buenos Aires 2, al capitán Guillermo Walter Barrientos, quien se desempeñaba como titular de la comisaría 4ª y a los capitanes Leonardo Rodríguez y Gustavo Toranzo. Todos ellos, no obstante, continuaron en actividad. Por su parte, los agentes Carabajal, Bravo y Barboza

38 Clarín, 16 de abril de 2006, “La policía niega que la muerte de un chico sea por gatillo fácil”.
39 Idem.
40 El sargento Ángelo Ariel Roberti declaró en la causa haber sido alertado por la médica de guardia en el hospital acerca de la presencia de un arma calibre 22 entre las ropas del cuerpo de Hugo Krince. Sin embargo, la médica de guardia en su declaración testimonial negó haber visto ningún arma.
fueron declarados prescindibles, pues no fueron capaces de explicar qué hacían en el lugar del hecho vestidos de civil, por qué usaron un automóvil sin identificación y, además, se contradijeron en sus versiones.

Por otro lado, Alejandro Acosta, de 20 años, uno de los principales testigos del crimen de Krince, sufrió un ataque en su casa de Sarandí. Según aseguró su abogado, un hombre disparó desde un auto contra el frente de la casa del joven y escapó. El ataque ocurrió días después de la decisión del Ministerio de Seguridad. Posteriormente, Rodrigo Toloza, de 21 años, se convirtió en el segundo testigo víctima de acciones intimidatorias, al recibir un disparo en la pierna mientras se encontraba trabajando. La familia Krince había advertido este riesgo y se había reunido con varios funcionarios del gobierno para exigir protección. Ninguno de los policías participantes en el hecho ha sido siquiera indagado en la causa. Por otro lado, Javier Escobar sigue procesado por el delito de “resistencia a la autoridad y portación de arma”.

—Miguel Eduardo Cardozo, 15 años, La Matanza, 20 de mayo de 2006

Miguel Eduardo Cardozo fue golpeado y asesinado por dos policías del partido de La Matanza. La noche del 20 de mayo, los oficiales Mariano Luis Arn, de 29 años, quien prestaba servicios en la Departamental de La Matanza y Cristian Andrés García, de 23 años, se encontraban cenando en la casa de Arn junto a sus esposas y una pareja de amigos. Escucharon la alarma del auto Fiat 147 de uno de ellos y salieron a la calle para ver qué sucedía. Allí se encontraron con Miguel Cardozo, quien estaba junto a cuatro amigos. Los chicos iban caminando y pateaban, jugando, una botella de plástico que accidentalmente fue a dar contra el auto del policía y accionó la alarma. Todos corrieron, pero Miguel se quedó retrasado, intentó explicar qué había sucedido y en ese momento los policías lo atraparon. Los policías golpearon a Miguel duramente y, aunque cinco vecinos presentes les pidieron que se detuvieran, no lo hicieron. Finalmente, obligaron a Miguel a ponerse de rodillas y, luego de mantenerlo en esa posición durante veinte minutos, le dispararon en la nuca. La autopsia determinó que Miguel Cardozo recibió un tiro en la oreja derecha con orificio de salida.

41 Resolución nº 754 del 23 de mayo de 2006, por aplicación del artículo 4º, siguientes y concordantes de la ley 13.409.

Luego de que el joven cayera sin vida en la vereda, los vecinos llamaron a la policía. El oficial Arn está acusado de ser el autor material y de usar su arma reglamentaria en la ejecución, por lo que quedó detenido en ese mismo momento. Tanto él como García, quienes en el momento del crimen vestían de civil y estaban de franco, fueron desafectados del servicio por la Auditoría General de Asuntos Internos. A cargo de la investigación se encuentra el fiscal de instrucción de la UFI nº 2, Elpídio González. La causa fue caratulada como “homicidio simple con alevosía”, en el marco de abuso de armas seguido de muerte.

Cristina Vega, la madre de Miguel, fue atacada por dos hombres en el centro de San Justo, quienes la amenazaron para que no continué denunciando el hecho. El ministro Aníbal Fernández se puso en contacto con la familia Cardozo, y le ofreció custodia de Gendarmería Nacional.43 Dos meses después del hecho, el Ministerio de Seguridad exoneró a los dos policías acusados del crimen de Miguel.44

—Miguel Da Silva, 15 años, Moreno, 6 de octubre de 2005

Miguel Da Silva caminaba con dos amigos por la esquina de Darwin y Carriego, en el barrio Satélite, de Moreno. Jugaban tirándose piedras a los pies, para obligarse a saltar. En ese momento les gritaron desde un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el que iban Eduardo Salto y Juan Sebastián Álvarez, subteniente y agente raso de la comisaría 1ª de Moreno. Los policías buscaban a tres jóvenes que le habían robado algunas pertenencias a una maestra de la zona. El robo había ocurrido veinte minutos antes, a unas doce cuadras. Tras dos llamadas de alto de los policías y luego de que Miguel siguiera caminando, el agente Álvarez le disparó con su arma reglamentaria. Miguel murió al día siguiente producto del impacto de bala que recibió en el estómago. Los dos policías intentaron instalar la versión de que el muchacho no había hecho caso a la voz de alto y, al darse vuelta, arrojó un pulóver al piso y mostró un arma con la que habría apuntado a Álvarez. Pero vecinos que escucharon el disparo y corrieron hacia el lugar a ver lo que ocurría dijeron que el adolescente no portaba ningún arma. Por su parte, Gladys Da Silva, madre de Miguel, declaró haber encontrado a su hijo tirado en la vereda y, a pocos metros de su hijo, al policía Álvarez. Insistió en que ese día no secuestraron ningún pulóver y que vio a Salto cuando ponía el arma cerca de donde estaba su hijo. Por otra parte, la descripción hecha por la maestra del muchacho que la había asaltado no se corresponde con las características físicas de Miguel.


44 Resolución nº 2968 del 31 de julio de 2006.
Al agente Álvarez se le abrió una causa por lesiones graves en la UFI nº 10 de Mercedes. Cuando Miguel murió, la carátula cambió a homicidio. El policía fue detenido, pero a los dos días quedó en libertad. Ambos policías se encuentran bajo investigación en la Auditoría Sumarial Temática de Derechos Humanos, pero aún no se han tomado medidas administrativas contra ellos.

---

Gabriel Arévalo, 20 años, Lomas de Zamora, 22 de julio de 2006

Gabriel Arévalo había ido a bailar con sus amigos, a un local de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Dos oficiales bonaerenses intervinieron en la discusión de un grupo de jóvenes, entre los que habría estado Gabriel, a metros del local Petrus, ubicado en Olimpo y Pasaje Tucumán, en el barrio Juan Manuel de Rosas. Los oficiales, el subteniente Ricardo Félix Luciani y el teniente Claudio Daniel Pereira, no pertenecían a la jurisdicción y, aparentemente, se encontraban ebrios. Luego de la pelea, Gabriel habría sido perseguido tres cuadras por un patrullero, hasta que fue alcanzado en el cruce de Pasaje Tucumán y San Juan, donde fue ejecutado con un disparo por la espalda. Si bien en un primer momento Luciani y Pereira fueron acusados por el asesinato, los peritajes balísticos indicaron que el responsable fue un tercer policía presente en el lugar, el subteniente Ramón Rosauro Giménez, quien prestaba servicios en la DDI de Lomas de Zamora. Giménez fue detenido y le fue dictada la prisión preventiva por la jueza de Garantías de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, en el marco de una causa por homicidio. Los tres policías fueron investigados por

---

45 A cargo del fiscal Minetto.
46 Página/12, 2 de julio de 2006, “El balazo policial”; Página/12, 9 de julio de 2006, “Barrio Trujui, Moreno, en el corazón de la tormenta”.
47 Investigación Sumarial Administrativa 3326-1049/ 1005. Según la Auditoría General de Asuntos Internos: “Por el momento no se han adoptado medidas cautelares respecto a los mentados efectivos, ni se los imputó formalmente atento la insuficiencia de prueba para determinar fehacientemente cómo ocurrió el hecho. Actualmente el expediente se encuentra en plena etapa de investigación en la Auditoría Sumarial Temática de Derechos Humanos”.
48 En las inmediaciones de este boliche sucedieron otras dos muertes violentas de jóvenes. Uno de ellos ocurrió el 18 de septiembre de 2005, un joven de 16 años murió de un balazo en la nuca, cuando aparentemente intentó huir al querer ser identificado por efectivos policiales. Otro joven de 18 murió en circunstancias similares muy cerca del mismo local el 6 de abril de 2006. Ambos casos fueron presentados como enfrentamientos en los medios de comunicación. Si bien están siendo investigados en la justicia, no se ha podido hasta ahora establecer fehacientemente a los responsables de estos hechos. Familiares y vecinos denuncian a funcionarios policiales.
49 Ambos pertenecían a la comisaría 7ª de Villa Centenario.
50 En la causa penal tomó intervención el doctor Juan José Vaello, fiscal de la UFI nº 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (Crónica, 23 de julio de 2006, “Joven fusilado por dos oficiales ebrios”; Clarín, 24 de julio de 2006, “Matan a un joven a la salida de un boliche: dos policías presos”; Crónica, 25 de julio de 2006, “Destrozos y mucha bronca por crimen en Budge”; Crónica, 9 de agosto de 2006, “Cayó tercer gatillo fácil”; Clarín, 5 de septiembre de 2006, “Procesan a un policía por el crimen de un joven en Budge”).
la Auditoría General de Asuntos Internos, se encuentran formalmente imputados y desafectados del servicio. En este momento se aguarda la resolución administrativa del caso.\textsuperscript{51}

— Ismael Velicio, 17 años, San Isidro, 19 de febrero de 2006

Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 19 de febrero, tres jóvenes — dos de ellos menores de edad — abordaron, con intención de robar, a un automóvil conducido por María Victoria Sena, en la localidad de San Isidro. Los jóvenes, que tenían un arma, ordenaron a Sena llevarlos hacia un cajero automático. Llegó entonces un patrullero con dos policías que descendieron del móvil y les gritaron que bajaran del auto. Los jóvenes indicaron a Sena que acelerara y los policías comenzaron a disparar. Uno de los jóvenes que se encontraba en la parte trasera del auto gritó que había sido herido. Se trataba de Ismael Velicio, de 17 años, quien murió producto del disparo que recibió en su espalda. Sena, por su parte, declaró que ninguno de los disparos se produjo desde el interior de su vehículo.\textsuperscript{52}

— Orlando Rodríguez, 17 años, Vicente López, 14 de noviembre de 2005

Orlando Rodríguez, padre de un joven de 17 años, denunció que su hijo fue asesinado por policías de la comisaría 4\textsuperscript{a} de Vicente López, quienes le dispararon tres veces por la espalda mientras caminaba por el cruce de las calles Haedo y Los Pozos, de Villa Martelli, partido de Vicente López. El hecho desencadenó la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Seguridad provincial, pues las circunstancias de la muerte del joven no pudieron ser explicadas por el personal policial. Desde un principio se manejó la hipótesis de que el adolescente participó en un enfrentamiento armado, pero aún hoy no se ha podido precisar la fiabilidad de esta información.\textsuperscript{53} El expediente se encuentra en la Dirección de Relatoría de la Auditoría de Asuntos Internos, con consejo por parte del Auditor de exonerar al oficial de policía, Pablo Daniel Delgado Martínez.\textsuperscript{54} En los próximos días se espera la presentación, por parte de los imputados, del escrito de defensa para que pueda resolver el Auditor General.

\textsuperscript{51} Investigación Sumarial Administrativa 3326-2219/706. El Auditor Sumarial interviniente aconsejó la sanción de 60 días de suspensión de empleo (máxima sanción no expulsiva) para Luciano y Pereira y exoneración para Giménez.

\textsuperscript{52} Instrucción Penal Preparatoria nº 247.670 que tramita ante la UFI nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del doctor Lino Mirabelli. La Auditoría General de Asuntos Internos no pudo aportar información sobre este caso.

\textsuperscript{53} Clarín, 15 de noviembre de 2005, “Investigan la muerte de un joven”.

\textsuperscript{54} Legajo nº 162.446.
2.3. Reforma del sistema de seguridad bonaerense

La provincia de Buenos Aires atraviesa desde 2004 un ambicioso programa de reforma de su sistema de seguridad, que incluye medidas necesarias para avanzar en la democratización de sus instituciones policiales, como la descentralización, la instrumentación de espacios de participación comunitaria, la incorporación de profesionales civiles en puestos clave de la gestión, la sanción disciplinaria ante casos de abuso policial y la separación de la institución de funcionarios por violaciones a los derechos humanos. La larga convivencia de este importante proceso de reforma institucional con dos instrumentos de excepción como la renovación de la Ley de Emergencia Policial desde 2004 o el funcionamiento del Comité de Crisis autorizado por la Ley de Seguridad Interior 24.059, señala profundas dificultades para trasladar los avances logrados en el marco de este proceso hacia la normalidad institucional.

En 2006 la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 13.482 de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.58 En los fundamentos que acompañaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se establecía que su objetivo era unificar y or-

56 Legajo n° 139.069.
57 Esta dirección es la encargada de diligenciar el traslado de la elevación al sumariado, para que pueda efectuar el examen final de las actuaciones antes de la Resolución final del Auditor General.
ganizar “las normas legales y las demás contenidas en decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones del Ministerio de Seguridad que se dictaron en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Emergencia Policial 13.188 y sus prórrogas, para la reforma de las Policias de la Provincia de Buenos Aires”.59

Esta ley establece la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las Policias de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la base del principio de especialización, organiza las distintas policías en las áreas de Policías de Seguridad, Policías de Investigaciones, Policía de Información, Policía de Comunicaciones y Emergencias, de Formación y Capacitación Policial.

La nueva ley sistematiza un conjunto de leyes y normativas que habían profundizado el proceso de, entre otros asuntos, descentralización funcional y territorial de las instituciones policiales de la provincia, la simplificación del escalafón policial al suprimir la distinción entre oficiales y suboficiales y la posibilidad de ingreso de civiles en grados avanzados de la carrera policial.

La ley reforma el organismo de control interno, de forma que a la nueva Auditoría General de Asuntos Internos se le asigna también una función preventiva. Esta función, que aún no ha sido regulada, refleja una concepción más amplia de los controles internos, superando en el texto legal la idea de que este órgano tiene exclusivamente funciones sancionatorias. Se prevé, por ejemplo, que la experiencia de Asuntos Internos sea incorporada en los planes de formación y capacitación policial, de forma tal que las investigaciones trasciendan el caso concreto. La regulación podría tener en cuenta que si bien, naturalmente, la aplicación de sanciones a los funcionarios policiales que cometieron faltas administrativas o delitos debe ser posterior a la investigación de los hechos que se les atribuye, esto no impide que se adopten medidas tendientes a prevenir la participación de los funcionarios investigados en otros hechos de similares características o en la obstrucción de las investigaciones destinadas a esclarecerlos.

Además de ampliar sus facultades, el procedimiento administrativo impone a la Auditoría de Asuntos Internos un plazo máximo de conclusión de los sumarios de 90 días, computados a partir de que se ordena su instrucción y prorrogables por idéntico plazo. Esto resulta un avance, dado que reduce los már-

genes de arbitrariedad —y desidia deliberada— que han caracterizado las investigaciones internas. De hecho, la extensión de los plazos de las investigaciones administrativas históricamente ha oscilado entre su prolongación irrazonable y su archivo apresurado. La demora en la resolución de los sumarios permite la permanencia en la institución policial, durante años, de funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos60 o la sospecha permanente sobre funcionarios que pueden haber sido acusados injustamente de una falta que no cometieron. La clausura apresurada de los sumarios, por su parte, garantiza en muchos casos la impunidad de los autores de faltas.

El decreto provincial 1.502/2004 que reglamenta el procedimiento administrativo disciplinario a aplicar por la Auditoría, no incluye ninguna mención a la participación del denunciante en el procedimiento aunque ésta ya está prevista en el Decreto 1.646/03 que se ha seguido aplicando. Hubiera sido importante la inclusión del acceso de las víctimas a los sumarios administrativos en la ley que integra los principios rectores de la reforma.

La Auditoría General de Asuntos Internos ha abordado la cuestión de la violencia en las familias de los funcionarios. Las estadísticas de Asuntos Internos revelan que desde la creación de este organismo fueron sancionados por violencia familiar 33 agentes; de ellos, 9 resultaron cesanteados y 24 exonerados.61 Esta medida fue discutida por el director general de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente de la Procuración General de la Nación, Eugenio Freixas: “Si las mujeres saben que sus maridos pueden ser exonerados y perder su trabajo, pueden silenciarse por temor a quedarse sin el sustento económico”.62 Es evidente que el abordaje de problemáticas de este tipo requiere el diseño de políticas públicas que consideren el complejo ámbito de la violencia familiar, con atención a sus dimensiones económicas, políticas e institucionales. Sin embargo constituye ciertamente un avance el hecho de que desde diversas áreas con responsabilidad en la temática se abra el debate y se ponga luz sobre un aspecto tradicionalmente ocultado de la violencia institucional.

Se destacan otras dos medidas cuyos objetivos son lograr cambios en la cultura institucional. Por un lado, la posibilidad de que personas ajenas a la institución participate en el procedimiento administrativo.

60 Tal es el caso, por ejemplo, del comisario Rubén C. Gatti (Leg. 13.033), declarado preceptible de la Policía Bonaerense el 3 de junio de 2004 a través de la resolución nº 866 del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, tiempo después de que fuera declarado culpable por la justicia de cometer el delito de promiscuidades ilegales y la sentencia fuera confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia la Nación.

61 Página/12, 24 de julio de 2006, “La Bonaerense echó a 33 policías por ser violentos en sus hogares”.

62 El funcionario considera que la forma de actuar debe ser: 1º retirar el arma reglamentaria al funcionario denunciado; 2º que el policía acusado sea excluido del hogar (medida precautoria prevista en la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar); y 3º incluirlo en un programa de tratamiento para hombres violentos (Página/12, 24 de julio de 2006, “Medida en debate”).
tución policial se incorporen en cargos jerárquicos, de forma tal que se podrá ingresar directamente en los grados intermedios del escalafón de cada una de las policías de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el Ministerio ha realizado una convocatoria interna para el “Programa Líderes para el cambio de la cultura institucional”. El programa establece que “uno de los problemas que enfrenta la institución policial es la cultura fundada en normas, valores y prácticas paralelas y contradictorias a los marcos éticos-jurídicos” y se presenta como “una oportunidad para quienes estén dispuestos a llevar adelante propuestas innovadoras de la organización”. Se han inscripto 4.681 efectivos, entre inspectores, capitanes, tenientes primeros y tenientes.63

Entre otros aspectos que fortalecen el ejercicio de los derechos por parte de los policías, se encuentra la medida que prevé la asistencia psicológica ante diversas situaciones. Entre ellas, cuando como consecuencia de actos del servicio el personal padezca enfermedades o lesiones. Constituiría un mayor avance que se incluyera entre las situaciones previstas el hecho de haber utilizado la fuerza letal. De esta manera, además de contener al funcionario luego de un hecho de gravedad, se genera un encuadre adecuado para reflexionar acerca de la legalidad y conveniencia del recurso a la violencia. Este tipo de intervenciones constituyen un mensaje institucional que destaca la gravedad y ayuda a desnaturalizar el uso de las armas.64

También en relación con el uso de las armas, ya desde 2002, la atribución de portar el arma provista por la institución cuando el funcionario se encuentra franco de servicio no es más una obligación, sino una opción del policía. Sin embargo esta regla presenta una serie de problemas, ya que una regulación más estricta debiera establecer que la portación del arma policial fuera de servicio no es un derecho, sino una posibilidad que requiere condiciones para ser autorizada.65

Estos avances normativos de la reforma fueron acompañados por la prórroga del estado de emergencia del sistema de seguridad provincial, que fue provisional y excepcionalmente dispuesta a comienzos de mayo de 2004 por un término de seis meses, mediante la sanción de la ley 13.188. El objetivo de la declaración de emergencia era retomar el camino iniciado en 1996, en la gestión anterior del actual ministro de Seguridad León Arslanian, hacia

64 Ignacio Cano analiza positivamente el impacto de una medida similar aplicada en San Pablo en el marco del Programa de Acompañamiento de Policías Militares Envolvidos en Ocorrréncias de Alto Risco. Véase Cano, Ignacio, Cómo evaluar a la Policía, UERJ-Río de Janeiro, 2001.
65 Un análisis de este cambio normativo fue publicado en “Inseguridad policial y otras formas de violencia institucional”, en CELS: Situación de los derechos humanos en Argentina 2003, Siglo XXI, Buenos Aires.
la “depuración y la reorganización de la fuerza policial”, proceso que se había interrumpido durante la “contrarreforma” puesta en marcha en el gobierno de Carlos Ruckauf. La emergencia autoriza al Poder Provincial a transformar la estructura de las policías y a poner en disponibilidad y declarar la prescindibilidad del personal policial alegando la emergencia como única causal, habilitando la implementación de repetidas “depuraciones” de personal.

La reiterada y extendida declaración del sistema de seguridad provincial en estado de emergencia prioriza la celeridad del proceso por sobre otros principios. De hecho, la declaración de la emergencia se ha extendido reiteradamente a través de una sucesión de decretos y leyes hasta la actualidad. En diferentes oportunidades, cuando estaban por vencer los plazos legales de la emergencia, el Poder Ejecutivo los ha extendido mediante decretos, luego convalidados por la Legislatura provincial.

Además, en las sucesivas renovaciones se fue dejando cada vez más de lado el papel de control que debía ejercer la Legislatura, tanto en la práctica como en el texto legal. Respecto de las instancias de control entre poderes, como contrapeso de las facultades extraordinarias que confería al ministro de Seguridad de la provincia, la ley 13.188 lo obligaba a presentar a la Legislatura informes bimestrales en los que debía rendir cuentas de su uso. Estos informes, sin embargo, nunca fueron ni presentados ni reclamados. La ley 13.409, que prorrogó la vigencia de la emergencia, directamente eliminó el control legislativo al que tenían que ser sometidas “las acciones realizadas en uso de las facultades extraordinarios.


dinarias” por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las políticas de seguridad, creada por ley 12.068 y sus modificatorias”.69

Otras medidas asociadas a la emergencia resultan más sensibles internamente, ya que afectan a integrantes de alto rango de la “bonaerense”, cuya historia de violencia e ilegalidad es grave y extendida. En ese sentido, entre los aspectos más críticos de esta reforma se encuentra el proceso de separación de la fuerza de funcionarios policiales.

Desde la asunción de León Arslanián al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia, en abril de 2004, suman más de 1.000 los policías expulsados de la institución en este marco.70 Este proceso de depuración incluyó 221 cesantías y 808 exoneraciones71 dictadas, según el Ministerio de Seguridad, como consecuencia de la participación de policías en situaciones de violencia y corrupción, así como también a raíz de faltas administrativas.72 Algunas de estas situaciones fueron seleccionadas por el Ministerio y difundidas a través de la prensa a modo de ejemplo73 y muchas no se han explicado. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos, desde el comienzo de la presente gestión

69 Cfr. art. 8, ley 13.188.
71 La diferencia entre cesantía y exoneración es bastante sutil; lo que tienen en común es que ambas son sanciones disciplinarias que impiden que el personal dado de baja por estas causales pueda ser reincorporado a la fuerza, aun cuando mediara rehabilitación. La rehabilitación es una medida por la cual la persona puede volver a ocupar otro cargo público, con excepción del de policía de la provincia. Es una facultad absolutamente discrecional del mismo organismo que la sancionó el concederle la rehabilitación o no hacerlo. En ese marco, la diferencia entre las dos sanciones radica en que el cesanteado debe esperar por lo menos un año para solicitar la rehabilitación y, negada ésta, debe aguardar dos años para volver a pedirla. En cambio, el exonerado debe esperar dos años y medio para pedirla y en caso de negativa cinco para volver a solicitarla.
72 El Día, 4 de septiembre de 2006, “La Policía echó en dos años a 2090 efectivos por delitos o faltas graves” y Clarín digital, 5 de septiembre de 2006, “Ya echaron a 2090 policías de la provincia”. Sólo un mes más tarde el gobernador Felipe Solá dio otras cifras a la prensa: “El ministro Arslanián exoneró a 897 efectivos, cesanteó a 254, suspendió a 412, pasó a retiro a 39 y declaró prescindibles a 1.053. Son, en total, 2.655, desde abril de 2004 hasta el presente” (La Nación, 8 de octubre de 2006, “Bajo sospecha: purgas, exoneraciones y reformas”).
73 En este sentido, uno de los casos más resonantes fue el del cabo Sebastián Federico Adinolfi, quien fue declarado prescindible por la resolución n° 802, del 15 de mayo de 2004 luego de recibir una condena por el delito de “hurto calamitoso” a raíz de haberle sustraído un anillo de oro a un cadáver que debía custodiar. Además, en 2003 había sido investigado por la justicia por tres homicidios: el de Emilio Soria, y el de la pareja Damián Diez y Alejandra Soto. El cabo fue encontrado muerto durante las investigaciones, en julio de 2004, en un episodio muy confuso; su cuerpo había sido mutilado. Aún hoy se ignoran autores y motivos. Véase CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2005, capítulo “Los círculos de la violencia policial”, acápite “Análisis estadístico y casos de violencia con participación de las instituciones de seguridad”, pp. 232 y 233.
separó definitivamente de la fuerza, mediante sumarios administrativos, con sanción de cesantía y exoneración, a más de 1.300 policías.\textsuperscript{74}

Entre los policías separados de la institución en el marco de la Ley de Emergencia, se cuentan muchos que han estado involucrados en graves situaciones de abuso y violación a los derechos humanos. Por mencionar uno de los casos más graves del período analizado, los efectivos de la Policía Buenos Aires involucrados en el homicidio de Hugo Krince, fueron declarados prescindibles en el marco de la Ley de Emergencia.

A partir de las purgas masivas, se han conformado asociaciones de ex policías exonerados y declarados prescindibles que intentan hacer pública la defensa personal y corporativa de sus integrantes. Entre estos grupos se destacan “Los Sin Gorra de Solá”, en referencia a los anteriores “Sin Gorra” exonerados durante la primera gestión del ministro Arslanián entre 1998 y 1999, y A.R.I.E.L.-somos.todos.todos.org — Argentina Recupera Idoneidad en Libertad—. Ambos grupos realizaron una marcha de protesta el 18 de agosto de 2006, frente al Ministerio, en la que daban a conocer sus reclamos más específicos: “Exigir que se revea legajo por legajo y causa por causa de los declarados prescindibles. Que se cumpla al menos con la Ley de Prescindibilidad que después de dos años ni siquiera uno de nosotros ha podido optar por la indemnización o retiro previsto en la Ley. Habiéndonos dejado en total estado de indigencia”.

En el contexto de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López, y al ser interrogado respecto de la hipotética participación de policías bonaerenses en el hecho, el gobernador Felipe Solá mencionó que todavía formaban parte de las Policías de la Provincia de Buenos Aires “cerca de 60 funcionarios que actuaron en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar”, sin ninguna precisión respecto del tipo de participación que podrían haber tenido en violaciones a derechos humanos o a políticas de seguimiento de estos casos.\textsuperscript{75} El gobernador jubiló a 37 de ellos y, según reflejaron los medios,\textsuperscript{76} se espera la prórroga de la emergencia policial para separar a la totalidad sin tener problemas legales. A partir de un chequeo realizado desde la desaparición de López, el Ministerio de Seguridad aportó a la causa los legajos de 9.024 funcionarios policiales (cerca del 20% del total) que estuvieron en actividad durante la última dictadura, sobre los que se desconoce el tipo de participación.

Resulta evidente que la utilización innecesaria de las facultades que otorga la emergencia para la separación de funcionarios involucrados en graves delitos fortalece las reacciones corporativas, debilita los mecanismos de control ordinarios y resulta en medidas poco claras para el público, ya que no es posible diferenciar la motivación detrás de cada caso en la comunicación de purgas masivas que in-

\textsuperscript{74} Información suministrada por la Auditoría General de Asuntos Internos.
\textsuperscript{75} \textit{La Nación}, 8 de octubre de 2006, “Bajo sospecha: purgas, exoneraciones y reformas”.
\textsuperscript{76} \textit{Página/12}, 19 de diciembre de 2006, “Un buen escuadrón de sospechosos”. 
cluyen asuntos de muy variada gravedad. El retorno a la normalidad institucional debe incluir la habilitación de mecanismos de control estables y permanentes —fortalecidos por instancias externas— que garanticen los derechos de los funcionarios investigados y no dejen las sanciones sujetas a la voluntad y capacidad políticas de la gestión a cargo.

3. Instituciones federales de seguridad: situación de violencia institucional y cambios institucionales

3.1. Hechos de violencia institucional con participación de funcionarios de la Policía Federal

La muerte de personas en hechos de violencia con participación de funcionarios de la Policía Federal también se redujo desde 2002 y alcanza niveles similares a los registrados en 1996 y 1997. Sin embargo, se han mantenido casi sin variaciones entre 2004 y 2005. De hecho, los registros oficiales de la Policía Federal dan cuenta de un incremento en la muerte de civiles en enfrentamientos armados en esos años, de 50 a 54 personas.\(^{77}\) La Policía Federal, entonces, se ha mantenido ajena en cierta medida a la tendencia general de reducción de la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de funcionarios de las instituciones de seguridad que se dio en la Ciudad y Gran Buenos Aires, luego del descenso generalizado de 2002 y 2003.

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa.

En este gráfico sólo se consideran los hechos de violencia en los que participaron integrantes de la Policía Federal Argentina.

\(^{77}\) Policía Federal Argentina, División Estadística, “Síntesis estadística de enfrentamientos armados 2004 y 2005".
Una de las variables a tener en cuenta al analizar la cantidad de personas muertas por personal de la Policía Federal en los últimos años, es la distribución geográfica de las víctimas. Entre 1996 y 2006, personal federal mató a 463 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este dato es impactante por su magnitud, más sorprendente es el hecho de que otras 404 personas hayan sido muertas por policías federales en el Conurbano Bonaerense en el mismo período, y que en el 90% de los casos los policías responsables estuvieran fuera del servicio. Éstos son indicadores claros del grado que alcanza la extensión de las prácticas violentas fuera del ámbito de desempeño profesional.

Víctimas civiles muertas en hechos de violencia institucional
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense
Policía Federal, según condición del agente

<table>
<thead>
<tr>
<th>Capital Federal</th>
<th>Condición</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>1º 2006</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>En Servicio</td>
<td>51</td>
<td>50</td>
<td>45</td>
<td>22</td>
<td>12</td>
<td>14</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Franco</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Retirado</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Sin datos</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>59</td>
<td>61</td>
<td>60</td>
<td>29</td>
<td>27</td>
<td>17</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>263</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Conurbano Bonaerense</th>
<th>Condición</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>1º 2006</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>En Servicio</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Franco</td>
<td>28</td>
<td>43</td>
<td>51</td>
<td>29</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>Retirado</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>15</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Sin datos</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>40</td>
<td>65</td>
<td>75</td>
<td>42</td>
<td>28</td>
<td>30</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>286</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa. En este cuadro sólo se consideran los hechos de violencia en los que participaron integrantes de la Policía Federal Argentina.

La modificación de las normas que establecían la obligatoriedad de portar armas para el personal policial fuera de servicio no parece haber tenido mayor impacto en las prácticas de los funcionarios. La Policía Federal introdujo esta reforma en 1999. Después de casi siete años de la aplicación de esta reforma, las acciones de los policías fuera de servicio siguen siendo altamente letales: en

78 La orden del día interna nº 115 del 17 de junio de 1999 modificó el artículo 69 del Reglamento General de Armas y Tiro (RPFA nº 8) y estableció que la portación de armas es obligatoria sólo durante la prestación de servicios ordinarios o adicionales.
2006 los civiles muertos por policías fuera de servicio en los últimos cuatro años alcanzan el 56% de los casos.

El uso de armas de fuego por parte de funcionarios de franco o retirados tiene consecuencias letales también para ellos: en 2005 y en el primer semestre de 2006, un 35% de los policías muertos estaban de franco en el momento de su muerte, un 39% estaba retirado y sólo un 22% estaba de servicio.

### Policias Federales muertos en la ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, según condición del agente

<table>
<thead>
<tr>
<th>Condición</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>1º 2006</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>En Servicio</strong></td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Franco</strong></td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Retirado</strong></td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sin datos</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>12</td>
<td>19</td>
<td>13</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>En Servicio</strong></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Franco</strong></td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>19</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Retirado</strong></td>
<td>11</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sin datos</strong></td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>23</td>
<td>35</td>
<td>40</td>
<td>27</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>4</td>
<td>162</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa.

Según información oficial sobre el año 2005, fueron 4 los policías federales muertos en servicio, mientras que otros 6 fallecieron estando de franco y 2, retirados. Por su parte, 25 funcionarios habrían resultado heridos estando en servicio, a los que se deben sumar otros 23 en condición de franco y 2 retirados. En síntesis, mientras que el CELS ha registrado 21 muertes en hechos de violencia a lo largo de 2005, la Policía Federal ha contabilizado sólo 12 muertes en enfrentamientos.

En relación con las divergencias surgidas en torno de las cifras, debe mencionarse que en su mayor parte los casos no registrados por la policía corresponden a policías muertos en situación de retiro. También debería tomarse...
en cuenta que los datos presentados en el cuadro precedente corresponden a “hechos de violencia” en general, los cuales comprenden otras categorías, además de la de “enfrentamientos”. Sin embargo, aun si se contabilizaran sólo las víctimas policiales en enfrentamientos registradas en la base de datos del CELS, la cantidad de muertos de la Policía Federal sería de 17.

Al analizar la cantidad de civiles y policías muertos en hechos de violencia, otro dato importante es la proporción de las muertes en este tipo de hechos sobre el total de muertes intencionales —homicidios dolosos— ocurridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de personas muertas en hechos de violencia institucional representa un 18,5% del total de homicidios dolosos en la ciudad. Es decir que prácticamente una de cada cinco personas asesinadas muere en un hecho en el que participa un funcionario de alguna institución de seguridad.

De todos modos, esta proporción ha bajado en los últimos años pues las muertes en hechos de violencia policial han registrado desde 2001 una reducción más pronunciada que la baja general de los delitos. En particular, resulta importante la reducción de delitos violentos, como los robos con uso de arma y los homicidios dolosos.81

3.2. Principales casos de violencia ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires

—Franco Chaile, 28 años, Villa Devoto, 26 de marzo de 2006

El 26 de marzo aproximadamente a las 2 de la madrugada, en el cruce de Navarro y San Martín, en el barrio de Villa Devoto, Franco Walter Chaile y Mario Márquez tuvieron un problema con la moto en la que se desplazaban por lo que se detuvieron a arreglarla. Al ver a los jóvenes en la vereda, el sereno de un garaje cercano creyó reconocer a las personas que habían intentado robar un auto en la zona días atrás. Decidió llamar a un policía federal que vivía en esa misma cuadra. El policía salió de su domicilio y se dirigió hacia los dos jóvenes con su arma en la mano y, casi inmediatamente, disparó a la cabeza de Franco, a quien hirió en la cara. Franco fue internado de urgencia en el Hospital Pirovano y murió al día siguiente. Su amigo, Mario Márquez, resultó ileso y fue inmediatamente detenido.

El cabo Miguel Ángel Gómez, autor de la muerte de Franco, presta servicios en la comisaría 39ª. En su declaración ante la comisaría 48ª esa misma

81 Los robos con uso de arma se redujeron un 9% sólo entre 2004 y 2005. Y los homicidios dolosos bajaron un 8,4% entre 2003 y 2005. En un contexto de importante baja en la cantidad de delitos denunciados en casi todos los distritos del país, la ciudad de Buenos Aires ha registrado una reducción notoriamente menor.
noche dijo que Franco se había abalanzado hacia él con un elemento punzante. En un primer momento, el sereno corroboró esta versión, pero días más tarde lo desmintió en su declaración judicial. Finalmente atestiguó no haber visto que ninguno de los jóvenes intentara atacar a Gómez. Mario Márquez en su declaración aseguró que Franco, al momento de recibir el disparo, no llevaba nada en sus manos ya que era él quien portaba la linterna y el destornillador —que fueron confiscados después— que estaban usando para reparar la moto. Márquez aclaró que fue en ese momento cuando apareció Gómez armado y gritando: “Quedáte quieto, hijo de puta”. Entonces, Franco se dio vuelta y el policía le disparó a una distancia de diez metros. Márquez comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero el policía no realizó nada para brindarle atención médica a Franco, quien agonizaba en el piso. Alertada por los gritos desesperados, fue una vecina la que pidió una ambulancia. La familia de Franco Chaile acusó a Gómez por el homicidio. Sin embargo, a ocho meses del crimen, no hay actuaciones tendientes a establecer la autoría del homicidio y a la familia se le niega la participación como querellante en la causa. Mientras tanto, en un intento de desviar la atención y de tergiversar los hechos, Mario Márquez se encuentra hoy acusado de “tentativa de robo calificado”. El cabo Miguel Ángel Gómez no ha sido siquiera indagado.

— Javier Sánchez, 21 años, Saavedra, 14 de abril de 2006

Javier Sánchez vendía artículos de limpieza puerta a puerta y entró en una panadería de avenida Congreso al 5000, en el barrio de Saavedra. Ante una distracción de la encargada tomó diez pesos de la caja abierta. Pero la mujer lo vio y salió a correrlo a los gritos junto a su hijo. Varias personas lo cercaron y forcejearon con él. Sánchez tiró el dinero y las bolsas que llevaba para poder escapar. Mientras los dueños volvían a su negocio con el dinero y los artículos de limpieza, un agente federal corrió al chico por una calle paralela, dio la voz de alto y disparó una vez. Sánchez saltó el terraplén del ex ferrocarril Mitre y siguió corriendo, mientras el policía habría seguido disparando desde el otro lado del alambrado, hasta que el muchacho cayó con un balazo que le ingresó por la ingle izquierda y lo atravesó en diagonal. El efectivo disparó con una pistola Bersa calibre 38, que no era reglamentaria. Se secuestró un revólver, supuestamente hallado a tres metros del cadáver, aunque el policía es el único de todas las personas presentes que dice que Javier empuñaba el arma y que le apuntó varias veces en la carrera.

82 La causa la lleva la Secretaría nº 169 del Juzgado nº 49, a cargo del juez Ricardo Cubas.
83 Causa iniciada en la Secretaría nº 152 del Juzgado nº 29, a cargo del juez José Codini, y del secretario Hugo Barros.
3.3. Los dispares niveles de reforma en las instituciones de seguridad federales

Los inicios de la actual gestión presidencial estuvieron marcados por un fuerte discurso respecto de la necesidad de reformar integralmente las instituciones federales de seguridad, con acento en la necesidad de controlar a los funcionarios, acercar la policía a los vecinos, evitar la represión de la protesta social y reestructurar la investigación de modo de apuntar a las “grandes bandas”.

Hubo, entonces, una atención permanente sobre la idoneidad de la cúpula de la Policía Federal Argentina, cuyos puntos más destacados fueron el relevo del entonces jefe Roberto Giacomino —acusado de corrupción en la contratación directa para la provisión de equipos de computación—, luego, del comisario general Jorge “El Fino” Palacios y, más tarde, del comisario general Eduardo Prados, tras la negativa del ex jefe a ubicar policías sin armas en el vallado de seguridad de una manifestación frente a la Legislatura. Estas separaciones fueron acompañadas del desplazamiento de numerosos funcionarios, de forma tal que entre jefes y suboficiales, más de 550 policías federales fueron desplazados durante el primer año de la presidencia de Néstor Kirchner.

Estas acciones y las importantes reformas en lo referido a las restricciones de uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas, no fueron acompañadas por reformas de similar impacto en otras áreas de las prácticas de la Policía Federal. A modo de ejemplo, las reformas en materia de uso de la fuerza letal o incluso detenciones están lejos de alcanzar los niveles de control y regulación que se han producido en la actividad policial en el contexto de concentraciones públicas.

La jerarquización de la Dirección de Personal, Instrucción y Derechos Humanos a nivel de Superintendencia no fue acompañada por cambios reglamentarios que permitieran controles más transparentes sobre los funcionarios de la Policía Federal. No han contrarrestado el uso de las instancias disciplinarias como mecanismo para inhibir la denuncia de irregularidades toleradas o promovidas por la institución, que eviten la vulneración de derechos básicos de policías y particulares en que se han visto comprometidos los

84 Giacomino era jefe de la Policía Federal Argentina cuando fue asesinado el custodio del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf y, en el funeral, expresó: “Espero que su muerte no haya sido en vano y que a partir de ahora realmente empecemos a tomar conciencia, que nos dejemos de ocupar de si el policía comió una pizza, si cobró un adicional más o menos” (Clarín, 7 de abril de 2002, “Insultos, quejas y dolor en el entierro del custodio de Ruckauf”).
85 Palacios fue procesado en diciembre de 2006, por ser considerado responsable de cinco homicidios culposos, por haber tenido funciones de mando y control del operativo policial del 20 de diciembre de 2001 en la zona de Plaza de Mayo.
funcionarios de estos organismos de control conforme se denunció en informes anteriores.\(^{86}\) La medida se dio a conocer a mediados de noviembre de 2005\(^{87}\) e implicó el cumplimiento demorado de un anuncio realizado en julio de 2003 por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz.\(^{88}\)

Por su parte, los intentos de reforma legislativos iniciados en el ámbito del Congreso fueron apenas puntuales y alejados de la dimensión de los problemas descriptos.\(^{89}\) Los reclamos de la oposición para que se concrete el tan discutido traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires se renovaron en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de octubre de 2005,\(^{90}\) para luego diluirse o volcarse en proyectos legislativos\(^{91}\) sin demasiado respaldo.


\(^{87}\) La Nación, 19 de noviembre de 2005, “En la Federal, cambio y fuera”.

\(^{88}\) En el marco de un plan de seguridad de 39 puntos, Béliz anunció la creación de una Superintendencia de Derechos Humanos y Desarrollo Social, cuya función no estaba definida claramente. Sobre el particular, véase CELS, Informe Anual 2004, capítulo III: “Políticas de seguridad. Un área de avance de medidas autoritarias, violaciones de Derechos Humanos y debilitamiento de la ciudadanía”, op. cit.


\(^{91}\) Uno de estos proyectos es el que presentó el senador nacional por la provincia de Córdoba Carlos Alberto Rossi, del Partido Nuevo, en septiembre de 2006, con el cual se busca la transferencia al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las áreas correspondientes de la Policía Federal Argentina y de los tribunales de la Justicia Nacional de competencia Ordinaria, el Re-
Aun cuando se encuentra referida a un área particular de la actuación policial, entre los cambios normativos recientemente introducidos vale destacar la resolución 3.833, dictada por el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Vallecca, el 29 de septiembre de 2006, mediante la cual aprueba las “Reglas de actuación para el personal policial encargado del mantenimiento del orden público con motivo o en ocasión de concentraciones de personas” y ordena la creación de una comisión interdisciplinaria que tendrá a cargo la instrucción y capacitación del personal policial con responsabilidad directa en la seguridad de espectáculos públicos.92

En contraste con la política desarrollada en relación con la Policía Federal, este año se concretaron importantes avances en el proceso de cambio que se está desarrollando en las instituciones de seguridad aeroportuarias, a partir de la creación, el 31 de mayo de 2006, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por ley 26.102.93 El proceso fue iniciado luego de las repercusiones del hallazgo de valijas cargadas de cocaína que habían sido despachadas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La complicidad de la Policía Aeronáutica en delitos que estaba destinada a combatir, provocó la decisión de intervenirla y reemplazarla por otra, con un diseño institucional propio de una institución burocrática civil y profesional. Liderada por Marcelo Sain, la creación de la PSA implicó la desmilitarización de la institución que se encontraba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina y dio lugar al proceso de traspaso del control del tráfico aéreo comercial a Obras Públicas. La PSA depende funcionalmente del Ministerio del Interior y tiene una conducción civil. La norma adjudica a la Policía de Seguridad la facultad para vigilar las 57 estaciones aéreas del Sistema Aeroportuario Nacional. La nueva policía tiene competencias en la prevención de delitos menores y también en temas de narcotráfico y terrorismo. El proyecto oficial otorga a la PSA funciones de policía aduanera, migratoria y sanitaria, siempre que no hubiera otra autoridad establecida.

Esta iniciativa federal, si bien se encuentra inmersa en un universo mayor de instituciones de seguridad que no han sido aún sustancialmente modificadas...
cadas, tiene aspectos destacables como su control civil, la reglamentación del uso de armas de fuego\textsuperscript{94} y el reconocimiento de los derechos de los Policías en la normativa de la nueva institución, que incorpora la Defensoría del policía. La Defensoría está a cargo de un abogado sin estado policial y tiene como función garantizar el debido proceso legal del personal de la PSA y ejercer la defensa del personal cuando fueran acusados por la Auditoría de Asuntos Internos.\textsuperscript{95}

La Secretaría de Inteligencia es un ámbito que no ha sido reformado, aun cuando desde el inicio de la democracia ha recibido permanentes cuestionamientos, ha estado involucrada en los escándalos políticos más graves y no ha cumplido con sus funciones a efectos de impedir hechos delictivos que afectaron la seguridad nacional. La enorme discrecionalidad en el manejo del secreto ha redundado en un monopolio de la información que fue utilizada en reiteradas oportunidades contra los intereses ciudadanos.

En septiembre de 2006 el debate en torno de la Secretaría de Inteligencia ingresó en la agenda pública nuevamente a partir de la difusión en medios de prensa de que el diputado —y varias veces titular de carteras de seguridad— Juan José Álvarez había sido agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre 1981 y 1983. Este hecho y sus repercusiones políticas mostraron la importancia de tomar diversas medidas conducentes a garantizar, en primer lugar, el acceso público a información de la Secretaría de Inteligencia que no importe riesgos para la Nación, y dejó en evidencia la falta de medidas administrativas tendientes a separar del área de inteligencia a funcionarios, según criterios de aptitud que sí se han establecido en otras dependencias civiles y militares.

La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, establece que los funcionarios o miembros de un organismo de inteligencia deben dar garantías de respeto a la Constitución Nacional y expresamente prohíbe que tengan antecedentes por crímenes de guerra, contra la Humanidad o por violación a los derechos humanos. En estos casos la obligación se acrecienta por los compromisos inter-

\textsuperscript{94} Los artículos 22 a 29 de la ley mencionada establecen los principios básicos de actuación, entre los que se encuentran en el artículo 23: “Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior pueda justificar el sometimiento a torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes” y “Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones”. También, “Anteponer al eventual éxito de la actuación la preservación de la vida humana, la integridad física de las personas, cuando exista riesgo de afectar dicho bien”. El art. 24 indica que “en la Policía de Seguridad Aeroportuaria no habrá deber de obediencia cuando la orden impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal o su ejecución configure o pueda configurar delito”.

\textsuperscript{95} Ley 26.102, art. 83.
nacionales en materia de reparación por graves violaciones a los derechos humanos a los que el Estado argentino está sujeto en virtud de pactos y tratados internacionales.\footnote{El Estado se encuentra obligado a separar de la función pública a quienes estén vinculados a este tipo de delitos por ser una condición para la construcción de instituciones democráticas y una garantía de “no repetición” de los crímenes.} La identificación de los agentes de la Secretaría de Inteligencia que tuvieron funciones durante dictaduras militares sería un primer avance en relación con el principio de publicidad de los actos administrativos, que garantiza la posibilidad de que la población ejerza un control efectivo sobre los actos de gobierno. En ese sentido, el CELS realizó un pedido de investigación, desclasificación de información vinculada a la Secretaría de Inteligencia y control de la idoneidad para la función pública. Se solicitó en particular la desclasificación de la nómina de integrantes de la SIDE entre 1974 y 1983 y la especificación de las tareas que tuvieron asignadas, la cantidad de integrantes de la actual Secretaría de Inteligencia que cumplieron funciones en ese período y las medidas que se tomaron para evaluar su idoneidad ética. Por último, el envío de la información precedente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación para que revise la actuación de aquellos miembros que aún hoy estén en funciones y la introducción de reformas normativas necesarias para otorgar un marco legal que facilite el acceso a la información y a documentos de inteligencia en causas judiciales y la transparencia en el sistema de utilización de fondos. Este pedido fue presentado el 26 de septiembre de 2006 al presidente Néstor Kirchner y fue apoyado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a partir de un proyecto presentado por los diputados Marcelo Brignoni (Encuentro) y Antonio Riestra (ARI). Hasta el momento no se han recibido respuestas.

4. Mujeres víctimas de homicidios por parte de sus parejas policías

Si bien las muertes violentas de mujeres\footnote{Véase CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2004, Buenos Aires, Siglo XXI-CELS, 2004, pp. 237-244.} exceden los límites de la violencia institucional, es sugerente la reiteración en Argentina de ejecuciones de mujeres realizadas por funcionarios de seguridad con quienes mantenían una relación íntima. En 2006 se registra una acumulación de homicidios en los que una mujer fue asesinada por su pareja miembro de alguna institución de seguridad —frecuentemente con el arma reglamentaria— y en los que muchas veces el homicida, luego, se suicidó. La serie de casos plantea un campo de análisis en el que deben articularse las lógicas de la violencia familiar e institucional.
Se trata de hechos de violencia que aparecen en los medios etiquetados como “crimen pasional”, que en otras investigaciones se abordan con la categoría de “femicidio íntimo” y que en los registros del CELS entran en la categoría de “uso de la fuerza en forma particular”. Entre enero de 2004 y junio de 2006 han ocurrido en el país 111 casos de uso de la fuerza en forma particular por parte de funcionarios de las instituciones de seguridad. De este universo de casos, 56 han implicado la muerte de víctimas no policiales, 23 de las cuales eran cónyuges o parejas del homicida. Las víctimas son mujeres y en 18 casos el homicidio fue seguido del suicidio del autor.

La existencia de patrones entre los hechos obliga a una reflexión acerca de cuáles deberían ser las políticas dispuestas para prevenir esta violenta resolución de los conflictos personales por parte de los funcionarios. Según la investigación de Silvia Chejter, Susana Cisneros y Jimena Kohan, del universo de 364 homicidios dolosos en los que un hombre mató a una mujer con la que mantenía una relación amorosa ocurridos en la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2003, en el 66,34% (136 casos) el homicida se suicidó luego del hecho. Como dijimos, en el universo de homicidas funcionarios de seguridad que matan a su pareja (23 entre 2004 y 2006), el porcentaje de suicidios trepa al 78% (18 casos). Con la salvedad de que se trata de una comparación entre universos disímiles en tiempo y espacio, la diferencia porcentual es un nuevo dato acerca de una tendencia de la que se disponen pocas estadísticas, pero que es ampliamente conocida por los especialistas: existen serios y específicos problemas de violencia intrafamiliar entre los funcionarios de las instituciones de seguridad.

Es importante enmarcar esta lógica de la violencia ejercida por policías en el ámbito más amplio de la violencia de género que se da en las relaciones de pareja, ya que muchos aspectos son comunes. Así como en la prevención de la violencia ejercida por hombres civiles contra sus parejas mujeres es importante superar el enfoque que la aborda como “problemas aislados o patologías individuales”, dando cuenta de su dimensión estructural, resulta necesario analizar y tomar medidas respecto de la violencia ejercida por policías hacia sus familias teniendo en cuenta los factores institucionales que pueden prevenirla o exacerbarla.

99 Idem.
100 Incluye concubina, esposa, ex pareja, pareja, novia o amante.
En 2006 se registraron once casos en los que funcionarios de seguridad asesinaron a su pareja. Cuatro de ellos tuvieron lugar la primera semana del año. El 1º de enero en Santa Fe un policía provincial mató a su novia y, luego, se suicidó. Tres días después, un sargento de la Departamental San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asesinó a su pareja —quien, aparentemente, se negaba a continuar la relación— y luego se suicidó de un tiro en la boca. El mismo día, el subteniente Orlando Díaz de la Departamental Dolores de la provincia de Buenos Aires asesinó de dos disparos a su esposa, Juana Ugghelli, en el marco de su separación. Luego, habría apoyado el arma reglamentaria en su cabeza y se suicidó. Al día siguiente, un agente de la Dirección General de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana asesinó a su amante. En este caso habría sido su esposa quien, enterada de los hechos, atacó con un arma blanca a su marido, hiriéndolo gravemente.

El 16 de febrero un caso tuvo una fuerte repercusión mediática a partir de la cual se prestó mayor cobertura a estos hechos: en la mesa de un local de comidas rápidas en la Ciudad de Buenos Aires y en un horario muy concurrido, un oficial de la Policía Federal mató de un disparo en la frente a su novia, cadete de la Escuela de Policía Ramón Falcón y se suicidó.

El 9 de agosto dos hechos tuvieron lugar en la Departamental de Quilmes. Por un lado, el sargento bonaerense Claudio Alejandro Santillán asesinó a su mujer con un disparo de su arma reglamentaria y huyó. Por otro lado, el oficial de la División de Custodia y Traslado de Detenidos Jorge Marcelo Pereyra asesinó con el arma reglamentaria a su pareja, Lidia Matos. Luego, hirió de un disparo a su suegra y disparó —sin herirlos— contra su cuñada y su sobrino. Habría amenazado con suicidarse, pero fue detenido a salvo.

Otro caso incluyó el homicidio de la pareja, de su amante y el suicidio del autor. Incluso, en un caso fue una mujer policía de la Departamental de Mercedes quien asesinó a su pareja.

Como puntualizamos al analizar las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre los funcionarios policiales separados de la fuerza, existen al menos 33 casos de efectivos separados de la institución por hechos de violencia familiar. Resulta destacable que la gestión a cargo de la seguridad provincial haya iluminado un aspecto tradicionalmente oculto de la violencia institucional y resultará importante que se estudie el impacto de esta política interna en la prevención de la violencia familiar y en la disposición de las víctimas a realizar denuncias.

5. Conclusiones

Los rasgos predominantes de las políticas de seguridad en el período analizado son la reducción numérica de la violencia letal, la permanencia de gra-
ves prácticas de violencia institucional y los avances dispares en las reformas tendientes a fortalecer la calidad de las instituciones de seguridad.

La reducción de los homicidios dolosos es un dato indiscutible respecto de la situación de los derechos humanos en el ámbito de las políticas de seguridad. Sin embargo, de cara al futuro y ante eventuales cambios en las gestiones de gobierno y en el contexto socioeconómico, resulta fundamental fortalecer esta tendencia cuantitativa con reformas que apunten a una mayor calidad institucional. Estas reformas, pendientes en muchos ámbitos, son necesarias para impedir que las tendencias positivas se reviertan fácilmente ante un aumento de la conflictividad social o al quedar sujetas a la voluntad de promover prácticas violatorias de los derechos humanos.

Las explicaciones de la persistencia de hechos aberrantes deben rastrearse dentro de las instituciones de seguridad y en la debilidad de políticas dirigidas a operar sobre niveles estructurales de la violencia institucional. Las arraigadas costumbres abusivas no se revertirán rápidamente. La pregunta respecto de cómo se transforman las prácticas sigue siendo central frente a las reformas policiales que se están instrumentando en la provincia de Buenos Aires y, más aún, en instituciones en las que los cambios son menores, como en la Policía Federal. En la medida en que la violación de derechos humanos por parte de los funcionarios continúe teniendo consecuencias administrativas para los responsables, sería razonable creer que esto impactará en la cultura institucional. Para eso es fundamental el fortalecimiento de los mecanismos de control. En el caso bonaerense, más tarde o más temprano, las sanciones excepcionales deberían reemplazarse por los canales ordinarios.

Respecto de las reformas institucionales de la provincia de Buenos Aires, el gran desafío de la gestión bonaerense será profundizar los cambios y fortalecer la institucionalidad de las medidas para evitar que el proceso se revierta fácilmente, tal como ocurrió luego de los intentos de reforma anteriores. Son múltiples los campos de las políticas de seguridad provincial donde persisten prácticas violatorias de los derechos humanos que deben cambiarse, como las detenciones arbitrarias y los malos tratos en comisarías. El grueso de las investigaciones judiciales se concentra en la multitud de hechos flagrantes que los agentes policiales se cruzan en la calles. En los pocos juicios que se desarrollan por hechos más complejos, como los secuestros extorsivos, se han reiterado las denuncias de torturas a los detenidos en las investigaciones. Los megaoperativos policiales y judiciales, con detenciones y allanamientos masivos, siguen privilegiándose como modo de intervenir en la investigación de hechos en las áreas marginales.

Respecto de las políticas de seguridad desarrolladas por el gobierno nacional, en los últimos años convivieron importantes medidas tendientes a restringir el uso de la violencia en las manifestaciones organizadas en el espa-
cio público, junto con las más regresivas reformas penales que tuvieron lugar desde el reestablecimiento de la democracia. Los diferentes resultados que uno y otro tipo de medida tuvieron para la convivencia democrática y los derechos de los habitantes son evidentes. Resta saber si en este escenario complejo y volátil el gobierno avanzará en reformas institucionales, como las que demostraron una eficaz y menos violenta solución de los conflictos o preferirá optar por acompañar los más intensos reclamos que proponen solucionar los conflictos incrementando la capacidad punitiva y la violencia de la respuesta estatal, aun cuando las medidas adoptadas por esta última vía han demostrado ser un reclamo infinito de punición.

Como se desprende del análisis de los debates sobre la seguridad, es cierto que la lógica de los discursos de la inseguridad presenta obstáculos para el avance de conceptos y proyectos posiblemente contrahegemónicos. Sin embargo, la inacción en campos críticos de la ciudadanía reproduce la oposición entre seguridad y derechos humanos. No se trata de denunciar simplemente las “traiciones” entre el discurso y la práctica, sino más bien de señalar que la construcción de ciudadanía y el respeto a los derechos humanos son pretensiones que requieren acciones políticas sostenidas, coherentes y consistentes.

102 Véase en este Informe el capítulo “Olas de inseguridad”.
VII
Olas de inseguridad. Actores, discursos y políticas en un debate público que atraviesa derechos humanos y exclusión*

1. Introducción

La inseguridad volvió a instalarse en este período en la agenda de cuestiones consideradas socialmente como graves y urgentes.\(^1\) El hecho de que la intensifi-

* Este capítulo fue escrito por Marcela Perelman y Gustavo F. Palmieri, y contó con la colaboración de Luciana Pol y Florencia G. Wagmaister. Los cuatro son integrantes del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS.

\(^1\) La sensación de inseguridad fue medida en la encuesta de victimización de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. Entre la medición anterior de esta encuesta en 2003 y los resultados publicados en 2006 —correspondientes a 2005— se evidencia un aumento de la sensación de inseguridad en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Mientras que en 2003 el 84,2% sentía que podría sufrir un delito, en 2005 la cifra ascendió a 88,1%, resultado sólo equiparable a 2001. Al comparar estos datos con los que arrojó la encuesta realizada en el Gran Buenos Aires, surge que los porteños tienen hoy la misma sensación de inseguridad que los bonaerenses: en la provincia, el 88,3% de los entrevistados consideró “muy o bastante probable” sufrir un delito, un porcentaje casi igual al de Capital Federal. De esta forma, si bien en la provincia también se verifica un aumento, éste es menor que el registrado en la ciudad, dado que el registro anterior de este distrito había sido 87,5% (Clarín, 23 de julio de 2006, “Los vecinos de la Capital se sienten cada vez más seguros”). Por su parte, la encuestadora CEOP realizó una medición que arrojó que el 80,6% de los 1003 encuestados respondió que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los porteños.
cación de los discursos alarmistas sobre el nivel de criminalidad haya estado acompañada de un descenso en los registros sobre crímenes violentos, abre una serie de interrogantes sobre las lógicas de las llamadas “olas de inseguridad” y la forma en que éstas tienden a presentar a los derechos como obstáculos, en lugar de considerarlos como objetivos de las políticas de seguridad.

Luego de un período en el que la inseguridad dejó de estar en el primer plano de los debates, su renovada centralidad no estuvo marcada ni por un aumento en los delitos más graves, ni por un incremento en los delitos que afectan a los sectores con mayor capacidad de hacer oír sus reclamos, como sí había ocurrido en 2004 en torno de la “ola de secuestros”. Lo que resulta evidente es que este año ciertos actores con una impronta marcadamente autoritaria han demostrado gran capacidad de afectar y, en buena medida diseñar, el modo en que aparecen en la agenda pública los temas asociados a la seguridad, logrando liderar los reclamos frente a una problemática que tiene múltiples formas de manifestarse y que afecta de forma diferencial a distintos sectores sociales.

En este capítulo se revisan, primero, las particularidades que este año tuvo el debate en torno de la (in)seguridad, con atención a los discursos que se destacaron en la discusión pública e identificando las intervenciones del gobierno que contribuyeron a contrarrestar o a reafirmar el liderazgo de ciertos referentes e ideas. En una segunda parte, se identifican actores con presencia pública en esta agenda, pues las formas en las que se presentan son también constitutivas de sus reclamos y contribuyen a delinear un escenario electoral en el que se plantea una fuerte competencia en torno de los sentidos del delito, la seguridad y la inseguridad.

Es importante ubicar estos debates en un contexto en el que la información indica una baja en los índices delictivos, especialmente en lo relativo a hechos violentos. Al tomar como indicador fundamental de este tipo de criminalidad la tasa de homicidios dolosos, podemos ver que en los últimos cinco años en la Argentina esta tasa se ha retraído de 9,52 cada 100.000 personas en 2002 a 5,86 en 2005.2 Este descenso es más marcado aún en Buenos Aires, la provincia más poblada e históricamente más violenta del país: de 13,78 casos cada 100.000 habitantes en 2002 a 6,39 en 2005. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires es un distrito donde esta tendencia no está tan marcada, ya que la cantidad de homicidios dolosos se mantiene estable en los últimos años, luego del pico registrado en 2002: ese año la tasa fue de 6,16 casos cada 100.000 habitantes, pasando a 4,57 en 2004 y a 4,68 en 2005.3

2. Reclamos y políticas públicas frente a la formación de olas de inseguridad

Con el pasar de los meses, la discusión se centró en determinar si la inseguridad había o no subido, confrontando para este diagnóstico estadísticas con casos puntuales. Quienes sostenían el aumento de la inseguridad a partir de los casos, no desacreditaban las fuentes estadísticas oficiales —que, aunque escasas, indicaban una marcada tendencia a la reducción de los delitos violentos—, sino que directamente descalificaban el análisis cuantitativo como un indicador válido para el diagnóstico y el diseño de políticas públicas. Una columna editorial periodística sintetizó esta posición ampliamente difundida: "La cuestión no debe pasar por entablar una polémica en torno de cifras. A quien ha perdido un hijo o un ser querido como consecuencia de cualquier hecho delictivo, poco le importa si los índices de delincuencia subieron o bajaron".4

Como en otros años en los que el delito fue un tema central en el debate público, las metáforas más frecuentes han sido la “ola de inseguridad”, “el rebrote de la inseguridad”5 o, directamente, la “epidemia de inseguridad”.6 Esta forma de representar el contexto social con imágenes catastróficas propias de la naturaleza estuvo presente en las crónicas periodísticas y en discursos polí- }

6 Página/12, 30 de noviembre de 2006, “La seguridad fue la vedette que unió el debate del centroderecha”.
que se naturaliza que se exijan medidas dramáticas y excepcionales, tal como se expresa en frases como: “Detenernos en una discusión sobre el garantismo es perder el tiempo y no atender las urgencias”.

Otro aspecto de la forma en que fue representado el contexto social en relación con los delitos ha sido la selectividad con que aparecieron narrados algunos casos, iluminando cierto tipo de criminalidad y relegando otros relacionados, por ejemplo, con la violencia institucional y el crimen organizado. Esta selectividad también se construye en la lectura de los datos: mientras que las noticias destacaban el aumento de los robos en la ciudad de Buenos Aires en un 2%, quedaba relegada, en las mismas crónicas, la información acerca de que se habían reducido en un 9% los robos con uso de armas. Un segundo ejemplo se desprende del énfasis puesto en el peligro del delito en la calle a partir del dato de que el 24% de los homicidios ocurre en el contexto de robos, sin acentuar de la misma forma el hecho de que en más de la mitad de los homicidios dolosos la víctima conocía al homicida. La selectividad del tipo de crímenes que más se publican y el mencionado sesgo en la lectura de los datos acotaron, si no definieron, las soluciones que se perfilan como posibles.

Es innegable que las dramáticas situaciones particulares y graves vulneraciones de derechos que implican los hechos delictivos son elementos importantes en el debate público sobre la seguridad y las políticas públicas en el área. Sin embargo, extrapolar situaciones dramáticas particulares a un diagnóstico general o utilizar esos hechos para contradecir o desvirtuar una situación global, también real, no puede conducir a ningún debate sobre políticas públicas democráticas y eficientes. Según la antropóloga Sofía Tiscornia, la publicidad de hechos y acontecimientos sobre delitos en los medios está “ubicada en un horizonte de visibilidad fuertemente condicionado (lo que no quiere decir intencionalmente condicionado)”. Además, “el gran público reproduce y magnifica la atención selectiva y los informes de los medios, fenómeno que tiende a resaltar las noticias sobre la criminalidad[...]]”. Este horizonte sobrerepre-

8 Juan Carlos Blumberg, citado en Página/12, 30 de noviembre de 2006, “La seguridad fue la vedette que unió el debate del centroderecha”.
9 Clarín, 17 de julio de 2006, “Después de 4 años, volvieron a subir los robos en la Capital”.
10 Cfr. con Clarín, 5 de noviembre de 2006, “Enemigos cercanos: cada vez se registran más asesinatos entre personas que se conocen”.
11 Por ejemplo: “El caso Blumberg ha evidenciado el alto nivel de violencia criminal que está registrando nuestra sociedad” (La Nación, 1 de noviembre de 2006, “El caso Blumberg y el rol de la Justicia”).
senta determinados delitos y a determinadas víctimas, presentándolos como problemáticas generalizadas.

Al contrastar la distribución espacial de los homicidios en la Capital con los diagnósticos que aparecen en los medios acerca de que determinadas zonas pasaron a ser “tierra de nadie”, resultan notorios los problemas de generalizar diagnósticos a partir de casos concretos, así como la necesidad de disponer de información que permita establecer un debate serio donde esos casos se ubiquen. Dos muertes ocurridas en 2006 en la zona norte de la Capital tuvieron amplias coberturas mediáticas: el fallecimiento de Matías Bragagnolo, el 9 de abril en Ortiz de Ocampo y Figueroa Alcorta, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y el asesinato de María Pía Guglielmi ocurrido el 5 de junio en Libertador y Olleros, en ocasión de un intento de robo. A partir de estos casos se han reiterado en los medios de comunicación las denuncias sobre los peligros en estas zonas, señalando, por ejemplo, que la “ola delictiva es una tendencia que crece: Recoleta, Barrio Norte, Villa Devoto, Palermo y microcentro, [los barrios] donde los ladrones hoy ponen la mira”. En contraposición, los datos indican que mientras que desde 2002 la cantidad total de homicidios dolosos se redujo en la Capital (casi un 25%), fueron concentrándose cada vez más en la zona sur: pasaron de un 36% del total en 2002 a casi el 43% en 2005. Por el contrario, los homicidios suceden cada vez en menor proporción en la zona norte (un 13% de los casos en 2002 y un 8% en 2005).


15 En la madrugada del domingo 9 de abril de 2006, Matías Bragagnolo, de 16 años, su hermano mellizo y un amigo fueron a un quiosco de Barrio Parque a comprar bebidas, cuando fueron agredidos por un grupo de once chicos. Entre golpes y corridas, los tres adolescentes llegaron al edificio donde estaban reunidos con un grupo de amigos. En la entrada del edificio, Matías fue requisado —hay diferencias en los testimonios respecto de la violencia aplicada en la requisita— por un policía, quien buscaba un celular supuestamente robado y luego partió. Matías se desvaneció y murió en el lugar.

16 La empresaria María Pía Guglielmi fue asesinada el mediodía del 5 de junio de 2006 en un intento de robo cuando salía del Club de Golf, donde manejaba la concesión de un restaurante. Estaba junto a un empleado contable y llevaba en el baúl de su auto la recaudación del restaurante (26.000 pesos), que se disponía a depositar en un banco. Una camioneta le interrumpió el paso y, al intentar escapar tras ver que le apuntaban, fue herida de bala, causa por la que murió pocos minutos después.

17 La Nación, 27 de mayo de 2006, “Preocupa la ola delictiva en la ciudad”.
Merece una investigación el establecer en qué medida este tipo de juicios e imágenes en los medios resultan constitutivos del modo en que el Estado distribuye sus recursos de seguridad según la intensidad con que se reflejan ciertas voces. Sin embargo, sobre la base de investigaciones anteriores, se puede afirmar que las versiones construidas en los medios de comunicación y la presión de la opinión pública inciden en las acciones de gobierno, puntualmente en el accionar policial y en las tendencias más excluyentes o incluyentes que pueden aportar las políticas de seguridad.

Es un desafío de la agenda de derechos humanos analizar y gravitar en la forma en que el contexto social es definido en los medios, procurando afectar formatos de representación y rutinas de trabajo que en muchos casos alejan las versiones de la verdad. En términos de Sofía Tiscornia, una política comprometida con los derechos humanos “tiene interés en agujerear la trama de la ‘opinión pública’, del montaje periodístico, de la banalización de los procedimientos policiales y judiciales, aun cuando sabe de la vigencia de la hegemonía del discurso de la seguridad y del peligrosismo y por ello, de la dificultad de argumentación por fuera de esos discursos”.

Como dijimos, frente a los reclamos por el “aumento de la inseguridad” —o por la ausencia de políticas frente al problema— el gobierno argumentó en un principio que las estadísticas señalaban un descenso en las denuncias de delitos. Aun cuando desde el comienzo la lógica con que se utilizó la información producida por las distintas dependencias fue discrecional y alejada de los estándares de acceso a la información pública, la respuesta estatal y en particular las cuestiones relacionadas con el acceso a la información fueron presentando crecientes problemas.

En primer lugar, se demoró hasta diciembre la publicación de los datos oficiales del 2005, que en años anteriores estaban disponibles en la página web de estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal para su acceso público pocos meses después de concluido el año. Sólo información fragmentaria fue difundida por algunos medios de prensa durante el año, por lo que los datos no pudieron ser utilizados en los momentos más intensos del debate.

El Ministerio del Interior ha negado el acceso a datos estadísticos sobre delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires en la nota número 5.276 dirigida al diario La Nación, que había inicialmente presentado la solicitud. El Ministerio invocó para justificar su negativa a brindar la información estadística el artículo 16 del Decreto 228/1993.

Un claro ejemplo se desprende del trabajo de la comisión de fiscales que investiga procedimientos policiales fraguados, a partir del cual pudo probarse que los medios de comunicación habían sido completamente funcionales al montaje de escenas de crímenes en los que se implicaba a personas inocentes por los delitos que eran montados, justamente, para la crónica periodística.

del Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y entendió que esa información estadística estaba “clasificada como reservada”, sin real sustento jurídico para tal identificación y sin existir razones adicionales que sustenten su excepcionalidad.

De esta forma, el ministro del Interior Aníbal Fernández, revirtió la estrategia inicial de aportar un marco general de tendencias estadísticas al debate y, en definitiva, fortaleció el argumento que inicialmente había intentado contraerrestar. Tras negar públicamente la información sobre delitos en virtud del “respeto a las víctimas”, Fernández manifestó: “Los datos en general chocan con el dolor de aquellos que han perdido un familiar en un hecho violento […] No estoy dispuesto a dar estadísticas que colisionan con la propia situación de los que fueron víctimas de la inseguridad”.21 Otros argumentos esgrimidos por el ministro fueron: “No soy afecto a dar a conocer las estadísticas”;22 “No me burlo mostrando estadísticas sólo para satisfacer mi ego”.23

Finalmente, el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y la encuesta de victimización correspondientes a 2005 se publicaron a fines de 2006.

Si bien desde que se intensificó el debate el gobierno no había explicado el descenso de los delitos, ni identificado las medidas políticas que podrían haber contribuido a ello, la posición que asumió luego licuó las posibilidades de que los reclamos sobre la seguridad pudieran ser encausados hacia discusiones sobre las dimensiones y características de los problemas del delito o sobre las políticas públicas que podrían desarrollarse.

La normativa que regula el acceso a la información pública sustenta y reafirma la importancia de este acceso en materia de estadística criminal.24 Incluso,
la importancia del acceso a la información como mecanismo de control y desarrollo de políticas públicas se expresa en la justificación del decreto 1.172/03 en el que, erradamente, el gobierno basó su negativa a la petición de información del diario *La Nación*: “El acceso a la Información Pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas [...]”.

La difusión oficial de datos, así como el acceso a la información pública, no pueden ser entendidos como una falta de respeto a las víctimas, ni a su dolor. Muy por el contrario, como en tantas otras situaciones, la verdad es un componente indispensable de cualquier política pública democrática. La reticencia para difundir datos sólo dificulta la posibilidad de incorporar perspectivas más igualitarias e inclusivas y genera el marco para que siga reproduciéndose un discurso impune, más drástico cuanto más alto es el nivel de desinformación general.

La información es condición para el diseño, el debate y la evaluación de políticas públicas. Información que debe ser completa y debe cumplir estándares básicos como la definición de fechas precisas de publicación, la disponibilidad de datos específicos y detallados que permitan identificar cuestiones tales como la localización de las zonas más afectadas en términos de delitos. Únicamente a partir de información rigurosa se puede analizar la forma desigual en que el delito afecta a la población y así disponer de políticas públicas democráticas que disminuyan los delitos más graves en las zonas en las que más se concentra.

En cambio, la negación de información fortalece la sensación de que “la prevención o defensa efectiva deviene ahora responsabilidad de las ‘víctimas-en-potencia’”, como indica la antropóloga Claudia Briones, “cuando ni los discursos políticos o expertos [...] logran reponer explicaciones que resulten pertinentes, cada cual parece abandonado a tratar de entender lo que pasa en base a experiencias e intereses individuales, lo que dificulta la creación y/o identificación de espacios adecuados de participación para la producción y negociación colectiva de sentidos”.25

230 CELS

---

25 Briones, Claudia: “La violencia está en los otros”, presentado en el encuentro Opinión pública, sentido común, violencia y derechos humanos, que tuvo lugar en el CELS el 9 de diciembre de 2003.
3. Voces e intereses diversos en el debate sobre seguridad

El mapa de actores que han sumado sus voces al reclamo de seguridad registra continuidades y cambios. Por un lado, se redefinió el arco de actores que este año lideró los reclamos frente a la inseguridad. Por otro lado, se ha consolidado el espacio de los familiares de víctimas, con perspectivas marcadamente heterogéneas. Por último, como ya se adelantó, el gobierno nacional intentó distintas respuestas en un tema en el que no se encuentra fortalecido y hacia la finalización del año presentó perspectivas contrarias a los derechos humanos en su discurso sobre la inseguridad.

Entre los reclamos más intensos sobre la inseguridad, se destacó la cuarta "Marcha por la Inseguridad",26 convocada por Juan Carlos Blumberg,27 quien estuvo acompañado por los integrantes de la reciente agrupación “Los Sin Gorra de Solá” que reúne a parte de los funcionarios policiales puestos en disponibilidad en el marco de la reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.28 Varios de ellos, funcionarios policiales exonerados por graves violaciones a los derechos humanos, prestaron servicios de custodia personal a Blumberg,29 quienes reivindicó calificándolos de “extraordinarias personas”.30 También estaba presente Cecilia Pando, vocera y defensora de represores de la última dictadura. Acompañaron también a Blumberg familiares de víctimas de la violencia policial y el dirigente social Raúl Castells.

Como en las tres marchas anteriores, Blumberg presentó un petitorio a las autoridades —esta vez se dirigió al Presidente— en el que exigió la adopción de una serie de reformas.31 A diferencia de sus petitorios anteriores, en torno

---

26 Véase, en este mismo Informe el capítulo IX "Los conflictos en el espacio público: desafíos para la democracia”.
27 Padre del joven Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en el conurbano bonaerense en marzo de 2004.
28 Para un análisis de la política de depuración de funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, véase en este mismo informe el capítulo VI.
29 Por ejemplo, el ex sargento Jorge Gómez quien el 1 de agosto de 2001, junto a otros dos efectivos, detuvo a una persona acusándola de haber intentado robar un estéreo. Se confeccionó un acta, suscripta por Gómez, en la que no se consignó la tentativa de robo sino una averiguación de antecedentes. En el documento aparece una supuesta firma del detenido, que luego las pericias caligráficas demostraron que era falsa. El joven fue alojado en una celda y allí lo golpearon hasta matarlo. El hecho fue caratulado como “privación ilegal de la libertad, seguida de muerte, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Intervino la UFI nº 2 de La Matanza y Gómez fue expulsado (Página/12, 10 de septiembre de 2006, “La guardia Blumberg”).
30 Página/12, 4 de septiembre de 2006, “Blumberg defendió a los policías echados de la bonaerense”.
31 Entre otras, la urbanización de villas de emergencia “donde vive gente honrada pero también muchos delincuentes”; profundización de la política de desarme de la sociedad civil “que gus-
de los cuales se había estructurado el respaldo de millares de personas, esta solicitud, lejos de organizar el debate sobre políticas públicas, fue el marco dentro del que se consolidó un grupo de actores con discursos notablemente convergentes. En sus diferentes expresiones, han sostenido argumentos fuertemente sesgados sobre la seguridad y con evidentes componentes de exclusión. Marcando una novedad, en términos generales han evitado sostener posiciones frontalmente autoritarias, mencionando, por ejemplo, a los derechos humanos y a la Constitución.

Dos años atrás Blumberg había denunciado que los “derechos humanos son solamente para los delincuentes” y había apuntado directamente contra los organismos de derechos humanos.

En 2006, el año de la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, en el reclamo de seguridad se volvió a apuntar al supuesto carácter sectorial de los derechos humanos, esta vez con énfasis en “el pasado”. En este sentido, el rabino Sergio Bergman —quien también acompaña a Blumberg en sus actos públicos— afirmó: “No pueden ser sólo derechos humanos hacia el pasado; hay derechos humanos en el presente [...] el pueblo también quiere saber de qué se trata cuando no se quiere reconocer que la seguridad es también un derecho humano” y parafraseó el himno nacional reemplazando el “grito sagrado” de libertad, libertad, libertad por el de “seguridad, seguridad, seguridad”. En consonancia, Blumberg apuntó: “Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. Son de todos”. Por su lado, “Los Sin Gorra”, difundieron en su comunicado: “Somos ex trabajadores y trabajadoras policiales prescindidos que nos juntamos

tosa entregaría sus armas sabiendo que el Estado la cuida eficientemente de la delincuencia”; creación de una policía federal que coordine el esfuerzo nacional de policía, creación de una base de datos de perfiles de ADN no codificante de delincuentes y violadores; e instrumentación de un sistema de efectivo control de la libertad condicional.

32 “Tal vez el de ayer haya sido el discurso más ‘políticamente correcto’ de Blumberg. Buscó evitar parecer de derecha y para eso aclaró: ‘Para nosotros seguridad es trabajo, educación, salud, vivienda digna. Y también protección del ciudadano’” (Clarín, 1 de septiembre de 2006, “Un discurso que tuvo por primera vez como destinatario a Kirchner”). Tal como indica el lingüista Teun van Dijk, especialista en la relación entre discurso e ideología, la corrección política es una estrategia que “ocurre cuando las afirmaciones no son apropiadas al contexto […] funciona ante todo como una forma de autopresentación positiva, una forma de mantener las apariencias: los emisores quieren evitar que los receptores tengan una opinión negativa de ellos a causa de lo que dicen” (van Dijk, Teun A., Ideología y Discurso, Barcelona, Ariel Lingüística, 2003, p. 64)

33 Luego de haber apoyado la primera marcha de Blumberg, del 1 de abril de 2004, el rabino Daniel Goldman, de la comunidad Bet El, decidió no adherir a la segunda convocatoria porque consideró que la demanda por mayor seguridad terminó restringiéndose a “un pedido de mayor represión”.

34 Extralado de su discurso en la Plaza de Mayo del 31 de agosto de 2006 y de La Nación, 2 de septiembre de 2006, “Los violentos están protegidos y los ciudadanos, amenazados”.

35 La Nación, 1 de septiembre de 2006, “Blumberg reclamó seguridad a Kirchner”.
con la idea de defender y de divulgar los atropellos a los derechos humanos que se cometieron y se cometen a diario en contra de los integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.36

Estos discursos que convergen en las referencias a los “derechos humanos” y en denunciar su sesgo sectorial —del pasado, de izquierda, etc.— supuestamente reclaman la ampliación de la defensa de los derechos humanos hacia otros sectores y problemáticas. Sin embargo, cabe preguntarse por el alcance de esta reclamada ampliación, cuando el arco de actores que convergen en esta exigencia incluye a aquellos que explícitamente se oponen a la defensa de los derechos humanos “del pasado”, que se manifiestan en contra de las garantías procesales para víctimas “del presente” y que denuncian las sanciones a policías que han violado derechos humanos en los últimos años.

De hecho, junto a esta retórica, permanecen los mensajes de rechazo a los derechos humanos, la acusación a funcionarios comprometidos con las garantías procesales37 y la diferenciación entre “delincuentes” y “personas decentes”. Por ejemplo, cuando Blumberg afirmó que hay que urbanizar las villas de emergencia porque allí “vive gente honrada pero también muchos delincuentes”,38 utilizó una estructura típica del discurso con prejuicios, una “concesión aparente”,39 con la que pretende negar sus sentimientos negativos respecto de las personas que viven en las villas sólo para reafirmar aspectos muy negativos de estos “Otros”.

Un elemento definitorio del discurso discriminatorio es la presentación de un “Otro” homogéneo sobre el que se predicen acciones o se valoran aspectos, como cuando “[e]n vez de hablar de manera individual y específica, los Otros se convierten en un todo homogéneo”,40 como en las referencias a “los violentos”, “los delincuentes”, “gente que vive en las villas”, “los jueces”, “los menores en riesgo”. Frecuentemente este discurso acentúa el contraste entre “Nosotros” y “Ellos”, disputando el lugar de víctimas, como ocurre en la frase “Él [Axel Blumberg] no tuvo ningún derecho humano. Derechos humanos que sí tienen estos delincuentes. Ellos sí que están protegidos”41 y también en “los violentos están protegidos y los ciudadanos, amenazados”42.
Identificar las estructuras del discurso es sólo una forma de acceder a su sentido, otra es indagar en el modo en que se tematizan los hechos. En este sentido, un buen caso para ejemplificar la contradicción entre las “declamaciones democráticas” y los intereses que se representan, es la forma en que se ha narrado la carrera policial de Mario Attardo, presentado en diferentes discursos como un héroe víctima.

El 6 de julio a las 17 en la avenida Cabildo al 1700, un hombre sacó de pronto un arma de guerra y la descargó sobre quienes estaban a su alrededor, causando la muerte del joven Alfredo Marcenac, de 18 años, e hiriendo a otras seis personas. Luego, se subió a un colectivo y finalmente huyó a pie. No pudo ser localizado por ocho días, durante los cuales se intensificaron los reclamos por la inseguridad. Martín Ríos, quien luego fue acusado por estos hechos, fue detenido el 14 de julio en la provincia de Buenos Aires. De su detención participó Mario Attardo, un cabo declarado prescindible de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien se encontraba prestando servicios de vigilancia en un club de Olivos.

El papel desempeñado por Attardo en la detención de Ríos fue utilizado como un fuerte argumento en los discursos que denuncian que, en el marco de la reforma de la provincia de Buenos Aires, se separa arbitrariamente a los buenos policías de la institución: “Attardo sin dudarlo decide intervenir cumpliendo con su propia convicción de servicio que solamente los verdaderos policías (prescindibles o no) poseen”.

La imagen del policía a la vez héroe y víctima, y la supuesta defensa de sus derechos vulnerados encubrían los verdaderos motivos por los cuales Attardo había sido separado de la policía.

Integrante del grupo “Los Sin Gorra”, Attardo relató en un primer momento que había sido separado de la policía por un sumario administrativo originado en una causa penal por privación ilegal de la libertad de un sospechoso, causa en la que supuestamente se le había dictado la falta de mérito. Sin em-

---

43 Según ley 12.297 y las modificaciones de las leyes 12.381 y 12.874, que regulan las actividades de las personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada, no pueden desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada quienes hayan sido excluidos de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas, ni quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad.

44 Por ejemplo: Infobae, 18 de julio de 2006, “Lo separaron de la Policía y fue clave en el caso del asesino de Belgrano”.


46 La Nación, 18 de julio de 2006, “Un policía exonerado atrapó al acusado del tiroteo en Belgrano”.

bargo, en los registros del CELS constaba que efectivamente Attardo fue declarado prescindible\textsuperscript{47} por extorsión y privación ilegal de la libertad, en un caso en el que negoció la libertad de dos detenidos a cambio de un Peugeot 206,\textsuperscript{48} medida que tomó la actual gestión del Ministerio de Seguridad en 2004, aunque aún se aguarda la decisión del juez de garantías quien debe definir la elevación a juicio. Pero, además, Attardo, el 30 de abril de 2000 había sido apresado por otro hecho también muy grave: sin uniforme, disparó con una escopeta a un joven en un boliche bailable provocándole graves lesiones. Por esa causa, Attardo fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para el uso de armas.\textsuperscript{49} Resulta notable que esta condena no haya

\textsuperscript{47} Resolución n.\textsuperscript{o} 1.473 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2004.

\textsuperscript{48} “[E]l 8 de abril de 2003, tres policías, entre ellos el cabo primero Attardo, apresaron en la zona de Tigre a dos ciudadanos, uno de los cuales tenía un pedido de captura de un juez de Salta. Para no mandarlo detenido a esa provincia, los policías les propusieron a los ciudadanos que pagaran un ‘peaje’ de 13.000 pesos. Lo cierto es que los detenidos no tenían dinero, pero sí un Peugeot 206. La propuesta de los policías fue entonces que vendieran el vehículo, para lo cual los acompañaron a varias agencias. Debido a que la operación no se concretó, finalmente los dueños del Peugeot aceptaron firmar un boleto de compra-venta del auto en blanco, entregándoles el vehículo a los uniformados. Para rematar toda la operación, los detenidos fueron ingresados a la comisaría con otra identidad, se hizo un pedido de antecedentes con la identidad falseada, lo que obviamente dio que no tenían orden de captura y, por lo tanto, ambos ciudadanos quedaron en libertad. Sin embargo, la esposa de una de las víctimas hizo la denuncia y el fiscal Martín Mateos investigó el caso. Attardo estuvo preso varios meses, hasta que la Cámara de Apelaciones lo dejó en libertad, pero no porque fuera inocente sino porque tenía derecho a esperar el juicio oral en libertad. En marzo de este año, el fiscal Mateospidió la elevación de la causa a juicio oral, entre otros delitos, por privación ilegal de la libertad, extorsión y falsificación de documento público” (Página/12, 31 de julio de 2006, “La historia negra del héroe”). Attardo aguarda la decisión del juez de garantías Orlando Díaz quien debe definir la elevación a juicio por la causa por privación ilegal de la libertad y extorsión.

\textsuperscript{49} El 30 de abril de 2000, Attardo disparó contra Ricardo Alberto Bruno, en el boliche Vato Loco, ubicado en Presidente Perón, entre Ayacucho y Cochabamba, en San Martín. A las 5:30 de la madrugada, dos grupos de jóvenes se enfrentaban a golpes en la puerta del local, cuando llegaron al lugar cinco policías vestidos de civil, a bordo de un Renault 18 break sin identificación. Uno de los policías apuntó con su arma a la cabeza de uno de los jóvenes, mientras que otro —Attardo— le ordenó a Bruno, de 19 años, que empezara a saltar. En ese marco le disparó con una escopeta de grueso calibre y un proyectil se alojó en su rodilla, provocándole una fractura y la pérdida de masa muscular, por lo que debió ser operado. La familia de Bruno radicó la denuncia ante el juez de Garantías Oscar Quintana, quien ordenó la detención de Attardo por lesiones graves. El suboficial estaba destinado entonces a la Comisaría primera de San Martín. Se instruyó la causa 6.673 y tomó intervención el Tribunal n.\textsuperscript{o} 1 de San Martín, que lo condenó a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para portar armas. El fallo fue apelado el 8 de abril de 2004 y el recurso se tramita en la Sala II de la Cámara de Casación con el número de causa 16.220. Actualmente se espera la resolución de esa sala (Base de datos de hechos de violencia con participación policial del CELS).
tenido oportunamente consecuencias para la carrera policial de Attardo, quien continuó prestando servicios hasta que fue separado por los hechos posteriores, recién en 2004.

Attardo, quien participó de redes de corrupción y cometió violaciones a los derechos humanos durante su paso por la policía, acompañó en su acto y fue reivindicado por Blumberg: “[A] mí no me acompañan delincuentes ni mucho menos, es gente honrada que trae mucha información, que está inclusive en actividad […] Son extraordinarias personas; visité sus casas, vi cómo viven, qué tienen, todo humilde, no están en la joda […] hay infinidad de juicios de ex policías que vamos a pagar todos”.50

Las reivindicaciones a Attardo en los reclamos por seguridad son un claro ejemplo de los intereses y los actores que en muchos casos este discurso busca fortalecer. Si bien resultan innegables las arbitrariedades que existen dentro de las principales instituciones de seguridad del país —sobre las que los organismos de derechos humanos han llamado reiteradamente la atención, incluso asumiendo la defensa legal de varios funcionarios policiales que han sido víctimas de tales abusos—,51 el caso de Attardo y su defensa se oponen al ideal de una institución policial democrática.

Con posiciones contrarias, un grupo de familiares de víctimas de hechos violentos aportaron su posición sobre el debate acerca de la inseguridad. Con las firmas, entre muchas otras, de Rosa y Néstor Bru (padres de Miguel Bru52), Dolores Demonty (madre de Ezequiel Demonty53), Laura y Gustavo Melmann...
(padres de Natalia Melmann\textsuperscript{54}), Luis Bordón (padre de Sebastián Bordón\textsuperscript{55}) y Raquel y Jorge Witis (padres de Mariano Witis\textsuperscript{56}), señalaron que buscan contribuir al debate social sobre el tema de la inseguridad “desde la terrible experiencia de haber atravesado la tragedia, pero también desde la reflexión y el sentido común” y que “la seguridad es una consecuencia de la justicia, la equidad, el respeto al otro y la solidaridad, no lo contrario. Es imperativo otorgar de hecho y de palabra una indiscutible jerarquía de valor supremo a la vida. Con cumplir con la Constitución alcanza. Seguridad y Derechos Humanos son sinónimos, no opuestos”\textsuperscript{57}.

Si bien ciertos actores se presentan como representativos de los intereses de “las víctimas” y se ha cristalizado como lugar común que “el dolor de los familiares” conduce “comprendiblemente” al reclamo de venganza,\textsuperscript{58} es importante señalar que los familiares que intervienen en el debate público expresan reclamos muy diferentes. En este sentido, la antropóloga María Pita señaló: “[L]a categoría de familiar oscurece o encubre, ‘formas de hacer política’ muy diferentes que se cobijan bajo la misma, como si la nominación de familiar se materializara en un ‘objeto’ que en principio hace aparecer como una a situaciones, grupos y estrategias muy disímiles”.\textsuperscript{59} Marcar estas diferencias no implica señalar que existan víctimas más o menos lúcidas, sino plantear la complejidad y heterogeneidad de las denuncias, los reclamos y las estrategias de los familiares.

La participación estable de los familiares en el debate público responde, según Tiscornia y Pita, a “una tradición más igualitarista que hace que el familiar haya obtenido una legitimidad política que le permite protestar, impugnar y...
proponer alternativas para discutir el problema”. Los familiares encontraron otras formas de justicia, “que acompañan o no a la justicia oficial”, como “los ‘escraches’, la movilización, el mantener las banderas, los archivos o la documentación”, fundamentales para la construcción colectiva de sentidos.

Es necesario rescatar esta complejidad a la luz del papel que histórica y actualmente muchos familiares de víctimas ejercen en el impulso, no sólo de las causas penales, sino también de reformas institucionales. Primordialmente, resulta necesario rescatar la diversidad de los reclamos para una política de derechos humanos que esté comprometida con la pluralidad de las víctimas y que responda a las falencias institucionales asociadas a las violaciones de derechos que han sufrido. La antropóloga Claudia Briones advierte que la “polaridad ‘mano dura/ garantismo’ es vista como una confrontación de intereses sectoriales que no representa ni logra producir explicaciones válidas para el ‘ciudadano común’”. En forma análoga, si la política de derechos humanos (que demandan diversos organismos de la sociedad civil e impulsa el gobierno) no responde a esta complejidad operando sobre la desigual realidad social con políticas públicas efectivamente compensatorias, también mostrará su costado sectorial.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León CarlosArslanian, buscó la adhesión de diversos actores de la sociedad civil a un discurso más inclusivo y explícito en su compromiso con los derechos humanos, probablemente en vistas a cómo pueda configurarse el debate sobre la seguridad en el escenario electoral bonaerense y al esperable reacomodamiento de actores. Con variadas adhesiones, presentó en diciembre el documento “Seguridad = Ciudadanía e Inclusión” en el que se esboza un marco general de entendimiento de las problemáticas de la seguridad que orientará el diseño y la instrumentación de políticas públicas. Antes de su presentación oficial, el documento fue distribuido entre diferentes instituciones de la sociedad civil para que aportaran críticas y sugerencias. Entre las intervenciones oficiales y los discursos que

60 Página/12, 21 de mayo de 2006, “Las víctimas crearon otra forma de Justicia”.
61 Briones, Claudia, “La violencia está en los otros”, presentado en el encuentro Opinión pública, sentido común, violencia y derechos humanos, que tuvo lugar en el CELS el 9 de diciembre de 2003.
62 Tras recibir el documento, el CELS planteó una serie de observaciones, entre las que destacaban la necesidad de incorporar la violencia institucional como una dimensión central del problema, de diferenciar los papeles del gobierno y de la sociedad civil al momento de instrumentar y monitorear políticas públicas que reflejarán los conceptos esbozados, la importancia de articular la agenda de políticas con otras agencias y Poderes del Estado —por ejemplo, con la justicia— y la necesidad de evitar que la redacción del documento permitiera una lectura simplista en el sentido de que la exclusión y los problemas que causa el delito pueden revertirse solamente con políticas sociales, explicitando que se requieren políticas específicas y efectivas de seguridad y justicia, en forma articulada con las políticas sociales. Estas críticas y sugerencias fueron en buena medida incorporadas al documento, por lo que el CELS decidió adherir a la iniciativa.
circularon en ese período, resulta destacable esta presentación que, a la hora de convocar y dirigirse a la sociedad civil y a los medios de prensa, optó por conceptos diferentes a los de la mano dura.

A nivel del gobierno nacional, resulta oscilante la forma en la que las máximas autoridades se posicionan en el debate en torno de la seguridad y el delito. Frente a reclamos concretos como la “Marcha por la Inseguridad” convocada por Blumberg, tuvieron una actitud diferente a la que habían tenido dos años atrás, cuando los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional acompañaron la consolidación de medidas fuertemente represivas en materia de seguridad. Este año, los mismos funcionarios asumieron que en gran parte aquellos reclamos provenían de la “derecha opositora”, asumiendo que se trataba de acciones políticas en el marco de una ya iniciada campaña electoral.

Sin embargo, los reclamos por un endurecimiento de la respuesta estatal comenzaron a filtrarse en la agenda presidencial. El discurso sobre seguridad del presidente Néstor Kirchner suele ser muy acotado y en general centrado en temas relativos a la violencia institucional, con posiciones muy categóricas. Como primer ejemplo, afirmó en el complejo contexto de la muerte del policía Jorge Sayago en Las Heras que “ni el peor criminal merece la tortura sino que se le apliquen todas las leyes”. Al renombrar la Academia Superior Penitenciaria en homenaje a Roberto Pettinato, aclaró que “el preso siempre va a ser preso o el delincuente o el que cometió un delito, pero siempre va a ser un ser humano también con derecho”. Al abrir el nuevo período de la Asamblea Legislativa, Kirchner responsabilizó a su gobierno y a los legisladores por la crítica situación carcelaria: “Tanto el Poder Ejecutivo como los Poderes Legislativos tienen que tender a garantizar las normas para que el pleno ejercicio de la justicia no implique, bajo ningún aspecto, que los sistemas penitenciarios se conviertan en centros de violaciones de los derechos humanos o la discriminación. Justicia con toda firmeza, pero respetando los derechos de todos los ciudadanos argentinos”.

No obstante, durante 2006, Kirchner fue incorporando a su discurso referencias directas a la inseguridad: “Es muy difícil hablar del tema de seguridad.

---

64 Véase capítulo VI de este Informe Anual.
65 Clarín, 17 de marzo de 2006, “Kirchner habló de ‘excesos’ de la Policía en Las Heras”.
66 Época, 22 de diciembre de 2005, “Llaman Roberto Pettinato a la Academia de estudios penitenciarios”.
67 Mensaje del presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa, 1 de marzo de 2006, Buenos Aires, Congreso de la Nación.
Si uno ve una estadística, dice si [que los índices pueden haber bajado en los papeles], pero la sensación térmica es otra”.68 En un gesto que procuró demostrar que la inseguridad es un tema en la agenda presidencial, Kirchner presentó personalmente el Plan de Desarme,69 sólo una semana después de la “Marcha por la Inseguridad”. En el acto, el Presidente se dirigió al titular de la cartera del Interior Aníbal Fernández: “Ministro, la policía debe dar seguridad [...] la policía tiene que funcionar a pleno. La gente que ve a un policía tiene que sentirse segura”, una exhortación que a la vez que reafirma sus críticas a la institución policial, reconoce la demanda social de mayor seguridad.

Sin embargo, la declaración que resulta preocupante, por su interpretación del “garantismo” y su omisión respecto de que la prisión preventiva generalizada es una de las principales fuentes de vulneración de derechos en el país,70 ha sido su acusación contra los jueces por las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires: “No hay que confundirse, porque las principales garantías las tenemos que tener todos los ciudadanos. No hay principal garantismo que garantizar que quien violó una ley tiene que estar donde tiene que estar [...] Hay liberaciones en la provincia de Buenos Aires que me preocupan [...] los argentinos queremos jueces que se juzguen aplicando la justicia, no queremos delincuentes en la calle”. El caso en el que el Presidente centraba su crítica era el de Hugo Sosa, quien fue liberado a raíz de un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que consideró extinguidos los plazos razonables de la prisión preventiva al evaluar que aún no está firme la condena a reclusión perpetua que le dictó la justicia a principios de 2003 por dos homicidios y cinco asaltos. Resulta necesario llamar la atención sobre un mensaje presidencial que, por un lado, se refiere a las “garantías de todos los ciudadanos” para relativizar la aplicación de las garantías procesales que deben, precisamente, proteger a los imputados que están sujetos a procesos por el Estado. Por otro lado, el Presidente iguala la aplicación de justicia con la prisión cautelar; crítica que se dirige, justamente, a uno de los avances que se han dado a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el hábeas corpus colectivo sobre condicio-

68 La Nación, 1 de agosto de 2006, “Kirchner pidió a Fernández que garantice la seguridad”.
69 Ley 26.216 (Promulgación: 20/ 12/ 2006. Publicación: BO n° 31073 del 15/ 01/ 2007). El programa consiste básicamente en un sistema de canje de armas ilegales o en situación irregulares por “un objeto a definir”, ante el Registro Nacional de Armas (Renar), organismo que se trasladó del Ministerio de Defensa a la cartera del Interior. Implica una “amnistía por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra”. Además, está prevista la creación de un registro nacional de armamento y nuevos controles para el empadronamiento de los propietarios de armas.
70 Véase en este mismo Informe el capítulo VIII.
71 Este uso espurio del concepto de “garantías” es un recurso repetido en los discursos autoritarios, como en la declaración de la ex diputada y funcionaria del área penitenciaria Patricia Bullrich: “El garantismo se ocupa sólo de la policía y se olvida del delincuente” (Página/12, 30 de noviembre de 2006, “La seguridad fue la vedette que unió el debate del centroderecha”).
nes de detención la provincia de Buenos Aires, que denuncia el abuso de los jueces por aplicar la prisión preventiva en forma generalizada.

El año terminó con una frase ominosa del ministro del Interior, Aníbal Fernández. Interrogado sobre la búsqueda de Jorge Julio López, Fernández respondió que había dispuesto que trabajaran en el caso quince brigadas y agregó: “Todos los días los torturo, con perdón de la palabra, para que lo encuentren”.72

Resultará decisivo establecer si la fluctuación en las declaraciones presidenciales sobre la seguridad responde a simples concesiones tácticas o si, por el contrario, en la medida en que la seguridad va instalándose en la agenda de gobierno el discurso oficial va incorporando perspectivas excluyentes.

72 La Nación, 19 de diciembre de 2006, “Los torturo para que lo encuentren”.
Sobrepoblación y hacinamiento carcelario. La instrumentación del fallo “Verbitsky” y otras estrategias para solucionar el problema*

1. Situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo “Verbitsky”, se ha verificado una disminución de la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Si bien la variación no es muy pronunciada, lo significativo es que se logró quebrar la tendencia constante al incremento de presos de los últimos años. Así, la cifra total de personas detenidas en la provincia, que el día de la sentencia era de 30.721, descendió un mes después a menos de 30.000. Esta cantidad siguió reduciéndose, hasta llegar a 28.129 personas en noviembre de 2006, lo que representa casi un 9% menos desde el día de la sentencia de la CSJN. Pero si se observa la distribución de los detenidos, se verá que la mayor disminución proviene del ámbito de las comisarías: en noviembre de 2006, las 333 dependencias de la Policía Bonaerense alojaban a 3.823 personas, un 37% menos que los detenidos en mayo de 2005.

* Este capítulo fue elaborado por Rodrigo Borda, abogado del CELS, con la colaboración de Luciana Pol del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana.

1 CSJN, causa V856/02 “Verbitsky, Horacio (representante del Centro de Estudios Legales y Sociales) s/ hábeas corpus”.

2 Datos al 7 de noviembre de 2006, proporcionados por la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Entre los años 1990 y 2005 la población carcelaria en la provincia se incrementó muy fuertemente. Aunque la tendencia fue constante durante todo el período analizado, el año 2000 marcó un punto de inflexión. La población penal de ese año (20.305 personas) tuvo un incremento de 22% en relación con la del año anterior (16.598 personas). En sólo 6 años —entre 1999 y 2005— la población penal aumentó casi el 80 por ciento.

En el año 2004 la provincia de Buenos Aires llegó a tener una tasa de encarcelamiento de 220 personas cada 100.000 habitantes. Esta tasa era una de las más altas de la región, sólo superada por Chile.\(^3\) Sin embargo, si se atiende no a la

magnitud sino al incremento registrado en la tasa de prisionización, éste ha sido superior no sólo al de Chile sino inclusive al de los Estados Unidos de América.

Los datos señalan que una serie de acciones llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo provincial, reformas legislativas y decisiones judiciales han sido fundamentales en el incremento de los niveles de privación de la libertad y en el agravamiento de las condiciones de detención en dependencias policiales y penitenciarias. Probablemente el aumento de las penas promovido por el gobierno nacional haya incidido también en esta situación, pero el crecimiento de la población carcelaria obedece fundamentalmente al uso indiscriminado de la prisión preventiva, tal como lo destacó la CSJN en “Verbitsky”. En la actualidad, 8 de cada 10 personas privadas de su libertad no tienen una sentencia firme. Este dato es alarmante si se tiene en cuenta que entre 25% y 28% de los juicios orales resultan en sentencias absolutorias.

4 Entre los años 1995 y 2003 la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos creció un 18% (pasando de 601 a 714 personas cada 100.000 habitantes), la de Chile se incrementó un 73% (de 146 a 252) y la de la provincia de Buenos Aires aumentó un 109%, pasando de 97 a 203 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes.

5 Con la sanción de la ley 12.405, en marzo de 2000, se endureció la regulación procesal en materia de excarcelaciones con la deliberada intención de que el encierro en condiciones inhumanas operara como un fenómeno de carácter punitivo. Al respecto, basta con citar al ex ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, quien ante una consulta sobre la crítica situación provocada por la sobrepoblación de las comisarías de la provincia sostuvo que: “Sólo cabe anunciar a los criminales que no vengan a la provincia de Buenos Aires a cometer delitos porque irán presos y estarán incómodos”(Cfr. La Nación, 4 de octubre de 2001).

Los cambios introducidos en la Ley de Ejecución Penal Bonaerense promovidos también durante el gobierno de Carlos Ruckauf mediante la sanción de la ley 12.543, limitan el acceso al régimen de salidas transitorias a los condenados por ciertos delitos específicos, lo cual, al prolongar la duración del encierro, genera el mismo efecto que la regulación de la prisión cautelar.

En el curso de 2004, estas disposiciones sufrieron restricciones aun mayores. La ley 13.177 modificó el ya reformado artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, con la pretensión de restringir a más hipótesis delictivas el acceso al régimen de salidas transitorias, el instituto de la libertad asistida y al régimen abierto.

Finalmente, a través de la ley 13.183 se modificó el artículo 171 del Código Procesal Penal, ampliando los supuestos en los que, sobre la base de la naturaleza del hecho imputado, no es posible la excarcelación mientras dure el proceso.


7 CSJN, “Verbitsky”, op. cit., voto de la mayoría, considerandos 61, 62 y 63.

8 Según lo afirmó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la presentación realizada ante la CSJN en la audiencia pública realizada el 1 de diciembre de 2004.
La disminución de la cantidad de detenidos —fundamentalmente en comisarías— y la incipiente descompresión de la situación de hacinamiento en las cárcel provinciales representan avances relacionados fundamentalmente con el fallo “Verbitsky” y la sanción de la ley 13.449 que reformó el sistema de excarcelaciones, tal como lo ordenó la CSJN en aquella sentencia. Sin embargo, la situación lejos está de ser óptima y las dificultades que surgen en la instrumentación del fallo de la CSJN se relacionan con la falta de un compromiso efectivo de los distintos poderes del Estado provincial con los postulados de la sentencia de nuestro máximo tribunal.

El 31 de octubre de 2006 la CSJN hizo lugar a un recurso de queja presentado por el Defensor de Casación Penal, Mario Coriolano, en el marco de un hábeas corpus colectivo que amparaba a la totalidad de las personas detenidas y alojadas en las sobre pobladas comisarías del Departamento Judicial de La Plata. La Corte señaló “que al caso resulta aplicable, en lo pertinente, lo resuelto por el Tribunal en la causa ‘Verbitsky’ (Fallos: 328:1146, voto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti) a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad”.

Así, la CSJN le vuelve a fijar al Estado de la provincia de Buenos Aires el marco legal en el que debe encausar su política judicial y penitenciaria, que no es otro que el que establece el fallo “Verbitsky”.

1.1. Los avances y las dificultades en la instrumentación del fallo “Verbitsky”

Los remedios dispuestos en “Verbitsky”, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, han contribuido significativamente a la generación de un marco institucional más claro para la definición de la política penitenciaria y judicial en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la apertura de un procedimiento para la ejecución de la sentencia, con sus instancias, marcos, plazos, etc., resulta una innovación fundamental para revertir una situación de crisis estructural.

Precisamente el carácter estructural del problema torna impracticable una solución total e inmediata. Por la multiplicidad de los actores involucrados (gobierno provincial, administración penitenciaria, legisladores, jueces, fiscales y defensores) se requiere una acción mancomunada de éstos, en el marco de sus respectivas competencias, para revertir la situación. Además, las obligaciones de estos actores se componen de múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo.

La CSJN estableció los parámetros jurídicos bajo los cuales los actores estatales deben adecuar sus prácticas. Para ello, éstos deberán diseñar las medidas a adoptar, establecer un cronograma de cumplimiento y supervisarlo.10

Se han adoptado algunas decisiones que han significado algún avance en el debate y la instrumentación de políticas que permitan revertir la grave situación de las cárcelentes bonaerenses. Pero, tal como lo exponemos a continuación, los poderes del Estado provincial aún se encuentran en mora en relación con las obligaciones que surgen del fallo de la CSJN.

1.2. La audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la reforma del Código Procesal Penal. La suspensión del trabajo de la Mesa de Diálogo

El 6 de marzo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada sobre la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. La audiencia fue solicitada por la Cancillería, a pedido del gobierno provincial, para exponer sobre la situación en las cárcelentes y comisarías bonaerenses, a casi un año del fallo “Verbitsky”. De la audiencia también participaron el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria.

El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, reconoció la gravedad de la situación y el abuso en la política de encarcelamiento de los últimos años, y solicitó cooperación técnica a la CIDH. Desde el CELS se solicitó a las autoridades provinciales que cumplieran con las obligaciones planteadas en el fallo de la Corte Suprema y no enturbiaran la instancia de solución interna que está monitoreando el máximo tribunal argentino. El CELS destacó ante la CIDH que “los niveles de hacinamiento siguen siendo altísimos y las condiciones de detención inhumanas, por lo que tanto el Poder Ejecutivo provincial, como el Legislativo y el Judicial, tienen una enorme tarea pendiente para llegar los estándares planteados en el fallo de la Corte Suprema”.

Luego de esta audiencia,11 la legislatura sancionó la ley 13.449 que reformó el régimen de excarcelación del Código Procesal Penal bonaerense, tal co-
mo lo había encomendado la Corte en “Verbitsky”. A partir de esta reforma ya no se considera que determinados delitos resultan per se excarcelables. La detención cautelar de una persona sólo procederá “cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley” (art. 144). Asimismo, de acuerdo a la nueva redacción del art. 159, los jueces están obligados a aplicar medidas menos lesivas que el encierro cautelar cuando ello sea suficiente para garantizar los fines del proceso. Antes de esta reforma, se dejaba al arbitrio de cada juez la posibilidad de recurrir o no a medidas alternativas a la prisión preventiva.12

Por otra parte, la ley establece la posibilidad de que, previo al dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, o la caducidad o cese de cualquiera de éstas, se realice una audiencia oral y pública en la que las partes deberán fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse. Finalmente, establece la posibilidad de revisar en forma periódica —cada ocho meses— la pertinencia de la medida cautelar. Aún resta que la legislatura de la provincia apruebe la reforma de la Ley de Ejecución Penal bonaerense, cuya incompatibilidad con la Constitución Nacional había destacado la Corte, y la Ley de Control de Sobrepoblación Carcelaria.13 Ambas propuestas fueron consensuadas en la mesa de trabajo convocada por el Senado provincial en mayo de 2005,14 sin embargo hasta el momento ni siquiera tienen estado parlamentario.

la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en aquella oportunidad que aún restaba la aprobación de la Cámara de Diputados y le exigieron al gobierno provincial asumir el compromiso de garantizar la aprobación definitiva de la reforma luego de finalizada la audiencia ante la CIDH.

12 En su anterior redacción el art. 159 establecía: “Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar no se excedan los límites impuestos a la libertad locomotiva, el juez de garantías podrá imponer tales alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo establecer las condiciones que estime necesarias [...]” (Texto según ley 12.405).

La nueva redacción establece: “ARTÍCULO 159: Alternativas a la prisión preventiva. Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar no se excedan los límites impuestos a la libertad locomotiva, el juez de garantías impondrá tales alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo establecer las condiciones que estime necesarias.

“El imputado según los casos, deberá respetar los límites impuestos, ya sea referidos a una vivienda, o a una zona o región, así como las condiciones que se hubieran estimado necesarias, las que se le deberán notificar debidamente, así como también que su incumplimiento hará cesar la alternativa”.13

13 Este proyecto establece mecanismos normativos que permitirán establecer estándares más claros para el control de legalidad de las condiciones de detención y revisar las medidas de privación de la libertad cuando estas condiciones no fueran las legales.

14 El 4 de mayo de 2005, la presidenta del Senado de la provincia de Buenos Aires, Graciela Gianetassio, convocó a una mesa de trabajo “destinada al estudio y elaboración de anteproyectos
Además, el Estado provincial omite producir y distribuir información esencial que permita dimensionar con mayor precisión la crisis y trabajar en algunas soluciones adecuadas en el marco de la Mesa de Diálogo conformada a instancias de la Corte Suprema. La falta de producción de información —en forma clara y completa— constituye un serio obstáculo en el desarrollo del trabajo de la Mesa de Diálogo, pues impide avanzar en el diseño y la instrumentación de acciones que permitan descongestionar un sistema carcelario colapsado, y cumplir de esa manera con el mandato de la Corte Suprema.

Ante esta situación, en diciembre de 2005 el CELS decidió suspender su participación en la Mesa e hizo una presentación en la CSJN a fin de que le encomiende al Estado provincial la elaboración y distribución de la información necesaria para desarrollar el trabajo de la Mesa. En octubre de 2006, el CELS reiteró este pedido. La Corte decidió entonces remitir la presentación del CELS al gobierno provincial para que se expida al respecto. Hasta el momento no ha habido respuesta alguna del Estado provincial a lo requerido por el CELS. El trabajo de la Mesa de Diálogo continúa suspendido.

1.3. La política de construcción de cárceles

La construcción de nuevas unidades penitenciarias fue uno de los ejes propuestos por el gobierno provincial para solucionar la situación denunciada por el CELS en el hábeas corpus interpuesto en noviembre de 2001. Esto muestra que, según la visión del estado provincial, el problema del hacinamiento obedece, básicamente, a la falta de infraestructura edilicia.

Sin embargo, está claro que si la construcción de cárceles no es acompañada de una progresiva modificación de la política criminal y judicial actual, sólo garantiza la necesidad de construir más cárceles en el futuro. Sin desconocer para la adecuación de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y de la legislación de ejecución penal y penitenciaria [...] a los estándares constitucionales e internacionales”. Se invitó a integrarla a los jefes de las bancadas de ambas cámaras legislativas, representantes de otros poderes y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CELS. Véase CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2005, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina y Centro de Estudios Legales y Sociales, 2005.

15 La CSJN ordenó en “Verbitsky” el establecimiento de un procedimiento de diálogo e instó al gobierno provincial a informar cada 60 días los avances logrados en ese ámbito. Además del CELS —en su carácter de actor— integraron la Mesa otras organizaciones que habían presentado amicus curiae, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil El Ágora, el INECIP y la Asociación Civil Casa del Liberado. También formaron parte de la Mesa, la Procuración General, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

la necesidad de modernizar las prisiones existentes en pos de garantizar condiciones dignas de encierro, debe rechazarse la construcción de nuevas cárcceles como única respuesta al hacinamiento y la sobrepopulación. Las prisiones que puedan alojar en condiciones dignas a los presos de hoy, no serán suficientes para alojar a los que el sistema indica que habrá mañana.

Pese a constituir el eje de su propuesta, el gobierno de la provincia ha incumplido sistemáticamente los plazos que él mismo se fijó para habilitar nuevas plazas. Además, no se hacen públicas las características de las nuevas construcciones ni su adecuación con las reglas fijadas por la ONU.

A comienzos de diciembre de 2005, el señor ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Di Rocco, anunció que en el año 2006 “se solucionará la superpoblación carcelaria” y adelantó que en el transcurso del siguiente mes de enero “se va a realizar la entrega de 5.680 plazas”.17 Agregó, además, que el plan para el año 2006 es seguir con las obras y llegar a “4.000 plazas más”.18 Poco tiempo después sostuvo: “Pensamos llegar a fin de año muy equilibrados, ése es el objetivo de este año”.19

Sin embargo, el número de plazas finalmente habilitadas fue significativamente menor a las anunciadas por el ministro de Justicia. Durante el transcurso de 2005 y hasta noviembre de 2006 sólo se habilitaron 2.760 plazas.20 De lo anterior se deduce que:

- El gobierno de la provincia no cumplió con el anuncio de entregar 5.680 plazas en enero de 2006, cifra cuyo cálculo, por otra parte, resulta dudosos.

17 La cifra de plazas que, según el ministro, se entregarían en el mes de enero de 2006 es mayor que la anunciada con anterioridad: conforme lo establecido por el plan de obras previsto en el marco del expediente 2402-1345/04, durante el año 2005 se prevéía habilitar un total de 5.388 nuevas plazas. Parte de esas variaciones podrían responder a cambios en la capacidad fijada para las unidades a construir: según información proporcionada al CELS en febrero de 2006, la capacidad de tres de las dependencias incluidas en el plan de obras pasó de 344 a 424 plazas (cfr. información proporcionada vía telefónica el 22 de febrero de 2006 por funcionarios del Departamento Obras, Dirección de Infraestructura Edilicia, del Servicio Penitenciario bonaerense. Se trata de las alcaldías de Lomas de Zamora, Quilmes y Junín).

Aunque ello podría obedecer a modificaciones efectivamente introducidas durante el proceso de construcción, no puede descartarse que los cambios en los cupos sean, en realidad, ficticios. En otras palabras —y tal como se vio antes— no necesariamente una mayor cantidad de plazas implica la realización de adaptaciones concretas de la estructura edilicia.


en tanto no se ajusta a las previsiones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2004 (5.388 plazas).

• El plan de construcción de cárceles presenta un atraso significativo teniendo en cuenta que, según consta en el expediente nº 2.402-1.345/04 en septiembre de 2005 debió haberse finalizado la construcción de la última de las unidades previstas.

• La sobreexplotación no se solucionó en 2006. Tampoco es probable que ello ocurra a la brevedad. Si, tal como el doctor Di Rocco anuncia, el cupo carcelario es de 18.000 plazas, deberían habilitarse alrededor de 10.000 sólo para cubrir el déficit actualmente existente.

• El expediente nº 2.402-1.345/04 no prevé la construcción de nuevas unidades durante el año 2006 —al margen de aquellas que debieron haberse finalizado durante el año anterior— lo cual hace presumir que la construcción de las 4.000 plazas adicionales que el ministro anunció es inviable.

1.4. La tragedia de Magdalena y la política de construcción de “módulos de bajo costo”

En octubre de 2005 se registró la mayor tragedia carcelaria de las últimas décadas, la muerte de 33 internos de la Unidad nº 28 de Magdalena a raíz del incendio desatado en el pabellón en el que se encontraban alojados. La magnitud del siniestro, acaecido 6 meses después del fallo “Verbitsky”, respondió a una serie de deficiencias de tipo estructural que evidencian que las muertes podrían —y deberían— habérselas evitadas, y también a la total desaprensión con que actuaron esa noche los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).


23 En el informe remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1º de diciembre de 2005, el Ministerio de Justicia de la provincia informó que “[...] se halla en trámite de aprobación el proyecto del denominado Complejo Penitenciario de Ezeiza, que prevé la construcción de 10 Unidades Carcelarias con capacidad para 480 internos cada una, así como la construcción de una Alcaldía para la localidad de Pergamino”. Difícilmente estas unidades se construyan en el transcurso del año 2006 cuando aún resta finalizar el plan de obras propuesto en el año 2004.

24 El 5 de octubre de 2006, el juez de garantías nº 1 de La Plata, Guillermo Atencio ordenó la detención de 15 agentes del SPB que cumplían funciones en la Unidad nº 28 de Magdalena el día del incendio. El juez hizo lugar al pedido de los fiscales de la causa, Sergio Delucis y María Laura D’Gregorio, quienes acusaron a los penitenciarios de cometer el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Finalmente, los imputados fueron excarcelados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata.
El pabellón que alojaba a los internos que murieron es un claro exponente de la política de construcción de “módulos de bajo costos” que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los llamados “módulos de bajo costo” son ampliaciones edilicias que se efectúan para aumentar la capacidad original de las unidades carcelarias y que no implican el incremento de servicios adicionales (cocinas, talleres, etc.).\textsuperscript{25} De este modo, el SPB sumó 1.984 plazas construyendo módulos de bajo costo, en los que los internos son alojados en condiciones deficientes: pabellones colectivos de más de 50 personas, insuficiente cantidad de baños, inexistencia de espacios recreativos o salas para recibir visitas. Más allá de los módulos de ampliación, el SPB ha construido en los últimos años al menos cuatro nuevas cárcel “de bajo costo”.\textsuperscript{26} Resulta preocupante que las nuevas construcciones edilicias llevadas adelante para solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria no respeten los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de detenidos.

Dadas las limitaciones espaciales y las modestas características de la construcción, los costos de estos módulos son muy inferiores a los de una unidad penitenciaria: las 240 plazas adicionales de Magdalena implicaron un gasto de $ 1.148.529, es decir, $ 4.785 pesos por plaza,\textsuperscript{27} mientras que el costo promedio del resto de las obras del SPB es de $ 43.200 por plaza.\textsuperscript{28}

El pabellón nº 16 del penal de Magdalena era un edificio compacto de hormigón armado dividido en dos pabellones de alojamiento independientes, de 60 camas cada uno. El módulo ocupaba una superficie de 20 por 30 metros. Es decir que los 120 internos destinados a este sector se acomodaban en una superficie de 600 metros cuadrados en total. Restando las áreas destinadas a salas de control, los detenidos disponían de casi 4 metros cuadrados por persona,\textsuperscript{29} menos de la mitad de lo establecido por los estándares internacionales.

\textsuperscript{25} Además, en muchas ocasiones, como en el caso del pabellón siniestrado, se recurre también a la utilización de “dobles camas” para ampliar la capacidad de alojamiento del lugar.

\textsuperscript{26} Estas son las unidades 12 de Gorina, 19 de Saavedra, 38 de Sierra Chica y 39 de Ituzaingó.

\textsuperscript{27} Cfr. “Personal de Unidad 28 de Magdalena s/presunta inf. Al Arts. 92, inc.19 y 93 ,Inc. 8 del decreto - ley 9.578/ 80” (Expte. nº 21.211-141.968/ 05), fs. 259/ 60.

\textsuperscript{28} Información provista por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a la CSJN el 1 de diciembre de 2004.

\textsuperscript{29} Es útil mencionar aquí algunas de las variables a considerar para la fijación de un estándar de encierro. Por ejemplo, el análisis debe meritar las exigencias mínimas de higiene; determinar, en función del clima de la región donde se encuentra el establecimiento, el volumen de aire, calefacción, ventilación; espacio para actividades recreativas, así como también plazas laborales y educativas. En cuanto a la superficie mínima, según los estándares de la American Correctional Association (ACA) — institución no gubernamental que se ocupa de la certificación de servicios de prestadores privados y estatales en materia de alojamiento penitenciario— cada prisionero debe contar con 10,66 metros cuadrados de espacio libre. Si permanece recluido por períodos superiores a 10 horas diarias, debe contar con, por lo menos, 24,38 metros cuadrados en total, incluyendo los muebles y elementos fijos (Norma 3–4128). Instituciones como el Federal Bureau of Prisons
Las 58 personas alojadas en el pabellón 16B compartían el uso de tres letrinas. Mas grave aún, en el caso del Pabellón 16 de Magdalena, desde las más altas esferas del gobierno provincial se decidió alojar allí personas, a pesar de no contar con la habilitación definitiva al efecto.

El módulo incendiado nunca llegó a contar con el final de obra. En este sentido, el director de Infraestructura Edilicia del SPB informó en el sumario administrativo interno que:

[...]

(Servicio Penitenciario Federal de los Estados Unidos) refieren permanentemente en sus resoluciones a los estándares de la ACA. En el mismo sentido, la Asociación Americana de Salud Pública ha fijado normas carcelarias para todas las áreas que afectan la salud de los prisioneros (“Standards for Health Services in Correctional Institutions”, segunda edición) que establecen un espacio de, por lo menos, 18,28 metros cuadrados con 2,43 metros de altura como mínimo en caso de celdas individuales y 21,33 metros cuadrados para reclusos que permanecen allí más de 10 horas diarias. Asimismo, conforme surge del “Rapport annuel d’activité 1994”, publicado en Francia por la Dirección de la Administración Penitenciaria (Servicio de la Comunicación, de Estudios y de Relaciones Internacionales), la superficie necesaria por interno se calcula siguiendo una tabla que fija el espacio según el número de internos que lo ocupan. Por ejemplo, este indicador comienza con una superficie mínima de 11 metros cuadrados correspondientes a una persona y consigna progresivamente la superficie mínima según la cantidad de personas, finalizando con la cita de 85 a 94 metros cuadrados para 18 personas. (Cfr. Resolución 12/99 del Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Víctor E. Hortel.)

En relación con los “módulos de bajo costo” de la Unidad de Magdalena, el juez Borrino, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, señaló: “Se visitaron los módulos colectivos que estaban recientemente inaugurados, y en el módulo D se observó que 60 personas conviven un ámbito de salón (sic) en el que se ubican dos hileras de camas cuchetas separadas cada una de la otra por espacio de un metro, y una especie de armario de cuatro estantes abiertos para que los detenidos coloquen sus pertenencias. Dentro del mismo ámbito del pabellón se ubican los baños que cuentan con un sector de mingitorios separados por una pared de aproximadamente un metro de alto de los sectores comunes del pabellón, y detrás tres compartimentos para otras letrinas, servicios insuficientes para 60 personas. Hay 3 duchas para los 60 internos. La cocina debe funcionar por turnos por verse sobrepasada su capacidad de producción”. Causa nº 22535/IIIª “Rubén Britos y otros s/inc. de Apelación de la prisión Preventiva”, junio de 2006. El destacado nos pertenece.

Cfr. “Personal de Unidad 28 de Magdalena s/presunta inf. Al arts. 92, inc. 19 y 93, inc. 8 del decreto -ley 9578/80” (Expte. nº 21.211-141.968/05), fs. 492. Debe hacerse notar que la Dirección
Claudio Olivero — Jefe de la División de Seguridad Laboral de la Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral\textsuperscript{32} del SPB, al tiempo de la entrega parcial de las obras— afirmó que los módulos recepcionados

[...\textellipsis] no se encontraban habitables fundamentalmente porque no poseían disyuntores ni el certificado de la puesta a tierra, ni la prueba hidráulica de desagüe, ni la aprobación de la red de incendios, ni agua potable, tampoco la prueba de hermeticidad en la línea de gas... “(sic)\textsuperscript{33} (el destacado es propio).

Conforme surge de la declaración de varios funcionarios del Servicio, la decisión de alojar personas en esas condiciones respondió a las presiones políticas existentes ante la emergencia carcelaria. Así, entre otros, Jorge Octavio Ruiz — jefe del Departamento de Obras de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento al tiempo de la recepción provisoria parcial y provisoria total de los módulos— destacó que:

[...\textellipsis] hubo expresas directivas del Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor Ministro de Justicia, señor Subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, señor jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y del señor Director de Construcciones y mantenimiento para “acelerar las fechas de entrega de los módulos de la Unidad 28 de Magdalena”.\textsuperscript{34}

de Infraestructura Edilicia del SPB cuenta con tal denominación desde el dictado del decreto 949/2005 (27 de junio de 2005), con anterioridad era conocida como la Dirección de Construcciones y Mantenimiento (regulada por el decreto 1300/80). A su vez, véase a este respecto: Acta de recepción provisoria parcial, Nota dirigida a la Empresa G y C Construcciones y Acta de recepción provisoria total, obrantes a fs. 3, 4 y 7, respectivamente, del Anexo al expediente administrativo de referencia.

\textsuperscript{32} Hasta agosto de 2004, la Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral dependía directamente de la Jefatura del SPB. En dicha fecha, pasó a depender de la entonces llamada Dirección de Construcciones y Mantenimiento.

\textsuperscript{33} Declaración en calidad de sumariado del ingeniero alcalde mayor Claudio Marcelo Olivero, ibid., fs. 960. Olivero ocupó ese cargo entre el 2002 y septiembre de 2004.

\textsuperscript{34} Cfr. Escrito de defensa del inspector mayor Jorge Octavio Ruiz, ibid., fs.1.367 vta. El inspector mayor Ruiz y el alcalde arquitecto Miguel A. Moviglia — ambos de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento — fueron quienes firmaron, en representación del SPB, las actas de recepción provisoria parcial y total de las obras. A su vez, véase al respecto el escrito de defensa presentado en el sumario administrativo por José Ricardo Jacod, Jefe de la Unidad n° 28 de Magdalena entre noviembre de 2003 y septiembre de 2004. Allí, Jacod expresó: “... cuando me hice cargo de la Unidad el 20-11-03 los módulos ya se encontraban habitados por internos [...\textellipsis]\ Recuerdo que en ese entonces la superioridad penitenciaria dio la orden de habitar los módulos luego de una recorrida efectuada por autoridades gubernamentales encabezada por el señor gobernador, en el marco de la emergencia policial y carcelaria existente, mediante la cual se procuró descongestionar las dependencias policiales con el consecuente traslado masivo de detenidos a distintas unidades penitenciarias [...\textellipsis] la superioridad dispuso habitar los módulos en cuestión y al momento de asumir como Jefe de Unidad no hice más que continuar
De esta manera, en las actas de recepción provisoria parcial y provisoria total de las obras en cuestión, se lee:

[...] motiva estos actuados la imperiosa necesidad de habilitar estas construcciones para alojamiento de internos... 35 (el destacado es propio).

En este sentido, entre las tareas que el mismo SPB observó como faltantes para la habilitación definitiva de las obras, se encontraban, precisamente: a) la provisión e instalación del equipo de bombas para presión para incendio de arranque automático y b) la aprobación de la red de incendios en su conjunto, por las autoridades de Bomberos de la provincia de Buenos Aires36 “[…] o por la Secretaría de Seguridad e Higiene del S.P.B.” (sic).

En efecto, de las declaraciones de los internos sobrevivientes y de los miembros del SPB que actuaron en el marco del incendio,37 surge con claridad que no pudo utilizarse el sistema antiincendios del pabellón porque la red de hidrantes carecía absolutamente de presión.

1.5. La actuación del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Las medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia y la procuradora general en la implementación judicial de “Verbitsky”

El 11 de mayo de 2005, la Suprema Corte dictó la resolución nº 58 por la que ordenó la ejecución de una serie de medidas y estableció pautas, con miras a garantizar la efectiva implementación del fallo “Verbitsky” por parte del Poder Judicial de la provincia.

Asimismo, con fecha 21 de septiembre de 2005, el presidente de la SCBA, consideró:

[...] agotado el plazo otorgado en su art. 1º [de la resolución nº 58/05] a los señores jueces y tribunales con competencia en materia penal y de menores de es-

---

35 Cfr. fs 3 y 7, Anexo I, Original del Expte. administrativo de referencia.
36 Cfr. fs. 7, Anexo I, Original del Expte. administrativo de referencia.
ta Provincia para que hagan cesar la detención en comisarías y demás dependen-
cias policiales, de los menores y enfermos que se encontraban a su disposición.

Y que

[…] en atención al tiempo transcurrido resulta necesario contar con información
actualizada en relación a lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º del citado resoluto-
rio, a los efectos de verificar su efectivo cumplimiento y —en su caso— implemen-
tar los cursos de acción que hubiere lugar.

Por ello, a través de su resolución nº 262/05, dispuso una nueva serie de me-
didas tendientes a fiscalizar el cumplimiento de la sentencia de la CSJN, así co-
mo de su resolución nº 58/05, por parte de los jueces y tribunales con competen-
cia en materia penal y de menores en la provincia. Sin lugar a dudas, la resolución
nº 262, resultó de suma utilidad para avanzar en el control del cumplimiento de
lo ordenado por la CSJN, detectar los inconvenientes suscitados en la instrumen-
tación de las pautas establecidas y adoptar —consecuentemente— las medidas
necesarias para una instrumentación efectiva del fallo “Verbitsky”.

La SCBA remitió copia de su resolución nº 58 del 11 de mayo de 2005 a la
señora procuradora general, a fin de que en su carácter de titular del Ministe-
río Público de la provincia, adoptara las medidas que considerara pertinentes
para garantizar la ejecución del fallo “Verbitsky”. Asimismo, el 30 de mayo de
2005, en la resolución registrada bajo el nº 206, la procuradora dispuso que los
miembros del Ministerio Público realicen diversas medidas para instrumentar
lo dispuesto por la CSJN y la SCBA.

A su vez, tras la reforma introducida por la ley 13.449 en el régimen de excar-
celación de la provincia, el 9 de mayo de 2006, la procuradora consideró necesario

[…] delimitar ciertas reglas de actuación respecto del actual sistema en materia de
excarcelación […] de conformidad con el principio de unidad que debe regir al
Ministerio Público y por constituir el mismo una pauta necesaria para precisar los
alcances de la política criminal de este Ministerio Público en relación a este institu-
to… (Cf. Resolución nº 228/06).

En ese marco, instruyó una serie de criterios que los señores representan-
tes del Ministerio Público Fiscal de la provincia deben necesariamente tener en
cuenta, en cada caso, a la hora de requerir el dictado de la medida de coerción
personal.

Ahora bien, a diferencia de la SCBA, la procuradora no estableció ningún
mecanismo tendiente al contralor del cumplimiento de las resoluciones 206/05
y 228/06.
El análisis exhaustivo de la información remitida por los jueces a la SCBA—como consecuencia de sus resoluciones 58/05 y 262/05—evidencia, en líneas generales, una actuación deficitaria del Poder Judicial local en lo que se refiere a la implementación del fallo “Verbitsky”. Esta situación obedece a la falta de compromiso de algunos funcionarios judiciales—jueces, fiscales y defensores—con la aplicación efectiva del fallo de la CSJN, a la inexistencia de criterios claros, precisos y uniformes que guíen el accionar de los operadores del sistema, así como a la ausencia de control de aquellos que de hecho existen.

Los problemas detectados en los informes analizados identifican prácticas que implican incumplir, lisa y llanamente, el fallo “Verbitsky”, o bien no aplicar en los casos que se juzgan los estándares establecidos por la CSJN. Así, los informes dan cuenta, entre otros incumplimientos, que: a) persiste la detención de enfermos y menores en comisarías; b) falta control de la observancia de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas; c) no se han adoptado medidas efectivas en orden a hacer cesar situaciones de agravamiento de la detención de las personas, que importan el sometimiento a un trato cruel, inhumano o degradante; d) no se evidencia que se haya realizado una ponderación seria de la necesidad de mantener a las personas detenidas en condiciones que importan un trato cruel, inhumano o degradante o bien de disponer medidas de cautela o formas menos lesivas de ejecución de la pena.

Ante esta situación, en noviembre de 2006 el CELS junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Human Rights Watch (HRW) solicitaron a la SCBA la designación de una audiencia oral y pública a fin de acercarle un detalle de estas consideraciones junto con una serie de propuestas con miras a garantizar la efectiva instrumentación del fallo “Verbitsky”, por ejemplo: establecer parámetros claros que permitan una aplicación uniforme del fallo de la CSJN, desarrollar un control sostenido en el tiempo del cumplimiento de esas pautas, producir información estadística relativa tanto al funcionamiento de la justicia penal como a la población y condiciones actuales del sistema carcelario provincial, garantizar la realización de la audiencia preliminar para el análisis de la procedencia de la prisión preventiva, modificar prácticas en materia de conmutación de penas, entre otras.

Previo a pronunciarse sobre el pedido de audiencia y las propuestas adelantadas por las organizaciones peticionantes, el 24 de noviembre de 2006 el presidente de la SCBA, Francisco Roncoroni, ordenó a los presidentes de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de la provincia que le informen

---

38 El CELS y la ADC tuvieron la posibilidad de acceder a la información recopilada por la SCBA como consecuencia de sus resoluciones 58/05 y 262/05.
[...]en un plazo máximo de 10 (diez) días si a la fecha se encuentran detenidas personas menores de edad y/o enfermas en comisarías y demás dependencias policiales. [Agregó que si la respuesta era afirmativa, debía] consignarse detalladamente el magistrado a cuya disposición se encuentran los detenidos y las razones que puedan haber existido para que no se diera cumplimiento a lo ordenado, toda vez que a partir del dictado en autos de la resolución del 11 de mayo de 2005 (nº 58, registro de la Secretaría Penal), no debía admitirse ni disponerse la detención de personas que reúnan tales condiciones en dichas dependencias. [También requirió que cada magistrado] describa cualquier disfuncionalidad en las constataciones producidas al extremar la vigilancia acerca de la observancia de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas; así como —en su caso— las medidas adoptadas en orden a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención de las personas, que importe un trato cruel, inhumano o degradante. [Finalmente destacó que] el incumplimiento de lo ordenado en esta resolución será considerado falta grave a los efectos que hubiere lugar. [El destacado es del original.]

En forma simultánea a la presentación realizada ante la SCBA, el CELS y las organizaciones señaladas anteriormente presentaron un escrito a la procuradora denunciando la persistencia de prácticas arraigadas en la rutina de trabajo de los fiscales y defensores que dificultan la instrumentación judicial del fallo “Verbitsky”. También se presentaron diversas propuestas para avanzar en el cumplimiento del fallo, por ejemplo: la producción de información judicial sistemática y confiable que permita diseñar e instrumentar una política criminal y penitenciaria consistente y acorde con los estándares constitucionales; diseño de un mecanismo específico de control de las resoluciones de la Procuración General (PG) dictadas en el marco de la ejecución del fallo “Verbitsky”; la coordinación de estrategias desde el Ministerio Público de la Defensa y desde el Ministerio Público Fiscal; y capacitación para fiscales y defensores con miras a la mejor implementación del fallo; entre otras. Al cierre de este informe, la señora procuradora no se había expedido aún sobre esta presentación.

Tal como queda claro del fallo de la Corte Suprema y de las posteriores decisiones de la Suprema Corte y de la Procuración General citadas, la existencia de sobrepopulación, antes que un problema edilicio, es un problema de la administración de justicia. El recurso a cárceles y comisarías abarrotadas no es un problema esencialmente arquitectónico sino que es consecuencia del modo en que se administra justicia. Si las cárceles están sobre pobladas y propician situaciones degradantes es porque la administración del poder penal en la provincia está valiéndose de ese recurso para su funcionamiento. El problema de la sobrepopulación no es un efecto no deseado o coyuntural de falta de planificación política sino el resultado de una serie de comportamientos conscientes de las que distintos actores —entre ellos el Poder Judicial y el Ministerio Público— han participado más por acción que por omisión.
Hay una responsabilidad del Poder Judicial en haber permitido que se sobrepoblaran cárceles y comisarías. Entre las funciones de control de legalidad, previo a exigir al Poder Ejecutivo que dedique recursos a la construcción de cárceles, está la de no permitir y menos aún ordenar el alojamiento de personas en condiciones de detención indignas (art. 18, CN). Precisamente la Constitución Nacional indica, desde su redacción original, que los jueces son responsables por la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad. Esta obligación no ha sido debidamente asumida.

Lamentablemente, la situación ha llegado a un estado tal que el Poder Judicial sólo podría revertir las consecuencias de esta ilegalidad de un modo gradual, aunque necesariamente sostenido. En este sentido, las propuestas formuladas a la SCBA y la PG por el CESL y las demás organizaciones contribuyen a fortalecer este proceso de solución.

1.6. La huelga de hambre en las cárceles de la provincia de Buenos Aires

El 20 de septiembre de 2006, internos de la Unidad nº 9 de La Plata se declararon en huelga de hambre en reclamo por las condiciones de detención y la demora en los procesos judiciales. Paulatinamente, se fueron sumando al reclamo otras unidades como la Unidad nº 24 de Florencio Varela, la Unidad nº 1 de Olmos, la Unidad nº 36 de Magdalena, la Unidad nº 30 de Gral. Alvear, la Unidad nº 38 de Sierra Chica y la nº 37 de Benito Juárez, entre otras. Según fuentes periodísticas, al 4 de octubre, 14.400 internos formaban parte de la medida de fuerza.

Puntualmente, el reclamo incluía, entre otras medidas: a) la aplicación en el ámbito de la provincia de la Ley Nacional de Ejecución Penal (ley 24.660); b) la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 del Código Penal; c) la fijación por parte del Tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires —vía fallo plenario— de un plazo expreso para el cese de la prisión preventiva; d) el cumplimiento del fallo “Verbitsky”.

Luego de dos semanas, los huelguistas decidieron levantar la protesta al declarar la Suprema Corte de la provincia la inconstitucionalidad del art. 24 del Código Penal. La norma criticada dispone que dos días de detención cautelar deben computarse como uno sólo a los fines del cumplimiento de la pena de reclusión impuesta. Según el fallo de la SCBA, el dispar modo de computar el lapso de la prisión preventiva para los condenados a pena de prisión y de re-

clusión previsto por el art. 24 del Código Penal no se adecua a los principios de razonabilidad e igualdad (arts. 16 y 28, CN) y además viola la presunción de inocencia (art. 18, CN).

También fue relevante para el levantamiento de la protesta la formación de una “Comisión Interjurisdiccional” de la que participan el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuración General y delegados de las distintas cárcel en huelga. La función de esta Comisión es hacer un seguimiento de las cuestiones que formaban parte del petitorio de los presos y aún no habían sido atendidas.

Además, la SCBA se comprometió, en ese contexto, a auditar a todos los jueces con competencia penal con el objeto de relevar el atraso en las sentencias y determinar los motivos.41

Finalmente, el 30 de noviembre de 2006, a instancia de una presentación del defensor de Casación, Mario Coriolano, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resuelve por mayoría, en el marco de un Acuerdo Plenario,42 que:

No es posible fijar judicialmente en abstracto un término para el plazo máximo razonable de duración de la prisión preventiva, siendo de incumbencia de los jueces su determinación en cada caso particular.

En tal determinación corresponde tener en cuenta que, cuando no medie complejidad en las causas, la prisión preventiva no puede durar más de dos años hasta la sentencia no firme del juicio oral, sin computarse en dicho término el tiempo insumido por el diligenciamiento de prueba fuera de la jurisdicción, los incidentes, los recursos, o mientras el tribunal no esté integrado. Que cuando se verifiquen supuestos de suma complejidad del proceso derivados de la pluralidad de imputados, las circunstancias del hecho y el concurso de delitos se deberá estar a las previsiones del “plazo razonable” puntualizado en el art. 2º del CPP, sujeto a la apreciación judicial en cada caso.

Ese plazo razonable será el criterio para establecer la legitimidad del encarcelamiento en su extensión temporal en la etapa recursiva, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales referidas a: la complejidad del caso; la actividad procesal de las partes; la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas y la proporcionalidad con la pena.

La vaguedad de la pauta establecida por el Tribunal de Casación hace mella en la efectividad del fallo para establecer límites precisos a la duración de la


42 TCP, en pleno, causa nº 5627, “Fiscales ante el Tribunal de Casación solicitan convocatoria a Acuerdo Plenario”, 30 de noviembre de 2006.
prisión preventiva. Determinar que el plazo razonable de la medida de coerción será fijado por los jueces en cada caso particular implica —aunque parezca paradójico— establecer la regla de que en realidad no hay regla alguna que haga uniformar los criterios que se utilizan para determinar el lapso en el que podrá prolongarse legalmente el encierro cautelar. Incluso el parámetro de “dos años hasta la sentencia no firme del juicio oral” no parece demasiado operativo dada la cantidad de excepciones que contempla esta regla y la imprecision de éstas.

2. La sobrepoblación en el sistema penitenciario federal

Hasta el 3 de noviembre de 2006, en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se alojaban 9.495 personas,43 lo cual representa una disminución del 3,7% con relación al año anterior. Como puede apreciarse, la disminución de la población carcelaria en la jurisdicción federal ha sido menos significativa que la producida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CELS, sobre la base de datos la Dirección de Actuaciones Judiciales del Servicio Penitenciario Federal

Asimismo, tal como lo destacamos en el anterior Informe anual,44 varias de las unidades del SPF alojan una cantidad de personas superior a la capacidad declarada oficialmente, en tanto las restantes unidades se encuentran prácticamente al límite del cupo disponible. En este contexto, no llama la atención que el penal de mujeres de Ezeiza (Unidad n° 3) y la cárcel de Villa Devoto (Unidad n° 2), dos de las dependencias penitenciarias federales con mayores niveles de hacinamiento, se hayan sumado activamente a la protesta de los presos de la provincia de Buenos Aires, relatada en el acápite anterior.

43 Datos al 3 de noviembre de 2006, proporcionados por la Dirección de Actuaciones Judiciales del Servicio Penitenciario Federal.
Relación entre personas alojadas y plazas en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, según Unidad.
Año 2006*
—en cantidad de personas y plazas—

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unidad</th>
<th>Personas</th>
<th>Plazas</th>
<th>Ocupación (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CPF nº1</td>
<td>1.616</td>
<td>1.750</td>
<td>92,3</td>
</tr>
<tr>
<td>CPF nº2</td>
<td>1.507</td>
<td>1.500</td>
<td>100,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 2</td>
<td>1.910</td>
<td>1.694</td>
<td>112,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 3</td>
<td>739</td>
<td>374</td>
<td>197,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 4</td>
<td>270</td>
<td>336</td>
<td>80,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 5</td>
<td>275</td>
<td>350</td>
<td>78,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 6</td>
<td>426</td>
<td>546</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 7</td>
<td>444</td>
<td>500</td>
<td>88,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 9</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 10</td>
<td>109</td>
<td>120</td>
<td>90,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 11</td>
<td>113</td>
<td>164</td>
<td>68,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 12</td>
<td>251</td>
<td>326</td>
<td>77,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 13</td>
<td>93</td>
<td>84</td>
<td>110,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 14</td>
<td>75</td>
<td>92</td>
<td>81,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 15</td>
<td>93</td>
<td>99</td>
<td>93,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 17</td>
<td>191</td>
<td>176</td>
<td>108,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 18</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 19</td>
<td>330</td>
<td>380</td>
<td>86,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 20</td>
<td>111</td>
<td>89</td>
<td>124,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 21</td>
<td>28</td>
<td>59</td>
<td>47,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 22</td>
<td>154</td>
<td>160</td>
<td>96,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 23</td>
<td>30</td>
<td>14</td>
<td>214,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 24</td>
<td>131</td>
<td>152</td>
<td>86,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 25</td>
<td>17</td>
<td>47</td>
<td>36,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 26</td>
<td>32</td>
<td>39</td>
<td>82,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 26 CF</td>
<td>26</td>
<td>44</td>
<td>59,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 27</td>
<td>8</td>
<td>25</td>
<td>32,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 30</td>
<td>18</td>
<td>21</td>
<td>85,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidad nº 31</td>
<td>241</td>
<td>256</td>
<td>94,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>9.495</strong></td>
<td><strong>9.655</strong></td>
<td><strong>98,4</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fuente: CELS, sobre la base de datos de la Dirección de ActuacionesJudiciales del Servicio Penitenciario Federal.
*Nota: datos al 3 de noviembre.
En las cárceles federales, el 55,8% de los alojados no tiene sentencia firme. Ese porcentaje de presos sin condenas es inferior al que se registra en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este dato es un indicador de morosidad en la justicia federal y de que también en esta jurisdicción se utiliza la prisión preventiva como anticipo de pena.

3. La grave situación de las cárceles de Mendoza

Las condiciones infrahumanas y el alto nivel de violencia que padecen las personas privadas de su libertad en las cárceles mendocinas motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de las medidas dispuestas por los máximos órganos jurisdiccionales del sistema interamericano y de nuestro país la situación continúa siendo de extrema gravedad y urgencia.

En junio de 2005 la Corte IDH emitió una dura resolución en la que le requirió al Estado argentino la adopción de medidas pertinentes para proteger la vida y la integridad de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial y en la Unidad Gustavo André, de Mendoza. El 30 de marzo de 2006, la Corte IDH dispuso nuevas medidas provisionales y le señaló al Estado argentino que no puede alegar la descoordinación entre autoridades federales y provinciales para evitar las muertes y actos de violencia que han continuado ocurriendo durante la vigencia de las medidas ordenadas anteriormente. En los fundamentos de su resolución destacó que

[...]

las personas privadas de su libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André de Lavalle, así como las personas que se encuentran en el interior de éstas, continúan siendo objeto de situaciones que ponen en riesgo, o han directamente afectado, su vida e integridad personal. En particular, de la información aportada surge que, a pesar de la buena fe y los esfuerzos desplegados por autoridades estatales, durante el año 2005 y hasta el presente han continuado ocurriendo graves actos de violencia y han muerto cuatro personas en el primero de aquellos centros penitenciarios, en circunstancias aún no determinadas plenamente; se han dado motines en los que se alega que la fuerza utilizada para desalojarlos ha sido excesiva y durante los cuales los internos han resultado heridos y/o sufrido diversos tipos de vejaciones; y, en general, se mantienen el hacinamiento y las deficientes condiciones de detención a los internos de dichos centros.

45 Datos al 3 de noviembre de 2006, proporcionados por la Dirección de Actuaciones Judiciales del Servicio Penitenciario Federal.
El 6 de septiembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancia de una presentación de Diego Lavado, Carlos Varela Álvarez, Pablo Saliñas y Alfredo Guevara Escayola, abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), resolvió requerir informes al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza, a fin de que pongan en conocimiento del Tribunal cuáles han sido las previsiones concretas adoptadas en el marco de las “medidas provisionales” dispuestas por la CIDH.47

El 15 de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la situación carcelaria en la provincia de Mendoza. El proyecto fue presentado por el diputado Emilio García Méndez, del bloque del ARI. En los fundamentos de la iniciativa aprobada por los legisladores se enfatizaba que las medidas cautelares que oportunamente ordenó la Corte IDH no han sido respetadas por el Estado,

[...] atento a que en los últimos tiempos se habían producido hechos que demuestran que la vida de los presos se encuentra en riesgo constante, ya que repetidamente se habían dado incidentes de internos muertos e internos yfunctionarios heridos.

[Se precisó que] desde el año 2000 han muerto más de 40 internos en dependencias del Sistema Penitenciario Provincial, con 25 fallecimientos registrados desde febrero 2004, en circunstancias que todavía no han sido totalmente esclarecidas.

Distintas instituciones nacionales e internacionales han interpelado al gobierno de Mendoza, reclamando por los derechos de las personas privadas de su libertad en esa provincia, sin embargo no ha habido cambios sustanciales en la oprobiosa situación de las cárcel mendocinas. Ello pone en evidencia que para solucionar un problema estructural, como es el de la sobrepoblación y la violencia carcelaria, se requiere mucho más que proferir promesas y esbozar algunas buenas intenciones. Es indispensable que el gobierno de Mendoza y el Estado Nacional adopten, sin ambages, medidas efectivas para modificar las prácticas políticas, judiciales y penitenciarias generadoras de la crisis denunciada.

4. El hábeas corpus colectivo resuelto por la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia

El 8 de marzo de 2006 la Cámara del Crimen de Comodoro Rivadavia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por defensores oficiales de la provincia de Chubut y ordenó la liberación de 13 presos por las malas condi-

ciones de detención. El gobernador Mario Das Neves criticó muy duramente la resolución judicial sin preocuparse por las condiciones de hacinamiento que padecen las personas privadas de su libertad en la provincia de Chubut.

La acción de hábeas corpus fue presentada por los defensores oficiales Sergio María Oribones, Iris Amalia Moreira y Eduardo Marcelo Cerdá a favor de las personas alojadas en los lugares de detención de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia. Los defensores le solicitaron a la Cámara el cese de la sobrepoblación y el consecuente hacinamiento en los centros de detención de la jurisdicción y que se ordene la libertad de un número de personas suficiente “a efectos de restituir al estado de legalidad las condiciones de detención de los que permanezcan alojados”.

En la provincia de Chubut no existen cárceles provinciales, por ello los detenidos con sentencia condenatoria firme son alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, a raíz de la falta de cupo en las cárceles federales los presos deben cumplir su condena encerrados en los calabozos de las comisarías de Comodoro Rivadavia, lugares no aptos para asegurar el fin resocializador que guía la ejecución de la pena, según la ley 24.660. En la alcaidía policial y en 9 de las 10 comisarías de la ciudad se alojaban hacinados los 150 detenidos —procesados y condenados— de la jurisdicción.

La Cámara del Crimen dispuso en su resolución adelantar excepcionalmente la concesión de los beneficios de la libertad condicional y/o asistida con respecto a 13 personas, previo evaluar la concurrencia de los otros presupuestos previstos por la ley, en aras de contribuir a paliar la sobrepoblación. Los jueces decidieron privilegiar —en este contexto de crisis— la situación de las personas condenadas con sentencia firme, y que ya habían recorrido un determinado tiempo en el cumplimiento de la sanción que les fuera impuesta, y no hacer lo propio con quienes tenían una condena no firme a una pena privativa de la libertad elevada. El tribunal sostuvo que en estos últimos casos “el peligro de fuga se presenta a priori con mayores posibilidades de verificación, además de que ya entra a jugar el imperativo que pesa sobre esta Cámara de asegurar el cumplimiento de sus propias decisiones”. También se excluyó de la medida a los detenidos con prisión preventiva, a fin de garantizar su comparecencia al juicio oral.

Además, el tribunal intimó al gobierno provincial para que en el término de dos meses “se concluya íntegramente la refacción del Pabellón de Menores de la Alcaldía Policial local, poniéndolo en condiciones inmediatas de uso”. El Pabellón se incendió hace dos años y, a pesar de los sucesivos reclamos de ese tribunal, sólo se encaró la reparación de los baños.

También encargó culminar de las obras iniciadas en la Comisaría Seccional Segunda de Policía y mejorar la alimentación de los detenidos en atención a la “sugerencia efectuada por la Dietista-Nutricionista del Hospital Regional”.
Finalmente, se exhortó al gobierno de Chubut a “arbitrar los medios necesarios para la modificación del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal, tendiente a incrementar el cupo de plazas para condenados de esta circunscripción judicial”.

El gobernador Das Neves reaccionó criticando con virulencia la sentencia de la Cámara de Crimen y mostró una actitud absolutamente desaprensiva respecto de los padecimientos de los presos de su provincia. “Están confrontando con la sociedad en forma muy riesgosa”, señaló. Añadió: “el juez que no tenga capacidad, que renuncie, porque necesitamos gente idónea para colaborar fuertemente con las tareas de prevención y de seguridad que lleva adelante el gobierno de la provincia”.

La reacción del gobernador de Chubut es injustificable y desproporcionada. Los jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvieron sopesando con buen criterio los distintos valores en juego al momento de diseñar el remedio finalmente elegido. La amenaza velada a jueces que cumplen con su deber atenta contra la independencia judicial. Es preocupante que el gobernador Das Neves no entienda que su política de seguridad debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos, pues de lo contrario sus decisiones en la materia no serán compatibles con la ley.

IX
Los conflictos en el espacio público: desafíos para la democracia*

1. Introducción

En este capítulo se abordará la respuesta del Estado frente a la expresión de los conflictos sociales en el espacio público. En primer lugar, indagaremos acerca del debate en torno del control del espacio público y se analizará la respuesta estatal frente a distintos conflictos. En este sentido es oportuno destacar que, a diferencia de años anteriores, no fueron las organizaciones de desoccupados las que protagonizaron las principales protestas. Esto se vio reflejado en una importante disminución en la cantidad de cortes de rutas y de calles. Durante 2006, a los conflictos laborales que habían reaparecido en 2005 se sumaron disputas por uso del espacio público por parte de otros sectores que culminaron con hechos de represión.

Luego analizaremos la respuesta judicial en dos casos paradigmáticos de represión y criminalización1 de la protesta social: los hechos del Puente Pueyrre-

* Este capítulo fue elaborado por Gerardo Fernández, abogado, miembro del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana. El acápite 4.2 fue confeccionado por Rodrigo Borda, abogado y miembro del mismo Programa.

1 Se denomina “criminalización” a la selección estatal de un acto de protesta como ilícito penal, cuando esta selección se realiza en infracción a los principios del poder penal del Estado, por ejemplo, porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho (véase CELS, El Estado frente a la protesta Social 1996-2002, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003, pp. 47-48).
dón en la provincia de Buenos Aires en 2002 y los incidentes frente a la Legislatura de Buenos Aires en el año 2004. Asimismo, se tratarán en detalle los avances y retrocesos de la causa judicial por los hechos del 20 de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

2. El control del espacio público en el centro de debate

Los reclamos sociales han ido mutando en la Argentina desde que alcanzaron su pico máximo de conflictividad durante la crisis política de los años 2001 y 2002. Durante esos años la respuesta del Estado frente a la protesta social mostró altos niveles de violencia que generaron graves hechos de represión, como los de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 o del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, en las que manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, en un contexto de represión indiscriminada, detenciones masivas, malos tratos a las personas detenidas y un uso brutal de la fuerza sobre quienes participaban de las protestas.

El gobierno nacional que asumió en octubre de 2003 introdujo y afianzó importantes modificaciones en la respuesta estatal frente a las manifestaciones públicas, aplicando una política de disuasión y evitando actos de represión. Así, ante cada movilización masiva se instrumentaron fuertes operativos de control con cientos de policías en la calle sin armas letales, medida que fue acompañada en ocasiones de otras acciones destinadas a proteger la libertad de expresión y reunión de los manifestantes o, al menos, a no lesionar la integridad física de quienes participaban de ellas.²

Como se señaló en informes anteriores,³ estos cambios en la política gubernamental no estuvieron exentos de contradicciones. A modo de ejemplo puede mencionarse la decisión del gobierno nacional de impedir que algunas movilizaciones convocadas por organizaciones piqueteras accedieran a la Plaza de


Mayo durante la segunda mitad del 2005. Esta decisión fue revertida luego del fuerte rechazo que generó en amplios sectores de la sociedad.⁴

Por otra parte, si bien esta línea de intervención ante las protestas sociales por parte del gobierno nacional provocó modificaciones en el accionar de los gobiernos provinciales, existieron serias violaciones a la integridad física y otros derechos de manifestantes protagonizados por instituciones de seguridad provinciales durante el año 2006.

En abierta contradicción con su función de proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de otros poderes, la actuación de la justicia, tanto federal como provincial, produjo algunos de los hechos más graves de criminalización de la protesta social. Quince manifestantes fueron encarcelados durante más de un año acusados por los daños producidos en el edificio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en ocasión de una protesta contra la reforma del Código Contravencional. La ausencia absoluta de motivos para mantener en prisión a estas personas quedó confirmada en el juicio oral y público que tuvo lugar durante noviembre del 2006 y del que se da cuenta más adelante en este capítulo. Privaciones de la libertad de manifestantes fundadas en informes de inteligencia confeccionados por la policía provincial y en la utilización arbitraria del Código Penal se verificaron en otros casos como el de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz.⁵

Durante el año 2006 continuó la tendencia a la disminución en la cantidad de cortes de rutas y de calles, así como en la participación de manifestantes. Muchas organizaciones piqueteras opositoras al gobierno optaron por la modificación de sus métodos de protesta, privilegiando marchas y manifestaciones sobre los cortes de rutas y de calles. En la ciudad de Buenos Aires las organizaciones piqueteras tuvieron menos presencia que en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y no se registraron incidentes en las protestas.

Ante este cambio de situación, los hechos más graves de represión durante 2006 ocurrieron en conflictos gremiales y contra los ocupantes de tierras. En los primeros meses del año la tensión máxima se vivió en el sur del país, en la ciudad santacruceña de Las Heras, donde la muerte de un policía, como resultado del ataque sufrido mientras se desarrollaba una marcha de trabajadores

⁴ En una carta dirigida al ministro del Interior, Aníbal Fernández, en septiembre de 2005, el CELS consideró que la medida era ilegal y arbitraria, ya que de ningún modo se puede condicionar el ejercicio de derechos constitucionales de manifestación y petición a las autoridades por la solicitud de un permiso previo. Para más información véase CELS, “La plaza vallada”, Derechos humanos en Argentina, informe 2005, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 299-302.

petroleros, dio lugar a serios abusos policiales durante la investigación, como persecuciones, detenciones, allanamientos violentos y torturas a los detenidos. Conflictos relacionados con la distribución de tierras y viviendas dieron lugar a violentos operativos de desalojo en varias jurisdicciones como Chaco, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Algunos de estos hechos son analizados en detalle en este capítulo.

Además, otras disputas en el espacio público mostraron nuevos problemas y desafíos sobre la regulación y el accionar estatal en el contexto de reclamos colectivos.

El 31 de agosto de 2006 tuvo lugar una nueva concentración convocada por el empresario Juan Carlos Blumberg con la consigna de exigir mayor seguridad. Esta concentración tuvo un perfil explícitamente más opositor al Poder Ejecutivo que el que habían tenido las masivas concentraciones anteriores convocadas por Blumberg. En esta ocasión el gobierno nacional no adecuó su actuación a los debidos estándares de protección de los derechos de los manifestantes.

Durante los días previos existieron fuertes cruces verbales entre funcionarios del gobierno nacional, que denunciaron que en realidad se trataba de una marcha política y no de una protesta para pedir más seguridad, y los organizadores, que acusaron al Poder Ejecutivo de intentar boicotear la marcha. Días antes, Luis D’Elía, subsecretario de Tierras para el Hábitat Social del gobierno nacional, propuso realizar una contramarcha para repudiar la convocatoria de Blumberg e inclusive expresó: ”La presión de nuestras bases es insoportable y no descarto que los compañeros decidan sobrepasarnos e ir solos a la Plaza de Mayo”. Los dichos de D’Elía, que alimentaron el fantasma de una posible gresca callejera entre manifestantes, fueron tomados como una amenaza tanto por los organizadores como por un sector importante de la opinión pública.

6 Juan Carlos Blumberg emergió en la escena pública luego de que su hijo Axel, un estudiante de 21 años, fuera secuestrado y asesinado en el conurbano bonaerense el 23 de marzo de 2004. El ingeniero Blumberg inició una cruzada contra el delito que incluyó la convocatoria a movilizaciones multitudinarias y la presentación de petitorios solicitando, entre otras cosas, el endurecimiento de las leyes penales, la baja de la edad de imputabilidad y reformas en la administración de justicia.

7 Para un análisis sobre las otras manifestaciones convocadas por Juan Carlos Blumberg y sus consecuencias, véase “Las políticas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo nacional a partir de abril de 2004. La profundización de una tendencia y el debilitamiento de las propuestas alternativas”, en CELS, Derechos humanos en Argentina, Informe 2004, op. cit., pp. 155-164.

8 El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró que la convocatoria tenía “una clara intencionalidad política de los que son candidatos, de los que se quieren expresar contra el gobierno, de los que sostienen consignas del pasado y ven con esto la posibilidad para volver”. Por su parte, Juan Carlos Blumberg denunció que la intención del gobierno era “politzar” su marcha y que la quería “boicotear” (Pagina/12, 28 de agosto de 2006).

9 Clarín, 28 de agosto de 2006.
Finalmente, D’Elía decidió, junto a un grupo de organizaciones sociales, sumarse a la convocatoria del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en la Diagonal Norte, a unos metros del Obelisco, en uno de los principales accesos a la Plaza de Mayo. Pérez Esquivel, a último momento, se negó a compartir el escenario con D’Elía y realizó su propio acto en el Obelisco.

En la zona se desplegó un fuerte operativo policial para evitar cruces e incidentes entre los manifestantes de ambas convocatorias. Más allá del clima de tensión previo, las dos concentraciones se desarrollaron sin inconvenientes. Sin embargo, resulta cuestionable la ausencia de mensajes y acciones claras y anticipadas por parte del Poder Ejecutivo para garantizar a los distintos grupos de manifestantes, y particularmente a los opositores, que se protegerían sus derechos constitucionales de expresión y de reunión durante las concentraciones.

En este sentido la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades implica no sólo la prohibición de criminalizar y reprimir ilegítimamente manifestaciones sociales, sino, además, el deber de abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a desincentivar la participación ciudadana.

La intervención de funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires en las agresiones a sindicalistas que se encontraban realizando una asamblea en el Hospital Francés, o los hechos de violencia protagonizados por grupos de choque de distintos sindicatos durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón, generaron en la opinión pública encendidos debates en torno del control del espacio público con fuertes críticas al Poder Ejecutivo. Estos hechos permitieron observar las nuevas formas y dimensiones que tomaron este año los conflictos en el espacio público, así como los problemas de los poderes del Estado para canalizarlos.

El 10 de octubre de 2006, mientras trabajadores del Hospital Francés se encontraban realizando una asamblea en reclamo del pago de salarios, un grupo de gente ingresó al hall del sanatorio y los desalojó violentamente mediante patadas y golpes. Varias personas resultaron heridas, entre ellas periodistas y el diputado nacional Carlos Tinirello. Efectivos de la policía ingresaron al lugar y también fueron atacados por la patota. El director asociado del hospital, Alejandro Cilento, denunció que el día anterior personas vinculadas a los gremialistas lo arrinconaron en su oficina, le golpearon, le arrojaron un bibliorato que le cortó la nariz y lo amenazaron con un cuchillo.10

Alrededor de treinta personas, entre dirigentes gremiales y agresores, fueron detenidas y procesadas por el juez de Instrucción Javier Anzóategui por los delitos de lesiones leves, amenazas, atentado a la autoridad y daño agravado.11

---

10 Clarín, 5 de noviembre de 2006.
11 Entre los dirigentes sindicales procesados se encuentra David Garutti quien consideró que la medida del juez “Nos pone a todos en la misma bolsa, a trabajadores y barrabravas” (La Nación, 31 de octubre de 2006).
Entre los procesados se encuentran el interventor del hospital José Luis Salvatierra y los directores Walter González y Alejandro Cilento, quienes fueron considerados por el magistrado como posibles instigadores. El juez también procesó al líder de la patota Sergio Muhamad, empleado de la ciudad de Buenos Aires, militante del Partido Justicialista e integrante de la agrupación Jóvenes K que apoya al presidente Kirchner, quien fue filmado agrediendo a trabajadores y policías.

Al tomar estado publico la noticia sobre la participación de Muhamad en los incidentes, y ante las denuncias de los dirigentes sindicales, el jefe de Gabinete Alberto Fernández desvinculó al gobierno nacional al aclarar que: “en la política ocurre que agrupaciones se alinean detrás de conducciones y las conducciones no lo saben”.

Tan sólo una semana después funcionarios del gobierno debieron nuevamente salir a dar explicaciones por un grave hecho de violencia durante una movilización.

El 17 de octubre una movilización convocada por la CGT para trasladar los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a una quinta en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, culminó con violentos enfrentamientos entre distintos sectores sindicales. Los desmanes se prolongaron por horas y fueron trasmitidos en directo por distintos canales de televisión. La batalla campal entre sindicalistas culminó con decenas de personas heridas, algunas por arma de fuego. Un manifestante, Emilio Quiroz, fue filmado efectuando varios disparos con un arma de fuego contra sindicalistas rivales, por lo que fue detenido y procesado. Al hacerse pública la noticia de que Quiroz pertenecía al gremio de los camioneros, Hugo Moyano, titular de la CGT y aliado del gobierno, fue sindicado como responsable de los hechos de violencia.

Ante la lluvia de críticas, el presidente Kirchner consideró públicamente que los disturbios estuvieron preparados para perjudicarlo. “Las cosas no suceden de casualidad. Hay que apuntar contra Kirchner para frenar el nuevo país que necesitamos”, manifestó el presidente.

Asimismo, se cuestionó el hecho de que no hubiera policía dentro del predio, ya que la seguridad quedó a cargo de los organizadores por un acuerdo entre las organizaciones sindicales y el gobernador bonaerense Felipe Solá. Si bien esta medi-

12 En su resolución el magistrado consideró que: “al menos Muhamad, Rodríguez y Solís tenían estrecha relación con el interventor y los dos directores del hospital, ahora procesados. De tal manera, la presencia de estas personas en el lugar y los motivos de ella no han sido desconocidos para Salvatierra, González y Cilento, sino, por el contrario, ha sido cabalmente premeditada” (La Nación, 31 de octubre de 2006).
13 Clarín, 12 de octubre de 2006.
14 Los brutales enfrentamientos se suscitaron entre sindicalistas pertenecientes al gremio de los camioneros y sus pares del sindicato de la construcción.
15 Clarín, 18 de octubre de 2006.
da despertó duras críticas contra el gobierno nacional y el provincial, por cómo sucedieron los incidentes es dable considerar que la presencia policial en el lugar, lejos de haber evitado los enfrentamientos, hubiera empeorado aún más la situación.

3. La respuesta estatal frente a los conflictos sociales

3.1. Los violentos hechos de Las Heras, provincia de Santa Cruz

En la madrugada del 7 de febrero de 2006 hubo una masiva manifestación frente a la alcaldía de Las Heras, provincia de Santa Cruz, en reclamo de la libertación del dirigente sindical Mario Navarro, alojado allí luego de haber sido detenido a partir de una orden judicial la noche anterior cuando se retiraba de un estudio de radio. Al momento de ser aprehendido, Navarro era el dirigente que, enfrentado con la conducción oficial del gremio, encabezaba las protestas de los trabajadores petroleros en reclamo de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

16 Durante una interpelación por estos hechos solicitada por diputados opositores, el ministro del Interior Aníbal Fernández explicó que, por la Ley de Seguridad Interior, no era competencia del gobierno nacional la seguridad dentro del predio: “No nos hemos hecho cargo de esa función porque no nos corresponde. El poder de policía local les pertenece a los gobiernos locales” (Clarín, 20 de octubre de 2006).

17 La municipalidad de Las Heras está ubicada en el norte de Santa Cruz y cuenta con una población aproximada de 15.000 habitantes.

18 Luego de estos hechos, Mario Navarro denunció que existía un principio de acuerdo con el ministro de Gobierno de Santa Cruz Claudio Della Mura: “Ese lunes había un cuarto intermedio en el conflicto. No los había prometido Dalle Mura. Por eso cuando me detuvieron, más allá de que lo había ordenado el fiscal, la gente reaccionó indignada” (Página/12, 10 de febrero de 2006). Como consecuencia directa de los hechos ocurridos en Las Heras, Della Mura presentó su renuncia y fue reemplazado por Elsa Capuchinelli.

19 Los enfrentamientos entre los máximos dirigentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz y el grupo liderado por Mario Navarro se hicieron públicos a partir de estos hechos. El secretario general del gremio, Héctor Segovia, cuestionó duramente a Navarro y lo responsabilizó por los incidentes que causaron la muerte del policía Sayago. A los pocos días del homicidio del policía apareció muerto en un zanjón Alejandro Paisman Vera, cacique tehuelche y cuñado de Segovia. En declaraciones públicas, Segovia denunció que la muerte de su cuñado se trataba de un hecho mafioso y apuntó nuevamente a Navarro. La autopsia determinó que Paisman tenía un “edema agudo pulmonar” y sufría de “cardiopatía isquémica”, por lo que quedó descartada la hipótesis de que su muerte se había tratado de una venganza.

20 Ya durante el 2005 existieron varios reclamos de los petroleros por este tema. La falta de ajuste del mínimo no imponible significó al sector una pérdida considerable del salario real. En el mes de noviembre, los gremios petroleros iniciaron una huelga que generó reducciones en el suministro de gas a las generadoras y a la industria y de las exportaciones a Chile. Finalmente, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los gremios y resolvió que quedarán fuera de la base imponible del impuesto los viáticos y los gastos de comida de los trabajadores.
La movilización culminó con graves enfrentamientos y más de 30 personas, entre policías que custodiaban el lugar y manifestantes, resultaron lesionadas, y muchas con heridas de bala. El suboficial Jorge Sayago resultó gravemente herido y murió mientras era trasladado a un centro asistencial. Los peritajes determinaron que Sayago había recibido una herida de arma blanca en su espalda y un impacto de proyectil de arma de fuego en una de sus clavículas, aunque fue un fuerte golpe en su cabeza lo que le provocó una fractura de cráneo y su posterior deceso.

Ante el pedido del gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, el gobierno nacional creó un Comité de Crisis e, inmediatamente, llegaron a la zona alrededor de 250 efectivos de Gendarmería Nacional. El secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, viajó también a la ciudad para presidir el comité y dirigir personalmente el operativo de desalojo de la ruta provincial 43, que los trabajadores petroleros mantenían cortada desde el 23 de enero.

En una declaración pública, el presidente de la Nación Néstor Kirchner habló de intencionalidad política en los hechos y consideró que no era casualidad que sucedieran en su provincia, a la vez que defendió el accionar policial. Al referirse al dirigente petrolero Mario Navarro, Kirchner manifestó que “no es violento porque yo lo conozco, es un hombre que milita en otras ideas, pero en la noche algunos aprovecharon a disparar cobardemente”.

La jueza de Instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, se hizo cargo de la investigación y ordenó, a solicitud del fiscal de la causa Walter

21 El gobernador Sergio Acevedo aseguró que los policías no portaban armas de fuego y que sólo utilizaron gases lacrimógenos y munición antitumulto para defenderse (Clarín, edición digital, 8 de febrero de 2006).

22 Ley de Seguridad Interior (24.059), art. 13: “En el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Si los hechos abarcan más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y como integrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior actuará como secretario del comité”.

23 Clarín, edición digital, 9 de febrero de 2006.

24 A la juez Graciela Ruata de Leone le tocó intervenir en otro hecho que, por sus lamentables consecuencias, tomó estado público. En el mes de noviembre de 2004 ante la denuncia de la empresa petrolera OIL por la toma de una planta por un grupo de desocupados, la juez se presentó junto a personal policial en la casa de uno de los manifestantes en momentos en que se desarrollaba una reunión y ordenó detener a nueve personas. Una de ellas, Carina Sauco, fue golpeada en sede policial y perdió su embarazo a causa del maltrato sufrido (para más información véase CELS, Derechos humanos en Argentina, informe 2005, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, pp. 307-308.
Martínez, detener a 5 personas —4 mayores de edad y 1 menor, ninguna de ellas perteneciente al gremio petrolero—. El operativo se llevó a cabo el 24 de febrero por un grupo de operaciones especiales de la Policía de Santa Cruz, con apoyo de la Gendarmería Nacional. Otras 14 personas fueron detenidas a los pocos días, entre ellas 2 delegados del gremio petrolero.

Diversos reclamos se levantaron en contra del accionar de la Policía provincial y la actuación de la doctora Ruata de Leone. La concejala justicialista de Las Heras, Roxana Totino, aseguró que las detenciones ordenadas por la jueza habían sido producto de “una caza de brujas” y que no hacían más que “incrementar el clima de tensión en el lugar”. Se realizaron marchas contra la presencia de la Gendarmería en la zona y unas 100 personas, ante el temor de ser detenidas, se refugiaron en una iglesia, cuyo párroco, Luis Bicego, denunció que la zona se encontraba en virtual estado de sitio con policías de civil efectuando detenciones masivas.

El 27 de febrero de 2006 el propio jefe de la policía santacruceña, Wilfredo Roque, presentó una denuncia ante la jueza Ruata de Leone a raíz de reclamos que le hicieron llegar familiares de los detenidos, quienes denunciaron diversos hechos de violencia policial cuando los primeros sospechosos de la muerte del policía fueron trasladados a la ciudad de Puerto Deseado.

Por su parte, sacerdotes y laicos de las comisiones de pastoral social de la Iglesia Patagónica regional Patagonia Comahue se sumaron a la denuncia del párroco Bicego mediante un comunicado difundido por la agencia católica AICA. En el comunicado se cuestiona “el accionar de las fuerzas de seguridad, que mantienen amedrentada y en estado de zozobra a la población” y se señala que en Las Heras “no se está garantizando el Estado de derecho propio de una democracia”.

El 15 de marzo de 2006, renunció a su cargo el gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo junto a todo su gabinete de ministros. Si bien Acevedo manifestó que su dimisión se debía a “razones personales”, los serios incidentes acontecidos en la ciudad de Las Heras generaron una crisis política en la provincia que precipitó la renuncia del gobernador. En su lugar asumió el vicegobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho.

El presidente de la Nación reconoció el accionar violento de la policía local al momento de producirse las detenciones: “cuando los fueron a detener se excedieron y los golpearon. Yo no avalo jamás este tipo de cosas”.

25 “Un operativo espectacular que llenó de conmoción el anochecer de Las Heras”, Clarín, 25 de febrero de 2006.

26 En una entrevista mantenida con el portal periodístico La Vaca (<www.lavaca.org>), el párroco Luis Bicego manifestó acerca del accionar estatal en Las Heras que: “Dicen que esto es una democracia pero lo que hay es un estado de sitio como en las peores épocas militares, y nadie es capaz de dar ninguna respuesta que no sea la represión”.

27 “La Iglesia denuncia atropello policial”, Clarín, 17 de marzo de 2006.

28 Clarín, 17 de marzo de 2006.
Los familiares de los detenidos ampliaron sus denuncias sobre torturas y solicitaron la presencia en el lugar de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Su titular, Hebe de Bonafini, viajó a Las Heras, y manifestó públicamente que pudo comprobar personalmente que, en efecto, las torturas a los detenidos habían ocurrido.

El 10 de abril de 2006 la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, realizó un llamado al gobierno argentino, en el que expresó su “preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas detenidas en estos hechos, de todos y cada uno de los miembros de sus familias y en general de la población de la ciudad de Las Heras”. La OMCT reiteró “el deber de las autoridades argentinas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social, y de obrar de conformidad con los compromisos adquiridos como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura”. Asimismo, instó a las autoridades argentinas a: “llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de instancias civiles, en torno de los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley”.

A mediados de abril, la jueza Ruata de Leone procesó sin prisión preventiva a once policías por apremios ilegales cometidos durante las detenciones de los primeros sospechosos a partir de la denuncia del jefe de la policía provincial Wilfredo Roque. Además, la magistrada decretó el procesamiento sin prisión preventiva del comisario Horacio Enrique Herrera por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con anterioridad, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) cuestionó el operativo policial desplegado en Las Heras. En un comunicado fechado el 15 de febrero de 2006, se destacó: “La FIDH y sus ligas asociadas denuncian estos hechos que nuevamente muestran una tendencia a la criminalización de la protesta social en Argentina. A este efecto la FIDH recuerda que los derechos a la libertad, reunión y asociación se encuentran consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. E igualmente recuerda que el Estado Argentino se comprometió a garantizar el derecho de huelga al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ‘Protocolo de San Salvador’. (artículo 8) ratificado por la Argentina el 23 de octubre de 2003”.


Se trata de los policías Jesús María Amoroso, Diego Martín Agüero, Cristian Andrés Acosta, Ovidio Zurita, Augusto Andrade, Manuel Robles, Luis Alberto Pérez, Ricardo Javier Muñoz, Marcelo Alfonso Zambrano, Marcos Walter Benítez y José Luis Cerpa, todos ellos acusados del mismo delito de apremios ilegales.
El 2 de noviembre, dos personas fueron detenidas —un mayor de edad y
un menor—, que se suman a los seis detenidos acusados de los delitos de ho-
micidio agravado, lesiones y coacción agravada. Además, la jueza Ruata de Leo-
ne pidió la detención del dirigente Mario Navarro por considerarlo instigador
de los incidentes que culminaron con el asesinato del suboficial Sayago.\footnote{32}

3.2. Respuestas policiales desproporcionadas: desalojos violentos,
detenciones ilegales y uso indiscriminado de la fuerza

El 5 de enero en Puerto Vilelas, provincia de Chaco, un violento y despro-
porcionado desalojo de 200 familias que se encontraban ocupando un comple-
jo habitacional culminó con serios incidentes. Unos 300 policías provinciales
fuertemente armados ingresaron al predio disparando de manera indiscrimi-
nada con munición de goma contra los ocupantes, lo que provocó numerosos
heridos, entre ellos niños, ancianos y periodistas que se encontraban en el lu-
gar.\footnote{33} Las familias ocupantes habían perdido sus precarias viviendas por un tem-
poral que días antes había asolado a la zona.\footnote{34}

En estos lamentables hechos no se tomaron en cuenta las normativas espe-
cíficas respecto del uso de la fuerza en los desalojos. Así, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido que
el Estado debe abstenerse de llevar a cabo desalojos, los que sólo pueden justi-
ficarse ante situaciones excepcionales, y advirtió que “los desalojos no deberían
dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a viola-
ciones de otros derechos humanos”, como evidentemente ha ocurrido en Puer-
to Vilelas durante la intervención policial.

En la ciudad de Buenos Aires, el 21 de septiembre de 2006, en la villa 20,
en el barrio de Villa Lugano, efectivos de la Policía Federal desalojaron a un
grupo de vecinos que se encontraban ocupando un terreno en reclamo del
cumplimiento del Plan de Urbanización aprobado por la Legislatura porteña
el 11 de agosto de 2005 (ley 1.770). Mediante una orden judicial, la policía in-

\footnote{32} Agradecemos especialmente la valiosa información sobre la causa judicial aportada por el
doctor Ramón César Amaya, abogado defensor de una de las personas detenidas.

\footnote{33} “Chaco: Un violento desalojo derivó en un escándalo con denuncias de clientelismo”, (Cla-

\footnote{34} Con motivo de la brutal represión policial, el CELS envió una carta al secretario de Seguri-
dad Interior, Luis Tibiletti, para conocer “las líneas de acción permanentes que se coordinan des-
de la Secretaría de Seguridad Interior, especialmente desde el Consejo de Seguridad Interior, a fin
de que las instituciones de seguridad provinciales cumplan con los principios constitucionales e in-
ternacionales que regulan el uso de la fuerza en sus intervenciones, en particular ante manifesta-
ciones públicas u otros hechos que impliquen la concentración de numerosas personas”.
gresó de manera violenta al predio y dispersó con golpes a los vecinos. Doce personas —7 hombres y 5 mujeres— fueron detenidas en el lugar. 35

Una vez más la Policía de Mendoza tuvo participación en un trágico hecho ocurrido el 5 de mayo en la localidad de Luján de Cuyo. Vecinos del barrio Cuadro Estación, entre ellos muchos niños, se abalanzaron sobre los vagones de un tren que pasaba lentamente y comenzaron a descargar carbón. Cuando arribó la policía al lugar se produjo un enfrentamiento con los vecinos. Un niño de 14 años, Mauricio Morán, resultó muerto con un disparo en su pecho y otros dos niños —uno de ellos un bebé de un año y medio— fueron heridos con balas de goma. El policía Cristian Bressant fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado luego de haber sido reconocido por uno de los testigos. Otros seis policías fueron separados de la fuerza por haber participado en la violenta represión.

Pocos días después, el 23 de mayo, unos 60 estudiantes secundarios que se manifestaban frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, en reclamo de mejores condiciones en sus escuelas, fueron detenidos sin motivos por la policía provincial y trasladados a la Comisaría del Menor.

En ambos casos, la policía mendocina reprimió a niños sin tener en cuenta las medidas especiales que los Estados deben asumir para preservar la integridad física de las personas menores de edad, según establecen diversas normativas nacionales e internacionales ratificadas por el Estado argentino, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En efecto, su artículo 6 prevé la obligación de los Estados parte de garantizar a todo niño el derecho intrínseco a la vida. Por su parte, el artículo 37 obliga a los Estados a velar para que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente y garantizar que la detención de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilice tan solo como medida de último recurso. El Estado argentino evidentemente no ha cumplido con su obligación internacional en los dos casos expuestos sucedidos en la provincia de Mendoza.

35 Ante una denuncia realizada por los vecinos de la villa 20, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires consideró que: “Luego de un análisis de los hechos y las evidencias reunidas en el expediente administrativo, se concluyó que el accionar de las fuerzas de seguridad no se habría ajustado al comportamiento exigido por la normativa vigente. El uso que de este medio coercitivo efectuaron los efectivos y agentes intervinientes no se condicionó a las circunstancias particulares del caso, al no haberse aplicado el principio de empleo gradual y estrictamente racional de la fuerza. Ello motivó un uso excesivo, desproporcionado e innecesario de esta fuerza contra una población indefensa, integrada mayoritariamente por niños y mujeres. Como corolario de lo expuesto, se colige que en el procedimiento desplegado no se habrían respetado los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, violándose el marco legal vigente y vulnerándose derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la villa 20, de Lugano”. Para más información consultar: <www.defensoria.org.ar>.
4. La actuación del Poder Judicial

4.1. Ejemplar sentencia judicial por los trágicos hechos del Puente Pueyrredón

El 9 de enero de 2006 el Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora dictó sentencia en el juicio oral por los hechos de la violenta jornada del 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón y la estación de Avellaneda en la que perdieron la vida Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, decenas de manifestantes resultaron heridos y más de 150 personas fueron ilegalmente detenidas.  

Luego de 8 meses de debate, los jueces Elisa Beatriz López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Eduardo Roldán condenaron al ex comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer Alejandro Acosta a la pena de prisión perpetua por considerarlos coautores de los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y de las tentativas de homicidio de otros siete manifestantes, ambos delitos agravados por su comisión con alevosía. Asimismo, el Tribunal condenó a la pena de cuatro años de prisión a los ex policías Osvaldo Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario De La Fuente, mientras que Gastón Sierra y Lorenzo Colman fueron sentenciados con tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, todos ellos por el delito de encubrimiento agravado. Además, los jueces condenaron a Francisco Robledo, policía retirado al momento de los hechos, a la pena de 10 meses de prisión en suspenso por el delito de usurpación de autoridad.

Durante el juicio quedó demostrado que tanto Fanchiotti, jefe del operativo policial desplegado en la zona, como Acosta, dispararon con munición de guerra contra los manifestantes que se encontraban desarmados y escapando de la violenta represión policial. Maximiliano Kosteki, sobre la avenida Pavón, y Darío Santillán, en el interior de la estación Avellaneda, fallecieron como consecuencia de esos disparos, mientras que otros siete manifestantes sufrieron heridas. Los ex policías Vega, Quevedo, De La Fuente, Sierra y Colman observaron la comisión de estos ilícitos pero omitieron denunciarlos ante la autoridad.

---

36 El CELS participó del juicio como parte de un equipo jurídico junto a Claudio Pandolfi y a Sofía Caravelos, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), en representación de Sebastián Conti, Walter Medina, Silvina Rodríguez Barracha y Sebastián Russo, todos ellos heridos con munición de plomo durante la brutal represión.

37 El CELS y los demás abogados que formaron parte del equipo jurídico entendieron que el comisario Vega debía responder por su responsabilidad culposa por las muertes y lesiones de los manifestantes producidas por sus subalternos ya que él era el coordinador responsable, y no por encubrimiento como finalmente lo condenó el tribunal.

38 El ex policía Gastón Sierra fue condenado por no haber denunciado, pese a estar obligado a hacerlo, los delitos cometidos por el ex sargento Carlos Leiva en las inmediaciones de Plaza Alsina. Leiva, acusado de varias tentativas de homicidio, estuvo prófugo y es por eso que no fue juzgado en este juicio.
judicial pese a estar obligados a ello por su condición de funcionarios públicos. En el caso de Robledo, fue condenado por haber ejercido ilegalmente diversos actos propios de la función de policía pese a encontrarse en situación de retiro al momento de los hechos.

La sentencia no se agotó en la condena a los imputados; el Tribunal ordenó la remisión de copias de varias de las declaraciones ocurridas durante el juicio de donde surgen otras ilegalidades cometidas. En primer lugar, los jueces ordenaron, tal como lo habían solicitado las querellas en los alegatos, extraer copias de las declaraciones brindadas por los policías Roberto Bais, Juan Puntano, Néstor Benedettis, Jorge Callejas, Jorge Claudio Ostroski, Guillermo Paggi y Pablo Santana y remitirlas a la fiscalía en turno a los efectos de que se investiguen las posibles comisiones de los delitos de falso testimonio.

Asimismo, el Tribunal hizo suyos los argumentos esgrimidos por algunas de las querellas y ordenó investigar lo ocurrido durante aquella jornada en la Comisaría 1ra. de Avellaneda donde varios manifestantes denunciaron haber sufrido torturas y apremios ilegales mientras estuvieron detenidos.

Con respecto a las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios políticos, el Tribunal aceptó el pedido conjunto de las querellas y ordenó remitir copias certificadas de las declaraciones testimoniales de Jorge Vanossi, Carlos Soria, Aníbal Fernández, Oscar Rodríguez y Horacio Jaunarena al Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 4 de la Capital Federal para ser incorporadas a la causa n° 14.215, donde se investigan por estos hechos a un grupo de ex funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde. Los jueces ordenaron, además, investigar a los ex funcionarios Vanossi y Soria por el posible delito de falso testimonio ya que sus declaraciones testimoniales brindadas durante el debate fueron contradictorias.

Durante el juicio, Néstor Kirchner autorizó la apertura de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En ellos figuraba un informe dirigido al entonces presidente Duhalde, elaborado por agentes de esa repartición, en donde se recomendaba actuar con firmeza en las protestas del 26 de junio ya que éstas constituirían “un caso testigo” por lo cual se hacía imprescindible defender la “autoridad del Estado”. Carlos Soria, jefe de la SIDE al momento de los hechos, ratificó durante el juicio los términos de este informe y admitió que lo que más preocupaba al gobierno nacional era “la integración de la protesta social”.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral n° 7 fue un paso importante en la definición de las responsabilidades por los trágicos hechos del 26 de junio de 2002. El fallo avanzó en el camino correcto al aplicar duras condenas a los autores materiales de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y de las tentativas de homicidio, y al abrir la posibilidad de investigar las responsabilidades penales de algunos funcionarios políticos del gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde.
Els conflictos en el espaió públic

Ello es acertado ya que de ningún modo los ilícitos cometidos en el marco del operativo implementado en los alrededores del Puente Pueyrredón pueden ser entendidos como hechos aislados, sólo atribuibles a la iniciativa de un par de efectivos de la Policía Bonaerense, pues se produjeron hechos violentos con idénticas características durante distintos momentos del día y simultáneamente en diversos puntos, cubiertos por otros grupos de la Policía Bonaerense, cuyo común denominador era precisamente el estar afectados al mismo operativo de control. Prueba de ello es que hubo manifestantes heridos con munición de guerra abajo del Puente Pueyrredón, sobre la avenida Pavón, en la estación Avellaneda, en el hospital Fiorito y en la Plaza Alsina, todos lugares distantes entre sí.

En el gobierno nacional de entonces primaba la posición que postulaba endurecer la respuesta del Estado frente a las movilizaciones callejeras, adoptar una postura “firme e intransigente frente al reclamo social”. En la semana previa a la manifestación del 26 de junio, desde el propio gobierno nacional se realizaron declaraciones que propiciaron un clima de guerra previo. En efecto, voceros del gobierno no dudaron en manifestar que la movilización del día 26 no sería una más y para ello utilizaron indiscriminadamente las palabras “caos”, “orden” y “guerra”.

Toda la gestualidad del gobierno se había dirigido a incitar la represión, sabiendo de que las declaraciones del Poder Ejecutivo son siempre y, no sólo en ese contexto, un elemento fundamental para condicionar las acciones de distintos funcionarios, incluida la policía.

El Poder Ejecutivo conocía el efecto de esa gestualidad, entonces lo que sucedió en el Puente Pueyrredón era algo previsible. Por eso las primeras acciones del Ejecutivo no estuvieron destinadas a esclarecer los hechos, sino a ocultarlos y a generar activamente versiones sobre la existencia de otros culpables. Las versiones falsas fueron armadas con elementos que se habían recolectado antes de la represión. En efecto, desde el momento de los asesinatos y hasta la publicación de las fotos que señalaron la responsabilidad de los policías bonaerenses hubo una denuncia judicial y dos conferencias de prensa promovidas por funcionarios del Poder Ejecutivo, con el solo objeto de instalar en la opinión pública una versión falsa de los hechos que inculpara a los manifestantes.

En su declaración testimonial durante el juicio, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Luis Genoud responsabilizó al ex jefe de Gabinete Alberto Atanasoff por “propiciar un clima como de agitación, que nada bien hacía al clima de la época”. Genoud no dudó en calificar las declaraciones previas a los hechos realizadas por Atanasoff como una “provocación” ya que éstas “generaban mayor tensión, no llevaban al diálogo, era una oposición cerril a las manifestaciones”. El actual ministro del Interior Aníbal Fernández coincidió con Genoud en señalar a Atanasoff como el abanderado de la posición más dura frente a la protesta social.

Al otro día de los hechos, el ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi, presentó una denuncia contra las organizaciones piqueteras acusando a sus dirigentes de cometer 17 delitos en violación de la Ley de Defensa de la Democracia. El ministro del Interior, Jorge Matzkin, y el secretario
El trabajo realizado por distintos periodistas durante la manifestación del 26 de junio y en los días siguientes, el constante reclamo de familiares, organizaciones sociales y distintas personalidades fueron componentes fundamentales en el proceso que empezó por desarticular las versiones oficiales sobre la pelea entre manifestantes y culminó con la condena de los responsables materiales de las muertes, lesiones y otras violaciones a los derechos humanos cometidas aquel día y permitieron reunir elementos para investigar y sancionar a otros responsables de estos hechos.

4.2. Avances y retrocesos en la investigación judicial por los hechos del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires

A casi cinco años de aquellas trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el fiscal y los querellantes —entre ellos el CELS— solicitaron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga la responsabilidad penal de los funcionarios que ordenaron, dirigieron y coordinaron el operativo policial de represión durante aquellos días en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

La investigación judicial se desarrolla lentamente, aún resta resolver la situación procesal de la mayoría de los funcionarios involucrados y pronunciarse sobre algunos hechos delictivos en particular, como, por ejemplo, las imputaciones por la privación ilegítima de la libertad de las personas que fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, cabe destacar que no se han producido avances sustanciales en la investigación tendiente a determinar quiénes fueron los autores materiales de los disparos mortales que damnificaron a Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón.

Las razones de estas demoras deben rastrearse en las serias dificultades que tienen los jueces y los fiscales para desarrollar investigaciones exhaustivas, completas y eficientes, fundamentalmente en casos de delitos complejos.

A. La responsabilidad penal de los funcionarios políticos y la jerarquía policial. El requerimiento de elevación a juicio

En octubre de 2006, la jueza María Romilda Servini de Cubría consideró que había concluido la etapa de instrucción con respecto a algunos de los hechos que se les imputan al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el ex...
jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, y a los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.

En oportunidad de contestar el traslado corrido por la jueza, el CELS consideró que existían elementos probatorios suficientes para justificar la realización de un juicio oral y público en el que se debata y decida sobre la responsabilidad de los imputados.

Por la posición que ostentaban al momento de los hechos en la línea jerárquica de la Policía Federal Argentina, Gaudiero y Andreozzi eran quienes debían conducir y coordinar el operativo de seguridad dispuesto por la jefatura y según lo ordenado por los funcionarios políticos del área. 41

Con respecto a la responsabilidad del ex comisario Santos, se destacó que éste, como máxima autoridad de la Policía Federal Argentina, mantenía el poder de avocación de las facultades delegadas a Gaudiero y Andreozzi cuando él lo creyera necesario, por ello resulta falso considerar que la conducción de su fuerza sólo le competía a sus subalternos. 42

En lo que se refiere a la responsabilidad de Mathov, debe tenerse en cuenta la jerarquía de la Secretaría de Seguridad sobre la actividad de la Policía Federal. Sin perjuicio de la discusión que pueda suscitarse en torno del exacto alcance de esta relación, es evidente que las fuerzas de seguridad se encuentran subordinadas al poder civil, y por ello jamás podría sentarse un estándar según el cual las competencias por institución del secretario de Seguridad —cuanto menos—, no alcanzarán para configurar una situación de control sobre la policía. Afirmar que Mathov no tenía suficientes potestades normativas para configurar la actuación policial conlleva el peligro de asumir implícitamente que el poder político no cuenta con suficientes garantías normativas que le permitan conducir a las fuerzas de seguridad.

Además, el CELS sostuvo que no fue la conducción de la Policía Federal Argentina la que decidió llevar adelante ese gran operativo, sino que fue el poder político el que ordenó los objetivos a cumplir, uno de los cuales era impedir

41 Raúl Andreozzi era superintendente de Seguridad Metropolitana y Norberto Gaudiero era jefe de la Dirección General de Operaciones. La Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) es la responsable primaria del mantenimiento del orden público, mientras que la Dirección General de Operaciones (DGO), por medio de su Sala de Situación, tiene por función operar y conducir la fuerza conforme las directivas impartidas por la superioridad (jefe de la Policía Federal Argentina, Subjefe y SSM), asegurando la unidad de comando y posibilitando el mejor logro de los objetivos fijados (cfr. Informe de la Superintendencia de Asesoría Institucional a fs. 822/3 bis de la causa A-5622, “De la Rúa, Fernando - Mestre, Ramón y Mathov, Enrique s/ abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y homicidio simple”).

42 Rubén Santos resumió de la siguiente manera la única máxima que guió su conducta ese trágico día: “Fue necesario reprimir para evitar una eventual toma de la Casa de Gobierno” (Declaración de fs. 745, causa A-5622, “De la Rúa, Fernando - Mestre, Ramón y Mathov, Enrique s/ abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y homicidio simple”).
manifestaciones y mantener la Plaza de Mayo libre de personas. Esta orden no sólo fue en su contenido ilegítima sino que también lo fue por la forma extremadamente violenta en que se pretendió hacerla cumplir.

B. La falta de celeridad de la justicia

Aún resta resolver la situación procesal de varios imputados y adoptar algunas medidas indispensables para el avance de la investigación y el esclarecimiento de la verdad. En atención al tiempo transcurrido, la demora injustificada en resolver estas cuestiones resulta preocupante.

B.1. La responsabilidad penal de De la Rúa por las muertes de los manifestantes

El ex presidente Fernando De la Rúa se encuentra con falta de mérito por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Al confirmar la falta de mérito, la sala I de la Cámara Federal indicó la necesidad de producir medidas probatorias que permitieran acreditar que fue De la Rúa quien autorizó el despliegue policial que generó las muertes y las lesiones de las víctimas.

Ahora bien, en julio de 2005 la sala II de la Cámara Federal,43 al confirmar el procesamiento de Gaudiero y Andreozzi destacó —en concordancia con la hipótesis que venía sosteniendo el CELS— que debía darse crédito a las versiones de los testigos que refirieron que mantener la plaza despejada era un objetivo del gobierno nacional de entonces, para poder tener así chance de negociar con la oposición la conformación de un gobierno de coalición.44

Esta versión resulta incompatible con la idea de que De la Rúa, máximo responsable del gobierno nacional en aquellos momentos, estuvo al margen de la disposición del operativo de represión de esas trágicas jornadas. Por esa razón el CELS solicitó nuevamente el procesamiento del ex mandatario por 5 homicidios y 234 lesiones, imputados de manera culposa. Al cierre de este informe, la jueza Servini de Cubría no se había expedido al respecto.

43 La sala II de la Cámara Federal comenzó a intervenir en el caso luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación apartara a la Sala I tras anular una resolución de este tribunal que confirmaba el procesamiento del ex custodio de seguridad del banco HSBC, Eduardo Varando, por el homicidio de Gustavo Benedetto.

44 Cfr. CNCCF, Sala II, Causa n° 22.150, caratulada “Gaudiero, Noberto E. y otros s/ ampliación del auto de procesamiento”, reg. n° 23.914, Juzgado n° 1, Secretaría n° 1, 7 de julio de 2005.
B.2. La situación del subcomisario Ernesto Sergio Weber

El subcomisario Ernesto Sergio Weber actúo el 20 de diciembre de 2001 como jefe de la fuerza n° 2 del Cuerpo de Operaciones Federales. Según la resolución de la Sala I de la Cámara Federal:

[...] de las desgrabaciones de la Metro 1 se advierte que Weber tuvo durante las horas de mayor conflicto un rol preponderante en la represión de los manifestantes, durante la mañana en la Plaza de Mayo, y especialmente en la zona de Avenida de Mayo en donde se produjeron homicidios y lesiones aún no esclarecidos durante la tarde.45

Por ello, ese tribunal le ordenó a la jueza Servini de Cubría que indagara a Weber por las muertes y las lesiones ocurridas en la zona en la que operaban las tropas que actuaban bajo su mando. Sin embargo, habiendo transcurridos más de cuatro años de aquella resolución, la jueza de instrucción aún no ha dado cumplimiento a la directiva de la Cámara.

B.3. La responsabilidad penal por las detenciones ilegales

De la Rúa, Mathov y Santos fueron indagados por las detenciones masivas de personas que se efectuaron en el área de Plaza de Mayo sin que mediara ninguno de los requisitos legales que habilitaban su procedencia. Las personas arrestadas en esas circunstancias fueron registradas como detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Recién cerca de las 19 horas del día 20, el entonces presidente firmó el decreto 1.682/01 por medio del cual puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a 29 personas que habían sido detenidas con anterioridad. Al firmarse ese decreto algunas de estas personas ya habían sido dejadas en libertad por el juez competente a raíz de la presentación de acciones de hábeas corpus.46

En julio de 2002, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la falta de mérito dictada en primera instancia a De la Rúa y revocó los procesamientos de Santos y Mathov por las detenciones ilegales que padecieron aquellas 29 personas. En esa oportunidad el tribunal sostuvo que debía tomarse declaración testimonial a todas las personas detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que hasta tanto no se cumpliera con dicha medida no podía resolverse la situación procesal de los imputados.47

46 El CELS coordinó en esos días una red de emergencia de abogados de distintas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos para asistir a los detenidos.
47 CNCCF, Sala I, Causa nº 34.059, “Santos, Rubén J. y otros”.
Ahora bien, a pesar de que los fiscales han concluido hace tiempo la tarea de tomar declaración testimonial a aquellas personas y de los reiterados plan-teos de la querella para que se resuelva la situación de los imputados, la jueza Servini de Cubría no se ha pronunciado aún al respecto.

B.4. La responsabilidad de altos funcionarios de la Policía Federal Argentina

Entre los meses de diciembre de 2005 y mayo de 2006 fueron indagados los comisarios Alberto Palacios, René Derecho y Alfredo Salomone por haber participado directamente de “la conducción del operativo policial desplegado durante los acontecimientos del día 20 de diciembre de 2001 en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cuya falta de adecuado control y dirección incrementó el riesgo inherente al masivo empleo de la fuerza pública que se hiciera, violentando quienes lo condujeran sus deberes de protección respecto de la integridad física de los manifestantes y del personal policial empleado”, provocando por ello la muerte de cinco personas y las lesiones de muchas otras.

Si bien la ley establece un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de quien fuere llamado a indagatoria, la jueza Servini de Cubría aún no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Asimismo, continúa pendiente de resolución la situación de otros funcionarios de alta jerarquía de la Policía Federal, a quienes se les ha dictado la falta de mérito hace más de cuatro años sin que se hayan efectuado medidas de prueba que permitan determinar el grado de responsabilidad que les cabe en los sucesos que se investigan.

B.5. La investigación por la represión policial en la avenida de Mayo y 9 de Julio

El 26 de octubre de 2006, la jueza Servini de Cubría dispuso elevar a juicio la causa en la que se encontraba procesado el principal Víctor Manuel Belloni por los hechos en los que fue herido el manifestante Marcelo Dorado. Asimismo, Belloni fue procesado por atentar contra la vida de otro manifestante, Sergio Sánchez, quien habría sido herido en la misma secuencia que Dorado. Por ello es de esperar que en breve se eleven también a juicio las actuaciones por este hecho.

48 Nos referimos a los comisarios Daniel Juan Fernández, Lucio Tirao, Daniel Alfredo Mancini, jefe de la comisaría 6ª, Juan Alberto Bertoloni, director de las comisarías norte, Hugo Cordinanzos, jefe de la Dirección de comisarías sur, Eduardo Mario Orueta, jefe de la comisaría 2ª, Daniel Omar Vigliano, jefe de la circunscripción primera, y Carlos Alberto Contreras, jefe de la comisaría 4ª.
La prueba de cargo más importante es un video filmado por un camarógrafo de canal 13 en donde se ve a Belloni apuntar con su escopeta y disparar munición de plomo contra un grupo de manifestantes. En la escena inmediatamente posterior se ve la imagen de Marcelo Dorado herido de bala.

La defensa del imputado pretendió restarle valor probatorio al video aportado por el CELS. En tal sentido, adujo que la imagen de Belloni disparando su escopeta no se correspondía temporalmente con la imagen en la que aparece el joven Marcelo Dorado herido. Un peritaje encomendado por el fiscal Patricio Evers al Laboratorio de Imágenes de la Gendarmería Nacional le otorgaba la razón a la defensa de Belloni.

En esas circunstancias, el CELS le solicitó un estudio de la cuestión al Grupo de Física Forense del Instituto Balseiro de Bariloche. El dictamen de los expertos del Balseiro señala que las conclusiones del peritaje realizado por Gendarmería son erróneas y que la toma en la que aparece Belloni disparando fue filmada alrededor de las 16 horas, como todas las otras tomas que se pueden datar, incluso aquella en la que aparece Dorado herido de arma de fuego. De esta manera, el trabajo del Grupo de Física Forense del Instituto Balseiro resultó determinante para sostener la imputación contra el oficial Belloni y permitir la elevación a juicio de este tramo de la investigación.

La defensa de Belloni argumentó que un estudio de las sombras que aparecen en esas imágenes permitirían precisar el horario en que se filmó al imputado disparando, y que esto habría ocurrido horas antes de que fueran heridos Dorado y Sánchez.

Desde hace 50 años, el complejo Centro Atómico Bariloche-Instituto Balseiro (CAB-IB) de Bariloche es un centro de excelencia internacionalmente reconocido en la enseñanza e investigación en física y ingeniería nuclear. Estas dos instituciones, dependientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad de Cuyo, respectivamente, se complementan para producir conocimiento tanto académico como aplicado. En los últimos 20 años el Grupo de Física Forense del CAB-IB ha desarrollado su capacidad en la resolución de casos forenses de alta complejidad planteados por jueces, fiscales y criminalistas argentinos. Algunos de los casos más conocidos en que el Grupo de Física Forense ha tenido una participación decisiva son: la desaparición del estudiante Miguel Brú en La Plata, el homicidio de Teresa Rodríguez en Cutral-Có, Neuquén, el deslizamiento de aerosillas en el centro ski de Cerro Catedral, Bariloche, el homicidio de Maximiliano Costek en Avellaneda, el desbarrancamiento de un ómnibus con estudiantes en el acceso del Cerro Catedral, Bariloche. El dictamen fue confeccionado por Ernesto N. Martínez, licenciado en Física en el Instituto Balseiro de Bariloche en 1968, y doctorado en Física en la Universidad Técnica de Munich en 1972. Fue investigador del Max - Planck Institut für Physik und Astrophysik de Munich, Alemania y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lamentablemente, el doctor Ernesto N. Martínez falleció en octubre de 2006.

La pericia elaborada por el Laboratorio de Imágenes del Departamento de Estudios Especiales de la Gendarmería Nacional señalaba que el horario aproximado del fragmento en el que aparecía Belloni disparando su escopeta era el de 13:53 horas, mientras que el horario del fragmento en el que aparecía Dorado herido era el de 16:07 horas.

En la pericia se destacó que “[p]robablemente la causa de los resultados erróneos fue no tener en cuenta la deformación que la perspectiva introduce en la longitud aparente de las sombras”.

---

49 La defensa de Belloni argumentó que un estudio de las sombras que aparecen en esas imágenes permitirían precisar el horario en que se filmó al imputado disparando, y que esto habría ocurrido horas antes de que fueran heridos Dorado y Sánchez.

50 Desde hace 50 años, el complejo Centro Atómico Bariloche-Instituto Balseiro (CAB-IB) de Bariloche es un centro de excelencia internacionalmente reconocido en la enseñanza e investigación en física e ingeniería nuclear. Estas dos instituciones, dependientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad de Cuyo, respectivamente, se complementan para producir conocimiento tanto académico como aplicado. En los últimos 20 años el Grupo de Física Forense del CAB-IB ha desarrollado su capacidad en la resolución de casos forenses de alta complejidad planteados por jueces, fiscales y criminalistas argentinos. Algunos de los casos más conocidos en que el Grupo de Física Forense ha tenido una participación decisiva son: la desaparición del estudiante Miguel Brú en La Plata, el homicidio de Teresa Rodríguez en Cutral-Có, Neuquén, el deslizamiento de aerosillas en el centro ski de Cerro Catedral, Bariloche, el homicidio de Maximiliano Kostek in Avellaneda, el desbarrancamiento de un ómnibus con estudiantes en el acceso del Cerro Catedral, Bariloche. El dictamen fue confeccionado por Ernesto N. Martínez, licenciado en Física en el Instituto Balseiro de Bariloche en 1968, y doctorado en Física en la Universidad Técnica de Munich en 1972. Fue investigador del Max - Planck Institut für Physik und Astrophysik de Munich, Alemania y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lamentablemente, el doctor Ernesto N. Martínez falleció en octubre de 2006.

51 La pericia elaborada por el Laboratorio de Imágenes del Departamento de Estudios Especiales de la Gendarmería Nacional señalaba que el horario aproximado del fragmento en el que aparecía Belloni disparando su escopeta era el de 13:53 horas, mientras que el horario del fragmento en el que aparecía Dorado herido era el de 16:07 horas.

52 En la pericia se destacó que “[p]robablemente la causa de los resultados erróneos fue no tener en cuenta la deformación que la perspectiva introduce en la longitud aparente de las sombras”.
Por otra parte aún no se ha identificado fehacientemente al autor material de las muertes de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón. El principal sospechoso es Víctor Belloni, aunque no se han llevado a cabo aún las medidas probatorias necesarias para acreditar esta hipótesis. Los fiscales Evers y Comparatore pretendieron cerrar la investigación sobre el homicidio de Lamagna, Riva y Almirón, y las lesiones de otros manifestantes, imputándoles estos hechos, en carácter de “autores paralelos”, a los policías Víctor Manuel Belloni, Leandro H. Morales, Ignacio P. Risso, Héctor S. Carpentieri, Daniel A. Villalba y Rodolfo Lizarraga. En su resolución del 20 de julio de 2006, la Cámara Federal rechazó el planteo de los fiscales y criticó la investigación que éstos llevan adelante. En particular les encomendó realizar un peritaje balístico solicitado en dos oportunidades por el CELS y la demorada reconstrucción del hecho.

A pesar de la importancia de la causa, la gravedad de los hechos que se investigan, el impulso y la colaboración de la querella en el desarrollo de la investigación, los fiscales no han podido esclarecer quién fue el autor de los disparos que dieron muerte a Riva, Lamagna y Almirón. El transcurso del tiempo aleja la posibilidad de resolver exitosamente este caso; la sombra de la impunidad acecha.

4.3. Un caso paradigmático de criminalización de la protesta social: el juicio por los incidentes frente a la Legislatura Porteña

El 13 de noviembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 17 de la Capital Federal dictó sentencia en la causa seguida por los incidentes frente a la Legislatura porteña el 16 de julio de 2004. Los jueces Elsa Moral, Silvia Arauz y Alejandro Noceti Achával absolvieron a doce de los manifestantes imputados y condenaron a los 2 restantes a penas leves por el delito de daño agravado.

53 Según esta hipótesis, luego de disparar y herir a Dorado, Sánchez y otras personas que transitaban por la avenida 9 de Julio, Belloni retrocedió por avenida de Mayo, en dirección a la Plaza de Mayo, y a la altura de la calle Tacuarí volvió a disparar contra la multitud hiriendo mortalmente a Lamagna, Riva y Almirón.


55 El CELS solicitó que se realice una pericia que permita determinar la distancia a la que se efectuó el disparo mortal y la ubicación del tirador.

Los jueces se limitaron a manifestar en la sentencia que no había podido probarse durante el debate los resultados dañosos de la conducta de los imputados, omitiendo referirse al hecho de que por la utilización arbitraria de tipos penales desproporcionados los imputados debieron permanecer 14 meses en prisión preventiva.

El juicio oral y público comenzó el 3 de octubre de 2006. Desde la primera audiencia quedó en evidencia la falta de elementos de prueba suficientes para imputar los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad. Agravada con respecto a los delitos de daño agravado y resistencia a la autoridad, este último sólo en tres casos, la prueba de cargo consistió en las declaraciones —imprecisas, incompletas y en algunos casos falaces— de los policías que efectuaron las detenciones y los videos incorporados a la causa pero que no fueron reproducidos durante el debate.

Al momento de alegar el fiscal Ghirimoldi descartó acusar por los delitos de coacción agravada y privación ilegítima agravada. El fiscal del juicio se limitó a consignar que las conductas de los acusados no habían tenido la entidad suficiente como para cambiar la voluntad de los legisladores y que no afectaron la libertad corporal de las personas que se encontraban en el interior del edificio. Sin embargo, con el solo objeto de justificar el accionar del fiscal de instrucción y sin explicar mínimamente sus fundamentos, el doctor Ghirimoldi consideró que al comienzo del proceso existieron indicios sobre la comisión de los delitos de coacción agravada y privación ilegítima agravada pero que no pudieron confirmarse durante el debate.

Pese a la orfandad probatoria, el doctor Ghirimoldi acusó a 13 de los 14 imputados por el delito de daño agravado y, en dos casos, por el de resistencia a la autoridad. Asimismo, solicitó la absolución por falta de pruebas de Margarita Meira.

Ante la imposibilidad de probar los daños ocasionados por cada uno de los imputados, el doctor Ghirimoldi debió recurrir a un artilugio dogmático para solicitar las condenas. En efecto, sin explicar los motivos por los cuales arribó a esta conclusión, el fiscal consideró que los 13 manifestantes fueron partícipes necesarios en los hechos que dieron origen a la causa judicial, aunque omitió explicar quiénes, entonces, fueron los autores de los daños.

El fiscal Ghirimoldi tampoco realizó un análisis pormenorizado de la prueba de cargo, limitándose sólo a manifestar que las declaraciones de los policías fueron “totalmente imparciales” y “firmes” y, según su entender, alcanzaron pa-
ra generar una “óptima certeza judicial”. Sin embargo, la mayoría de éstas no encuentra sustento en otras medidas probatorias incorporadas a la causa y son sumamente imprecisas en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como ejemplo puede citarse el caso del oficial Aldo Minola, quien manifestó en el debate no recordar a quiénes detuvo ni por qué motivos lo hizo. El fiscal no obstante se basó en su testimonio para solicitar la condena de dos de los imputados, contra uno de los cuales no existía otra prueba en su contra.

Por ello, puede considerarse que el alegato fiscal constituyó una convalidación acrítica de la hipótesis policial ya que éste no cumplió con su función de controlar la actuación policial.56

Los serios incidentes en las inmediaciones de la legislatura porteña se produjeron el 16 de julio de 2004 en momentos en que los legisladores se disponían a tratar la reforma del Código Contravencional. Durante varias horas los canales de televisión trasmitieron en directo los desmanes y los destrozos producidos en el edificio ante la absoluta pasividad de la policía que sólo impidió el acceso al edificio pero no hizo nada para frenar los incidentes. Una vez finalizados los disturbios, policías de civil detuvieron en las inmediaciones del lugar a una veintena de manifestantes.

La jueza de Instrucción Silvia Ramond procesó a 15 manifestantes por los delitos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, daño agravado y, en algunos casos, resistencia a la autoridad. Todos los detenidos —3 mujeres y 12 hombres— permanecieron 14 meses en prisión preventiva. Uno de ellos, Horacio Ojeda, obtuvo el beneficio de la Suspensión del Juicio a Prueba,57 mientras que los catorce restantes debieron afrontar el juicio oral y público.

Desde un primer momento, el CELS denunció la utilización abusiva y desproporcionada de tipos penales con el solo objetivo de mantener a los manifes-

56 En este sentido, es dable recordar que en el año 2000 la Procuración General de la Nación tomó nota de este problema y creó la Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados. Un año después, la comisión había detectado 55 causas fraguadas por efectivos de la Policía Federal en las que se involucraba a personas inocentes. Resulta llamativo que el doctor Ghirimoldi, miembro del mismo Ministerio Público que creó la comisión, otorgue a los dichos policiales absoluta credibilidad y se base exclusivamente en ellos para solicitar condenas. Para más información, véase CELS, “Violencia en las prácticas policiales”, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2003.
57 El fiscal Alejandro Alagia fue quien apoyó la postura del defensor oficial de Ojeda ante el tribunal. En una declaración pública Alagia consideró que: “Era una causa que venía con una calificación inaudita, prácticamente un procedimiento de terrorismo de Estado, convalidado por todas las instancias judiciales. Quince chivos expiatorios sometidos a un castigo desmesurado, brutal. Viendo el expediente me sorprendí. Jamás me había encontrado antes con una renuncia semejante al esfuerzo de fundamentar. Se saltaba de la descripción del hecho de tirar una piedra a la configuración de un delito cuasi sedicioso como es el de ‘coacción a los poderes públicos’” (Página/12, 12 de septiembre de 2005).
tantes privados de su libertad. Nunca existieron en el expediente elementos de prueba suficientes para sostener la acusación de delitos tan graves como el de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad agravada. La juez de Instrucción Silvia Ramond realizó una interpretación forzada de los hechos y utilizó figuras graves para impedir que los imputados quedaran en libertad.\textsuperscript{58} Sin embargo, la sala V de la Cámara del Crimen\textsuperscript{59} convalidó la actuación de la juez Ramond y en dos oportunidades les negó la libertad a los detenidos con el argumento del monto de la pena en abstracto que podría corresponderles por los delitos imputados.\textsuperscript{60}

La sentencia judicial que determinó la absolución de casi todos los imputados por los hechos de la Legislatura puso punto final a un triste capítulo de la historia reciente de nuestro país, marcado por un notorio ensañamiento policial y judicial contra un grupo de personas inocentes. La gran cantidad de ilegalidades comprobadas desde el principio en este proceso —la utilización abusiva y desproporcionada de figuras penales, el uso del encarcelamiento preventivo como pena anticipada, la orfandad probatoria, las declaraciones falaces de los efectivos policiales, etc.— permiten considerarlo como un caso paradigmático de criminalización de la protesta social en nuestro país.


\textsuperscript{59} Integrada por los jueces Guillermo Navarro, Mario Filosof y Rodolfo Pociello Argerich.

\textsuperscript{60} En junio de 2005, el CELS presentó un amicus curiae ante la Sala V de la Cámara del Crimen en el que se manifestaba que: “Toda decisión judicial que cercena la libertad personal ocasiona un gravamen irreversible. En el caso de autos la situación se agrava pues la prisión preventiva se dictó atendiendo exclusivamente a los montos punitivos de las figuras típicas imputadas. La excarcelación sólo puede ser denegada cuando existe fundada presunción de que los imputados intentarán eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación fraguando pruebas o coaccionando testigos, circunstancia ésta que puede suceder en el comienzo del sumario pero en modo alguno en el estado en que se encuentra el presente”. 
Derechos de las personas migrantes luego de la sanción de la nueva Ley de Migraciones 25.871: sin cambios efectivos*

1. Introducción

La situación de los derechos humanos de las personas migrantes durante la democracia reconoce dos períodos. El primero de ellos definido por la aplicación de la ley 22.439 sancionada durante la última dictadura militar, conocida como Ley Videla. El segundo período comienza en diciembre de 2003 con la derogación de aquella ley y la sanción de la Ley de Migraciones 25.871.

La sanción de una nueva ley implicó un salto significativo, pues constituyó un reconocimiento formal de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo en lo que respecta a la salud, educación, justicia y seguridad social, y eliminó cláusulas de persecución inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional —incluida la obligación de delación—. La ley 25.817 incluso reconoce la acción de migrar como un derecho humano, algo impensable años atrás.

Sin embargo, como veremos en este informe, muchos de los derechos reconocidos en esta nueva ley aún no pueden ejercerse por la falta de su reglamentación, y por la ausencia de una política de capacitación y sensibilización adecuada.

* El presente capítulo ha sido elaborado por el equipo de la Clínica Jurídica Derechos de Inmigrantes y Refugiados CAREF-CELS-UBA: Marcela Acosta, Pablo Asa, Verónica Asurey, Mariana Breglia, Pablo Ceriani Cernadas, María E. Cores, Valeria Poey Sowerby, Georgina Talpone y Magdalena Zold.
La persistencia de discursos y actos discriminatorios, xenófobos y racistas en el seno de la sociedad argentina, alentados desde algunos medios de comunicación y desde ciertos funcionarios y agentes del Estado, en diferentes ámbitos y jurisdicciones, así como la continuidad de trabas burocráticas para acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) y la falta de una política pública orientada a difundir el contenido de la nueva ley y a modificar las prácticas estatales que nacieron al amparo de la anterior ley contribuyen a que se sigan violando los derechos humanos de este grupo social. En efecto, los migrantes en Argentina continúan siendo un grupo en situación de vulnerabilidad, tal como lo demostrara el incendio de un taller textil en el que murieron seis bolivianos que trabajaban en condiciones de semiesclavitud.

Sabemos que más allá de este salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos humanos, los cambios profundos no pueden ser inmediatos y, como era de esperarse, se mantiene cierta inercia por parte de quienes deberían aplicar y velar la ley. Por ello preocupa que, a tres años de la sanción de la nueva ley, ésta permanezca sin ser reglamentada, generando incertidumbre acerca de los alcances de su aplicación. Según informó el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez, en una reunión con las entidades de la Mesa de Organizaciones se estaría trabajando en un nuevo borrador de reglamento que sería próximamente evaluado y discutido por la sociedad civil. Hasta la fecha de cierre de este informe, el borrador aún no era público ni se sabía cuándo comenzaría a circular para su debate.

Muchos funcionarios integrantes de las fuerzas de seguridad que controlan el ingreso de migrantes en las fronteras —Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina—, por ejemplo, están confundidos sobre qué norma aplicar.


2 Véase el capítulo 2.1 de este capítulo.

3 Esta reunión se llevó a cabo el 18 de octubre de 2006 en la sede central de la DNM y participaron en ella el Departamento de Migraciones del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, el CELS, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación al Inmigrante y al Refugiado (CAREF) y la Red Investigadores en Migraciones Contemporáneas en Argentina (RIMCA).

4 En una nota publicada en La Nación de 15 de abril de 2006, el jefe del Escuadrón de la ciudad de La Quiaca —lugar por donde circulan miles de migrantes bolivianos por día— manifiesta públicamente que la Ley no se encuentra vigente. El comandante de Gendarmería Nacional aseguró que: “Si bien hay una nueva ley, aún no fue reglamentada. Nosotros aplicamos lo que dice la ley de mediados de los años 80” (sic). A su vez, durante los años 2004, 2005 y 2006 el CELS desarrolló talleres de capacitación sobre derechos humanos, migración y refugio en zonas de frontera y afluencia de migrantes y refugiados. En estos encuentros, en los que participaron funcionarios y
Esta confusión se debe, en parte, a la redacción del artículo 124 de la Ley de Migraciones, el cual dice:

Derógase la ley 22.439, su decreto reglamentario 1023/94 y toda otra norma contraria a la presente ley, que no obstante retendrán su validez y vigencia hasta tanto se produzca la entrada en vigor de esta última y su reglamentación. (El destacado nos pertenece.)

Por supuesto, este artículo debe interpretarse de tal forma que no contradiga el espíritu de la nueva ley: los decretos reglamentarios de la anterior norma mantienen su vigencia sólo en la medida en que no resulten contrarios al nuevo ordenamiento jurídico. Sin embargo, cambiar la lógica de funcionamiento no resulta sencillo para los funcionarios del Estado que durante más de 20 años siguieron el régimen anterior. Para aplicar e interpretar la ley en forma integral es esencial una orden expresa por parte del Poder Ejecutivo Nacional que diga cómo deberían hacerlo.

Si se tiene en cuenta, además, que los decretos reglamentarios de la anterior ley son iguales o incluso más restrictivos que la propia Ley Videla, entonces podrá advertirse la imperiosa necesidad de no seguir demorando la elaboración y sanción de la nueva reglamentación.

Una medida positiva fue la puesta en marcha, en abril de 2006, del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, conocido como "Patria Grande". El programa está orientado a garantizar el derecho a la identidad de la población migrante. A través de él, las personas provenientes de países del Mercosur y países asociados pueden obtener, con requisitos simplificados, una radicación temporaria por el plazo de dos años. El Programa "Patria Grande" se presenta como la principal política pública destinada a eliminar las gravísimas consecuencias que resultaron de la aplicación de la Ley Videla.

Más allá del avance que implica el desarrollo e instrumentación progresivos de este programa, veremos en este Informe que no alcanza para cubrir las necesidades de todos los migrantes que habitan en la Argentina. En tanto las violaciones a los derechos humanos de estas personas se manifiestan en todos los ámbitos de la vida —salud, educación, trabajo, justicia, seguridad social, etc.— el plan no es suficiente para lograr el pleno goce y efectivo reconocimiento de sus derechos humanos. Por lo demás, como veremos más adelante, incluso el acceso al DNI continúa siendo dificultoso.

agentes del Estado que trabajan con población migrante o refugiada, el desconocimiento sobre la sanción de la Ley era casi total. En algunos casos se reconoció que la Ley había sido sancionada, a la vez que se afirmaba que no podía ser aplicada por no estar reglamentada.

5 Véanse los diferentes informes anuales del CELS desde 2001.
7 Luego del paso de esos dos años, puede optarse por una radicación definitiva.
Por ello, a tres años de sancionada la nueva ley, se torna imperioso el dictado de una reglamentación acorde con sus lineamientos y con los estándares de derechos humanos, así como la modificación de todas las normas que actualmente contradicen la ley; pero también es necesario un arduo y prolongado trabajo de sensibilización, concientización y discusión, para revertir los discursos, las prácticas y los prejuicios que subyacen en la sociedad y el Estado argentino. Para esto, debe instrumentarse un proceso serio y continuo de capacitación y formación a funcionarios y agentes del Estado en todos sus ámbitos y jurisdicciones, la inclusión de la temática en las currículas escolares, la realización de campañas de comunicación para difundir el contenido de la ley, entre muchas otras medidas posibles.

En este Informe, por último, también nos referiremos a la reciente sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. La nueva Ley significa un importante avance en el reconocimiento formal de los principios y estándares del derecho internacional de los refugiados, a la vez que ha venido a saldar una deuda de casi 40 años, luego de la ratificación en 1961 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

2. Consecuencias de la ausencia de reglamentación de la Ley de Migraciones en el acceso a derechos

Como dijimos, la demora en la reglamentación de la Ley y las interpretaciones incorrectas e ilegítimas que se hacen sobre sus alcances son las causas de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Algunos ejemplos son bastante elocuentes.

Amparados por la falta de reglas claras y precisas, el Hospital Santamarina de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, negó el tratamiento para combatir el VIH-sida a una persona de nacionalidad paraguaya; el Ministerio de Salud de la Nación no otorgó a otras personas el certificado de discapacidad que permite obtener un pase gratuito para el transporte público de corta, media y larga distancia; el INCUCAI y el CUCAIBA impidieron la inscripción en la lista de trasplantes; en tanto que algunos establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires no entregaron el título de finalización de estudios primarios y secundarios.

En todos estos casos el argumento para denegar derechos fue que las personas no tenían DNI, cuando la ley vigente específicamente aclara que ello no puede constituir un impedimento por sí solo. Vale informar que todos estos casos, al igual que la mayoría de las otras denuncias recibidas desde que se san-

8 Derecho establecido por el decreto PEN 38/04.
cionó la nueva ley, fueron resueltos mediante la simple presentación de notas de intimación en las cuales se recordaba lo que la ley dispone. No fue necesario recurrir a la justicia o a otras vías de solución de conflictos, lo que evidencia la fragilidad de los argumentos por los cuales se rechazaron las diferentes solicitudes y la discrecionalidad de la que son víctimas las personas migrantes.

Por su parte, permanecen aún vigentes normas abiertamente contrarias a la nueva ley, como las que limitan el acceso a una pensión no contributiva por carecer de cierta cantidad de años de residencia legal en el país; o las que niegan la posibilidad de ejercer la docencia, como en el caso del Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires que exige la realización del trámite de ciudadanía.9

2.1. La situación de los migrantes bolivianos en los talleres textiles

El 30 de marzo de 2006 cuatro chicos, una mujer y un hombre, murieron en un incendio ocurrido en un taller textil que funcionaba en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios que se acercaron al lugar luego del hecho denunciaron que en el taller había “trabajo esclavo”.10 Este hecho se produjo como consecuencia de una conjunción de factores, entre los que la aplicación parcial de la Ley de Migraciones es uno de los más relevantes.

La problemática del empleo informal en las condiciones de precarización que persisten en el mercado laboral argentino tuvo, en el año 2006, a los migrantes como protagonistas. Ese incendio puso en la tapa de los diarios una realidad que hace largo tiempo vienen denunciando organizaciones que trabajan con la población migrante.

A partir de esta tragedia, la cuestión del empleo informal de los migrantes puso al descubierto con crudeza la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Los trabajadores migrantes se convierten en “víctimas” como consecuencia del desempeño de actividades lucrativas sin los controles correspondientes. Las personas que allí trabajaban no habían podido acceder a una radicación legal en el país que los habilitara a desarrollar su actividad en forma regular a pesar de que, según la nueva ley, ellos habrían podido cumplir los requisitos, pero la falta de una política pública de difusión de los derechos reconocidos lo impidió.11

10 Clarín, edición del 31 de marzo de 2006.
11 El art. 23 de la Ley les otorgaba el derecho a la radicación por el hecho de ser nacionales del Mercosur y la DNM amplió formalmente esta posibilidad para los países asociados al Mercosur. Sin embargo, la falta de instrumentación de este artículo no permitió que este derecho se hiciera efectivo en tiempo oportuno. En efecto, el plan de documentación “Patria Grande” fue lanzado recién cinco días después de las muertes de estas personas.
Muchos migrantes se encuentran en esta misma situación de vulnerabilidad, que es aprovechada por personas inescrupulosas. Y es justamente la amenaza de la expulsión —sumado a la subsistencia de prácticas discriminatorias— la que les impide a los migrantes denunciar las situaciones extremas de explotación laboral.\(^{12}\) En el caso del taller textil incendiado, otros trabajadores comentaron que el dueño del taller les decía que no fueran a ningún lado porque si los encontraban sin documento los iban a “sacar” del país.

El desconocimiento de la población migrante de sus derechos les impide defenderse y evitar abusos y discriminaciones. Por esa razón, se torna ineludible que el Estado implemente una campaña pública de difusión del contenido de los derechos que la ley reconoce a las personas migrantes, que incluya una debida capacitación a funcionarios y agentes.\(^{13}\)

La situación de vulneración de derechos e ilegalidad que se hizo presente después de la muerte de estas personas no es nueva. Ya había sido denunciada en anteriores oportunidades ante las autoridades estatales —tanto nacionales como locales—,\(^{14}\) sin que se instrumentaran medidas eficientes, y sucedió la tragedia.

Sólo una intervención integral por parte de los diferentes organismos del Estado podrá evitar en el futuro situaciones de abuso y relaciones laborales que, en algunos casos, se entremezclen con la trata o el tráfico de personas.

\(^{12}\) Las personas ignoran que la nueva ley prohíbe a la Dirección Nacional de Migraciones disponer de expulsiones sin control judicial, y que el no poseer DNI no es motivo suficiente para el trámite de expulsión, tal como actuaba el Estado al amparo de la anterior ley.

\(^{13}\) En la misión difusión y capacitación, también es crucial el papel que pueden desempeñar organizaciones de la sociedad civil.

\(^{14}\) En la mayoría de los casos las denuncias fueron informales dado que las personas temían perder su fuente de trabajo y en especial su vivienda. Sin embargo, era una situación más que conocida por las autoridades. Al menos una de esas denuncias sí llegó a formalizarse. En octubre del 2004, la Clínica Jurídica CELS-CAREF-UBA presentó una denuncia ante el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber recibido una consulta por parte de personas que se encontraban alojadas en un taller del barrio de Flores. Se denunció que más de treinta ciudadanos bolivianos, entre los cuales se encontraban mujeres y niños, por razones ajenas a su voluntad, se encontraban imposibilitadas de salir y comunicarse con el exterior. Estas personas habían sido traídas de Bolivia con la promesa de buen pago y trabajo. Sin embargo, trabajaban todo el día —sólo les permitían parar para comer y dormir— y no recibían pago adecuado, pues el dueño del taller consideraba que el trabajo se remuneraba simplemente con el alojamiento y la comida. Según informaron estas personas, una vez tuvieron la posibilidad de escaparse momentáneamente —cuando fueron enviados a comprar comestibles— y contactaron a la policía llamando al teléfono 101, pero no les prestaron atención.
2.2. Pensiones: restricciones ilegítimas en el acceso a la seguridad social para extranjeros que no acrediten un determinado tiempo de residencia en el país

El Estado puede disponer, desde 1948 (establecida por la ley 13.478), del beneficio de “pensiones sociales no contributivas” para dar auxilio a personas con necesidades básicas insatisfechas, no amparadas por otro régimen de previsión social, carentes de recursos y de familiares que pudieran asistirlas. La ley estableció dos clases de beneficiarios:

1. las personas mayores de 70 años (pensión por vejez) y
2. los afectados en un 76% —como mínimo— en su capacidad laboral (pensión por discapacidad).

El Congreso delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de disponer quiénes y en qué condiciones podrían recibir estas pensiones. El decreto 432/97 estableció los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para demostrar la incapacidad. En el caso de los extranjeros, el decreto exige contar con DNI en el que figure una radicación mínima de 20 años o constancias migratorias al respecto. Y, como si veinte años no fueran ya suficientes, el decreto 582/03 se aumentó a 40 los años de residencia en el país como mínimo para acceder a la pensión por vejez. A su vez, el decreto 2360/90 (que reglamenta la ley 23.746), exige 15 años de residencia a las madres que requieran la pensión asistencial por más de siete hijos.

Estas restricciones son claramente contrarias a la nueva Ley de Migraciones. El artículo 6 de la Ley afirma que:

El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

Por lo tanto, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) —organismo encargado de administrar, recibir solicitudes y otorgar las pensiones—, debería exigir al migrante únicamente los mismos requisitos que a los nacionales. Sin embargo, la reglamentación del otorgamiento de la pensión social no contributiva ha llevado a que la CNPA incurra en prácticas arbitrarias y absurdas, tales como directamente negar la posibilidad de presentar una solicitud con la excusa de que no se cumple con el requisito de los años de residencia.15 Incluso se ha negado el derecho a un padre extranjero a comenzar el

---

15 De este modo la persona que atiende en mesa de entradas se convierte en el órgano que decide sobre la procedencia de la solicitud, llegando al absurdo de recomendarte al solicitante que presente una acción de amparo para iniciar el trámite.
trámite a favor de su hijo argentino (discapacitado) por no contar con DNI. En el caso “H. K.”,\(^{16}\) la CNPA no recibió el trámite de pensión por vejez hasta que el solicitante se presentó patrocinado por un abogado. Aún más grave, cuando finalmente resolvió la presentación, lo hizo cuatro meses después sin cumplir con ninguno de los procedimientos previstos en el decreto reglamentario, denegando la pensión y archivando el expediente, aun antes de haber notificado la resolución y, peor todavía, antes de que ésta estuviese firme.\(^{17}\)

Un argumento que suele esgrimirse para justificar tal discriminación es la falta de presupuesto y el impacto económico que significaría en el gasto público nacional el “aluvión de extranjeros” que concurrirían a solicitar una pensión de morigerarse los requisitos. Sin embargo, este argumento es falaz. Analicemos por ejemplo el caso de la pensión por vejez. Según las estadísticas oficiales el porcentaje de extranjeros sobre la población total es sólo del 4,2\%.\(^{18}\) De estos, apenas 397.769 personas tienen más de 65 años, lo que representa el 11% de la población adulta. A este grupo hay que restarle los adultos mayores provenientes de países como Italia y España que reciben pensiones de sus países de origen —94.000 personas aproximadamente, esto es, un 23% del total—. Es decir que, según los datos actuales, sólo estarían en condiciones aparentes de solicitar una pensión por vejez 303.769 personas como máximo, solamente un 20% de la población extranjera total, lo que significa apenas un 0,83% de la población total del país. Pero este porcentaje todavía es inferior pues, como vimos, para poder acceder a una pensión asistencial el solicitante tiene que demostrar que no recibe otros ingresos y, de hecho, el 49,25% de la población migrante total está en actividad, en tanto que el 21,09% se encuentra subocupada.\(^{19}\) En este sentido, los datos reseñados toman en consideración al grupo de edad compuesto por personas de 65 años y más, en tanto que únicamente los mayores de 70 años se encuentran en condiciones legales de solicitar la pensión. Por lo demás, es preciso aclarar que las pensiones pagadas por la CNPA representan sólo el 70% del valor de la jubilación mínima. Como se ve, la restricción no resiste ningún análisis serio en términos de presupuesto.

\(^{16}\) Se hace reserva de la identidad del consultante por razones de secreto profesional. El caso fue patrocinado por la clínica jurídica CELS-CAREF-UBA, en diciembre de 2005.

\(^{17}\) Párrafo aparte merece el comentario de la notificación finalmente recibida, un formulario preimpreso con opciones donde marcar una “X” como toda explicación de la denegación, violando el procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a una decisión fundada.

\(^{18}\) La cifra es de 1.531.940 extranjeros sobre 36.260.130 personas en total (datos según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC).

\(^{19}\) Según datos del INDEC actualizados al mes de mayo de 2003.
El caso Reyes Aguilera

Este caso es ilustrativo de la ilegitimidad de las restricciones a recibir pensiones por discapacidad en el caso de los inmigrantes.

Daniela padece cuadriplejía espástica, ausencia del lenguaje verbal, así como una deficiencia motora-intelectual, por lo que carece de movilidad en la totalidad de sus miembros (sus brazos, piernas, manos y pies se encuentran totalmente atrofiados), no puede comunicarse verbalmente ni alimentarse por cuenta propia y requiere atención permanente. Cuando se solicitó la pensión no contributiva, Daniela tenía 12 años. La CNPA rechazó la solicitud de sus padres pues la niña tenía residencia legal en el país menor a 20 años, requisito exigido por el artículo 1, inc. e) del decreto 432/97. Como se advierte, la aplicación de esta norma lleva al extremo de que la pensión se negará a todos los niños y niñas extranjeras menores de 20 años, cualquiera sea su situación migratoria.

En marzo de 2003 se presentó una acción de amparo impugnando por inconstitucional esa norma. Se alegó que la CNPA había violado derechos humanos esenciales, tales como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación en razón del origen nacional, derechos del niño y el derecho a la seguridad social de Daniela.

Daniela posee residencia regular expedida por la Dirección Nacional de Migraciones y cumple con los restantes requisitos migratorios. Asimismo, al igual que toda su familia, ha obtenido su DNI. Lo que ella cuestiona es la irrazonable exigencia, respecto de los niños y niñas extranjeros, de 20 años —ahora 40— de residencia.

Tanto en primera y segunda instancia, como en la opinión del procurador general de la Nación, se decidió rechazar el planteo presentado. Los fundamentos de la jueza son, por lo menos, llamativos. Utilizó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero para justificar el rechazo de la pensión: citó el artículo 27.1 de la Convención que se refiere a la responsabilidad de los padres sobre sus hijos. La magistrada ignora que los Estados tienen el deber de asegurar ciertos derechos a quienes se encuentran en ciertas circunstancias (discapacidad) y que, a su vez, no puedan satisfacer sus necesidades básicas, por sí mismas o por las personas obligadas por ley, como los padres con sus hijos. Un párrafo del fallo es ilustrativo del razonamiento de la jueza, que consideró que los derechos sociales son, en realidad, concesiones generosas y no obligaciones de los Estados:

[... ] no puedo dejar de advertir, a esta altura de la exposición, la generosidad (sic) que el Estado Nacional ha dispensado en la atención médica de la menor, a la que se le han brindado las prestaciones pertinentes en forma gratuita desde el momen-
to de su ingreso a nuestro país [...] a la familia de la menor actora se le ha permi-
tido sin limitación alguna el ejercicio de sus derechos constitucionales a aprender,
trabajar, a recibir gratuitamente prestaciones de salud, la protección de la disca-
pacidad y a percibir una prestación de carácter estrictamente social como es el plan
Jefes y Jefas de Hogar, razón ésta que aleja todo tipo de dudas acerca de cualquier
eventual violación a lo dispuesto en el art. 20 de la CN [Constitución Nacional].

Finalmente, la jueza expresó que los padres de la niña no han “intentado
siquiera obtener la nacionalidad argentina (adviértase que Reyes reside en nues-
tro país desde 1993 y desde dicha fecha está aquí radicada, razón por la cual
reuniría los recaudos exigidos en los incisos a) y b) del art. 5 de la ley 21.795).
En este sentido, la magistrada invocó como argumento para rechazar la acción
la falta de adopción de la nacionalidad argentina, con la consecuente renun-
cia a la nacionalidad de origen. Ese reproche se contrapone a lo establecido en
el artículo 20 de la Constitución Nacional, que específicamente establece que
los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles
del ciudadano y que no están obligados a admitir la ciudadanía. Por otro lado,
es la propia Daniela quien debería tomar esa decisión y no sus padres, pero de-
bería hacerlo al tener más de 18 años de edad y no poseer disminución en las
facultades mentales.

Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social con-
firmó el fallo de primera instancia y afirmó que el Poder Ejecutivo contempla
distintos requisitos según se trate de ciudadanos nativos o extranjeros, sin que

20 Y agregó “aun en el mejor de los supuestos, de considerarse que la norma impugnada vio-
lala forma abstracta, la garantía contemplada en el art. 20 de la Constitución Nacional, se advier-
te que no resulta arbitrario el recaudo exigido —para los extranjeros un término de residencia de
20 años en nuestro país— pues [...] la admisión de la petición incoada en estos autos representa-la posibilidad de que todo extranjero de cualquier nacionalidad (europeo, asiático, africano,
americano o del continente oceánico), por el solo hecho de pisar el suelo argentino se podría ha-
cer acreedor al otorgamiento de la prestación asistencial pretendida de reunir los restantes recau-
dos, circunstancia que importaría quebrar el financiamiento de las referidas prestaciones ya que el
mismo se encuentra aún más limitado por las sumas que anualmente se establecen en la ley de pre-
supuesto nacional en función de las bajas otorgadas y que pondrían en situación de desigualdad
precisamente a aquellos que cumplen con los años de residencia exigidos. En síntesis, la preten-
sión deducida en estos autos en nombre y representación de la menor y de todo el grupo de ex-
tranjeros residentes en el país importaría reconocer que el Estado Nacional mediante pensiones
asistenciales financiadas con fondos provenientes de su presupuesto, debería solventar las contin-
gencias de vejez e invalidez de todos los habitantes del mundo con tan sólo horas de residencia,
circunstancia que resulta a todas luces improcedente y que, por ello, justifica la razonabilidad del
recaudo exigido". Tales consideraciones ponen de manifiesto su desconocimiento de las normas
migratorias y de derechos humanos. Ello, toda vez que la pensión se otorga sólo a los extranjeros
con residencia regular en el país, la que se acredita con DNI. Se debe obtener radicación otorga-
da por la Dirección Nacional de Migraciones. No basta con “sólo horas de residencia” en el país,
como sostiene la juez.
ello implique una discriminación en razón de la nacionalidad. La resolución de la Cámara fue recurrida y el expediente ingresó en la Corte Suprema. En su dictamen, el procurador general de la Nación consideró que el reclamo de Daniela no es procedente y fundó su postura en que se trata de una pensión no contributiva, por lo cual su grado de exigibilidad es diferente de los beneficios provisionales que dependen de los aportes de los agentes. Al igual que la Cámara, el procurador consideró a la nacionalidad como una diferencia constitutiva que habilita el tratamiento discriminatorio. El expediente actualmente se encuentra circulando entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Daniela espera una resolución final.

Éste es uno de los tantos casos donde personas que requieren de una prestación básica que les permita acceder a una vida digna en condiciones de igualdad se ven impedidos de hacerlo por la falta de derogación de las normas contrarias a la Ley de Migraciones.

21 Es decir que los jueces justificaron su posición en la utilización del criterio de nacionalidad, a pesar de que se trata de un motivo prohibido según el principio de no discriminación, reconocido como operativo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva nº 18.

22 Nuevamente, esta vez en la voz del procurador, se expresa que: “la garantía constitucional de la igualdad ante la ley no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable”, sin advertir que en este caso la discriminación por nacionalidad resulta un motivo prohibido según el criterio sentado por la Corte Interamericana.

23 Según el procurador, “la distinción realizada en el decreto impugnado no importa una actitud reprochable. Preciso es decir sobre ello que no parece arbitraria [...] una distinción en razón de la nacionalidad en sí misma, como parece entenderlo la quejosa, toda vez que negar la aplicación de dicho concepto sería negar la existencia de la Nación misma; máxime cuando de lo que se pretende aquí, es una prestación en dinero, cuyo monto se descuenta directamente de las arcas del Estado Argentino y que no se financian con el aporte contributivo de sus beneficiarios, por lo que siempre se encuentran limitadas a las posibilidades de los recursos económicos que establezca la Ley de Presupuesto Nacional, amén de que, como se señaló más arriba, otorgarlas es una facultad y no una obligación”. Y agregó que “la norma que se impugna impone el requisito de la residencia tanto a los argentinos nativos, a los naturalizados (5 años) como a los extranjeros (20 años en el decreto atacado y 40 años, como dije, en su modificatorio 582/2003), lo que da cuenta de que el fin buscado es que el beneficiario de este tipo de pensiones habite en el territorio de la República, como así también puede apreciarse con claridad que el nivel de exigencia de la obligación, disminuye según el grado de compromiso que la persona tenga para con la Nación, elemento por demás objetivo — en el marco de la naturaleza de la prestación requerida — para realizar una diferencia. Cabe poner de resalto, además, que la posibilidad de reducir drásticamente la cantidad de años de morada en el país — como se dijo: con tal que el extranjero se naturalice argentino — no fue utilizada por la parte recurrente, que cuenta con más de trece años de residencia, quien además, ni adujo circunstancia alguna que le hubiese imposibilitado hacerlo, ni dio fundamento para su negativa tácita a solicitarla... “.
2.3. Negación de asistencia jurídica a extranjeros sin DNI. 
La cuestión de los DNI falsos

En los últimos años, durante la vigencia de la Ley Videla, cientos de personas fueron estafadas por gestores al momento de tramitar su DNI. En muchos casos los gestores actuaban en connivencia con personal de la DNM o del Registro Nacional de la Personas (RENAPER).\(^{24}\) Estas personas inescrupulosas engañaban a los migrantes en su buena fe, les daban un documento —emitido por el RENAPER— pero que carecían de una radicación ante la DNM que le diese validez legal. Por tal razón, durante mucho tiempo las personas utilizaron los documentos creyendo que eran válidos y realizaron actos —tales como contraer matrimonio, inscribir los nacimientos de sus hijos, celebrar contratos de trabajo, realizar aportes jubilatorios, tramitar subsidios, tramitar la ciudadanía, entre muchos otros ejemplos— con esos documentos.

Luego de advertida la falsedad del documento, muchas de estas personas fueron imputadas por el delito de uso de documento público falso. En la mayoría de los casos los migrantes no pudieron probar haber sido estafados y fueron condenados.\(^{25}\)

Ahora bien, para poder regularizar todos los actos que estas personas realizaron es necesario rectificar las actas de matrimonio, partidas de nacimiento de sus hijos argentinos y todos los otros actos en donde figura el número de DNI falso (contrato de trabajo, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, préstamos, etc.). A través de los casos que llegaron en consulta a la Clínica Jurídica se intentó, sin éxito, que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\(^{26}\) patrocinara estos casos judiciales de rectificación de partidas. La respuesta en todos los casos fue negativa debido justamente a la falta de DNI en regla de estas personas, a quienes en consecuencia, además, se les violó el derecho a una asistencia jurídica gratuita.

2.4. Instrumentación del Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho”

El Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho” se puso en marcha durante el 2006 y consiste en una prestación monetaria mensual por parte del Esta-

---

\(^{24}\) Esta situación ha sido analizada en casos análogos por el Tribunal Oral Criminal Federal n° 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en las causas Ayarachi Daza, sentencia del 29 de abril de 2002 y Martínez Meza, del 20 de mayo de 2002, el tribunal decidió absolver a los imputados que poseían un DNI de estas características por “falta de mérito”.

\(^{25}\) La pena consistió, en general, en realizar tareas comunitarias.

\(^{26}\) Que es el organismo que debe proveer patrocinio jurídico gratuito a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un órgano que depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
do porteño a cada hogar beneficiario.\textsuperscript{27} Para acceder a este derecho, la norma establece que es necesario “presentar documento nacional de identidad argentino, clave única de identificación laboral, ser mayor de dieciocho (18) años de edad, tener residencia en la ciudad no menor a dos años y presentar certificado de domicilio”.\textsuperscript{28} La prestación será de un 75\% de la canasta básica familiar\textsuperscript{29} y el beneficio se cobrará mediante una tarjeta magnética. Las personas que no tienen DNI al momento de la inscripción son ingresadas a la base de datos del sistema pero no acceden a este beneficio, sino a una caja de alimentos fortificada.\textsuperscript{30}

En los primeros meses del 2006 varias personas denunciaron haber sido rechazadas en la inscripción del plan por carecer de DNI, a pesar de contar con certificado de residencia precaria, es decir, tener radicación en trámite, o poseer una cédula de identidad de su país de origen. Por ello, patrocinados por la Clínica Jurídica se intimó a los Centros de Gestión y Participación (CGP) correspondientes, haciéndoles saber la validez de la documentación que presentaban las personas migrantes. Ante nuevas consultas respecto de la inscripción al programa, el 13 de noviembre de 2005 se presentó un pedido de informes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad (GCBA).

En su respuesta el gobierno manifestó que “para acceder al beneficio se requiere el Documento Nacional de Identidad, de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley 1.878” y agregó: “la Dirección General de Servicios Sociales Zonales acompañará a las familias en la regularización de su documentación articulando acciones con la Dirección Nacional de Migraciones”.

Luego, en reuniones sostenidas con funcionarios de la Coordinación General del programa y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, aclararon que la no concesión del beneficio a las personas sin DNI se debía a una resolución del Banco Central de la Nación, que exige tener DNI para recibir tarjetas de débito —medio de pago de la prestación monetaria—. Como vemos, nuevamente la reglamentación de la Ley de Migraciones se manifiesta como una medida necesaria para que los gobiernos locales adapten sus normas internas a los cambios introducidos por esta ley.

3. El Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”\textsuperscript{31}

Entre las diferentes medidas dictadas por el Estado argentino para garantizar el derecho a la identidad de la población migrante, el Programa “Patria Grande” es el más importante.

\textsuperscript{27} Artículo 1\textsuperscript{o} de la ley 1.878 de la ciudad de Buenos Aires.
\textsuperscript{28} Artículo 7 de la ley 1.878.
\textsuperscript{29} Es decir, cerca de unos 450 pesos.
\textsuperscript{30} Artículo 14 de la ley 1.878.
\textsuperscript{31} Para una información detallada del plan y de los requisitos exigidos para la radicación, consultar el sitio web <www.patriagrande.gov.ar>.
El plan se puso en marcha el 17 de abril de 2006, reglamentando así el artículo 231 de la ley 25.871, que establece la posibilidad de obtener una radicación legal en el país para los nacionales de países del Mercosur. El Programa “Patria Grande” en principio fue lanzado exclusivamente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, pero en noviembre de 2006 se extendió hacia las otras provincias. A través de él las personas provenientes de países del Mercosur y países asociados pueden obtener, con requisitos simplificados, una radicación temporal por el plazo de dos años. Luego de transcurrido ese plazo, las personas pueden optar por solicitar una radicación permanente en la Argentina si es que acreditan “medios de vida lícitos”.

El programa se dividió en dos etapas: la primera de ellas ya está funcionando. En esta primera parte las personas se pueden presentar a iniciar su trámite con cualquier tipo de documentación que acredite identidad. Una vez ingresado el trámite en el sistema, se emite un certificado de residencia precaria que dura hasta tanto se resuelva la solicitud de residencia temporal. La recepción de las solicitudes no se concentra en las dependencias de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) sino en instituciones colaboradoras y municipios adheridos.

En la segunda etapa, que todavía no se ha implementado, se exigirá la presentación de la restante documentación (como, por ejemplo, el certificado de carencia de antecedentes penales en el país) y que las personas cumplan con el resto de los requisitos exigidos. Luego, se concederá el certificado de residencia temporal en el país.

Existe cierta incertidumbre sobre la instrumentación de la segunda etapa del plan. No hay información sobre plazos, modos ni lugares. No se conoce el mecanismo para obtener la eximición del pago de la tasa migratoria. Tampoco se ha establecido ninguna definición sobre el concepto “medios de vida lícitos”, a la vez que tampoco se determina qué procedimiento se va a seguir con aquellas personas que se vean imposibilitadas de acreditar tal extremo.

Según datos brindados por la DNM, se han inscripto en el plan unas 230.000 personas que ya cuentan con el certificado de residencia precaria y pueden gestionar con él una Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Tributaria (CUIT) y se encuentran habilitados para trabajar.

El obstáculo más significativo en la instrumentación del plan está dado por la falta de coordinación de entre la DNM y el RENAPER, que funcionan ambos bajo la órbita del Ministerio del Interior.

Para acceder a un DNI para extranjeros interviene la DNM, primero, que otorga la radicación en el país, y el RENAPER después, que entrega el DNI. De acuerdo con la información que figura en el sitio web del Programa “Patria Grande”, la DNM no exige partida de nacimiento para acceder a la radicación, pero el RENAPER sí la exige para entregar el DNI. La simplificación de requi-
sitios impulsada por la DNM no ha sido seguida por el RENAPER. De no modi-
ficarse esta situación muchas personas podrán acceder a su radicación legal en
el país pero no al DNI, que era el objetivo principal del plan y la verdadera ne-
cesidad de las personas migrantes.

4. Reciente sanción de la Ley de Refugiados\textsuperscript{32}

A pesar de haber ratificado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados en el año 1961 y su Protocolo de 1967 el mismo año de su adop-
ción, la Argentina no contaba hasta la reciente sanción de la Ley General de
Reconocimiento y Protección al Refugiado, el 8 de noviembre de 2006, con un
marco normativo que regulara de modo integral el procedimiento para la de-
terminación de la condición de refugiado, los derechos y garantías de solicitan-
tes de asilo y refugiados.

Hasta ahora la normativa interna encargada de regular la aplicación de la
Convención, reglamentar el procedimiento y los derechos de los refugiados y
solicitantes de asilo, se fundaba en un decreto del Poder Ejecutivo de 1985 que
disponía el establecimiento de un Comité de Elegibilidad para los Refugiados
(CEPARE), y en otras disposiciones y resoluciones de menor jerarquía que con-
tenían previsiones aisladas sobre el procedimiento y los trámites de documenta-
ción que los refugiados debían realizar luego de su reconocimiento como tales.

La reciente Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado tu-
vo su origen en un proyecto elaborado en coordinación con las autoridades gu-
bernamentales involucradas en la protección de refugiados, la sociedad civil y
la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR). El proyecto original fue presentado ante la Cámara de Se-
nadores a mediados de 2004 y aprobado por unanimidad en agosto de 2005.
Luego de su aprobación en Senadores fue remitido a la Cámara de Diputados,
donde debió ser tratado en las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías,
Población y Recursos Humanos, Relaciones Exteriores, Justicia y Presupuesto y
Hacienda, habiendo recibido dictámenes favorables de mayoría en todas ellas.
Incluido en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado día 8 de noviembre,
el proyecto fue aprobado unánimemente por la Cámara y remitido al Po-
der Ejecutivo para su promulgación.

La Ley recoge en su articulado los principios y estándares del Derecho In-
ternacional de Refugiados. Se asegura el respeto de los principios de no devo-
lución, no expulsión, no sanción por ingreso ilegal, no discriminación, confi-

\textsuperscript{32} Acápite elaborado por la Oficina Regional para el Sur de América del Sur del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
dencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana, el reconocimiento de derechos y obligaciones y el principio de unidad de la familia. Respecto de estos principios, la Ley establece que se aplicarán desde que el solicitante de la condición de refugiado o el refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas.

La Ley incluye en su redacción la definición de “refugiado” prevista en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, a la cual se agrega, a su vez, la definición ampliada del término “refugiado” adoptada por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, instrumento aprobado por los países de la región para ampliar y adecuar la protección de los refugiados a la realidad latinoamericana.

El CEPARE es reemplazado por una Comisión Nacional para los Refugiados que se establece en el ámbito del Ministerio del Interior, y cuya composición asegura la participación de diversos ministerios. Se establece en la Comisión la participación de cinco comisionados: un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia, que serán designados por los organismos a los que representen. La composición de la Comisión se completa con la participación de un representante de la Oficina Regional del ACNUR y un representante de la sociedad civil designado por los restantes miembros de la Comisión teniendo en consideración su trayectoria en la asistencia y defensa de los derechos de los refugiados.

Al igual que con el número de sus miembros, la Ley también amplía las funciones de la nueva Comisión, que no sólo se limita a la determinación de la condición de refugiado, sino que también debe asumir como tareas propias la protección de los derechos de solicitantes de asilo y refugiados, la resolución de las autorizaciones para las reunificaciones familiares y la elaboración y diseño de planes y políticas públicas destinadas a favorecer la integración de refugiados en el país.

Para apoyar a la Comisión en sus tareas la Ley dispone del establecimiento de una Secretaría Ejecutiva encargada de la instrucción de los expedientes, entrevista con los solicitantes, entrega de documentación y elaboración de opiniones técnicas para ser remitidas a la Comisión para el análisis y resolución de los casos.

La Ley regula el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, asegurando la posibilidad para los solicitantes de presentar sus peticiones en cualquier lugar del país, incluso de peticionar la condición de refugiado en frontera ante las autoridades encargadas de ejercer el control migratorio. A su vez, regula el procedimiento que deben realizar los peticionantes
ante la Secretaría Ejecutiva durante el trámite de sus peticiones, asegurando un mínimo de garantías que se desprenden de los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado argentino y de la propia legislación local. Se asegura el derecho de los peticionantes a recibir un documento provisorio que les permita residir legalmente en el país, trabajar y acceder a los servicios básicos sociales, de salud y educación; a ser oído a través de la celebración de entrevistas; a contar con un traductor en caso de no hablar el idioma; a ser asesorado por un abogado si así lo desea; de acompañar pruebas que respalden los hechos invocados como fundamento de su solicitud y el derecho de recurrir las resoluciones denegatorias de la Comisión. La Ley también contiene disposiciones especiales para atender a las necesidades de menores de edad no acompañados y de mujeres.

La Ley sienta las bases para la adopción de políticas y medidas que aseguren la plena implementación de la Convención de 1951, su Protocolo de 1967 y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables, a fin de asegurar la vigencia y respeto de los derechos de solicitantes de asilo y refugiados. Resta ahora su pronta y plena aplicación por parte de las autoridades de gobierno competentes.

5. Conclusión

Según hemos visto, durante 2006 continuaron los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes en el ámbito local; sin embargo, estos cambios distan aún de ser efectivos. La falta de reglamentación de la Ley de Migraciones significa que los decretos que reglamentaron la “Ley Videla” y otras normas que contradicen a la nueva ley mantienen hoy su vigencia. A su vez, la ausencia de una reglamentación acorde a los derechos humanos y de una campaña pública de concientización de la sociedad, los funcionarios y agentes del Estado encargados de aplicar la ley 25.871, genera incertidumbre acerca de su efectiva vigencia. Esta omisión por parte del Poder Ejecutivo permite que se vulneren los derechos humanos, en especial lo que respecta al derecho a la salud, educación, seguridad social, rehabilitación y trabajo de las personas migrantes. Por su parte, todavía no se ha resuelto el problema de la falta de coordinación entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas.

Por último, la sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado significa un importante avance en la incorporación por parte del Congreso Nacional de los principios y estándares del derecho internacional de los refugiados, a la vez que ha venido a saldar una deuda de casi 40 años.
XI
Programas sociales y acceso a la justicia. Del discurso de derechos a la práctica asistencial*

1. Programas de transferencia de ingresos y garantía de derechos

La crisis político-institucional que eclosionó en diciembre de 2001 en la Argentina impulsó al gobierno de transición emergente a instrumentar políticas sociales que procuraron atender la creciente conflictividad social. En este contexto, surgió el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHJD) que constituye el primer programa de transferencia de ingresos aplicado masivamente en el país.1 Posteriormente, entre los años 2003 y 2004, el Estado Nacional instrumentó nuevos programas sociales que mantuvieron la centralidad discur-

* El capítulo fue elaborado por Luis E. Campos (abogado, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina), Eleonor Faur (socióloga, investigadora del IAES, Universidad Nacional de General San Martín) y Laura C. Pautassi (abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires).

1 El año 2002 presenta el mayor pico de pobreza de la historia reciente en la Argentina, alcanzando casi al 54% del total de la población viviendo bajo la línea de pobreza y casi un cuarto del total de población bajo la línea de indigencia. Si bien en la actualidad han disminuido considerablemente los porcentajes de hogares y de personas pobres e indigentes, los niveles de exclusión social se mantienen en niveles muy elevados. De acuerdo con la información oficial disponible, relativa al primer semestre de 2006, el 31,4% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Al respecto véase Plan Jefes y Jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derechos? Colección Investig-
siva de los programas asistenciales como herramienta para mitigar situaciones de pobreza extrema. Entre ellos se encuentran los programas Familias por la Inclusión Social y Adulto Mayor Más (PAMM).

En todos los programas, la vía utilizada para satisfacer el derecho familiar de inclusión social consiste en el pago de una ayuda económica “no remunerativa”, diferenciando el tipo de contraprestaciones que deben realizar los “receptores”. En el caso del PJJDH los receptores deben cumplir con una contraprestación productiva de cuatro horas diarias, y reciben a cambio una ayuda de $150 por cada titular, que se ha mantenido sin modificaciones tras casi cinco años. En septiembre del 2006, el PJJDH contaba con 1.271.886 receptores.\(^2\)

Para acceder al programa, los postulantes debieron inscribirse con anterioridad al 17 de mayo de 2002. Ese día se cerró el plazo de ingreso, por lo que en la actualidad resulta imposible, al menos formalmente, ingresar como receptor.

El Plan Familias, por su parte, cuenta con el componente Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH), que establece un mecanismo de transferencia de ingresos a familias en potencial situación de pobreza, con hijos menores de 19 años, y busca promover el cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y los niños, y la permanencia de estos últimos en el sistema educativo. Para ello, se establecen contraprestaciones en controles de salud y asistencia escolar, que deben ser cumplidas por las propias familias receptoras. El monto de la transferencia para cada familia es de $150 por receptor y un hijo, más $25 adicionales por hijo hasta un máximo de seis hijos ($275). En septiembre de 2006, el Plan Familias, en su componente IDH, contaba con 323.138 receptores.\(^3\)

Este programa fue utilizado por el gobierno nacional a partir del año 2005, para reemplazar paulatinamente al PJJDH. Así, el decreto 1506/04 estableció un mecanismo de clasificación de los receptores del PJJDH según su condición de empleabilidad, determinando la posibilidad de traspaso o migración de un plan a otro por medio de una evaluación realizada por los Ministerios de Desarrollo Social (MDS) y de Trabajo sobre la capacidad potencial de las personas de insertarse en el mercado de empleo. Mientras los “potencialmente empleables” permanecen en los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-


\(^3\) Las políticas para la disminución de la pobreza implementadas en la Argentina entre los años 2002 y 2005. Un análisis de su diseño, implementación y exigibilidad desde la perspectiva de Derechos Humanos, op cit.
ridad Social, quienes son considerados “inempleables” cuentan con la opción de “migrar” hacia el Programa Familias. En este sentido, a septiembre de 2006 un total de 96.951 personas fueron traspasadas del PJHD al Programa Familias, siendo en su gran mayoría mujeres (82,8%).

El Programa Adulto Mayor Más (PAMM) está dirigido a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentren sin amparo previsional o no contributivo, y que posean una edad de 70 años o más. Los peticionantes deben acreditar que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; que ni ellos ni sus cónyuges están amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que teniéndolos, no puedan hacerlo. El PAMM otorga una pensión vitalicia que asciende al 70% del haber jubilatorio mínimo, y permite el acceso a una cobertura de salud a través del Programa Federal de Salud. La prestación, en septiembre de 2006, alcanzaba los $280, y tenía una cobertura de 86.140 receptores.

Si bien la dinámica de los programas referidos presenta similitudes y diferencias, todos ellos se afirman discursivamente en la consagración de derechos. En este sentido, resulta necesario señalar que la consagración de un derecho subjetivo implica tanto la imposición de obligaciones para el sujeto pasivo como el reconocimiento a su titular de la potestad de exigir el cumplimiento de aquéllas ante un tribunal de justicia.

En función de ello, en el presente capítulo se analizan los mecanismos institucionales de reclamo previstos en el diseño de cada programa, y la forma en

---

4 Al respecto, la consideración de “inempleabilidad”, inicialmente adscripta a una definición ministerial (decreto 1506/04), luego se disipa parcialmente al ser los beneficiarios quienes definen su traspaso de un plan a otro. No obstante, de esta manera, la contracara de incorporarse a un programa cuya prestación es superior en términos monetarios, supone la condición de asumirse “inempleable”, especialmente por quedar fuera de la órbita de los programas de empleo.

5 Datos proporcionados por el MDS como respuesta a un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006.


7 Entre otros requisitos, el decreto 582/03 dispone que los peticionarios deben acreditar identidad, edad, y nacionalidad mediante el DNI; en el caso de los argentinos nativos o naturalizados, una residencia continuada en el país de, por lo menos, cinco años anteriores al pedido del beneficio; y por último, no encontrarse detenido a disposición de la justicia.

8 Al respecto el propio Comité DESC ha establecido que “cuando un derecho reconocido en el pacto no se puede ejercer plenamente sin una intervención del Poder Judicial, es necesario establecer recursos judiciales” (Comité DESC, Observación General n° 9, La aplicación interna del Pacto, E/C.12/1998/24, punto 9). Así, cuando la posibilidad de lograr una reparación ante un caso de violación de derechos económicos, sociales y culturales o exigir el cumplimiento de la obligación debida por parte de un Estado no pueda lograrse sin una intervención del Poder Judicial, los Estados deben garantizar la provisión de recursos judiciales adecuados.
que éstos fueron analizados en expedientes administrativos y judiciales. De esta manera se podrá constatar la presencia o ausencia de mecanismos de tipo administrativo y judicial así como su idoneidad para garantizar el acceso a la justicia de los potenciales afectados.

Este análisis permite, por un lado, extraer conclusiones acerca del diseño institucional de estos programas, y por el otro, considerar las percepciones de los funcionarios judiciales respecto de su consideración como derecho o como una mera concesión estatal. Finalmente se recomiendan líneas de acción específicas que consideren mecanismos sencillos, gratuitos y rápidos para el reclamo administrativo o judicial y que no supongan una erogación adicional para los (potenciales) receptores.

2. Mecanismos institucionales de reclamo del Plan Jefes y Jefas de Hogar

El diseño institucional del PJJHD no establece mecanismos formales que permitan canalizar los planteos que efectúen los destinatarios del programa.

Si las solicitudes de ingreso al programa fueran rechazadas el o la postulante tiene derecho a ser informado de los motivos del rechazo, pero no sobre los recursos existentes para apelar o solicitar la reconsideración de lo decidido.9

Del análisis pormenorizado de la legislación que regula el funcionamiento del PJJHD se desprende la inexistencia de mecanismos administrativos o judiciales de reclamo. Esta falta de mecanismos cobra mayor relevancia, no sólo en función de las garantías necesarias que deben proveerse frente a cualquier derecho, sino específicamente porque en el diseño del plan se manifestó una intención de garantizar un manejo transparente en la asignación. Así se crearon los Consejos Consultivos integrados por distintos actores sociales encargados de decidir la contraprestación, pero no se previó la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo y eventualmente judicial frente al rechazo. De este modo las deficiencias de los controles y la capacidad fiscalizatoria estatal son reforzadas por la falta de garantías de control individual.10

9 La única referencia normativa a esta cuestión está plasmada en el artículo 10 de la resolución 312 del Ministerio de Trabajo —que reglamenta el PJJHD— que establece: “la Municipalidad deberá comunicar por medio público idóneo o personalmente a los postulantes la aprobación o rechazo de su solicitud. En el primer supuesto, le informará las actividades que debe efectuar por percibir el beneficio y el lugar y horario donde realizarlas. De rechazarse la solicitud, le informará los motivos”.

10 A los Consejos Consultivos Provinciales se les encomendó “velar por el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de los beneficiarios y controlar y monitorear el desarrollo y ejecución del Programa Jefes de Hogar.”
2.1. Mecanismos administrativos

En cuanto a los mecanismos administrativos, debe destacarse la falta de información acerca de la posibilidad de interponer recursos frente a los rechazos de los pedidos de inscripción. Si bien podría argumentarse que, como cualquier acto de la administración, dicha resolución estaría sujeta a las impugnaciones previstas en las leyes de procedimiento administrativo, la omisión en establecer de manera expresa tal alternativa no parece haber sido ingenua. La norma descripta sugiere la intención del gobierno de desincentivar la presentación de reclamos y reservar la asignación de los planes a un manejo discrecional.

Si bien el derecho formalmente se presume conocido, lo cierto es que no puede asumirse que la población a la que está dirigida el Plan Jefes y Jefas, o cualquier tipo de programa asistencial, conozca las alternativas legales en caso de rechazo de su solicitud de ingreso como receptor o que posea los recursos necesarios para efectuar la correspondiente consulta legal. En la práctica, la falta de información determina que los postulantes a los que se les deniega el plan no utilicen las vías legales de reclamo y que, en definitiva, los tribunales de justicia no puedan revertir un manejo arbitrario de los planes.\footnote{La inexistencia de mecanismos establecidos de manera clara y formal, que reciban y tramen los reclamos de las personas que no pueden acceder al cobro del beneficio, fue destacada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la resolución 2258/03. Entre los muchos casos citados en dicha resolución merece destacarse el de la señora Rossana de los Ángeles Mendoza (actuación n° 9047/02), quien a pesar de haber ingresado al programa sin inconvenientes fue dada de baja a los pocos meses por figurar en el listado de beneficiarios como “fallecida”. Ese mismo día —23 de septiembre de 2002— concurrió a la Defensoría del Pueblo y comenzó un periplo que la llevó a recorrer, en numerosas oportunidades, distintas dependencias oficiales, entre las que deben citarse: el Centro de Gestión y Participación n° 6; la Coordinación del Programa Jefes de Hogar de la Dirección General de Empleo y Capacitación del Gobierno de la Ciudad; la Comisaría 12º (a fin de tramitar un certificado de supervivencia); el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y la ANSES. Por su parte, la Defensoría envió una serie de pedidos de información y realizó diversas gestiones telefónicas, concluyendo que “lo único que se obtuvo han sido transferencias de responsabilidades de un organismo a otro. Así, la señora lleva ocho meses —desde septiembre de 2002 hasta abril del corriente año— sin poder cobrar el beneficio, por figurar como ‘fallecida’ en una base de datos, un error de responsabilidad exclusiva de la administración y que podría ser fácilmente resuelto”.
}

2.1.1. Respuestas institucionales a reclamos administrativos

Resulta interesante analizar la respuesta institucional ante los reclamos realizados por potenciales aspirantes al PJJHD en casos concretos y representativos:

• María Elvira Silvana Molina realizó una presentación por escrito a la Dirección General de Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (organis-
mo de aplicación en la ciudad, DGECABA) el 26 de junio de 2003, solicitando ser incorporada como receptora. En caso de que su solicitud fuera rechazada, requirió que se le informara expresamente en qué norma se fundaba tal decisión. El 17 de julio de 2003 la Dirección notificó el dictamen por medio del cual rechazó el pedido alegando que el Ministerio de Trabajo de la Nación había dispuesto, “en los hechos”, no incorporar más receptores a partir del 17 de mayo de 2002.

- Andrés Sales el 2 de diciembre de 2003 realizó una presentación que, en lo sustancial, reproduce los términos del pedido anterior. La DGECABA, en nota del 17 de marzo de 2004, rechazó el pedido señalando que “desde el 17 de mayo de 2002 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no recibe... solicitudes de inscripción”.

- Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Este pedido difiere de los anteriores, ya que es el primero que reúne a un grupo de personas y fue realizado directamente ante la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo el 20 de diciembre de 2004. La respuesta del 21 de febrero de 2005 fue formal. Alegó que carecía de facultades para satisfacer el pedido de inscripción y sostuvo que los encargados de atender los reclamos de los interesados son los municipios y los Consejos Consultivos de cada localidad, pero no aseguró que, de recurrir a las instancias locales, los peticionantes pudieran obtener satisfacción a su reclamo.

   Ello motivó un pedido de aclaratoria, presentado el 4 de marzo y resuelto el 1º de junio de 2005. La Secretaría de Trabajo indicó que los receptores que desearan inscribirse al PJJHD debían concurrir a la municipalidad correspondiente, a fin de aportar la totalidad de la documentación requerida. Sin embargo, en el texto de la respuesta, se destacó, al mismo tiempo, la existencia de obstáculos presupuestarios que impedían la extensión de la cobertura cuantitativa del programa. De esta manera, el organismo de aplicación del nivel nacional reconoció que la inscripción al PJJHD no había sido cerrada, señalando que los requirentes debían concurrir a la municipalidad correspondiente a su domicilio, pero no garantizaba su futura incorporación, ya que la supeditaba a la existencia de recursos presupuestarios.

   Si bien los solicitantes concurrieron a las municipalidades, las respuestas fueron diversas. En la Municipalidad de Florencio Varela les recibieron los pedidos y les entregaron una constancia. En Berazategui se les informó por escrito que no contaban con autorización del Ministerio de Trabajo de la Nación para dar nuevas altas. En ambos casos, con el transcurso de los meses no fue otorgada ninguna alta.

   Como consecuencia de lo expuesto, puede señalarse que el Ministerio de Trabajo rechazó en todo su contenido las peticiones individuales. Frente a una
presentación colectiva, varió la respuesta, admitiendo que la inscripción se en-
contraría abierta, pero supeditada a la existencia de mayores recursos presu-
puestarios, que, por otra parte, son fijados por el propio Estado.

2.2. Mecanismos judiciales

El mecanismo judicial más idóneo para presentar reclamos referidos al di-
seño e instrumentación de programas sociales es la acción de amparo, regula-
da en el ámbito nacional por el artículo 43 de la Constitución Nacional y por
la ley 16.986. Para promover una acción de este tipo es necesario satisfacer un
conjunto de requisitos formales, entre los que se encuentran, entre otros, con-
tar con patrocinio de un abogado, y realizar la presentación por escrito en pla-
zos sumamente breves.

Tal como se señaló, la normativa que regula el funcionamiento del PJJH D
no prevé mecanismos judiciales específicos. A pesar de ello, se han presentado
numerosas acciones de amparo en las que personas que reúnen los requisitos
establecidos en la reglamentación reclamaron su incorporación, cuestionando
el cierre de la inscripción decidida por el Ministerio de Trabajo a partir del 17
de mayo de 2002 (restricción que no estaba prevista en el ordenamiento le-
gal).12

La ambigüedad e imprecisión en el diseño e implementación del PJJH D,
en relación con los mecanismos de reclamo y resguardo de derechos, se vieron
reflejadas en los estrados judiciales. En el análisis de estos casos se priorizó la
observación sobre las siguientes variables: a) dictado de una medida cautelar;
b) presentación de apelaciones por parte del Ministerio de Trabajo; c) consi-
deración del juez actuante acerca de la prestación consagrada por el programa
como un derecho; y d) plazos del proceso judicial.

a) Rivadeneira, Juan c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo).13 A fines de oc-
tubre de 2002 Juan Rivadeneira presentó una acción de amparo impugnando
el plazo del 17 de mayo como fecha límite para la inscripción de receptores. El
expediente debió tramitarse más de dos meses entre distintos juzgados y fiscalías
sin resolución, ya que tanto la justicia contencioso-administrativa como la jus-

12 En la actualidad existen aproximadamente cincuenta causas en trámite por ante la Justicia
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social. A los efectos de la elaboración de este capítu-
lo se seleccionaron cuatro casos de estudio y se complementaron los datos con informes solicitada-
dos al MDS y al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Sin embargo, debemos
destacar aquí que las conclusiones alcanzadas por este estudio son corroboradas por la informa-
ción proveniente de los restantes expedientes judiciales aún en trámite.

13 Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 6, Expte. 52.118/ 02.
ticia laboral se declararon incompetentes. Finalmente, la justicia de seguridad social asumió el caso.

Resulta ilustrativo citar los fundamentos de los funcionarios judiciales que intervinieron, ya que ello da cuenta del desconcierto generado acerca de la naturaleza del Programa Jefes y Jefas. El fiscal ante la justicia en lo contencioso administrativo federal sostuvo que dicho fuero era incompetente y que la causa debía ser remitida a la justicia nacional del trabajo. Argumentó que la materia de fondo era laboral, ya que todo lo atinente a los Programas de Emergencia Ocupacional se encontraba regulado en el capítulo VII de la Ley Nacional de Empleo (ley 24.013) y que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Trabajo, en ejercicio de las facultades conferidas en dicha ley. El juez interviniente compartió los fundamentos y se declaró incompetente.

El fiscal ante la justicia nacional del trabajo expresó que “las cuestiones relativas al otorgamiento de un beneficio asistencial a ‘jefes de hogar’ desocupados no refiere a la aplicación de ninguna disposición normativa de Derecho del Trabajo” (el destacado es propio) y que “los conflictos relativos al acceso a una suerte de subsidio o asignación por una contingencia de desempleo como la que aquí se debate” son de competencia del fuero de la seguridad social. Sin embargo, sostuvo que resultaba de aplicación el art. 4 de la ley 16.986, por lo que la causa debía tramitarse ante el fuero laboral.

Remitida la causa al juzgado laboral interviniente, nuevamente sobrevino una declaración de incompetencia, esta vez alegando que “del análisis de la normativa que ha creado el Programa Jefes y Jefas se desprende que se trata de la concesión de un beneficio de carácter asistencial” por lo que “el objeto de la pretensión participa de la naturaleza jurídica del derecho de la Seguridad Social”. El expediente quedó radicado ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, a pesar de las dudas planteadas por la fiscalía.

La jueza de ese fuero a cargo del expediente realizó un análisis minucioso de los distintos supuestos de competencia y concluyó que la cuestión planteadada quedaba fuera de todo fuero. Sin embargo, decidió asumir el caso expresando que “una nueva dilación en la causa” —recordemos que tanto el fuero Contencioso Administrativo Federal como el del Trabajo se inhibieron de dar una respuesta al reclamo— “atentaría el derecho que en la misma se pretende proteger”.

En la misma resolución, la jueza rechazó la medida cautelar solicitada por el señor Rivadeneira, alegando que su reclamo de fondo (incorporarse al PJH D) coincidía con la medida cautelar pedida (recibir las prestaciones del PJH D mientras durara la tramitación del proceso), por lo que una resolución favorable

14 El art. 4 de la ley 16.986 dispone que “se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción”.
importaría un prejuzgamiento y una afectación al derecho de defensa del Estado Nacional.

Finalmente, luego de más de cuatro meses de trámites judiciales, el señor Rivadeneira obtuvo un puesto de trabajo, por lo que la acción de amparo perdió su objetivo antes de ser notificada al Estado Nacional. En otros términos, este caso da cuenta de la falta de resolución rápida que se vería facilitada ante la presencia de un mecanismo de reclamo correctamente establecido, dando una solución oportuna a una persona desocupada y en condiciones de pobreza.

b) Sales, Andrés Julio y otras c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo).15 El 13 de abril de 2004, Andrés Sales interpuso una acción de amparo a fin de que se ordene su inscripción en el Programa Jefes de Hogar. Para ello, solicitó que se declare la invalidez de la decisión del Ministerio de Trabajo que fija como fecha límite para el ingreso al programa el 17 de mayo de 2002.

El 18 de junio de 2004 el juez de primera instancia dispuso concederle la medida cautelar peticionada, tendiente a proteger su derecho familiar a la inclusión social durante la tramitación del proceso, a través de su inscripción como receptor del PJHJD hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión planteadada. El juez consideró que tratándose “de una prestación de eminente carácter alimentario no encuentra base legal el límite temporal impuesto por el Ministerio, ni se justifica negar a una persona alguna una prestación de estas características, por el mero hecho del transcurso de una fecha dada”.

El 27 de octubre de 2004, el juez de primera instancia, Alberto Ize, dictó sentencia sobre el fondo de la cuestión, en la que resolvió declarar que no acreditó que se encontrara cerrada la inscripción al plan, y ordenó a las autoridades nacionales que verifiquen, en un plazo de 10 días, si Sales cumple con los requisitos para ingresar al programa solicitado o a alguno de los existentes y, en caso afirmativo, que se proceda a su inclusión.

El juez reconoció que Sales tiene derecho a ingresar al Programa Jefes de Hogar respecto del cual el Estado no puede invocar problemas de índole presupuestario o de estructura administrativa como excusa para eximirse de su cumplimiento. En tal sentido expresó: “no es desconocido el principio constitucional que afirma que ‘el Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable’ (art. 14 bis de la Constitución Nacional). Asimismo, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica impulsan las directrices de que todas las personas tienen derecho a trabajar, tener un nivel de vida adecuado, una vivienda, alimentación, educación, siendo estos temas fundamentales pilares para lograr la erradicación de la

15 Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nº 9, Expte. 8.992/04.
pobreza”. Asimismo, puntualizó: “no es posible aceptar la invocación de problemas presupuestarios y de estructura administrativa como suficiente justificativo para poner en peligro la vida y la salud de un ciudadano, más aún si existen menores a su cargo, pues aceptar esa excusa como válida, implicaría reconocer que la escala de valores aplicada antepusiera un aspecto meramente material a uno de fondo de relevancia superior como lo son los derechos consagrados por nuestra Constitución, a la alimentación, a la salud y a la vida”.

Tanto la medida cautelar como la sentencia de fondo fueron apeladas por el Ministerio de Trabajo. El 18 de febrero de 2005 la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social confirmó la decisión del juez de primera instancia que había otorgado la medida cautelar, y posteriormente, el 18 de noviembre de 2005, la sentencia sobre el fondo de la cuestión.

c) Pinto, María Gabriela c/ PEN Ministerio de Trabajo s/ amparo.16 La acción, presentada en julio de 2004, reproduce en términos sustanciales los argumentos esgrimidos en el amparo descrito en el punto anterior. En este caso, el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar peticionada, decisión que fue apelada por el Estado Nacional.

Sin embargo, la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social fue opuesta a los criterios establecidos por la Sala II en el caso “Sales”. El 25 de abril de 2005 la Sala I decidió revocar la medida cautelar dispuesta en primera instancia, con el argumento de que son improcedentes las medidas cautelares que coinciden con el objeto del juicio de amparo.

El 31 de mayo de 2005 la jueza de primera instancia Ana María Rojas de Anezin dictó sentencia sobre el fondo de la cuestión: decidió hacer lugar a la acción de amparo reconociendo el derecho de la señora Pinto a ser incluida como receptora del PJHED.

Sostuvo que entre los propios fundamentos del decreto se establece que la prestación del Programa Jefes y Jefas proviene del deber de cumplir con el “derecho familiar de inclusión social”, así como que es necesario garantizar la protección de la familia. Además expresó: “respecto del argumento que sostiene la accionada en cuanto a que el financiamiento del programa se encuentra limitado por la asignación presupuestaria, cabe destacar que si bien es cierto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) vincula beneficios sociales con recursos disponibles, ello nunca puede entenderse como una directriz para denegar un beneficio netamente de carácter alimentario”.

Si bien el Estado Nacional apeló la decisión judicial, su recurso fue desestimado por la Cámara el 24 de octubre de 2005 basándose en cuestiones formales, por lo que la sentencia de primera instancia quedó firme.

16 Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nº 4, Expte. 18.030/04.
d) Luján, Nancy Mónica c/ PEN Ministerio de Trabajo s/ amparo.¹⁷ La acción de amparo interpuesta en julio de 2004 solicitó la incorporación provisoria al PJJHD, hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión planteada, idéntica a las anteriores.

El juez interviniente hizo lugar a la medida cautelar solicitada el 30 de julio de 2004, por considerar que una prestación de carácter alimentario no puede tener un límite temporal: “Tratándose ésta de una prestación de eminentemente carácter alimentario, no encuentra basamento legal el límite temporal impuesto por el Ministerio, ni se puede negar a persona alguna una prestación de estas características, por el mero hecho del transcurso de una fecha dada”.

El Estado Nacional apeló, alegando la existencia de límites de la partida presupuestaria impuesta en el presupuesto nacional votado por el Congreso de la Nación. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia el 31 de octubre de 2005.

Al respecto, la Sala III consideró, al igual que el juez de primera instancia, que el PJJHD tiende a la satisfacción del derecho de “inclusión social” y que, al tratarse de una prestación de carácter alimentario, no tiene base legal el límite temporal impuesto por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, señaló que no han cesado al momento las causales que dieron origen a la creación del programa, concebido para regir mientras dure la emergencia ocupacional nacional.

El 31 de mayo de 2005 el juzgado de primera instancia dictó sentencia sobre el fondo de la cuestión, haciendo lugar al amparo. Esta sentencia, apelada por el Estado Nacional, fue confirmada por la Sala III el 16 de diciembre de 2005.

3. Una vuelta a la cuestión: la carta de compromiso en el Programa Familias

Los mecanismos institucionales de reclamo también han estado ausentes en el diseño del Programa Familias por la Inclusión Social.

El traspaso de receptores (que se denomina con el efemismo “migración”) está condicionado por el diseño del Programa Familias, que exige la calificación como “inempleable” del potencial “migrante”, originada, en gran medida, en la existencia de responsabilidades familiares.

Este aspecto se observa en las restricciones impuestas para incorporarse al programa: se requiere tener “dos o más hijos/ as menores de 19 años o disca- pacitados a cargo”. A su vez, “la titular del subsidio debe ser la madre y la misma debe tener un nivel de instrucción inferior a secundaria completa. Para ello si el titular del PJJHD es varón, debe cambiar la titularidad a la mujer, salvo en

¹⁷ Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social n° 4, Expte. 18.028/ 04.
el caso de varones monoparentales”.18 De esta manera, se establece un meca-
nismo que implica dejar de lado la contraprestación como mecanismo de in-
clusión social, tal como fue definido en el PJJHD, para pasar a otra modalidad
de desenvolvimiento del plan, que le confiere una precisión mayor como pro-
grama de transferencia de ingresos y no como un programa de empleo.19

Finalmente, se requiere la firma de una “carta de compromiso”, que actúa
como “ficha de ingreso” al programa. Entre otras cuestiones, este “compromi-
sos” expresa:

El Programa Familias garantizará la continuidad del subsidio durante la migra-
ción. En caso de no cumplimiento de los compromisos asumidos, podrá ser dado/ a de baja del Programa
Familias y por ende dejar de percibir el beneficio, que será restringido en la medida en que se vuel-
va a demostrar la asistencia escolar y la realización de los controles de salud de mis hijos/ as y/o
niños/as y de las embarazadas del grupo familiar. Dejo expresa constancia de que una
vez cumplido el período de vigencia y desarrollo del Programa Familias, o que por distintas cir-
cunstancias deje de ser receptor/a del mismo, dejaré de percibir este beneficio sin tener
derecho a reclamo alguno. (El destacado es nuestro.)

La firma de este instrumento deja en claro que la persona que recibe el sub-
sidio no puede considerarse como titular de derechos (se llega a hacer explíci-
ta la renuncia al reclamo por la pérdida del beneficio), pero ni siquiera como
una “receptora directa” de aquél, de modo que resultaría una suerte de “me-
diadora” entre el Estado y sus hijos. No cabe duda acerca de la nulidad absolu-
ta de esta resolución, puesto que no puede condicionarse el acceso a un dere-
cho a la renuncia previa a ejercer reclamos administrativos y/ o judiciales dado
que el reclamo es un componente esencial de la estructura de los derechos.20

Asimismo, utilizar el eufemismo de “compromiso” en un programa asisten-
cial implica establecer unilateralmente una “cláusula de rescisión” a cargo de sus mis-
mos destinatarios. Así, los supuestos “receptores” de una política asistencial del
Estado firman de antemano la potencial —pero cierta— pérdida del beneficio,

18 Contestación del MDS ante un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, 20
de septiembre de 2006.

19 Este debate nunca quedó saldado, en tanto el Plan Jefes fue presentado en más de una oca-
sión como un programa de empleo, que venía a condensar los numerosos programas vigentes (es-
pecialmente el Plan Trabajar) y utilizaba la figura de la contraprestación productiva a los efectos
de promover la inserción social, dejando de lado la definición, a nuestro entender más precisa, de
programa de transferencia de ingresos.

20 Comité DESC, Observación General N° 9, La aplicación interna del Pacto, EC 12/ 1998/ 24,
punto 9. Al respecto, el artículo 25 de la CADH establece que “toda persona tiene derecho a un re-
curso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción, la ley o la presente Convención... “. 
sin posibilidad de recurrir a una instancia ni administrativa ni judicial, al “comprometer” a los migrantes a renunciar a todo derecho de reclamo.

La carta de compromiso exigida es un antecedente nuevo que por primera vez explicita la condicionalidad de la percepción del beneficio asistencial a las tareas de cuidado infantil, la educación de los hijos/as y el seguimiento de controles de salud de niños, niñas y mujeres embarazadas. Además, se sienta como precedente que la supuesta “salida” de la pobreza es de responsabilidad individual al no posibilitar la reconsideración de situaciones que, en caso de extrema pobreza como la que viven los receptores del Plan, no siempre es posible asumir. Al mismo tiempo se están desconociendo las dificultades existentes para acceder al sistema de salud y al educativo, que, a su vez, se acentúan en función de las heterogeneidades regionales.

En cuanto a los mecanismos de reclamo, el MDS señaló que aquellas personas interesadas y los receptores pueden efectuar “consultas y reclamos, como así mismo denuncias que consideren pertinentes” de tres formas posibles: i) por escrito ante el Centro de Atención Local del Municipio; ii) por teléfono a través de un centro de llamados gratuitos (0-800-222-3294); iii) por correo electrónico. El procedimiento posterior consiste en que todo tipo de reclamo o denuncia es evaluado por los equipostécnicos, tanto descentralizados como desde los Centros de Gestión Participativa “que a su vez tienen establecido en sus procedimientos la normativa a realizar para monitorear el desarrollo de los componentes”.21 En respuesta a un pedido de informes elevado en enero de 2006, en el cual el CELS buscó conocer la cantidad, tipo y respuestas brindadas frente a los reclamos, el MDS respondió señalando el número de llamados recibidos en el 0-800, pero no se refirió a las respuestas obtenidas por los demandantes ni tampoco a las causas que motivaron sus llamados.22

En primer lugar llama la atención que se le otorga el mismo valor —y la misma vía de resolución— a un reclamo, una consulta o una denuncia, dejando su resolución en manos de los “equipos técnicos”,23 cuyas potestades, procedimientos administrativos y poder de fiscalización ante una denuncia no se especifican. Tal imprecisión se condice con la obligatoriedad que se impone a las personas en la firma de la carta de compromiso, de renunciar a todo derecho a reclamo ante el incumplimiento de su parte, que inhibe a su vez toda vía judicial. Nada se dice acerca de los casos en que el Estado, a través del MDS, incumpla sus obligaciones.

21 Respuesta del MDS ante un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006.
22 Respuesta del MDS ante un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, 9 de enero de 2006.
23 Respuesta del MDS ante un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006.
No se conocen a la fecha acciones, denuncias o solicitudes de revisión de traspaso de migrantes de un programa asistencial a otro, como tampoco el MDS ha informado al respecto.

4. Mecanismos previstos en el Programa Adulto Mayor Más

El mecanismo de acceso al Programa Adulto Mayor Más (PAMM) exige una serie de requisitos formales que, en la mayoría de los casos, resultan de difícil cumplimiento.

El programa establece un trámite personal que exige a personas mayores de 70 años que carecen de todo tipo de cobertura social acreditar que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; que ni él ni su cónyuge están amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo.

De esta manera, para entender la lógica del programa, es necesario observar tanto los mecanismos de acceso como los de reclamo, ya que ambos son altamente dependientes.

El trámite para incorporarse al PAMM se inicia personalmente en el Centro de Atención Personalizada (CAP) correspondiente al domicilio del peticionario. La distribución geográfica de los CAP es dispar: en muchas provincias existe un solo CAP, en otras dos, y solamente la provincia de Buenos Aires posee dieciocho. Ello implica que, en la mayoría de los casos, el posible receptor deba trasladarse a muchos kilómetros de su hogar para iniciar el trámite. Si bien el trámite es gratuito los peticionantes deben incurrir en numerosos gastos no sólo para dirigirse al CAP sino también para obtener la totalidad de la documentación requerida.

Para iniciar el trámite deben presentar: a) Documento Nacional de Identidad propio y del cónyuge o concubino con el domicilio actualizado, y fotocopia del CUIL; b) fotocopia de testimonio de sentencia de divorcio o información sumaria que acredite separación de hecho, aclarando si recibe o no una cuota alimentaria; c) fotocopia del certificado de defunción del cónyuge y/o concubino; d) declaración jurada del solicitante donde conste si posee ingresos y bienes; e) recibo de sueldo, jubilación y/o pensión de familiares obligados (convivan o no) hijos mayores de edad, nietos mayores de edad, yernos, nueras, padres, hermanos; si trabajan por cuenta propia, adjuntar declaracio-

24 De acuerdo con el listado de la página web del MDS, en octubre de 2006 existen 57 CAP funcionado en todo el país.
nes juradas de ingresos (con las firmas certificadas por autoridad competente); si no trabajan por estar discapacitados, adjuntar certificado médico; f) con respecto al cónyuge o concubino, comprobante de ocupación e ingresos; g) original y fotocopia del contrato de locación (aunque no esté vigente) y recibo de alquiler (original y fotocopia del último); y h) constancia de cesión de vivienda, certificada la firma por la autoridad competente. En otros términos, en muy pocos casos los potenciales receptores pueden acceder fácilmente al beneficio.25

Respecto de los mecanismos de reclamo, ante una solicitud de informes presentada por el CELS, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) contestó que “el mecanismo de reclamo que contempla específicamente el PAMM es la solicitud de reconsideración de una pensión por vejez denegada: este tipo de reclamo se encuentra regulado para las pensiones por vejez en el decreto 582/03, Anexo I “normas reglamentarias para el otorgamiento de pensiones a la vejez”, Capítulo IX reconsideración apartado 16), estableciendo que “el solicitante de una pensión, cuya solicitud hubiera sido denegada, podrá peticionar que la denegatoria sea revisada, siempre que se recurra dentro del plazo de sesenta días de notificada la medida dictada...”. Desde el inicio del Programa mencionado se formularon aproximadamente tres mil doscientos (3.200) pedidos de reconsideraciones de pensiones por vejez denegadas, habiéndose reconsiderado favorablemente a la fecha, mil ochocientos sesenta y dos (1.862) casos.26

A diferencia de los demás programas analizados, el PAMM prevé una vía administrativa específica para formular reclamos. Sin embargo, la instancia previa, esto es, la certificación de veracidad de la no posesión de bienes y de ingresos, queda nuevamente a cargo del potencial receptor. Es otro ejemplo de inversión de la carga de la prueba en el adulto mayor, en lugar de ser el propio Estado, en ejercicio de su poder fiscalizador, quien efectúe todos los controles...

25 Esta barrera se torna aún más evidente, en la exigencia a los migrantes que acrediten 40 años de residencia en el país, como también en la disposición que imposibilita que ambos cónyuges tramiten la pensión aun reuniendo los demás requisitos, al establecerse que sólo uno de ellos podrá tramitarla, con el agravante de que se trata de un beneficio personal, que caduca con la muerte del beneficiario. En consecuencia, ante el fallecimiento del titular, el cónyuge supérstite debe tramitar nuevamente la pensión por vejez, lo que es a todas luces irrazonable. Estas restricciones importan un tratamiento desigual por parte del Estado a individuos que se encuentran en idéntica situación, sin criterio de razonabilidad alguna, conducta expresamente vedada por el art. 16 de la CN y normas de pactos de derechos humanos. En efecto, el PAMM establece la imposibilidad jurídica de que ambos cónyuges accedan al sistema de pensiones por vejez, a la vez que impone un trato discriminatorio e inconstitucional para con las personas de nacionalidad extranjera. Estas distinciones no responden a una justificación objetiva y razonable que se relacione con el fin de la norma. De hecho, tal justificación ni siquiera se ha intentado.

26 Respuesta de la CNPA ante un pedido de informes elevado por el CELS, Buenos Aires, septiembre de 2006.
necesarios a fin de detectar si el peticionante posee ingresos o bienes propios, o si está incorporado en algún régimen de previsión o retiro. En este caso, la extrema complejidad que supone reunir toda la documentación exigida se transforma en una barrera infranqueable que impide no sólo la obtención de la pensión, sino que obtura la posibilidad de dar inicio al trámite. Así, sólo aquel potencial receptor que posea un fuerte acompañamiento de algún voluntario, familiar u organización social cercana se encontraría en condiciones de acceder al programa.

Una deficiencia adicional para el acceso al programa: la falta de mecanismos de difusión masiva que permitan que todos los potenciales receptores puedan siquiera conocer su existencia y alcances. Esto acarrea el riesgo de desnaturalizar sus objetivos.27

5. Del discurso de derechos a la práctica asistencial. ¿Vías de salida?

El análisis de los procesos reseñados, tanto administrativos como judiciales, permite extraer una serie de conclusiones que abarcan no sólo el funcionamiento de los mecanismos institucionales de exigibilidad de derechos, sino la propia concepción del Estado referida a la naturaleza de las prestaciones sociales que contienen los principales programas implementados. Este último aspecto se hace aún más evidente en el caso del Plan Familias, al establecer la denominada “carta de compromiso”, a través de la cual la receptora renuncia a cualquier reclamo que pudiera originarse en el hecho de dejar de percibir el subsidio.

La ausencia de un mecanismo expreso de reclamo indica que las instancias estatales siguen considerando las prestaciones provenientes de los programas sociales como meras concesiones graciosas del poder público, ajenas por completo a la perspectiva de derechos.28 Incluso más: en el caso del Plan Familias, se avanza en conditioning el acceso a un derecho-beneficio a la renuncia previa a ejercer reclamos administrativos y judiciales, en contra de toda prescripción de una estructura de derechos.

27 Aun cuando al momento de su lanzamiento, en agosto de 2003, el programa fue presentado en los medios masivos de comunicación, dicha difusión no se ha sostenido en el tiempo. La divulgación de información sobre el contenido y los requisitos del PAMM es una herramienta esencial para garantizar el derecho de las personas mayores de acceder al sistema de pensiones por vejez. Así también lo es facilitar el inicio del trámite. No obstante, ninguna de estas condiciones se encuentran garantizadas en la actualidad.

28 Ello a pesar de la incorporación de referencias a los tratados internacionales de derechos humanos en los fundamentos que dan origen a la creación de estos programas sociales.
En cuanto a los mecanismos administrativos, debe destacarse el distinto tratamiento existente en el PJHJD y en el PAMM. El PJHJD ha sido un programa con una difusión masiva, que no ha previsto ningún mecanismo administrativo para interponer recursos frente a los rechazos de los pedidos de inscripción. En este sentido, la falta de información sobre la existencia de instancias que permitirían revertir una decisión negativa inicial es total.

Por el contrario, el PAMM adolece de una falta de difusión acerca de su existencia y ha establecido una serie de requisitos que dificultan notoriamente su extensión cuantitativa. Sin embargo, sí ha previsto un mecanismo administrativo de revisión de las decisiones que, como hemos visto, ha sido muy utilizado por los potenciales receptores. Ello da cuenta de la importancia que poseen estos mecanismos, cuando el diseño institucional los prevé expresamente.

En ambos casos los Consejos Consultivos podrían cumplir una función importante, tanto en lo referido a la simplificación del acceso como en la elaboración de mecanismos sencillos que permitan revertir decisiones de la administración que afecten los derechos de los receptores. Para ello debe dotárselos de funciones en tal dirección, así como también de infraestructura y personal.

Si bien tres de los cuatro casos relevados, todos ellos referidos al PJHJD, recibieron una respuesta favorable de la autoridad judicial, existen ciertas particularidades que merecen ser señaladas.

En primer lugar, los requisitos exigidos por la legislación vigente para interponer una acción judicial importan un primer filtro a la posibilidad de resolver violaciones masivas de derechos de los sectores que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad.

En efecto, la sola exigencia de contar con patrocinio letrado, aun en el caso de un reclamo cuyo monto asciende a una prestación de $150 por mes, de por sí implica que sólo podrán ser llevados adelante a través de servicios de patrocinio jurídico gratuito, sean éstos particulares o institucionales. Así, no sólo la presentación de un reclamo judicial debe realizarse mediante un patrocinante letrado, sino también el seguimiento del proceso, lo cual, adicionalmente, dificulta a los afectados la posibilidad concreta de conocer el estado de sus demandas en forma más ágil y sin intermediarios.

En segundo lugar, como hemos visto, el Estado Nacional apeló la totalidad de las resoluciones que le fueron contrarias, aun frente a la existencia de jurisprudencia en contra (hoy unánime) de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social. Esta práctica no hace más que dificultar la resolución de los reclamos formulados por los peticionantes, aumentando sus costos. Una consecuencia directa de ello es el efecto desalentador hacia los abogados dispuestos a patrocinar este tipo de casos en forma gratuita.

Ligado a los alcances de las apelaciones deducidas por el Estado Nacional, debe destacarse que la totalidad de los jueces citados concedieron los recursos
de apelación con efecto devolutivo, por lo que las medidas cautelares siguieron vigentes durante la tramitación de la apelación. Ello a pesar de la disposición en contrario prevista en el artículo 15 de la ley 16.986. Al respecto, debe señalarse que numerosos jueces han seguido el criterio contrario, por lo que aún contar con una sentencia favorable en primera instancia no garantiza la tutela del derecho, hasta tanto no sea confirmada por la Cámara de Apelaciones.

En tercer lugar, debe realizarse un análisis de los plazos judiciales a la luz de las características del derecho que se pretende tutelar. Los procesos se han prolongado entre 12 y 18 meses. Si bien es cierto que en dichos casos se ha mitigado el perjuicio derivado de los tiempos judiciales con el dictado de una medida cautelar, la inexistencia de mecanismos sencillos que respondan a este tipo de reclamos conspira contra las posibilidades de utilizar los remedios jurídicos disponibles como forma de tutelar los derechos afectados.

Ningún juez ha considerado que la prestación establecida en el PJJHD no es susceptible de ser analizada desde una perspectiva de derechos. Más aún, a septiembre de 2006 un total de 196 personas pudieron incorporarse al PJJHD a raíz de órdenes judiciales, que en su gran mayoría alegaron que la decisión de “cerrar” el acceso al plan en la fecha del 17 de mayo de 2002 “no fue respaldada por ningún acto administrativo”, por lo cual se entiende que se mantiene vigente el decreto 565 de 2002, que diera origen al PJJHD.29 Ello hace más inexplicable aún la persistencia del Poder Ejecutivo Nacional en su práctica violatoria de los derechos referidos. Se trata de una lógica especulativa, basada en la seguridad de que no serán muchas las personas que estén en condiciones de iniciar acciones judiciales, por lo que, en el peor de los casos, el Ministerio de Trabajo de la Nación sólo deberá hacer frente a las órdenes judiciales derivadas de reclamos presentados por aquellos que consigan sortear todas las barreras institucionales existentes. El costo a afrontar por esta vía por el Estado (sean uno o cincuenta casos) es infinitamente inferior al que representaría adecuar el diseño del PJJHD a la lógica de derechos a la que dice adscribir.

6. Recomendaciones para el ejercicio de derechos

Del análisis realizado se desprende la necesidad y urgencia por modificar y mejorar los mecanismos de acceso y exigibilidad, como garantía y resguardo de derechos. En tal sentido, se recomienda:

a. Para garantizar la gratuidad y agilidad en el proceso de reclamos de tipo administrativo y judicial:

29 Contestación a un pedido de informes realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de fecha 21 de septiembre de 2006.
1. Prever un mecanismo sencillo, gratuito y rápido para el reclamo administrativo o judicial, que no suponga un gasto adicional para los (potenciales) receptores.

2. Establecer mecanismos de patrocinio legal gratuito para la promoción de reclamos vinculados a este tipo de programas sociales, utilizándose para ello las estructuras de las Defensorías oficiales, las Defensorías del Pueblo, los servicios de patrocinio legal de las Facultades de Derecho, entre otros.

3. Modificar la reglamentación del procedimiento judicial de “amparo”, disponiendo que la apelación de las medidas cautelares no posea efectos suspensivos.

4. Garantizar una amplia legitimación para promover acciones colectivas que eviten una resolución “caso por caso”, y que conviertan las resoluciones judiciales en herramientas de transformación de las políticas públicas, incorporando la perspectiva de derechos en su diseño e instrumentación.

5. Diseñar y aplicar un mecanismo de revisión automática de los procesos en marcha por parte de los afectados en caso de rechazo en el acceso a programas, que no dependa del acompañamiento de patrocinio letrado y garantice imparcialidad e independencia del órgano revisor.

b. Para facilitar el acceso a planes sociales sin condicionalidades que vulneren los derechos de los destinatarios:

1. Garantizar el acceso a la información para los receptores y para la comunidad en general, en relación con los derechos de los que gozan, y también sobre el desarrollo de los programas en toda su extensión.

2. Reformular los requisitos exigidos para acceder al PAMM, invirtiendo la carga de la prueba acerca de su cumplimiento por parte de los peticionantes.

3. Fijar a cargo del Estado la obligación de realizar un cruce con las distintas bases de datos públicas (ANSES, AFIP, SINTyS, Registro de Propiedad Inmueble), estableciendo por ley un plazo máximo para la resolución del trámite. Luego de dicho plazo, la pensión debería ser otorgada, sin perjuicio de su revocación posterior en caso de determinarse que el peticionante no reunía los requisitos previstos. En todos los casos deberá presumirse la buena fe del peticionante.

4. Aplicar el anterior mecanismo, sin excepción, a todos los programas sociales que se instrumenten, especialmente en el caso del Plan Familias y el Seguro de Empleo y Capacitación, aun en proceso de diseño.
5. Permitir la incorporación de nuevos integrantes al Programa Familias, independientemente de su pertenencia anterior al PJJH D y en ejercicio de un efectivo derecho de “elección”.

6. Eliminar la exigencia de la firma de la “Carta de compromiso”, en la cual las/os receptores/as renuncian a cualquier tipo de acción de reclamo en caso de que se les deje de otorgar el subsidio.

Se trataría del cumplimiento por parte del Estado nacional de las obligaciones internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. No se trata, por ende, de una ampliación de derechos sino, simplemente, de favorecer las condiciones para el ejercicio de los ya reconocidos.

Asimismo, debe quedar en claro que los problemas que hacen a la integración social son problemas de derechos, sociales y políticos, que se encuentran ligados a la construcción y reproducción de ciudadanía. En consecuencia, las estrategias de inserción social deben, por un lado, adoptar un formato de transferencia de recursos económicos, sociales, políticos y culturales tendientes a fortalecer las redes sociales de los hoy excluidos para asegurar su desarrollo y autonomía socioeconómica y política; por el otro, asegurar características político-institucionales de gobierno y acción estatal accesibles y abiertas a las preferencias y control social. Se trata, en definitiva, de construir las condiciones para una ciudadanía basada en el respeto y la profundización de derechos individuales y sociales.

Lo hasta aquí expuesto da cuenta de la importancia de establecer normas de derechos humanos aplicables al conjunto de las políticas públicas, con particular énfasis, en las de transferencias de ingresos y de superación de la pobreza. Al respecto, la inserción de la perspectiva de derechos humanos debería trascender a los programas aquí analizados e incorporarse en la discusión sobre la necesidad de desarrollar acciones concretas tendientes a reducir los niveles de pobreza y de indigencia existentes en el país y de garantizar efectivamente acciones de inclusión social.
Los derechos humanos y la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Una transformación necesaria*

1. Introducción

En la Argentina no existe una ley marco que establezca el derecho a la atención de la salud mental. En el orden provincial sólo cuentan con este tipo de normas las provincias de Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuatro provincias tienen anteproyectos de ley de salud mental (Buenos Aires, Mendoza, Chubut, San Luis y Catamarca), una tiene vetado su anteproyecto de ley (La Rioja) y doce no tienen ninguna normativa al respecto, de acuerdo a los datos de la investigación realizada por la Unidad Coordinadora Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable del Ministerio de Salud de la Nación en el período 2002-2003.¹

La situación de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede tomarse como paradigmá-

* Son autoras de este documento las organizaciones: Asociación por los Derechos en Salud Mental, Asociación de Profesionales del Hospital Alvear, Equipo de Salud Mental del CELS, Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, GERMINAR EN PEF (Agrupación de Graduadas/os de la Fac. de Psicología - UBA), Mental Disability Rights International, Cátedra de Psicología Preventiva y Epidemiología (Fac. de Psicología - UBA). Estas organizaciones integran la Red de Derechos Humanos y Salud Mental. La Red además está compuesta por el Bloque del Sur de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

tico del lugar que ocupa esta problemática en la agenda de los diferentes go-
biernos. A seis años de la sanción en la Ciudad de la ley 448, conocida como
Ley de Salud Mental y a más de dos años de su reglamentación “aún no hay una
política general conducente en salud mental y de formación y capacitación pro-
ofesional y de programas específicos de desmanicomialización y de resocializa-
ción de todos los ciudadanos crónicamente internados en los hospitales mono-
valentes”. Dicha ley es el marco normativo legal a aplicarse, respecto de las
políticas de salud mental para la ciudad de Buenos Aires, y comprende integral-
mente a los tres subsectores existentes: el estatal, el privado y el de la seguridad
social.

De las y los más de 2.400 pacientes que se encontraban internados en Ser-
vicios de Salud Mental de hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires a
agosto de 2005 un 9% lo está hace 25 o más años; un 27% está internado hace
10 años o más y el promedio general es de 9 años. Los hospitales Borda y Mo-
yano superan dicho promedio de internación.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a profesionales y con visitas reali-
zadas a hospitales neuropsiquiátricos se estima que entre 40% y hasta un 70%
de los pacientes internados se encuentra en condiciones de externación pero
que esto no se realiza debido a cuestiones sociales (falta de familia continente
o falta de vivienda y trabajo).

A las históricas condiciones de sometimiento y aislamiento producidas por
la internación crónica como única respuesta social a la problemática del sufrimien-
to mental, se sumaron en los últimos años las consecuencias de la aplica-
ción por parte del Estado de políticas económicas que causaron una verdade-
ra catástrofe social con el derrumbe consiguiente, material y simbólico, para
muchas familias y comunidades enteras.

Eso hizo que la posibilidad de una “vuelta a casa”, una reinserción social,
comunitaria y familiar se haya tornado cada vez más inviable y deja al descu-
bierto la falta de una decisión política que permita sostener la externación a
través de distintos medios (subsidios, viviendas, inclusión en planes de em-
pleo...). También es importante preguntar a las autoridades por la situación y
destino de los pacientes del subsector privado, cuya población se estima mayor
que la del sector estatal, y que no cuentan con una fiscalización sanitaria acti-
va y efectiva.

La atención de la salud mental se encuentra postergada desde hace años.
Tanto los funcionarios salientes Donato Spaccavento (Ministerio de Salud) y
Pablo Berretoni (Dirección General de Salud Mental), como los funcionarios
entrantes, el ministro de Salud Alberto De Michelis, el director General de Sa-

---

2 Foro de Instituciones en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Documento de agosto
de 2006.

3 Nombre de un Programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
lud Mental Carlos De Lajonquière y el director de Salud Mental César Benderski, se comprometieron a obrar prontamente en la búsqueda de soluciones al estado de abandono y desamparo de los pacientes. Hasta la fecha ninguno de los funcionarios cumplió con su compromiso. Esto ha generado y genera la violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996, especialmente en su artículo 20; la Ley Básica de Salud 153 de 1999, en particular el artículo 48; la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, y diversas declaraciones internacionales.

2. Leyes, políticas y prácticas: una relación compleja

2.1. La Ley de Salud Mental

Hace más de 10 años, el 1 de octubre de 1996, se sancionaba la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una referencia inédita en un texto constitucional a los lineamientos en materia de salud mental. En el artículo 21, inc. 12, se afirma que: “Las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales. No tienen como fin el control social y erradicán el castigo; propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social”, determinando de manera inédita la necesidad de reconocimiento de cinco conceptos fundamentales:

- La singularidad de cada persona.
- Malestar psíquico como concepto que trasciende la idea de enfermedad.
- Sujetos de derecho.
- No al Control social.
- Desinstitucionalización.4

En 1999 se ratifican y amplían los lineamientos de la Constitución, a partir de la sanción de la Ley Básica de Salud, nº 153, en donde se reconoce la necesidad de que la salud mental cuente con una legislación específica, sobre la base de los siguientes considerandos:

1. El respeto a la singularidad de los asistidos, asegurando espacios adecuados que posibiliten la emergencia de la palabra en todas sus formas;

4 Lo que no implica una desresponsabilización del Estado en la aplicación de las políticas conducentes a la desinstitucionalización progresiva. Cuando hablamos de desinstitucionalización, hablamos de la transformación y sustitución de cualquier modelo asilar, custodial o de control social.
2. Evitar modalidades terapéuticas segregacionistas o masificantes que le impongan al sujeto ideales sociales y culturales que no le fueran propios;

3. El desarrollo de la desinstitucionalización progresiva en el marco de la ley, a partir de los recursos humanos y de la infraestructura existente. A tal fin se implementarán modalidades alternativas de atención y reinserción social, tales como casas de medio camino, talleres protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día.

Este último punto hace palpable la decisión de garantizar normativamente que el proceso que se lleve adelante se hará partiendo de los recursos humanos y de la infraestructura existente.

En julio de 2000 se sancionó la ley n° 448 o Ley de Salud Mental. Sus artículos 2º y 3º introducen el concepto de salud mental articulado con el de

5 Ley 448. Artículo 2º [Principios]: La garantía del derecho a la salud mental se sustenta en: a) Lo establecido por la Ley Básica de Salud n° 153 en el Artículo 3º y en el Artículo 48, inc. c); b) El reconocimiento de la salud mental como un proceso determinado históricamente y culturalmente en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, y está vinculada a la concreción de los derechos al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente saludable. La salud mental es inescindible de la salud integral, y parte del reconocimiento de la persona en su integridad bio-psico-socio-cultural y de la necesidad del logro de las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y afectivo; c) El desarrollo con enfoque de redes de la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción social y comunitaria, y la articulación efectiva de los recursos de los tres subsectores; d) La intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario en el desarrollo del Sistema de Salud Mental; e) La articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, la familia y otros recursos existentes en la comunidad, a fin de multiplicar las acciones de salud y facilitar la resolución de los problemas en el ámbito comunitario; f) La internación como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios; g) El respeto a la pluralidad de concepciones teóricas en salud mental; h) La función del Estado como garante y responsable del derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria. Evitando políticas, técnicas y prácticas que tengan como final el control social.

Ley 448. Artículo 3º [Derechos]: Son derechos de todas las personas en su relación con el Sistema de Salud Mental: a) Los establecidos por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la ley n° 153 en su artículo 4º; b) A la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia; c) El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos familiares y sociales de las personas en proceso de atención; d) A no ser identificado ni discriminado por padecer o haber padecido un malestar psíquico; e) A la información adecuada y comprensible, inherente a su salud y al tratamiento, incluyendo las alternativas para su atención; f) A la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento; g) La atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y sociales; h) El tratamiento personalizado y la atención integral en ambiente apto con resguardo de su intimidad; i) La aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente y que menos limite su libertad; j) La rehabilitación y la reinserción familiar, laboral y comunitaria; k) A la accesibilidad de familiares u otros, en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes internados, salvo que mediere contraindicación profesional.
derechos humanos brindando un marco para pensar la salud como concepto multirreferencial, abierto y dinámico.\(^6\)

La Ley de Salud Mental determina la desinstitucionalización, la rehabilitación y la reinserción social de los pacientes. Se orienta a implantar un sistema de prevención, promoción y protección de la salud mental, propone transformar el actual modelo hospitalocéntrico\(^7\) y favorecer iniciativas que tiendan a prácticas de inserción con la comunidad.

Asimismo, integra a los profesionales en equipos interdisciplinarios de salud mental, equiparando los títulos de grado en iguales jerarquías (competencias) sin desconocer los saberes específicos (incumbencias).\(^8\) La Ley establece que la atención terapéutica quedará a cargo del equipo interdisciplinario, sin establecer jerarquías entre las distintas profesiones que intervienen en el campo de la salud mental —una suerte de equiparación del título de grado—. Se termina con la discriminación entre profesiones: todo queda supeditado a concursos por capacidad, formación, competencia, superando así hegemonías disciplinares históricas.

En 2003, desde la dirección de Salud Mental y con el asesoramiento del Consejo General de Salud Mental\(^9\) se estructuró un Plan, para el período 2002-2006, inspirado en el espíritu progresista de la ley. Lamentablemente, la ausencia de voluntad y de políticas públicas acordadas, respetadas y sostenidas bajo compromiso político, llevaron a que no se instrumentara.

Desde la sanción de la Ley en 2000 no se avanzó de manera significativa para encontrar una respuesta a la grave situación de la salud mental en Buenos Aires. En estos años no se ha planificado la puesta en práctica de la Ley para producir una transformación en pasos sucesivos. Lo que da cuenta de la debilidad institucional en torno de la problemática. A lo que se suman las acciones de organizaciones de profesionales y gremiales contrarias a la aplicación de la Ley.

Si bien existen interesantes desarrollos teóricos sobre las transformaciones necesarias para su puesta en marcha es preciso contar con el compromiso de los poderes políticos, de los medios de comunicación y de la sociedad para una articulación con la política general y especialmente con las políticas públicas.

\(^7\) Modelo centrado en el hospital monovalente psiquiátrico como núcleo hegemónico de un sistema de atención que, en los hechos por demás demostrado, ha terminado cronificando a los pacientes.
\(^9\) El Consejo General de Salud Mental (CoGeSam) fue creado a partir de la ley 448, y funciona como instancia de carácter consultivo, no vinculante, honorario, con funciones de asesoramiento e integrado por diversidad de representaciones del campo de la salud mental.
Frente a esto gran parte del campo de la salud mental —instituciones, profesionales, etc.— no está informado, desconoce la Ley o no cree relevante intervenir en su puesta en práctica.

Esta situación encuentra parte de su razón en que las transformaciones se piensan sólo en relación con el manicomio y no con todo el sistema y la sociedad. Por ejemplo, un cambio como el que propone la Ley necesitaría un fortalecimiento de toda la estrategia de Atención Primaria, mayor presupuesto, más Centros de Atención y Acción Comunitaria, camas para la atención psiquiátrica en hospitales generales y trabajadores en ellos, actualizar la capacitación y fomentar la producción teórica sobre el particular.

Desde el Estado debe plantearse un mayor trabajo de difusión a nivel de opinión pública buscando comprometer en ello a los medios de difusión, en particular en lo concerniente a los derechos a la salud mental.

2.2. Luces y sombras en la aplicación de la nueva ley

La ley 448, validada y legitimada por la participación de todos los sectores del campo de la salud mental, continúa siendo incumplida, fundamentalmente, por la ausencia de decisiones políticas y de políticas públicas de Estado, con la consiguiente fragilización y debilitamiento de las instituciones. Los servicios de la Ciudad de Buenos Aires atienden a personas provenientes de todo el país, en su mayoría del Gran Buenos Aires, pero no se han realizado los acuerdos necesarios entre jurisdicciones ni los cambios indispensables para facilitar la complementación en la atención de los pacientes, en particular la de aquellos con trastornos graves.

La discontinuidad y contradicciones en las políticas de salud mental se agravaban por la falta de una clara planificación de las líneas estratégicas a medida que se crean nuevos servicios con pocos recursos o se duplican recursos ya existentes desde una política de transformación y, al mismo tiempo, se siguen invirtiendo millones en la “modernización” del manicomio. Hace pocos meses el Gobierno de la Ciudad presentó en la prensa un plan para refaccionar sus institutos mentales (Moyano, Borda, Alvear y Tobar García). La financiación de las obras — por 40 millones de pesos10 — estaría apoyada por el BID. Sin duda es necesario mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran institucionalizadas, sin embargo no existe en dicho plan ninguna medida que tienda a la deshospitalización (ley 448, art. 14º).

El último documento del Consejo General Salud Mental, de junio de 2006, denuncia las marchas y contramarchas en la creación de un Sistema de Salud

Mental que incluya tanto los hospitales especializados como los servicios de salud mental insertos en otras dependencias, ratificando la especificidad y jerarquización de esta área. Para sostener la denuncia señala “que el 13 de diciembre del 2005, el Dr. Spaccavento, firmó la Resolución n° 1.848 en la que se traspasaba a la órbita de la Dirección General de Salud Mental, los hospitales monovalentes (Borda, Moyano, Alvear y Tobar García) y el Centro de Salud Mental n° 3 Arturo Ameghino”. Esta transferencia hecha desde la Dirección General de Atención Integral de la Salud hacia la Dirección General de Salud Mental, incluía el personal, presupuesto y patrimonio respectivo. El 10 de abril de 2006, en el Boletín Oficial, se anuncia la nueva Estructura Orgánico Funcional mediante el Decreto n°350/06, donde se establece el pasaje de Secretarías a Ministerios, de las diversas áreas de gobierno. En este decreto los hospitales pasaban a depender nuevamente de la Dirección General de Atención Integral de la Salud volviendo a desjerarquizar a la Dirección General de Salud Mental.

Este retroceso, lamentable desde todo punto de vista, en cuanto al incumplimiento de la Ley de Salud Mental, reitera la continua brecha entre los discursos y las acciones concretas, por parte de las diferentes gestiones de gobierno desde la sanción de dicha ley. Está claro, que no podrá cumplirse con la Ley, si la política a aplicar es la que se acuerda con asociaciones profesionales y gremiales, que sólo se preocupan por el mantenimiento de mezquinos intereses ajenos a la salud pública y que, por encima de todo, perjudica la transformación de un sistema de atención perimido e iatrogénico. La salud mental que privilegia la ley 448 es interdisciplinaria e intersectorial, sin hegemonía de ninguna disciplina, y se basa en el consenso democrático y plural. No aplicar la Ley de Salud Mental, es también una política que no responde al mandato emanado por la Constitución y la sociedad en su conjunto.11

De acuerdo a lo que informan los propios profesionales consultados12 no se observan en el terreno efectos concretos de cambios en las decisiones políticas de la Dirección de Salud Mental. En el área asistencial persiste una marcada fragmentación del sistema de atención que se traduce en la falta de articulación entre los distintos dispositivos y servicios dentro de cada institución y entre los distintos efectores del sistema; fallas organizacionales, ausencia de auditorías que permitan realizar relevamientos y correcciones acordes a las políticas y a las necesidades del sistema.

Nuevamente a partir del testimonio de los pacientes y los profesionales y del relevamiento de datos es posible afirmar que un amplio porcentaje de las personas internadas no están recibiendo un tratamiento que tienda a la cura-

11 CoGeSam, op. cit.
12 Se entrevistaron profesionales que trabajan en cada uno de los hospitales monovalentes de la ciudad de Buenos Aires: Alvear, Borda, Moyano y Tobar García.
ción o a la rehabilitación. Por lo afirmado se hace notoria la contradicción entre la profusión de comunicaciones científicas, jornadas, congresos, simposios realizados en los ámbitos de salud y la ausencia de aplicación de los conocimientos en el tratamiento concreto de las personas internadas.

Se observa una escasa oferta de atención en los dispositivos ambulatorios en relación con la demanda (consultorios externos, hospitales de día, etc.), así como insuficiente racionalidad en las normas de atención. Por ejemplo, en cuanto a los tiempos de duración de los tratamientos ambulatorios, no se considera la particularidad de cada caso o la necesidad, en muchos de ellos, de que sean permanentes, evitando así potenciales internaciones y posible cronificación de los pacientes.

Es así que se alude permanentemente a una “Red de Salud Mental” que articularía las instituciones de internación con los servicios basados en la comunidad, pero en la práctica ésta resulta una entelequia. El sistema de salud no garantiza la continuidad de la atención en los casos necesarios, obliga a los pacientes a deambular por los distintos servicios de salud mental de los hospitales, recibiendo constantes rechazos por falta de turnos y exponiéndolos a probables descompensaciones.

Esta situación redundaría en agravamientos sintomáticos de los pacientes que incrementan la demanda de camas de internación, alimentando el circuito que en muchos casos finaliza en la institucionalización manicomial. Como resultado de esta ausencia de políticas activas para generar transformaciones en el sistema se pone en juego una dinámica inercial que tiende a perpetuar lo instituido: psiquiatrización y continuidad del modelo asilar.

Siguiendo con las deficiencias en torno de la aplicación de la Ley queremos destacar el rechazo sistemático en hospitales generales y centros de salud, denunciado por familiares y profesionales, de pacientes con problemáticas de adicciones, aunque esta práctica sea contraria a lo que la ley 448 establece. A la par de este rechazo, en la Legislatura porteña se siguen presentando proyectos de ley en los que se intenta separar la problemática de la adicción a las


14 Nos referimos a los siguientes proyectos: 1) Creación de un Organismo Interministerial, dependiente del Jefe de Gobierno, Educación, Derechos humanos y Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y 2) Creación de un Comité Ejecutivo integrado por los Ministerios de Derechos Humanos y Sociales y Educación, juntamente con un representante de la Red Integrada de Prevención y Asistencia de las Adicciones, a crearse. En ambos proyectos se está proponiendo la creación de nuevas estructuras en el gobierno desconociendo las ya existentes y su articulación con la legislación vigente. Documento del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental, op cit.
drogas y sus abordajes correspondientes del resto de los dispositivos de trabajo en salud mental. Un paciente que porta múltiples padecimientos no tiene por qué ser un problema insoluble. Creemos que se trata de un conflicto que cuestiona al propio sistema haciendo visibles los intentos de fragmentación. Si no se revierten los intentos de crear sistemas paralelos de atención, las problemáticas ligadas a las adicciones y las instituciones para su atención pueden llegar a ser en poco tiempo lo que hoy son los manicomios. Porque el proceso de desmanicomialización no se agota en la transformación de los actuales manicomios, sino que se hace extensible a todos los dispositivos de atención en salud mental y a la lógica que los defina: si se piensa a los pacientes como sujetos de derecho o como objetos de control social. En esta discusión se incluyen los llamados nuevos “peligros”: pacientes con problemas de adicciones, pacientes que viven con VIH-sida, con problemas de anorexia o de violencia.

Finalmente queríamos destacar la situación de vulneración a sus derechos fundamentales en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Es importante reconocer que la niñez y la adolescencia plantean situaciones para las que el campo de la salud mental no termina de encontrar respuestas. Destacaremos dos aspectos de la problemática.

La utilización de medicación psiquiátrica como única estrategia de abordaje para el trabajo psicoterapéutico con niños y adolescentes es uno de los focos sobre los que queremos llamar la atención. Profesionales de hospitales monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que en el trabajo con niños y adolescentes, por la ausencia de recursos humanos suficientes y de servicios basados en la comunidad, un amplio porcentaje de casos termina recibiendo como única prestación la indicación de medicación psiquiátrica. La ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005, en consonancia con la ley 448, establece que:

[...]. Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes. (art. 9)

El empleo [...] de un medicamento como parte del abordaje multidimensional de un problema, puede ser un factor positivo en la recuperación de un vivir más pleno. Pero únicamente si se pone al servicio de una estrategia que promueva un despliegue de producción subjetiva, y no sólo la afirmación de capacidades operatorias [con el consecuente riesgo de medicalización de la infancia]. [...] ; no podemos considerar la cuestión aisladamente como un problema psiquiátrico o neurológico, no estamos sólo ante una inadecuación escolar, por ejemplo [...]. Los psicofármacos [solo son una de las herramientas para el abordaje de la problemática, sin embargo] su venta ha aumentado llamativamente en los últimos años; en un caso, has-
ta cuaduplicarse entre 1994 y 1999. Esto nos impone un trabajo en extensión y en profundidad; en extensión, porque se trata de tender puentes entre disciplinas diferentes, sin por ello renunciar o diluir la propia perspectiva; y en profundidad pues nuestros fundamentos se ven interrogados por problemáticas nuevas, o que adquieran una renovada presencia.

La segunda cuestión se refiere a la infancia y adolescencia tuteladas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), traspasó a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los institutos asistenciales. Se estima que lo mismo sucederá con los institutos penales. Éstos albergan una población con graves problemas de salud mental y con problemáticas ligadas a las adicciones. Para estas problemáticas la Secretaría posee dispositivos propios. En cambio los chicos con diagnóstico de psicosis y psicopatías graves no reciben una atención adecuada. La suerte de los niños y adolescentes internados en los institutos es incierta. Sumando la población alojada en institutos asistenciales e institutos penales estamos hablando de más de 400 personas internadas. La reciente Ley Básica de Integración Sociocultural de los niños, niñas y adolescentes establece que no puede haber personas alojadas en institutos por causas asistenciales y que, frente a este tipo de causas, deben ser integrados en servicios en la comunidad. Sin embargo esta ley aún no ha sido reglamentada en su totalidad, no es suficientemente promocionada ni se han adecuado los dispositivos existentes de acuerdo a lo que ésta determina.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que el panorama es un poco desalentador, ha habido algunos ejes en los que se ha podido avanzar. El dispositivo de Atención Domiciliaria Psiquiátrica Psicológica Programada (AdoP - AdoPi), contempla la atención psiquiátrica psicológica programada e incorpora, además, la contención social familiar como necesaria para el restablecimiento de la salud mental en el paciente en situación de crisis, estimulando el incremento y fortalecimiento de lazos familiares y sociales, de solidaridad, al igual que la salvaguarda de los derechos humanos del paciente con padecimiento mental. Es una modalidad complementaria fundamental del sistema, en relación con las propuestas para su transformación de acuerdo al art. 10º, inc. d).

El Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS), que se ha creado recientemente, ha implementado una casa de

15 Foro de instituciones de Profesionales en Salud mental, Simposio Infancia y medicación. Entre el criterio y el abuso. Véase Página/12, 17 de octubre de 2006, “Las pastillas no tienen edad. Creció un 50% la facturación de psicofármacos para niños”.

16 “La autoridad de aplicación debe contemplar los siguientes lineamientos: la potenciación de los recursos orientados a la asistencia ambulatoria, sistemas de internación parcial y atención domiciliaria, procurando la conservación de los vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral.”

convivencia para mujeres ex pacientes del Hospital Moyano dentro de la órbita de la Dirección General del Sistema de Atención Inmediata del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Se trata de una acción que se inscribe en el artículo 15\textsuperscript{18} de la ley 448. La casa tiene capacidad para que se alojen 8 personas. Actualmente viven allí 4 pacientes externadas, y otras 4 quedaron fuera pese a haber sido seleccionadas en una primera etapa. Sostenemos que fallas en la instrumentación conspiran contra el éxito de los procesos de resocialización. Debe reglamentarse necesariamente, además, una articulación del PREASIS con la Dirección de Salud Mental, para que no se termine en una duplicación de recursos tal como sucede a partir de la designación de profesionales que deben cumplir las mismas funciones que ya cumplen los servicios de salud mental existentes. La creación, por medio de nuevas leyes, de otras estructuras de gobierno paralelas a las ya existentes habla de algunas torpezas políticas que debilitan o vacían de contenido una ley que establece la necesaria transformación del sistema.

Como las iniciativas que contemplan programas de desinstitucionalización a cargo del Estado son aisladas era fundamental recordar también la existencia del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Éste aparece como un claro ejemplo del intento de revisar críticamente el lugar hegemónico del hospital psiquiátrico para el tratamiento de personas con padecimiento mental grave. Decidimos incluirlo en nuestra descripción, a pesar de que este plan no se aplica en la ciudad, porque es un claro ejemplo de la posibilidad y eficacia en la instrumentación de estas políticas, si hay voluntad para llevarlas a cabo.

El PREA tiene la gran virtud de ubicarse desde el inicio articulando la atención primaria en salud mental con la utilización de redes existentes en la comunidad. La población receptora alcanza a pacientes crónicos que se encuentran en proceso de externación y que confluyen en un espacio común con otro sector de excluidos del sistema: los desocupados.

La articulación entre atención primaria e inclusión en redes comunitarias se efectiviza a partir de la participación de ambos actores sociales en emprendimientos productivos (taller textil, fabricación de dulces, de comidas, etc.), tutorados por trabajadores del hospital (la experiencia se está realizando en el Hospital Esteves) y sostenidos económicamente a partir de la adjudicación de Planes Jefas y Jefes de Hogar a quienes participan de tales emprendimientos.\textsuperscript{19} Hay 50 personas externadas residiendo en casas de convivencia, dos están viviendo con sus parejas y continúan participando del programa, otras dos, tam-

\textsuperscript{18} Ley 448, Capítulo III, Sistema de Salud Mental, Artículo 15º [Rehabilitación y reinserción]: La personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social.

\textsuperscript{19} CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2004, op. cit.
bién viven con sus parejas y han sido dadas de alta del programa. Otra paciente externada está viviendo con su hija y otra con su familia en la provincia de Catamarca.

2.3. Las resistencias al cambio

Para Marcela Giménez20 “puede inferirse que cualquier movimiento que represente alguna modificación respecto a la forma tradicional de tratamiento de la locura, sea resistida no sólo por temores [...], sino porque el modelo asilar representa una fuente de riqueza, en consecuencia, en la Argentina de hoy, de corrupción”.21 La locura en su forma medicalizada funciona también como un importante factor económico y de poder.22

Según el testimonio de trabajadores, pacientes y familiares se desprende la fuerte circulación de fantasmas, agitados por actores corporativos, que llaman a no cambiar el estado de cosas actual ubicando como enemigo a la propia ley vigente:

— Entre los trabajadores: la desocupación por prescindibilidad;
— Entre los pacientes y sus familias: el desamparo;
— En la comunidad: la peligrosidad fuera del cauce que brinda el encierro crónico;

Algunas asociaciones profesionales y gremiales dificultan el desarrollo y la aplicación de la Ley de Salud Mental. Una de las medidas adoptadas es la impugnación de los concursos para cargos de conducción en los que se presentan profesionales que no son médicos.23

A su vez, en una presentación judicial impulsada por la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal, la Asociación Argentina de Psiquiatras, la Confederación Médica de la República Argentina y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, se promovió una demanda de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Salud Mental, porque, según lo afirman:

22 Página/12, “Peor el remedio. Denuncia contra los laboratorios por sus estrategias para vender más medicamentos”, 1 de octubre de 2006.
23 Cuando la Ley de Salud Mental expresamente establece la integración de los profesionales en equipos interdisciplinarios de salud mental, equiparando los títulos de grado en iguales jerarquías (competencias) sin desconocer los saberes específicos (incumbencias).
comprometían gravemente el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la libertad, afecta el orden jerárquico de las normas y contraría el principio republicano de la división de poderes.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de octubre de 2004, declaró “inadmisible la acción de inconstitucionalidad plantead a a fs. 91/ 108” por esas cuatro asociaciones.24

La demanda pone de manifiesto, centralmente, un problema de carácter corporativo en el cual se disputa el alcance de las incumbencias propias de cada profesional de la salud mental (léase médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y, eventualmente, enfermeros con título de grado, cf. art. 10, inc. h, decreto n° 635). El carácter corporativo del conflicto resulta palmario al identificar los actores el núcleo de su inquietud como derivación de la defensa de su “espíritu de cuerpo” (cf. fs. 103).

Esta actitud pone en evidencia el intento de hegemonizar un campo que, como el de la salud mental, es multirreferencial, abierto y dinámico, y se sostiene en la interdisciplina. Concepto sistemáticamente desconocido, a partir de confundir para bien de sus intereses, incumbencias (saberes específicos de la función) con competencias (título de grado obtenido). La Ley Básica de Salud reconoce la necesidad de encarar un proceso de desinstitucionalización progresiva a partir de los recursos humanos y de la infraestructura existente, garantizando legalmente que no se trata del cierre compulsivo de las instituciones. En esta misma línea la ley 448 determina “la adecuación de los recursos existentes al momento de la sanción de la presente ley, a los efectos de transformar el modelo hospitalocéntrico” y de “la actualización y perfeccionamiento del personal existente” (art. 12, incisos. b y h).

A fines de 2005, el CELS denunció públicamente graves violaciones a los derechos humanos de las personas alojadas en la Unidades Psiquiátricas Penales que se ubican en los Hospitales Borda y Moyano.25 En la misma época algunos medios de comunicación denunciaron graves violaciones a los derechos de las mujeres internadas en el Hospital Moyano.

El maltrato cotidiano, tanto en lo físico como en lo psíquico, uso inadecuado de la medicación, la apropiación del dinero de las pensiones de las internas, el “uso” de las mujeres internadas como objetos de experimentación de los laboratorios de manera ilegal y el sometimiento de las mismas para el ejercicio de la prostitución, son parte de las características más resonantes de estas denuncias.26

26 Manifiesto del Movimiento Social de Demanicomializacion y Transformación Institucional, mayo de 2006.
El 21 de diciembre de 2005 se decidió la intervención del Hospital Moyano por orden de la entonces Secretaría de Salud del GCBA.

Pese a las denuncias realizadas y el estado público que tomó la cuestión, la Asociación de Profesionales del Hospital Moyano se opuso abiertamente a la intervención. Colocaron en la puerta de la Dirección un fragmento de un artículo del diario Clarín del 2 de enero donde se describe el destino que tendrá el presupuesto del área de salud de la ciudad de Buenos Aires para 2006, resaltando la siguiente declaración de un funcionario de esa área:

La reciente intervención del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano fue más allá que el cambio de su director. La intención es ir hacia la desinstitucionalización progresiva: pasar de un sistema de internación indefinida a otro de tratamiento ambulatorio.

Con la argumentación de la defensa del hospital público, esta Asociación, como otros gremios con un considerable poder en el hospital, defienden intereses propios, argumentando que el gobierno busca cerrar los centros y dejar a los trabajadores en la calle. Esta afirmación, que ataca profundamente el espíritu de la ley 448, no tiene en cuenta que para que efectivamente el proyecto de desinstitucionalización se ponga en marcha y se lleve a cabo se necesita igual o mayor número de trabajadores de la salud, tal como lo demuestran experiencias análogas en el ámbito nacional e internacional. Para estos grupos, la aplicación de la Ley de Salud Mental, es motivo suficiente para explicar su repudio a la intervención, lo cual es insostenible.

3. Algunas propuestas

Es posible realizar propuestas concretas para la particular situación de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una Ley de Salud Mental sancionada aunque se encuentre lejos de su instrumentación efectiva.

1) Crear el Subsistema de Salud Mental, de acuerdo a lo establecido por la ley 448, definiendo sus efectores, servicios y dispositivos y nombrarlos de manera uniforme.

2) Establecer en la Estructura Orgánico Funcional (Ministerio de Salud), que los efectores, servicios y dispositivos de atención, con el respectivo personal, presupuesto, patrimonio y programas, programas de capacitación en servicio para los trabajadores del sistema, dependan de la Dirección General de Salud Mental a los efectos de hacer efectivas las políticas del área.
3) Otorgar a la Dirección General de Salud Mental, la estructura necesaria para hacer efectiva su gestión.
4) Destinar a la Estructura de la Dirección General de Salud Mental, los recursos humanos necesarios para la conformación de los “equipos técnicos-profesionales” idóneos, que apuntalen las políticas del área, estableciendo acciones de seguimiento y evaluación.
5) Incluir en los cargos jerárquicos de la Dirección General de Salud Mental, a profesionales idóneos cuyas trayectorias estén consustanciadas e identificadas, con los lineamientos de la ley 448.
6) Llevar a cabo de manera inmediata, un estudio epidemiológico y un relevamiento de los recursos reales del sistema y disponibilidad de efectores, servicios y dispositivos (incluyendo los trabajadores ad honorem). A partir de dicho relevamiento, realizar los nombramientos necesarios, en función de las prioridades del Subsistema: Guardias de Salud Mental - Hospitales de Día - Internaciones en Hospitales Generales - Centros de Salud y Acción Comunitaria.
7) Concretar de manera efectiva la instrumentación los equipos de salud mental, a partir del abordaje interdisciplinario.
8) Asignar los recursos para la infraestructura edilicia y equipamiento, que favorezcan la transformación del sistema hospitalocéntrico actual, en un nuevo modelo de salud mental, basado en la desinstitucionalización progresiva, a partir de la creación de efectores y dispositivos previstos en el artículo 14° de la Ley, en referencia a los mecanismos asilares y de cronificación de los hospitales monovalentes (Borda - Moyano - Tobar García - Alvear).
9) Habilitar camas para la atención de pacientes con problemas de salud mental de internación en los hospitales generales (agudos, infecciosas y pediatría).
10) Establecer guardias de salud mental en todos los hospitales generales, con equipo base de salud mental (enfermero especializado - trabajador social - psiquiatra - psicólogo).
12) Implementar las Casas de Medio Camino en el más breve plazo y la evaluación pertinente de los pacientes en condiciones de ser externados.
13) Otorgar la autonomía y la estructura del Centro de Salud Mental n°1, actualmente dependiente del Hospital Pirovano. Reabrir en la zona sur un Centro de Salud Mental.
14) Disponer de los psicofármacos requeridos para todas las estabilizaciones sintomáticas, en todos los efectores del sistema que cuenten con atención psiquiátrica, y en el marco de su utilización racional.
15) Concretar de manera inmediata la denominación uniforme de Salud Mental, para todos los efectores y servicios del Sistema (artículo 9°).
16) Adecuar el papel del actual Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, para una efectiva derivación de pacientes y trabajo en red.
17) Ratificar las acciones definidas por el Gobierno de la Ciudad y la justicia, para solucionar la grave situación derivada del Hospital Braulio Moyano, en el marco del respeto de los derechos humanos de las pacientes y trabajadores de éste.
18) Determinar con claridad y transparencia la cantidad de pacientes derivadas del Hospital Moyano hacia clínicas particulares, a partir de la clausura de diversos pabellones, ordenada por la justicia, el costo por cama y tiempo calculado del reingreso de las pacientes, el tipo de control, seguimiento y evaluación de las pacientes derivadas.
19) Solicitar al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, que de manera inmediata se lleven a cabo las acciones necesarias para habilitar los diferentes dispositivos requeridos para la reinserción social de las personas asistidas.

4. Algunas conclusiones

El proceso de desmanicomialización requiere desmanicomializar la discusión, sacarla del encierro del debate entre especialistas y abrirlo a la sociedad. Los problemas más serios en salud mental no pasan sólo por la psicosis y la internación. Diversos fenómenos vienen siendo registrados empíricamente por los trabajadores de salud mental que dan cuenta de problemáticas graves que no responden necesariamente a la caracterización tradicional de los trastornos psicóticos. El estado de fragmentación, violencia, exclusión social, debilitamiento de las instituciones y los valores compartidos han ido generando condiciones cada vez más adversas para la vida social y la vida psíquica.

La problemática de la internación y de los trastornos mentales severos no debería pensarse, investigarse y explicarse sólo como un fenómeno vinculado al dispositivo específico y sus posibles alternativas (casas de medio camino, talleres protegidos, hospital de día, etc.) sino como algo que incumbe a la globalidad del campo de la salud mental y más aún a toda la sociedad. De lo contrario no se modifica la cuestión de modo estructural.

Es interesante tener en cuenta que el movimiento de transformación de la salud mental que cobra relieve y se activa con la ley 448, se inicia a partir de la Asamblea Constituyente de la Ciudad en 1996. La Carta Magna es en líneas generales de carácter progresista y entre otras cosas dispone la descentralización y participación ciudadana a través de un nuevo sistema de comunas. Ese sistema de organización administrativa y política en la ciudad estaría por aplicarse próxi-
mamente y tendrá consecuencias importantes en los diversos ámbitos de acción ciudadana. En lo que hace a la salud, por ejemplo, cada comuna podrá tener un Consejo Comunal de Salud y otro tanto podría ocurrir con salud mental.27

Es tan inhumano el encierro como todo intento de desinstitucionalización que se contente sólo con el cierre de establecimientos. Un verdadero esfuerzo de desmanicomialización debe comenzar con campañas de información y educación a nivel público tendientes a erradicar los prejuicios sobre la locura, la modificación y actualización de la jurisprudencia sobre el tema, y la creación de mecanismos alternativos a nivel social y sanitario que garanticen un proceso de cambio gradual y efectivo. La desmanicomialización debe ser una política de apertura: apertura del encierro manicomial, apertura de nuevas fuentes laborales para los trabajadores y profesionales en salud mental, apertura de la mente para erradicar los prejuicios sociales, apertura científica para pensar nuevas estrategias terapéuticas y de recuperación, apertura de nuevos servicios que sirvan a la prevención y el tratamiento precoz de la enfermedad mental. 28

En el Capítulo 3, art. 9, del Proyecto de Ley de Salud Mental presentado por el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Legislatura en 1999 se plantea una propuesta que quiséramos rescatar e impulsar. En este documento se señala que para dar cumplimiento a los derechos en salud mental es necesario elaborar acuerdos entre entidades civiles y asociaciones del sector. Creemos que con la ley 448, como con toda ley, es necesario hacer presente la dimensión de la eficacia. Ésta compromete por supuesto las decisiones políticas pero también, y no menos importante, la participación de los diferentes actores sociales involucrados. Por lo que, para cualquier transformación, es imprescindible promover y fortalecer la conformación de movimientos sociales plurales, integrados por pacientes, familiares, trabajadores, profesionales y organizaciones, que se afirmen en valores de libertad, autonomía, solidaridad y participación democrática, no discriminación, y que reconozcan la necesidad de integración de los ciudadanos a los intercambios económicos, sociales y culturales de la vida de una comunidad.

27 Cabe resaltar que es la misma Constitución la que dispone la desinsticionalización, el respeto por la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derechos, erradicar el castigo y el control social.
28 Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Documento de Acuerdos Básicos para contribuir a la transformación de la Salud Mental en la Ciudad, noviembre de 1998.
Claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a la información*

1. Introducción

El año 2006 ha concluido con claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a la información en la Argentina.

Con excepción de algunos fallos interesantes de la justicia y uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una que otra acertada decisión del Congreso, el año ha terminado con las mismas deudas de 2005: la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública sigue sin sancionarse, no ha prosperado aún el intento por modificar la legislación vinculada a los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios y personalidades públicas1 y tampoco ha habido ningún progreso en el proceso de transformación de los medios estata-

* Los autores de este capítulo —Damián Loreti, abogado, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de Derecho a la Información en esa casa de estudios y profesor titular en la Universidad de La Plata de la Cátedra UNESCO - Libertad de Expresión; y Laura Zommer, periodista, abogada y profesora de Derecho a la Información de la UBA— agradecen a todas las organizaciones y personas que facilitaron desinteresadamente material y opiniones para enriquecer este informe.

1 Para profundizar este punto, véase el capítulo XVI, “Debates en torno a la libertad de expresión y el acceso a la información” en Derechos Humanos en Argentina. Informe 2005, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Como allí se expone, hay un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se discute la adecuación de la normativa vigente a los estándares del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proceso de solución amistosa en es-
les en medios públicos no gubernamentales. Se suma además a este panorama la continuidad en el tiempo de una mala relación entre algunos medios y periodistas críticos y el gobierno, tanto a nivel nacional como en varias provincias, el hecho de que la distribución de la publicidad oficial siga sin tener reglas conocidas y que subsistan casos de agresiones y amenazas a periodistas.

Este análisis no tiene pretensiones de exhaustividad sino que supondrá un recorte que, como todos, dejará fuera algunas cuestiones que otros podrán considerar importantes. Se abordarán las modificaciones, decisiones y prácticas más relevantes ocurridas el último año a partir de tres ejes temáticos: pedidos, avances y acciones pendientes relacionadas con el acceso a la información; jurisprudencia y actos vinculados a la libertad de expresión; y regulaciones y fallos sobre la actividad radiodifusora como un soporte técnico más que se utiliza para buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones.

2. Acceso a la información

2.1. El fin de las leyes secretas

En materia de acceso a la información, los legisladores avanzaron con la sanción de la ley 26.134, que obliga al Estado nacional a lo siguiente:

a) Deja sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que haya sido sancionada con tal condición.

b) Publica las leyes secretas en el Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a partir de su sanción.

c) Prohíbe el dictado de leyes de carácter secreto o reservado.

d) Deja sin efecto la Ley “S” 18.302 —de gastos reservados— y el Decreto Ley “S” 5315/ 56.

e) Además, señala que los créditos de carácter reservado y/o secreto a que se refiere la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional vigente deben...
ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes a los organismos comprendidos en las Leyes de Inteligencia Nacional, Seguridad Interior y Defensa Nacional. La ley prohíbe su utilización con propósitos ajenos a dicha finalidad. A tal efecto pone el control de la rendición de los gastos relativos a cuestiones de inteligencia a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Aun cuando la transparencia y la divulgación de las leyes secretas había sido un reclamo durante el fallido tratamiento de la Ley Nacional de Acceso a la Información pública, y sobre todo durante la última década, la sanción de esta ley y la publicación de las leyes secretas no tuvo mayor trascendencia pública.

Sin pretender agotar el listado en este documento, la lectura de los ejemplos del Boletín Oficial posteriores a la publicación de la ley 26.134 permite develar el uso que las leyes y decretos secretos tuvieron en nuestro país. Como se apreciará, no siempre estuvieron vinculados a necesidades de defensa o seguridad de la sociedad democrática en el Estado de Derecho (criterios exigidos por la Convención Americana que, por supuesto, no regía) y, muchas veces, ni siquiera con los intereses generales de la Nación.\(^3\)

\(^3\) Entre las diferentes leyes y decretos secretos aparecen: la ley 22.642, que convalida operaciones crediticias de los mandos de las Fuerzas Armadas desarrolladas en 1981; las leyes 22.592, 22.576, 22.474, que asignan pensiones vitalicias; la ley 22.489, que modifica la Ley de Presupuesto con incrementos parciales de partidas —a la sazón, el incremento es de 1.678.137 pesos en Defensa y 21.309 en Cultura y Educación—; las leyes 21.868, 21.920, 21.996, que modifican las escalas salariales de miembros de la justicia nacional, tanto jueces como funcionarios (dificilmente se verifiquen cuestiones de seguridad nacional); la ley 21.867, que exceptúa a YPF SE de derechos de importación en la adquisición de equipos para dotación de los aeropuertos; la ley 21.798, que autoriza a personal militar a aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros; la ley 22.118, que aprueba los escalafones, categorías y remuneraciones del personal del Congreso Nacional; la ley 22.174, que fija los porcentuales del salario del presidente de la Nación que habrán de cobrar los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado; la ley 21.504, que reduce el lapso mínimo en la permanencia de grados de la Policía Federal para ascender al superior; la ley 21.442, que en octubre de 1976 deroga todos los textos incluidos en leyes o decretos estatutos o cualquier norma de cualquier carácter (sic) que facultan a la CGE a proponer la designación de miembros de órganos de conducción de ámbitos de la Administración Central o descentralizada; las leyes 20.551 y 20.339, que en abril de 1973 promueven post mortem al grado inmediato superior a militares; la ley 20.417, que el 18 de mayo de 1973 aprueba el escalafón del personal de Inteligencia de la Policía Federal; la ley 20.332, que autoriza la donación de dos padrillos al gobierno de Paraguay; la ley 20.252, que transforma en “sin devolución” un conjunto de anticipos del Tesoro que antes tenían cargo de reintegro (todos ellos afectados a prestaciones amparadas por leyes y decretos secretos); la ley 20.195, que establece las misiones y funciones de la Secretaría de Informaciones del Estado; la ley 19.992, que autoriza la emisión de un bono por cinco millones de dólares, incluida la autorización al ministro de Hacienda para suscribir el convenio; la ley 19.942, que transforma en donación el subsidio reintegrable otorgado a la Cooperativa de Vivienda del Personal del Mi-
La sanción de la ley 26.134 posee especial relevancia no sólo por la importancia de transparentar el uso que las leyes y decretos secretos tuvieron en el pasado argentino, sino porque se dictó luego de un fallo cuestionable de la Sala V de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.4 Se trata de un fallo que avala la constitucionalidad de las leyes secretas.

En el informe del año anterior se había destacado la resolución de la jueza Clara D’Pico quien, en el caso “Monner Sans c/ Estado Nacional s/amparo” había declarado la improcedencia e inconstitucionalidad de la condición de secreta de la Ley Secreta S 18.302, que establecía la facultad de las distintas Fuerzas Armadas y de seguridad de disponer de fondos reservados. En la Cámara, en cambio, este año la decisión fue revocada bajo considerandos que —entre otras cosas— destacan:

misterio de Economía; la ley 19.817, que autoriza la donación de un pura sangre a Alfredo Stroesser; la ley 19.816, que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación; la ley 19.815, que autoriza una excepción a Gas del Estado para la compra de bienes y servicios en virtud de un siniestro en Bahía Blanca; la ley 19.910, que convalida el convenio de crédito por 145 millones de dólares tomado por el Banco Central de la Argentina con un consorcio de bancos de los Estados Unidos; la ley 19.663, que aumenta 100 pesos al personal subalterno del Servicio Penitenciario; la ley 19.459, de diciembre de 1971, que aprueba el convenio comercial entre la Argentina y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.); la ley 19.373, que sanciona el Estatuto del Personal Civil de la Secretaría de Inteligencia; la ley 19.364, que autoriza el giro de fondos a los medios de radiodifusión del Estado; la ley 19.348, que exceptúa de la suspensión vigente a la importación de material bélico comprado por las Fuerzas Armadas; la ley 19.302, que exceptúa de pagos de derechos de importación la cristalería comprada por Presidencia de la Nación; la ley 19.295, que dona al presidente peruano Velasco Alvarado un caballo de armas; la ley 19.248, que aprueba las políticas nacionales secretas; la ley 19.193, que autoriza la donación al Ejército de Bolivia de un conjunto de elementos (previo a ésta hubo otras donaciones de armas, pero el secreto de esta ley es particularmente absurdo en la medida en que dona calzoncillos, Merthiolate, curitas, monturas, jarabe, camisetas y remeras); la ley 19.173, que modifica el régimen jubilatorio del personal civil de la SIDE y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas; la ley 19.137, que exceptúa a la Policía Federal del régimen de “compre nacional”; la ley 18.579, que cancela la deuda de Fabricaciones Militares con la Caja de Previsión; la ley 18.302, que determina créditos destinados a atender gastos de carácter reservado y/o secreto, de acuerdo con el régimen establecido en el Decreto-Ley 5315/ 56 “S”, en el Presupuesto de los siguientes organismos: Unidad de Organización - Presidencia de la Nación; Comando en Jefe del Ejército; Comando en Jefe de la Armada; Comando en Jefe de la Fuerza Aérea; Secretaría de Informaciones de Estado; Dirección Nacional de Gendarmería; Prefectura Nacional Marítima; Policía Federal y Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal; la ley 17.589, que modifica el Presupuesto del Ministerio de Bienestar Social. Claramente, en la mayoría de los casos el destino de las leyes secretas no guardó ninguna vinculación admisible con cuestiones de seguridad ni defensa nacional.

La sentencia recurrida peca en exceso al declarar la inconstitucionalidad genérica de toda norma secreta que no encuentre su causa en el estado de necesidad “porque su público conocimiento ponga en riesgo la subsistencia de la República o la seguridad de la comunidad”.

[...]

Que, también la Sra. Juez declara la inconstitucionalidad del carácter secreto otorgado a la ley 18.302 y aquí también no puedo coincidir con la sentenciante. Así, adviértase que la norma que consta sólo de tres artículos se refiere a los gastos de carácter reservado y/o secreto correspondientes a la Presidencia de la Nación, a los Comandos en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como así también de la Secretaría de Informaciones del Estado, Dirección Nacional de Gendarmería, la Prefectura Nacional Marítima, la Policía Federal y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciarrio Federal. La sola enumeración de los organismos antes indicados, nos da la idea de que se trata de aquellos que se dedican a la seguridad del Estado y que encuentran su razón de ser en el carácter excepcional de las llamadas leyes secretas.

[...]

Toda norma secreta es excepcional y su excepcionalidad debe estar justificada, pero no le corresponde al juez resolver en forma genérica de aquí y para siempre qué leyes o normas podrán ser secretas o no. O, como pareciera pretenderlo la Sra. Juez, decreta a partir de este momento la inexistencia de normas que a pesar de su excepcionalidad son propias de todo Régimen Republicano.

Aceptar lo contrario, por más loable que fuese, dejaría el Estado inerme a quienes pudiesen atacar su propia existencia o su forma de gobierno, situación que todos los ciudadanos están obligados a defender.

El caso se encuentra actualmente en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un pronunciamiento de la Corte, revocando el fallo de la Cámara, será fundamental para afianzar el sentido de la nueva ley.

2.2. El acceso a la información según un pronunciamiento de la Corte Interamericana

Para el futuro funcionamiento institucional, tan importante es la prohibición de dictar normas secretas como la improcedencia que frente a ellas establece el sistema interamericano.

En este sentido, es menester enfatizar la importancia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaído en el caso “Claude, Marcel vs. República de Chile”\(^5\) en el que, a propósito de la solicitud de información de im-
pacto ambiental emergente de una inversión forestal extranjera, denegada por el Estado chileno, se hizo lugar a la demanda afirmando entre otras cosas que:

[... ] la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar y a recibir informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (parr. 77).

[... ] en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rían por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones (párr. 92).

[... ] la Corte considera necesario reiterar que, de conformidad con el deber dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención, lo cual implica la supresión tanto de las normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. En particular, ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención (supra párrs. 88 a 93), lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia (párr. 101).

Además de la relevancia que de por sí tiene un fallo de la Corte Interamericana que garantice tan ampliamente el acceso a la información, este pronunciamiento sienta un precedente de vital importancia para la Argentina estando aún pendiente la aprobación por parte de nuestro Congreso de un régimen nacional de acceso a la información pública para los tres poderes del Estado.

6 Corte IDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006.
7 Es preciso recordar que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para Argentina, incluso en los casos de otros países, en función de lo que establece el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, y la interpretación que le ha dado a esta norma la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
2.3. El acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y los otros poderes

El gobierno de Néstor Kirchner, que con el dictado del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el decreto 1.172/03 en diciembre de 2003 buscó suplir en parte la falta de una ley nacional, sigue claramente delante de los otros dos poderes del Estado en materia de acceso. En este sentido, igual que el año pasado, debe destacarse el plan diseñado e impulsado por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y fortalecimiento de la Democracia dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo es preciso señalar que este conserva algunas deficiencias importantes. A modo de ejemplo, puede mencionarse que no se dictó aún el reglamento de denuncias que prevé el decreto ni se realizó ninguna campaña pública en pos de la difusión de este derecho fundamental, aunque ello figure desde hace tres años como una acción esencial para el éxito del plan. Este punto reviste particular importancia dada la escasa cantidad de pedidos de información que se presentaron desde el dictado del decreto.

En la actualidad, las solicitudes provienen fundamentalmente de miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas y estudiantes; los pedidos presentados por particulares constituyen una verdadera rareza. Es cierto que democratizar el uso de esta herramienta llevará tiempo e implicará un cambio cultural —nada fácil, por cierto, considerando la historia argentina—; pero no debería demorarse más una acción positiva del Estado que permita difundir masivamente que todo individuo tiene derecho no sólo a recibir y difundir información sino también a buscarla.

En cuanto a la instrumentación y real funcionamiento de esta normativa, aunque pueden notarse avances en algunos ministerios y organismos de la administración central, la experiencia de monitoreo del estado de su cumplimiento efectivo que desde 2004 se realiza desde la Cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirma que se responde sólo a algo más del 50% de los pedidos formulados por los alumnos y persisten algunas prácticas oficiales que sería deseable modificar. Entre ellas, el escaso

---

cumplimiento del plazo de 10 días previsto en la norma para brindar información; que pocas veces se notifica al interesado que se hará uso del plazo de prórroga; y que cuando el Estado decide no responder, no funda su negativa ni utiliza las excepciones previstas en el decreto.

Una excepción interesante a la regla del silencio fue recogida este año por CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que, para elaborar una base de datos pública de subsidios estatales otorgados a personas y organizaciones sin fines de lucro, realizó pedidos de información a todos los Ministerios. La ONG obtuvo las más variadas respuestas: desde una del Ministerio de Trabajo, que abrió toda su información, hasta otra del Ministerio del Interior que la negó en forma completa alegando que si lo hacía violaría la ley 25.326 —de Protección de Datos Personales—, aun cuando un dictamen del órgano de aplicación de esa norma específica (la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) le había indicado que debía entregar la información y, en todo caso, utilizar el sistema de tachas.9

En términos de acceso a la información, es oportuno destacar también la importancia de la solicitud cursada por Poder Ciudadano al COMFER por aplicación del decreto 1.172/03. La organización, luego de reclamar a través de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, obtuvo el listado de los desgravamientos otorgados por esta autoridad de la actividad radiodifusora desde 1989 hasta la fecha.

Por último, varios casos judiciales impulsados ante la justicia nacional por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)10 dejaron enseñanzas en materia de acceso a la información en 2006.

En uno de ellos se solicitó información a Telefónica de Argentina referente al trámite de pedidos de líneas telefónicas realizadas por los vecinos de la Villa 1-11-14 de Bajo Flores. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12, Guillermo Rossi, condenó a la empresa Telefónica a brindar información pública y rechazó el pedido de inconstitucionalidad del decreto 1172/03. La empresa había argumentado que el régimen de acceso a la información pública no era aplicable a empresas privadas, sin embargo el juez estableció que Telefónica actúa “no como una empresa privada que ejerce una actividad comercial o servicios libres, sino en el marco de una autorización especial (licencia) otorgada por el Poder Ejecutivo para la prestación de un servicio público, lo que confiere a la Administración facultades especiales de regulación y control y genera en los particulares un interés especial sobre su de-

9 Para consultar los resultados de este trabajo de CIPPEC, puede verse la página <www.accesoalainformacion.org> o <www.cippec.org>.

10 Más información sobre los casos de ACIJ en la página <www.acij.org.ar>.
senvolvimiento”. Por eso, el fallo concluyó que “se considera razonablemente regulado el derecho de los particulares a ser informados”.

Fue también a raíz de un planteo judicial resuelto a favor de ACIJ en noviembre de 2005 que la organización pudo tener acceso a las actas de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración (CPMRC). Así, tras una investigación, la ONG descubrió que varios legisladores que figuraban como presentes en sesiones de esa comisión se encontraban en viajes oficiales o, incluso, en otras sesiones parlamentarias. Tras el hallazgo, la organización presentó una denuncia ante la justicia federal contra los diputados y senadores que aparecían como presentes en reuniones en las que no habrían estado. Además, gracias a otro amparo, en el mes de julio de 2006 ACIJ logró que la justicia condenara a la CPMRC a dar cumplimiento al reglamento del Senado de la Nación y publicar información relativa a sus reuniones. Hasta el momento del fallo, dictado por la juez subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nº 9, Cecilia De Negre, esa comisión parlamentaria mantenía sus reuniones en secreto. La magistrada ordenó a la comisión que diera estricto cumplimiento a sus obligaciones reglamentarias de publicar en su sitio web “los días, horas y temario de las reuniones, proyectos ingresados, la descripción de sus pasos administrativos y sus respectivas órdenes del día”. De Negre precisó que “las reuniones de las comisiones son públicas y sólo pueden declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros”. Además, estableció que “las comisiones deben reunirse como mínimo cada 15 días”.

También respecto del ámbito parlamentario, vale la pena señalar que en agosto de este año, el Honorable Senado de la Nación inauguró la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)\(^{11}\), como parte del Plan de Fortalecimiento Institucional. La creación de la OAC “responde a la necesidad de la ciudadanía de incorporarse al quehacer legislativo, proporcionándole la información que solicita y también impartiendo conocimientos sobre instrucción cívica”, según se informa en la página www.senado.gov.ar. Además, el presidente de la Cámara Baja, Alberto Balestrini, prometió públicamente en noviembre que, por fin, las declaraciones juradas de los diputados serán públicas.\(^{12}\) Actualmente, las declaraciones juradas de los diputados aún no están disponibles en la página web de la Cámara.

En cuanto al Poder Judicial, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó durante la presidencia de Enrique Petracchi en algunas cuestiones

---

11 Más información sobre la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Senado puede encontrarse en <www.senado.gov.ar> o comunicándose con los teléfonos 4010-3038/9 o el mail a <oac.pfi@senado.gov.ar>.

12 Esta cuestión había merecido más de un planteo judicial por parte de particulares y había sido resuelta favorablemente por la justicia en años anteriores. Sobre el compromiso del diputado oficialista Alberto Balestrini, véase La Nación, 23 de noviembre de 2006, “Los diputados darán a conocer sus patrimonio”.
institucionales vinculadas al acceso a la información que se enumeraron en el informe del año anterior y merece destacarse que el ministro del Alto Tribunal haya brindado, al finalizar su mandato, una especie de reporte de gestión, algo inédito hasta el momento, las declaraciones juradas de los jueces siguen siendo secretas. Ello, a pesar de que la ley 25.188 (Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) dispone lo contrario. Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este año la negativa de primera instancia a hacer públicas las declaraciones de los magistrados, algo que el CELS y Poder Ciudadano reclaman por medio de una acción de amparo desde 2001.

2.4. Una curiosa ley de acceso y persistencia de debilidades en la Ciudad de Buenos Aires

En noviembre de 2006, la Legislatura porteña sancionó la ley 2.114, que modifica la ley 104 (Ley de Acceso a la Información) e incorpora el siguiente texto como artículo 12 de esa norma: “En todas las oficinas de atención al público pertenecientes a organismos alcanzados por esta ley, deberá exhibirse en lugar bien visible por el ciudadano, el texto íntegro de la presente ley. Su articulado deberá estar precedido por el siguiente texto: SR. CIUDADANO USTED TIENE DERECHO A LA INFORMACIÓN-LEY N° 104 BOCBA. N° 600”. Quizás esta norma sea una forma de paliar el mal funcionamiento que, desde que se dictó en 1998 y hasta el momento, tuvo la ley 104 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la mayoría de los funcionarios de los tres poderes obligados a brindar información a quien lo solicite ni siquiera conoce la normativa.

Algunos casos judiciales impulsados por ACIJ contra el gobierno porteño también merecen ser mencionados. En uno, la organización promovió un amparo en los términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 8 de la ley 104 para que se condene al gobierno de la Ciudad Autónoma a brindar en forma completa información sobre educación inicial solicitada a la Secretaría de Educación en diciembre del año anterior. Se buscaba saber la cantidad existente de establecimientos educativos de nivel inicial dentro de cada uno de los distritos escolares, la cantidad de alumnos matriculados en el área de educación inicial dentro de cada distrito en 2005 y 2006 y su desagregación de matrícula por establecimiento educativo y, finalmente, la cantidad de niños y niñas que

13 Sobre este punto y la transparencia en el Poder Judicial véase el capítulo IV en este mismo informe.
14 Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, sentencia de fecha 8 de junio de 2006, votos de los doctores Guillermo Pablo Galli y Alejandro Juan Uslenghi.
se encontraban en lista de espera por establecimiento. Aunque el Gobierno de la Ciudad solicitó que se declarara abstracta la acción argumentando que ya había respondido la solicitud, la justicia admitió el argumento de ACIJ acerca de que la respuesta recibida había sido incompleta y, por eso, condenó al gobierno porteño a que brindara la información en un plazo de cinco días.

Otro caso de la misma organización contra la Secretaría de Educación porteña a raíz de un pedido no respondido para acceder a información relativa al presupuesto y ejecución del gasto correspondiente a la infraestructura educativa de los ejercicios 2001 a 2005, logró un fallo de singular interés para el pleno ejercicio de este derecho. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad declaró abstracto un recurso de apelación del gobierno porteño y le impuso una multa por haber incurrido en “conducta maliciosa” porque en el expediente se había acreditado que había interpuesto una apelación “a los únicos fines dilatorios”. En el fallo, dictado el 5 de octubre, los camaristas Nélida Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Russo advirtieron que el gobierno sólo había entregado la información solicitada luego de presentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y señalaron que “no puede perderse de vista que estaba en juego el derecho a la información de clara raigambre constitucional”. Agregaron antes de concluir que, “hoy en día, la tecnología facilita enormemente este acceso a la información sin necesidad de organizaciones burocráticas que en el caso se han traducido en impedimentos y gastos innecesarios”.

ACIJ también reclamó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) de Buenos Aires información sobre la existencia de un reglamento de elecciones para autoridades en las villas porteñas. El juez Guillermo Treacy hizo lugar al amparo ordenando al organismo a brindar, en forma completa, veraz y adecuada, la información oportunamente requerida, y sostuvo “el silencio ante un pedido de acceso a la información constituye una demostración cabal de que la Administración no ha efectuado diligencia eficaz alguna tendiente a satisfacer el pedido”. Y, en otro caso contra el mismo organismo público, ACIJ reclamó información acerca de la construcción de una plaza de juegos en la Villa 31 bis y sobre la situación de las redes formales de agua potable y cloacas en las villas de emergencia y núcleos habitacionales transitorios de esta ciudad. En éste la ONG consiguió en octubre un nuevo fallo condenatorio contra el gobierno porteño por haber brindado información parcial.

15 Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 3, 15 de noviembre de 2006, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo”, Exp. 22058/ 0.
3. Libertad de expresión

3.1. Publicidad oficial

Como un ejemplo de la política del gobierno de Néstor Kirchner con respecto a la distribución de la publicidad oficial puede analizarse la decisión oficial de no insertar avisos en ciertos medios dependientes de la Editorial Perfil, la que planteó un juicio contra el Estado Nacional en el que aún no se dictó sentencia.

Aun siendo real la falta de reglamentación que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha venido marcando sobre el tema en América latina desde el Informe 2003 en adelante, la pertinencia del principio XIII de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH16 sería un buen criterio para ser considerado en el caso.

Esta carencia ha sido un argumento del dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en el caso “Editorial Río Negro c/ provincia de Neuquén” para entender que la demanda no debe prosperar. El caso es el siguiente: la empresa editora del Diario Río Negro inició una acción de amparo contra la provincia por considerarse afectada en forma arbitraria en sus derechos constitucionales debido a la supresión —primero parcial y luego total— de la asignación de pauta de publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo y otras dependencias de la provincia de Neuquén. En ese expediente, el CELS presentó un amicus curiae17 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que aporta fundamentos para su dilucidación.

En el amicus se estableció la importancia de que existan principios que se tornen relativamente invariables y que asienten de modo universal el derecho de participar de los espacios que las autoridades asignen para los anuncios oficiales. El no providencialismo de mejores decisiones que puedan adoptarse, aunque fueran con la mayor transparencia, es un rasgo de las políticas de comunicación de los Estados que deberían ser necesariamente incluidas en las decisiones fundacionales de todo gobierno.

16 “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de publicidad de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”

Se incluyó en el escrito otra cuestión central, como es la complejidad de la relación económico-financiera de los medios de comunicación social con el Estado. Se planteó al respecto:

Ahora bien, en ese contexto se debe analizar la universalidad de las complejas y variadas vinculaciones que hacen a la relación, o más bien la ecuación económico-financiera de los medios de comunicación en general con el Estado nacional y los Estados provinciales o municipales. […] La publicidad oficial es sólo una parte de este entramado ya que existen muchas más situaciones que permiten afirmar la convivencia de ayudas directas e indirectas hacia los medios de comunicación, las que, por supuesto, en ningún caso deberían ser aplicadas para premiar o castigar en virtud de las líneas editoriales.18

18 Y se agrega, “A la fecha, en el entramado de relaciones económicas-financieras entre el Estado y los medios de comunicación encontramos:

a) La exención de Impuesto a los Ingresos Brutos para ciertos medios de comunicación.

b) La distribución y precio del papel para periódicos, instancia sobre la que advierte la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 13, inc. 3), teniendo en cuenta que el Estado nacional es accionista de Papel Prensa SA.

c) Las regulaciones sobre distribución de diarios.

d) La absorción del gravamen de la Ley de Radiodifusión (22.285) en el Impuesto al Valor Agregado.

e) La subsistencia —hasta no hace muchos meses— de la suspensión de la venta de pliegos de servicios complementarios, reparada por la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de agosto de 2006, confirmando el fallo de la Cámara Federal de Córdoba in re “Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada”. Tal carencia de venta de pliegos desde el año 2000 determinó un claro proceso de falta de competencia en el mercado del cable.

f) En el mismo plano, han existido durante la vigencia de los “Acuerdos de competitividad” varios subsidios para reforzar los pagos de nóminas salariales.

 g) La no adhesión por parte de la casi totalidad de las provincias del artículo 64 de la ley 12.908 —Estatuto del Periodista Profesional—, que impediría la colocación de publicidad tarifada en medios que no tuvieran regularizada la situación laboral de sus trabajadores.

h) Suspensiones de soterramientos de los servicios de televisión por cable en muchas ciudades del país.

i) Desgravamientos rendidos o no rendidos ante el COMFER dispuestos por aplicación del art. 100 de la ley 22.285.

j) Condonaciones de multas y gravámenes dispuestas para ser aplicadas a publicidad institucional o electoral, hipótesis ahora dejada de lado por el Dto. 1301/2004, pero que oportunamente en 1999 importó una acción de amparo por la que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo (Sala II) ordenó suspender los efectos del decreto que originariamente impuso la condenación. Fallo del 24 de agosto de 1999;

k) El impacto directo e indirecto de la ley 25.750 —definencia de Industrias Culturales—, que eximió a los medios de comunicación de la aplicación del “cram down” de la Ley de Concursos y Quiebras.

l) La extensión de facto de las licencias de los radiodifusores por la aplicación del decreto 527/05 que implica, por una parte, la consolidación de la estructura de los medios vigente y, por otra, la consolidación de los planes de negocios del sector por diez años más.
Entre los distintos ejemplos que conforman el entramado de relaciones económicas-financieras entre el Estado y los medios de comunicación pueden mencionarse los desgravamientos rendidos o no rendidos ante el COMFER dispuestos por aplicación del art. 100 de la ley 22.285. Sobre este auxilio indirecto, el listado entregado a la Fundación Poder Ciudadano citado en el apartado 2.3 de este capítulo demuestra que se ha otorgado una resolución genérica que involucra a 56 localidades, y otras resoluciones específicas para grandes medios con el objetivo de facilitar el desarrollo de la radiodifusión, la recuperación operativa o la mayor inversión por plazos de dos o tres años.


3.2. Agresiones

Lamentablemente, es necesario alertar que este año también ha habido casos de agresiones físicas y amenazas a periodistas. Si bien ninguna tuvo la magnitud que alcanzaron algunos ataques en los años noventa, la cuestión debe preocupar por cada uno de los hechos sucedidos.

En su mayoría ocurrieron en el interior del país: se registraron casos recientes en La Pampa, Salta, Entre Ríos y Misiones. Pero quizás, el caso que mayor resonancia despertó en la opinión pública fue el de las amenazas anónimas que recibieron los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y periodista de Canal 13 y TN, y Jorge Fontevecchia, dueño de Editorial Perfil, el 27 y 28 de septiembre, respectivamente.19

En Puerto Iguazú, Misiones, la periodista Carmen Segovia realizó una denuncia por amenazas que recibió de Roberto Pereyra, ex secretario privado del intendente Claudio Filippa. La presentación recayó en la Fiscalía de Instrucción nº 3 de Puerto Iguazú.

El periodista Hugo Viano, quien trabaja en una emisora de la localidad de

---

m) La asignación de publicidad estatal, en las condiciones de precariedad reglamentaria que denuncia para el Hemisferio la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y cuya asignación es objeto principal de estas actuaciones por los hechos planteados por la actora y demandada.

19 Morales Solá había mantenido poco antes un cruce verbal con el presidente Néstor Kirchner y Fontevecchia demandó al Estado nacional por entender que el gobierno lo discrimina al no poner publicidad oficial en ninguna de las publicaciones de su editorial, aun cuando Noticias es la que mayor tirada tiene entre las revistas políticas y de interés general y diario Perfil supera los 60.000 ejemplares cada domingo según el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). La diputada oficialista Diana Conti presentó en la Cámara baja un proyecto de declaración —5792-D-2006— para expresar “su más enérgico repudio al accionar de quienes han amenazado a los periodistas” Mo-
San Javier, Misiones, fue atacado con un arma blanca en octubre cuando se dirigía hacia su domicilio tras realizar sus tareas en Radio Vox.

Leandro López, de Diario El Sol, fue brutalmente golpeado en la propia Jefatura Departamental de Concordia, Entre Ríos.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda de la provincia de Salta, Rodolfo Eduardo Alanis, fue identificado como el agresor a golpes de puño y patadas del periodista Eduardo Martel cuando éste realizaba su programa diario en la emisora FM Estación de General Güemes.

El periodista Juan Pablo Gavazza fue agredido cuando cubría el Congreso Provincial del Partido Justicialista en La Pampa.

Y el periodista Alberto Callejas, editor del periódico El Nuevo Cambio, sufrió una agresión física por parte de un concejal del PJ de Lanús cuando cubría el 18 de enero una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de esa localidad.

A éstos se suman otros casos sufridos por periodistas deportivos. Elbio Evangelista, quien denuncia haber sido golpeado en el estadio de Rosario Central; Gustavo Veiga, que fue agredido en un pasillo del estadio de Argentinos Juniors luego de sostener una discusión con el presidente del club de La Paternal, Luis Segura; la agresión sufrida después del encuentro Gimnasia-Vélez por los periodistas Osvaldo Fanjul, de Multicanal y TyC Sports, y Juan Manuel Allan, del diario Olé, como asimismo la persecución a Facundo Aché por parte de los directivos del club Gimnasia y Esgrima La Plata.

3.3. Decisiones judiciales importantes

La libertad de expresión recibió algunas buenas noticias de parte de la justicia en el 2006. Una de ellas fue el fallo del juez federal porteño Daniel Rafeacas, quien declaró la inexistencia de delito y consideró que el avance de ese proceso constituía una “indirecta restricción a la libertad de expresión”. Esto lo realizó en una querella por calumnias e injurias que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, había iniciado contra Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad de Investigación del atentado a AMIA, por declaraciones que había hecho al diario La Nación en las que aseguraba que tras la asunción del actual ministro la investigación del atentado había perdido impulso.

rales Solá y Fontevecchia. En el proyecto Conti señaló que “más allá de las posiciones ideológicas de ambos periodistas, la libertad de expresión es una garantía inamovible que no sólo afirma nuestra Carta Magna sino, asimismo, pilar de la política que promueve nuestro Presidente de la Nación y este cuerpo parlamentario, sin admisión alguna de limitaciones y menos aún a fuerza de acciones violentas como las que aquí se repudian”.

Es preciso advertir que el juicio que inició y perdió Iribarne constituye una excepción a una sana regla general del actual gobierno, ya que, como se señaló en el informe del año anterior, los funcionarios de la gestión de Kirchner, a diferencia de lo que ocurrió durante la de Carlos Menem, generalmente se abstienen de iniciar procesos judiciales contra periodistas o críticos.

Otro fallo interesante es el que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Spinosa Melo c/ La Nación”.\textsuperscript{20} El máximo tribunal, por mayoría, apoyó al diario al rechazar un recurso de queja y dejar firme una sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Así, tal como había hecho el fallo de primera instancia, la Cámara y también la Corte desestimaron una demanda de daños y perjuicios iniciada por el ex embajador argentino en Chile entre 1989 y 1991, Oscar Spinosa Melo, y sus hijos. Según destacan los magistrados, en el expediente se pudo acreditar que la información publicada era cierta porque efectivamente el ex funcionario estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes y había participado en fiestas sexuales durante el tiempo de sus funciones. Para resolver de esta forma —además de aplicar la doctrina Campillay o del reporte fiel, porque la información publicada se basaba en una causa penal y en varios sumarios administrativos de la Cancillería—, se sostuvo que por ser Spinosa Melo un funcionario de alta notoriedad, esas prácticas excedían el ámbito de la privacidad, según el test de la real malicia.

También vale la pena repasar un fallo de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que confirmó un fallo de primera instancia que rechazó una demanda por daño moral iniciada por Antonio Domingo Bussi contra Tomás Eloy Martínez. El ex represor había demandado al escritor y periodista a raíz de la publicación en el diario La Nación de un artículo titulado “La expulsión de los mendigos”, el 10 de enero de 2004. El tribunal consideró que el tenor del artículo de Martínez se relacionaba con lo histórico y novelesco, además de que Bussi no había probado que Martínez hubiera actuado con dolo (a sabiendas de que fueran falsos los hechos expuestos, relacionados con que Bussi mandó “guardar” a los mendigos de Tucumán en el año 1977 ante una visita del Papa a Tucumán). Es interesante en el caso la cita a varias publicaciones periodísticas adjuntas como prueba de que los hechos relacionados con los mendigos fueron dados a conocer por muchas personas con antelación a Martínez sin que Bussi los desmintiera o reclamar derecho a réplica. El último párrafo del fallo tiene singular valor ya que resalta que sin libertad de expresión no hay vida que merezca ser vivida. “Cualquiera fuera la opinión que aquél le merezca a los habitantes de este país —de hecho, parte del electorado apreció la gestión del actor— hay un derecho que, junto al de la vida, juzgo inalienable porque en definitiva no hace

\textsuperscript{20} CSJN, septiembre 5/2006, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Spinosa Melo, Oscar Federico y otros c/ Mitre, Bartolomé y otros”. 
sino garantizar el mismo: el de expresar aquélla de modo libre, sin ningún tipo de temor o presión y mucho menos sin tener que responder frente a quien, en un exceso de susceptibilidad, y ante una apreciación crítica de su actuación pública, pretende ser indemnizado. De ahí a la opinión única y a la ausencia de toda libertad, no hay sino un paso. Sin libertad no hay vida que merezca ser vivida”, señala al finalizar el voto de la camarista Beatriz Lidia Cortezezzi, al que adhirieron sus pares de la Sala C de la Cámara.

En el plano previo al de las responsabilidades ulteriores admitidas por la legislación, es preciso mirar con celo la acción de amparo que la Defensoría de la Vida Humana presentó contra Sony Pictures Entertainment S.A. con el fin de que “se elimine toda referencia a Cristo, la Iglesia Católica o toda organización o institución religiosa real” de la película El Código Da Vinci. Y, con carácter de medida cautelar, la ONG solicitó que toda la exhibición del film, toda publicidad de éste o todo video que se edite de la película, lleve una leyenda “claramente visible durante toda su proyección” que indique que la historia que se relata en el film es ficción.

En primera instancia el juez rechazó la medida cautelar solicitada. Sin embargo, el fiscal de Cámara Carlos Sanz sostuvo en su dictamen lo contrario y la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil dispuso revocar el fallo y ordenó “la colocación visible de un cartel al inicio de la película, en idioma español, que consigne que los hechos y personajes referidos en la película son ficticios”. Los camaristas indicaron que, con ese alcance, la medida no altera en modo alguno la obra, que podrá proyectarse íntegramente, y señalaron que se trata de una leyenda de práctica en obras que no tienen pretensión de fidelidad documental o histórica. Para resolver así, los magistrados indicaron que debía encontrarse un delicado balance entre el “derecho subjetivo al respecto de las creencias religiosas” (sic), con los “derechos de terceros, en especial el de la libertad de expresión”. Y, concluyeron que “dado el tema y su tratamiento en la película, es plausible que miembros de la comunidad católica puedan resultar mortificados en sus sentimientos religiosos considerándola hostil o agravante a convicciones propias de su credo”.

Además de las expuestas, en el ámbito provincial se ha dictado una serie de resoluciones judiciales sobre cuestiones ligadas no sólo a las más habituales responsabilidades ulteriores de los medios de comunicación, periodistas y personas que toman la voz pública. Las que pueden considerarse más relevantes son las siguientes.

En la justicia del Chaco, en el caso “Sindicato de Prensa del Chaco contra el Gobierno de la Provincia de Chaco y/o Ministro de Gobierno de Chaco”, se
declaró la ilegitimidad de la conducta de las autoridades que impidieron el ingreso a los periodistas al salón de reuniones del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo para participar de una conferencia de prensa. La conferencia había sido convocada por indígenas que realizaban una huelga de hambre. El fallo sostiene que lo resuelto deberá tenerse presente para eventuales situaciones análogas a fin de que no existan lesiones a los derechos de libertad de prensa, de trabajo, de expresión, de información y de protección a la censura previa.22

En la justicia de Neuquén, en el caso “Gadano Jorge contra Provincia de Neuquén s/ acción de amparo”, se hizo lugar a una demanda por acceso a información pública iniciada por un periodista. Mediante un amparo se reclamaba acceso a un sumario penal, ya concluido y archivado, pero el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Omar Fernández, había negado ese acceso por considerar que el periodista era un extraño sin interés legítimo. El fallo indica que se encuentran comprometidos derechos constitucionales, tales como la publicidad de los procedimientos judiciales (artículos 50 y 162 de la Constitución Provincial del Neuquén), la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y el derecho a ejercer una industria lícita y publicar sus ideas sin censura previa. Agrega que “en cuanto al interés legítimo, cabe señalar que, tal como antes se pusiera de relieve, no existe controversia acerca de la profesión del actor y su trabajo de investigación de manera tal que no puede invocarse que carece de interés legítimo, [...] claramente que tiene un interés legítimo para la compulsa del sumario penal”.23

El Tribunal Superior de La Pampa revisó este año un caso ciertamente atípico. En “González, Roberto Hornero. Sta. acreditación de Claudia Alejandra Giacobbe, legajo n° 14.608/ 06” revocó la decisión unilateral del presidente de la Cámara, Julio Fernández, quien sin más fundamento que la alegación ambigua acerca de “el Poder de Policía previsto por la Ley Orgánica” había desestimado la acreditación periodística requerida por Claudia Giacobbe.

La periodista había recibido la orden de retirarse de una sala de audiencias durante un juicio oral. Cuando reclamó explicaciones acerca de por qué sólo ella debía retirarse, le informaron que era porque no se había acreditado. Aunque ningún otro presente contaba con acreditación, igualmente se le solicitaron. El presidente de la Cámara justificó el rechazo en su “falta de idoneidad profesional”. El Superior Tribunal de Justicia pampeano dejó sin efecto el rechazo y la decisión de que no acceda a los juicios advirtiendo sobre la total falta de sustento legal de la decisión del camarista.

22 Expte.: (306/ 06) “Sindicato de Prensa de Chaco c/ Gobierno de la Provincia de Chaco y/ o Ministerio de Gobierno del Chaco s/ acción de amparo”.
23 Expte.: (328174/ 5) “Gadano Jorge contra Provincia del Neuquén/ acción de amparo”, SENDE1, 284295/ 6, Neuquén, 8 de septiembre de 2006.
La justicia de Tierra del Fuego hizo lugar a un amparo por derecho a rec-tificación presentado por las representantes legales del Sindicato de Prensa de Río Grande. En el caso “DIPS, Yolanda y otra c/ Password SRL s/ amparo” se admitió que la empresa empleadora — que había publicado una editorial contra las demandantes por razones de índole sindical y laboral, y más tarde una nota—, no había cumplido con sus obligaciones de publicar la rectificación que se le pidiera. Ello por cuanto en la rectificación se habían incorporado conside-raciones propias al final del texto insertado; tampoco había cumplido con su obligación al no incluir la réplica en la edición on line. El fallo judicial condenó la inserción de la dúplica y la no publicación en la web, y ordenó una nueva pu-blicación en ambos soportes y sin ninguna inserción de la demandada.

3.4. El derecho a la protesta

Respecto de la judicialización de la protesta social, entendiendo a ésta como parte de la libertad de expresión, es interesante analizar un caso de la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña. A partir de un recurso de apelación presentado en contra del procesamiento de José Pepino Fernández, la Cámara no sólo revocó el procesamiento, sino que advirtió otras irregularidades.

Fernández había sido denunciado en noviembre de 2003 por el fiscal salteño Oscar Trosset. Este fiscal había imputado a Fernández el delito de apología del crimen, en base a un artículo del diario El Tribuno. Luego de varios planteos sobre competencia, la causa finalmente recayó en la Cámara Federal porteña: para ese entonces la tipificación ya era por amenazas calificadas. Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun señalaron que “la apelación lleva más de dos años y medio sin resolución” y que “si bien ningún tribunal se adentró en el tratamiento de la situación procesal, se agravó la calificación legal aplicada”. Para peor, dijeron, “ninguna de las resoluciones que agravaron la situación del procesado fueron puestas en su conocimiento”. La frase publicada en El Tribuno, que generó la imputación y fue negada por Fernández, decía: “No les creo mucho a éstos. Si no nos dan soluciones, no nos queda otra que la violen-cia”, en relación al gobierno nacional de la época.

Vale la pena mencionar, con relación al derecho a la manifestación, que en este mismo año, el gobierno argentino sostuvo planteos rescatables en las presentaciones internacionales realizadas a propósito de la construcción de dos papeleras en Fray Bentos, Uruguay. En sus presentaciones, el gobierno respondió

24 Para más información sobre la judicialización de la protesta social, véase en este Informe el capítulo IX, “Los confliclcos en el espacio público: desafíos para la democracia”.
los cuestionamientos al corte de rutas por parte de los asambleístas de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, justificándolos en el derecho a la libertad de expresión.

4. Un año perdido en materia de medios públicos

4.1. Poca transparencia en las decisiones

En términos institucionales, puede sostenerse que se ha perdido un año importante en materia de medios públicos por parte del Estado nacional. Nuevamente afirmamos que la sanción de normas que alejen el providencialismo de las decisiones y que reconozcan el valor de los medios de comunicación como un ámbito donde corresponde fijar una política de Estado es una cuestión de fundamental relevancia.

Reconociendo la importancia del reequipamiento realizado respecto de Canal 7 y de Radio Nacional, estimamos que la oportunidad es aún más propicia para cambiar de raíz las estructuras jurídicas de esos medios y dotarlos de transparencia que exceda de la voluntad de los funcionarios.

Más aún, en el caso de las decisiones que provocaron los alejamientos de José Eliaschev y Víctor Hugo Morales de Radio Nacional y de Canal 7, respectivamente, quedó una inexplicada sensación de arbitrariedad. Y la falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación y de los ceses no permitió que temas de tamaña profundidad fueran analizados como se debe.

4.2. Radiodifusión y servicios complementarios

En un plano de —quizá— mayor complejidad, la Ley de Radiodifusión de la dictadura con sus empeoramientos sigue sumando años de vigencia. En un contexto más que diverso de opiniones, algunos periodistas y medios cuestionaron la eventual decisión del gobierno de impulsar la discusión de la Ley en un año preelectoral.

Más allá de reclamar desde hace décadas un cambio de legislación que admita un régimen más plural, abierto y democrático que reconozca los derechos a la información de los integrantes de la sociedad argentina, no debemos llamarnos a engaño. Los calendarios electorales argentinos indican que todos los años son electorales o preelectorales. Y que se derogue la rémora de la ley 22.285 no admite dilaciones. Pasaron ya 26 años.

En el mismo orden de ideas, pero ligado a la actividad de los servicios complementarios de radiodifusión, y en especial la televisión por cable, la Corte Su-
prema de Justicia confirmó el fallo de la Cámara Federal de Córdoba “Coope-
rativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Li-
mitada” indicando que la suspensión reiterada de la venta de pliegos nece-
sarios para acceder a las solicitudes de instalación de estos servicios viola el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lamentablemente, el cepo al acceso a nuevos actores no se ha levantado. Es-
ta vez, no se venden pliegos porque el COMFER inició una instancia participati-
va de elaboración de normas a través de la resolución 1242/ 06. A la fecha aún se
sigue estudiando la norma a producirse y continúa — por supuesto — la espera.

5. De cara al futuro

Si cupieran conclusiones universales a la cantidad de circunstancias descrip-
tas, ellas atenderían a la necesidad imperiosa de fijar en el área de la comuni-
cación social y la libertad de expresión, políticas y reglas perdurables en el tiem-
po y con los debidos consensos sociales.

Sólo así, quienes ocupen los espacios de gobierno podrían imponer modi-
ificaciones de orientación pero no retroceder arbitrariamente sobre avances ins-
titucionales que pongan a los habitantes de este país y a los medios y periodistas
en permanente discusión de temas que, transitando ya el siglo XXI, y siendo par-
te del sistema interamericano de derechos humanos, deberían estar superados.
XIV
Servicios públicos en la Argentina: desafíos pendientes desde una perspectiva de derechos humanos*

1. Introducción

El proceso de liberalización económica impulsado fundamentalmente por las instituciones financieras internacionales durante la década del 90 promovió, entre otras medidas, la privatización de los servicios públicos en distintos países. En América latina, la Argentina fue uno de los países que más eco se hizo de este mandato destinado a lograr Estados más “eficientes”, privatizando la mayoría de los servicios públicos esenciales.

En este sentido, en 1989, el Congreso Nacional declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos y autorizó al Poder Ejecutivo a transferir activos públicos a empresas privadas,1 con el argumento de la supuesta incapacidad del Estado de brindarlos de manera eficiente.

Si bien el otorgamiento de concesiones a manos privadas es uno de los modelos posibles para financiar la expansión de servicios públicos esenciales a todos los sectores de la población, son varios los ejemplos que dan cuenta de que ni las privatizaciones ni la presencia de capitales extranjeros garantizan per se una mayor eficiencia en la prestación. Mucho menos aún estas condiciones ga-

* Este capítulo ha sido elaborado por Jimena Garrote, abogada, miembro del Programa de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS. La autora agradece los valiosos aportes de Daniel Azpiazu, Carolina Fairstein y Diego Martínez en la elaboración de este texto.

1 Ley 23.696 (Ley de Reforma del Estado).
rantičan el acceso de los sectores más vulnerables de la población a estos servicios. Entre estos ejemplos se encuentra el de la privatización de la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN), hasta entonces a cargo de la prestación del servicio público de agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y 17 distritos del conurbano bonaerense.

El presente capítulo analiza las características de la concesión otorgada a la empresa Aguas Argentinas S.A. con el fin de identificar los motivos que, además de aquellos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto que rescinde el contrato, pueden haber provocado su fracaso. Asimismo, este análisis busca poner en evidencia los desafíos que, luego de la rescisión del contrato con Aguas Argentinas S.A. y la creación de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AYSA), aún están pendientes.

2. La concesión de Aguas Argentinas S.A.

Al igual que en el caso de otros servicios públicos esenciales, la falta de inversión en los años anteriores a la privatización había impedido tanto el mantenimiento como la expansión de las redes de agua y cloacas. En este sentido, el otorgamiento de la concesión del servicio a manos privadas buscó, en principio, revertir la situación. Fue así como en 1993 se concretó un proceso de licitación pública que culminó con el otorgamiento de la concesión a la empresa Aguas Argentinas S.A.

El proceso de privatización de OSN se inició formalmente con el llamado a una licitación pública nacional e internacional. Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión se adjudicaría al consorcio que ofreciera la menor tarifa base, es decir, la mayor reducción respecto a la tarifa cobrada por OSN. En diciembre de 1992 mediante una resolución de la Secretaría de Obras Públicas se adjudicó la licitación (ad referendum del Poder Ejecutivo Nacional) al consorcio de Aguas Argentinas S.A., cuyos accionistas mayoritarios en ese momento eran Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez de Francia y el grupo Soldati.

El contrato original establecía un conjunto de metas de inversión y expansión del servicio a cumplirse en 30 años, tendientes a lograr la extensión de la

---

2 Decreto 303/06.
3 Resoluciones de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC) nº 97/91 y 178/91.
4 Véase resolución SOPyC nº 186/92.
5 Resolución SOPyC nº 155/92.
6 Inicialmente la composición accionaria de Aguas Argentinas era la siguiente: Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez (25,4%), Sociedad Comercial del Plata (20,7%), Sociedad General de Aguas de Barcelona (12,6%), Meller (10,8%), Banco de Galicia y Buenos Aires (8,1%), Compagnie Générale des Eaux (7,9%), Anglian Water Plc. (4,5%) y Programa de Propiedad Participada (10%).
red a la totalidad de los habitantes de la jurisdicción.7 Dichas metas implica-
ban la extensión del servicio a aproximadamente 1,7 millones de habitantes en
el caso de agua y a casi 2 millones con respecto a desagües cloacales. Otro de
los puntos centrales del contrato, en materia de saneamiento, fue el estableci-
miento de metas para tratar los efluentes cloacales con el objetivo de eliminar
progresivamente la contaminación de los cursos de agua con líquidos servidos.8

En el transcurso de los 10 primeros años de concesión se extendió la red de
agua potable, incrementándose el número de personas conectadas al servicio,
aunque no en el grado previsto contractualmente. Sin embargo, al no haberse
previsto criterios claros para llevar adelante las obras de expansión, las priorida-
des establecidas por la empresa respondieron fundamentalmente al logro del ma-
yor rédito económico posible, ignorando casi por completo la sostenibilidad so-
cial del proyecto. Paralelamente, se sucedió una serie de modificaciones al plan
de mejoras y expansión original, que redujo sustancialmente las metas que ha-
bían sido comprometidas por la empresa al comienzo de la concesión.9

Como vimos, uno de los motivos principales por los cuales la concesión fue
otorgada al consorcio de Aguas Argentinas fue que éste ofreció la mayor reduc-
tión tarifaria con respecto a la de OSN. Paradójicamente, un año después del
iniciode la concesión las tarifasya habían sufrido un aumento general del
13,5%,10 a pesar de que, conforme estaba previsto en el contratooriginal, en
el primer decenio las tarifasy debían decrecer en términos reales.11 De acuerdo

7 La jurisdicción que correspondía a la empresa Obras Sanitarias de la Nación incluía la ciu-
dad de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Ma-
tanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero,
Tigre y Vicente López. En esa área habitaban al momento del otorgamiento de la concesión más de
ocho millones de personas.
8 En el primer quinquenio, una de las principales metas a cumplir era la ejecución de la Cuar-
ta Cloaca Máxima y el tratamiento primario en Berazategui. La realización de estas obras se fue
postergando a través de las diversas modificaciones contractuales. Tanto así que las obras de la Plan-
ta de Berazategui nunca se concretaron.
9 Véase, entre otros, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), “Informe sobre
el grado de cumplimiento alcanzado por el contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A.”, sep-
tiembre de 2003.
10 Página/12, 18 de octubre de 1998, “Suma y sigue/ Agua y obras sanitarias que por contrato
no aumentarían en diez años, ya subieron 46 por ciento desde la privatización, y negocian nuevas
prebendas”.
11 Durante ese período sólo se “podrían efectuar ajustes tarifarios de carácter ‘extraordinario’
como consecuencia de modificaciones (extraordinarias) de costos — siempre y cuando se registra-
ran incrementos superiores a un umbral del 7%, en un índice compuesto de costos de los princi-
pales insumos de la empresa— o de acontecimientos ajenos a la responsabilidad del concesiona-
rio, relevantes y no previsibles al momento de la licitación” (Azpiazu, Daniel, Forcinito, Karina,
“Historia de un fracaso: la privatización del sistema de agua y saneamiento en el área metropoli-
tana de Buenos Aires”, Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AM-
BA, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2004).
con datos del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), la factura media del servicio se vio incrementada en un 88% desde el inicio de la concesión hasta el 2002, magnitud muy superior a la inflación registrada en dicho período.\textsuperscript{12} Asimismo, y más allá del establecimiento de sistemas de facturación que incluían esquemas de subsidios cruzados entre zonas y tipos de edificación, orientados a favorecer a los usuarios de menores recursos y la universalización del servicio, el contrato de concesión original no incluyó explícitamente la existencia de una tarifa menor para sectores de escasos recursos. El Programa de Tarifa Social se creó recién en el año 2001,\textsuperscript{13} con el fin de atenuar los efectos de la crisis económica en los grupos de bajos recursos. Y, aun así, la empresa siguió estando facultada para realizar cortes del servicio ante la falta de pago.

Éstas y otras situaciones similares fueron posibles gracias a las reiteradas modificaciones contractuales y del marco regulatorio realizadas a través de decretos y resoluciones dictados por el Poder Ejecutivo,\textsuperscript{14} que terminaron desvirtuando gran parte de los objetivos iniciales de la concesión. Incluso el propio mecanismo previsto para realizar modificaciones al contrato fue drásticamente reformulado, perdiendo el carácter excepcional con el que había sido creado.\textsuperscript{15}

Las opiniones coinciden en que las modificaciones contractuales que se realizaron respondieron a los intereses de la empresa, aun provocando graves perjuicios para los usuarios y la población en general. Las modificaciones redundaron en ganancias más que considerables para la concesionaria,\textsuperscript{16} sobre todo teniendo

\textsuperscript{12} Véase Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), op. cit.

\textsuperscript{13} Este programa prevé tres medidas: el no corte y restitución del servicio y la suspensión del reclamo por vía judicial de la deuda realizada por la concesionaria. Para la instrumentación se estableció un Foro de Participación del Programa de Tarifa Social y se decidió que el receptor solicitara la inclusión a través del Municipio por medio de una solicitud y formulario de encuesta social, y a través de asociaciones de usuarios y ONG que acercaran casos de posibles receptores.

\textsuperscript{14} Al momento de la rescisión del contrato se encontraban vigentes la Ley Orgánica de OSN (ley 13.577) y sus modificatorias, las leyes 14.160, 18.503, 20.324, 20.686 y 21.066, en lo que sea de aplicación; el Marco Regulatorio de la Concesión aprobado por el decreto del PEN 999/92; el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y la Oferta presentada por el consorcio ganador a tal efecto; y el Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa AASA aprobado por el decreto del PEN 787/93. Las modificaciones al contrato de concesión fueron instruidas mediante los decretos del PEN 149/97, 1167/97, 1087/98 y 1369/99 y las resoluciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) 1.103/98, 601/99, 602/99 y 1.111/99. Y por último, la ley 25.561 sancionada en el año 2002 estableció modificaciones al régimen económico de la concesión.

\textsuperscript{15} Véase Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “Evaluación del impacto en los derechos humanos de la inversión extranjera directa: el caso de Aguas Argentinas S.A.”, 2006.

\textsuperscript{16} De los balances de la empresa surge que entre 1994 y 2001 se registró en promedio una tasa de beneficio sobre patrimonio neto de 20,3%, mientras que, por ejemplo, en el mismo período
en cuenta el riesgo empresario casi nulo que comportaba la actividad. Mientras que normalmente existe una relación positiva entre la tasa de ganancia de una actividad económica y el riesgo empresario que ésta conlleva, en este caso la regla se invirtió registrándose una correspondencia inversa entre los beneficios obtenidos y el respectivo riesgo empresario.\textsuperscript{17}

La falta de regulación adecuada permitió asimismo que los niveles de endeudamiento de la empresa se elevaran tanto por sobre lo previsto en la oferta original como respecto a los admisibles para este tipo de compañías a nivel internacional.\textsuperscript{18} Esto profundizó aún más la situación crítica que enfrentó la empresa en el 2002 cuando, como consecuencia de la devaluación del peso y el congelamiento de las tarifas, vio sustancialmente afectada su capacidad de pago de las deudas que había contraído internacionalmente en dólares.

A pesar de que, como se mencionó anteriormente, las sucesivas modificaciones que sufrió el contrato de concesión tendieron a favorecer a la empresa, los objetivos y obligaciones contractuales asumidos por Aguas Argentinas fueron continuamente incumplidos. Esto motivó la aplicación de sanciones, de las cuales la empresa sólo pagó el 42%.\textsuperscript{19} Además, las distintas renegociaciones contractuales posibilitaron que los propios mecanismos de control fueran modificados, limitando cada vez más sus atribuciones y su capacidad de sanción. En este sentido, se redujeron las multas a imponerse a futuro y se permitió licuar las que ya habían sido impuestas.\textsuperscript{20}

A principios de 2002 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Emergencia Económica\textsuperscript{21} que estableció, entre otras cosas, el abandono del régimen de convertibilidad, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y el llamado a una renegociación integral de los contratos de concesión de estos servicios con

---

\textsuperscript{17} Azpiazu, Daniel, Forcinito, Karina, \textit{op. cit}.\textsuperscript{237}

\textsuperscript{18} El “Informe sobre el grado de cumplimiento alcanzado por el contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A.”, presentado en Septiembre de 2003 por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) a la Unidad de Renegociación (UNIREN), destaca que “Aguas Argentinas S.A. optó por una estructura de capital con un nivel de endeudamiento superior a la prevista en la oferta así como a los admisibles para este tipo de compañías a nivel internacional. La normativa específica fue nuevamente flexible a favor de la empresa en la negociación de 1997/99, al aceptar niveles de endeudamiento superiores a la oferta por solicitud expresa de la compañía y así poder evitar el aporte de capital propio para cubrir las exigencias financieras de la Concesión, lo que derivó en una situación crítica de endeudamiento a partir del año 2002”.\textsuperscript{19}

\textsuperscript{19} Véase Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), \textit{op. cit}.

\textsuperscript{20} Véase Defensor del Pueblo de la Nación, “Informe sobre el Servicio de Agua Potable y Cloacas”, 2003.

\textsuperscript{21} Ley 25.561.
las empresas prestatarias. La renegociación del contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas estuvo abierta desde entonces hasta marzo de 2006, cuando el gobierno decidió por decreto rescindir el contrato\textsuperscript{22} y crear la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima\textsuperscript{23}, una sociedad con capital mayoritario estatal, que desde entonces está a cargo de la prestación del servicio\textsuperscript{24}.

3. La responsabilidad del Estado en el fracaso de la concesión de Aguas Argentinas S.A.

Es claro que los servicios públicos de carácter esencial no pueden quedar supeditados a los vaivenes típicos de la actividad empresaria. El hecho de que un Estado decida transferir a manos privadas la obligación de prestar estos servicios no significa que pueda desentenderse de la responsabilidad que le cabe de garantizarlos en condiciones de igualdad a toda su población. Esta responsabilidad queda aún más en evidencia si se tiene en cuenta que el acceso a este tipo de servicios es condición necesaria para el ejercicio efectivo de ciertos derechos humanos básicos\textsuperscript{25}.

El Estado tiene la responsabilidad de crear la regulación y los mecanismos de control y participación necesarios para garantizar que el actor privado que se haga cargo de la prestación del servicio respete el carácter público y esencial de éste y la función social que le es propia. En particular, el Estado tiene la obligación de que esa función social se vea reflejada en los términos del contrato de concesión y en el marco regulatorio. Asimismo, es responsable de que la regulación que se cree sea estable y no pueda verse afectada por los diversos intereses particulares de cada gobierno de turno\textsuperscript{26}.

Para ello, deberá encargarse de diseñar y garantizar la aplicación de un sistema de modificación de la regulación aplicable a la concesión que sea democrático, transparente, participativo y de carácter excepcional. Además, deberá garantizar un sistema de control efectivo, que sea independiente y transparen-

\textsuperscript{22} Decreto 303/06.
\textsuperscript{23} Decreto 304/06.
\textsuperscript{24} El 90% del paquete accionario está en manos del Estado y el 10% restante en manos de los trabajadores de la empresa.
\textsuperscript{25} Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 15, “El derecho al agua (artículos 11 y 12)”, E/ C.12/ 2002/ 11; Observación General n° 4, “El derecho a una vivienda adecuada (artículo 11(1))”, párr. 8, inc. b; Observación General n° 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12)”, E/ C.12/ 2000/ 4, párr. 12, inc. a y párr. 43, inc. c; entre otras.
\textsuperscript{26} Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 15, op. cit., párrs. 47 y 50.
te, y establecer un canal de diálogo fluido con los usuarios y con la sociedad en general que promueva una participación activa de quienes en definitiva están en mejores condiciones para evaluar el funcionamiento del servicio y de proponer los cambios necesarios para mejorarlo.\textsuperscript{27}

En el caso de Aguas Argentinas, así como respecto a muchas otras concesiones, el papel del Estado distó sustancialmente de aquel que le corresponde en tanto garante último del acceso al servicio en condiciones de igualdad. Como mencionamos más arriba, el contrato de concesión se modificó en múltiples oportunidades, desvirtuando completamente cualquier lógica con la que podría haber sido concebido; dichas modificaciones se realizaron por decreto, sin ningún tipo de participación del Congreso Nacional ni consulta a la sociedad civil (hasta el año 2000, cuando tuvo lugar la primera audiencia pública); los cambios realizados tendieron a favorecer a la empresa, aun a costa de perjudicar a los usuarios actuales y potenciales del servicio, pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población; y, a pesar de que se creó un ente regulador\textsuperscript{28} éste demostró de manera constante su incapacidad para cumplir con los objetivos de controlar, regular y sancionar al concesionario.\textsuperscript{29}

Desde 1993 y hasta el 2000 (cuando se realizó la primera audiencia pública), la información relativa a las sucesivas renegociaciones contractuales sólo estuvo disponible de manera \textit{ex post},\textsuperscript{30} impidiendo así la participación de la sociedad. En algunos casos, incluso, la información nunca fue publicada. En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Nación denunció que la resolución SDSyRN n° 602/99, que modifica sustancialmente la estructura tariffaria establecida en el contrato original, nunca fue publicada en el Boletín Oficial, en tanto su texto ordena exclusivamente la notificación a la empresa y al ETOSS. El mecanismo de audiencias públicas fue establecido por el ETOSS en 1995 (res. 140/95), sin embargo la primera fue convocada recién cuatro años después. Además, hasta el 2000 el procedimiento establecido sólo se activaba a partir de una decisión discrecional del Ente de Control. Recién la convocatoria a audiencia pública para discutir las propuestas de modificaciones al Plan de Expansión y Mejora del Servicio (Res. 42/00) estableció criterios amplios para la participación.\textsuperscript{31}

\textsuperscript{27} Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 15, op. cit., párrs. 48 y 49.

\textsuperscript{28} Ley 23.696.

\textsuperscript{29} Véase Defensor del Pueblo de la Nación, op. cit. y Auditoría General de la Nación, resolución 7/04.

\textsuperscript{30} Véase Reglamento del Usuario, art. 50.

\textsuperscript{31} La resolución se refiere a los usuarios reales o potenciales, individualmente o en grupos, a los prestadores de servicios de aguas y cloacas en jurisdicción de la zona regulada por el decreto 999/92 y o sus ampliaciones, los municipios de la provincia de Buenos Aires dentro de dicha jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires, la Autori-
El Congreso Nacional, por su parte, tuvo un papel prácticamente irrelevante. Si bien la Ley de Reforma del Estado creó una Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que debía ser informada de manera periódica sobre los distintos procesos de concesión, el carácter no vinculante de sus decisiones hizo que en la práctica tuviera poca incidencia sobre el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a las características del ETOSS, la inexistencia de mecanismos formales para la designación de sus autoridades, sumada al hecho de que su financiamiento proviene de una porción fija (2,67%) de la facturación del servicio, atenta y pone en duda su independencia y consecuentemente la efectividad de sus atribuciones como órgano de control.

4. La relación con inversores extranjeros: otro punto controvertido

Más allá de los beneficios que trae aparejada la llegada de capitales extranjeros dispuestos a invertir en el país, son varios los conflictos que pueden surgir al otorgar la concesión de un servicio público esencial a capitales extranjeros, y que es indispensable tener en cuenta al momento de definir contratos y marcos regulatorios de la inversión.

Esto vuelve aún más importante el papel del Estado como regulador. Y así como el Estado está obligado a dictar la regulación necesaria para garantizar el acceso de la totalidad de la población al servicio público en condiciones de igualdad, también debe abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en riesgo el cumplimiento de primera obligación. En este sentido, la ratificación de tratados de protección y promoción de inversiones debe evaluarse con sumo cuidado, de manera tal que la adopción de los compromisos que este acto supone no ponga en peligro o desvirtúe la función social de los servicios públicos esenciales.

Por un lado, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) otorgan a los inversores extranjeros ciertos derechos adicionales respecto de los que gozan los nacionales. Estos derechos especiales los protegen de ciertas medidas que, aun
adoptadas por el Estado receptor haciendo uso de sus facultades regulatorias, puedan poner en riesgo la inversión o modificar sustancialmente las condiciones en las que ésta se realizó originariamente.

Otra de las herramientas que aportan estos tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones y que ha resultado de las más efectivas para los inversores, es la opción del foro que ofrecen para resolver controversias respecto a los derechos y obligaciones establecidos en el tratado. A través de la utilización de esta opción los inversores logran evadir la jurisdicción local recurriendo directamente a tribunales arbitrales internacionales —en la mayoría de los casos el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)— para discutir medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, que consideran violatorias al derecho internacional sobre inversiones establecido en los TBI pero que en muchos casos son adoptadas con el fin de proteger el interés público.

Estos tribunales, en su gran mayoría, han demostrado ceñirse demasiado literalmente al contenido de los tratados bilaterales, desestimando todo otro argumento presentado por los Estados demandados tendientes a explicar las razones que motivaron la adopción de medidas que para los inversores demandantes resultan violatorias de sus derechos como inversores extranjeros. Su poder reside fundamentalmente en la capacidad con que cuentan de establecer medidas compensatorias millonarias. Medidas de este tipo resultan ser disuasivas hacia el futuro tanto para los Estados condenados como para los Estados que podrían verse expuestos a este tipo de contiendas.

En el caso de la Argentina, como en el de muchos otros países de América latina, los TBI fueron ratificados sin que haya existido un análisis significativo de los compromisos que implicaba su firma a la luz de otras obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos de los usuarios y consumidores.

Hoy pueden verse las consecuencias de no haber tomado estas precauciones. Combinados, los derechos especiales en cabeza de los inversores extranjeros que les permiten cuestionar medidas de carácter general y la posibilidad de demandar al Estado directamente ante una instancia internacional han demostrado tener un efecto devastador. A raíz del dictado de la Ley de Emergencia Económica, que congeló las tarifas de los servicios públicos, el Estado nacional ha debido enfrentar una gran cantidad de reclamos internacionales que, de hecho, lo ubican en el primer lugar en la lista de países demandados ante el CIADI.32

Estas demandas tienen el potencial de afectar sustancialmente el patrimonio del Estado, en tanto de prosperar aumentarían aún más el abultado pasivo

que actualmente tiene la Argentina. Decisiones de este tipo suelen tener un efecto disuasivo ya que —a fin de evitar nuevas condenas en el futuro— los Estados podrían autolimitar su capacidad regulatoria en materias vinculadas a la defensa del interés público. De hecho, a raíz del impacto económico que tendría una condena en este marco, los reclamos internacionales han servido como herramienta de presión para las empresas concesionarias de servicios públicos interesadas en lograr a nivel local una renegociación contractual que les resulte favorable, lo que entre otras cosas implica un aumento en las tarifas del servicio.33

En este sentido, las presiones por parte de las empresas de servicios públicos a raíz del congelamiento de las tarifas comenzaron ni bien se tomó la medida, bastante antes de que se iniciaran las demandas ante el CIADI. Debido a las implicaciones financieras del congelamiento para las empresas que habían contraído sus deudas en el exterior, las presiones tendentes a lograr aumentos tarifarios fueron recurrentes y en distintos niveles. Las empresas presionaron directamente al gobierno argentino y también a sus gobiernos de origen, quienes, a través de la vía diplomática o por intermedio de instituciones internacionales de las cuales son miembros, insistieron para que se aumentaran las tarifas.

En particular cabe mencionar el papel del Fondo Monetario Internacional en este contexto. Instados por los países de origen de estas empresas que a su vez son miembros de la Junta de Gobernadores del organismo, los representantes del Fondo Monetario Internacional insistieron en presionar al gobierno argentino para que aumentara las tarifas de los servicios públicos, aun a sabiendas de que hacerlo implicaba violar el procedimiento previsto legalmente para llevar adelante estos aumentos. Que el aumento de tarifas fuera una exigencia del Fondo para realizar un nuevo desembolso sin dudas disminuía sustancialmente la capacidad de negociación del gobierno frente a las empresas privadas. De hecho, el establecimiento de este tipo de condiciones transforma un proceso de negociación, cuyo resultado a priori debería ser incierto, en una parodia.

Las presiones surtieron efecto ya que el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde intentó en reiteradas oportunidades efectivizar aumentos

33 La íntima vinculación que en muchos casos existe entre las demandas internacionales y el proceso de renegociación queda en evidencia, por ejemplo, en la decisión del Ministerio de Economía (resolución 308/02 del 16 de agosto de 2002, art. 11) a través de la cual se excluye del proceso de renegociación integral de los contratos de servicios públicos a aquellas empresas que durante su desarrollo efectuaren una presentación ante un tribunal arbitral. En el caso de Aguas Argentinas específicamente esta relación puede apreciarse en el acuerdo firmado entre la empresa y el gobierno argentino por el cual se decide suspender el trámite y ejercicio de las cuestiones de fondo del trámite ante el CIADI mientras dure el acuerdo provisorio al que se arribó en el marco de la renegociación (Acta del acuerdo suscripto el 11 de mayo de 2004, entre la Presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la empresa Aguas Argentinas S.A., art. 2 ap. 2) inc. b.).
por fuera del proceso de renegociación integral de los contratos. Dichos intentos fueron frenados exitosamente por presentaciones judiciales realizadas por distintas organizaciones de usuarios y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.34

El éxito de las presentaciones judiciales, sumado al hecho de que el nuevo gobierno no estuvo dispuesto a desconocer el proceso de renegociación integral en curso para satisfacer los intereses de las privatizadas, motivó la presentación de demandas internacionales que, casi en su totalidad, aún se encuentran en trámite. Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales que existen, resulta probable que los reclamos iniciados por los inversores extranjeros prosperen y el Estado argentino resulte condenado a pagar cifras millonarias. Sólo resta esperar que estos tribunales decidan abandonar el criterio restrictivo imperante para analizar casos como los que enfrenta la Argentina y comiencen a sopesar también otro tipo de obligaciones internacionales asumidas por los Estados demandados vinculadas a la protección del interés público, así como las relativas a derechos humanos y a la protección del medio ambiente.

5. La estrategia de la sociedad civil para hacer frente a este contexto

Como se mencionó anteriormente, en el año 2002 el Congreso Nacional estableció el llamado a una renegociación integral de los contratos de servicios públicos con las empresas privatizadas para su adecuación al nuevo escenario económico. Bajo este régimen los aumentos de tarifas sólo podían darse luego de analizar cada contrato en su totalidad, y garantizando la participación de todas las partes interesadas (incluidos los usuarios) en ese proceso de evaluación.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades buscó aumentar las tarifas de los servicios públicos, entre otras razones para cumplir con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y, frente a ese escenario, la sociedad civil jugó un papel fundamental para evitarlo.

Todas las medidas ilegítimas que adoptó el gobierno para conseguir aumentos tarifarios fueron frenadas por los usuarios, quienes a través de organizaciones que los agrupan o de la representación por parte de distintas Defensorías del Pueblo supieron combinar las estrategias necesarias para actuar exitosamente. Así, las primeras dos convocatorias a audiencias públicas con el objetivo de analizar el aumento tarifario fueron suspendidas por acciones judiciales.

interpuestas por numerosas ONG de consumidores y usuarios\textsuperscript{35} y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.\textsuperscript{36} Luego de ello, el gobierno dictó el 2 de diciembre de 2002 un decreto de necesidad y urgencia. En esta norma se dispone el aumento de la tarifa de los servicios públicos, incrementándose un 7,2\% las tarifas de gas y un 9\% las de electricidad.\textsuperscript{37} En esta oportunidad, el decreto fue impugnado judicialmente por el Defensor del Pueblo de la Nación, por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y por numerosas entidades de defensa de los usuarios y fue suspendido por la justicia.

Paralelamente, el CELS, junto con un grupo de organizaciones de usuarios,\textsuperscript{38} denunció ante la Oficina de Evaluación Independiente\textsuperscript{39} del Fondo Monetario Internacional las presiones ejercidas por los funcionarios del organismoy al gobierno argentino por resultar contrarias tanto a la legislación interna del país como al propio Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.\textsuperscript{40} Este último impide al organismo defender los intereses de alguno de los países miembros por sobre los de otro y, en este caso, fue clara la actitud de los representantes del Fondo tendientes a satisfacer los intereses de las empresas privatizadas, en su gran mayoría con capitales europeos.

Si bien los hechos denunciados no fueron tenidos en cuenta por la Oficina, cuyo mandato la habilita a evaluar discrecionalmente la información que recibe, la iniciativa logró instalar el tema en la opinión pública local con mayor fuerza y visibilizar el accionar fraudulento de los funcionarios del Fondo.

La falta de transparencia que prevaleció durante toda las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que culminaron en el acuerdo alcanzado en enero de 2003, motivó una presentación de las organizaciones en los tribunales locales por acceso a la información, que completó la presentación ante-

\textsuperscript{35} Véase “Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Estado Nacional PEN, Ministerio de Economía s/ sumarismo”.

\textsuperscript{36} Cfr. Clarín, 15 de noviembre de 2002, “La suba de la tarifa del agua quedaría para enero”.

\textsuperscript{37} La Nación, 2 de diciembre de 2002, “El Gobierno dio a conocer el decreto que dispone el aumento en las tarifas de luz y gas”.

\textsuperscript{38} Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, Unión de Usuarios y Consumidores, Ariel Caplan (el entonces representante de los usuarios en la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).


\textsuperscript{40} El artículo XII sección 4 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional establece que “en el desempeño de sus funciones, el Director Gerente y el personal del Fondo se deberán por completo al servicio del Fondo y no al de ninguna otra autoridad”. Y continúa diciendo que “los países miembros del Fondo respetarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario en el desempeño de sus funciones”.
rior. Si bien se hicieron públicos los borradores de la carta de intención, distintos trascendidos periodísticos indicaban la existencia de anexos secretos a esos documentos en los que el gobierno argentino comprometía aumentos tarifarios como condición para conseguir un nuevo acuerdo de préstamo.

A través de esa presentación, iniciada por el mismo grupo de organizaciones que se presentaron ante la Oficina de Evaluación Independiente, se reclamó al gobierno que informara si efectivamente estos anexos secretos existían y en su caso cuál era su contenido específico. Finalmente la información no fue proporcionada ya que a mitad del proceso judicial el desembolso fue aprobado, aunque los aumentos no se efectivizaron. Sin embargo, la sola presentación de la acción instaló en la opinión pública argentina un debate sobre las políticas de transparencia del Fondo Monetario Internacional que está presente a nivel internacional. Durante su visita al país en junio de 2003, el director del Fondo Horst Köhler discutió estas cuestiones con representantes de la sociedad argentina, entre ellos el presidente del CELS, quien destacó que la presión para un aumento de tarifas es contradictoria con las finalidades del Fondo Monetario Internacional de “mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales” de la población.

Como mencionamos anteriormente, el fracaso de las presiones diplomáticas a través de los organismos internacionales de crédito motivó en los inversores extranjeros la búsqueda de nuevos mecanismos de reclamo. Así es que, sobre todo a partir del año 2003, comenzó a presentarse una considerable cantidad de solicitudes de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones.

A partir de ese momento la atención estuvo puesta en estos arbitrajes. La dimensión institucional de estas causas es innegable. Por un lado, por la íntima vinculación entre las discusiones que se generan en su marco con el proceso de renegociación de los contratos que se lleva a cabo en forma paralela en la Argentina. Por otro lado, porque lo que estos tribunales analizan es la legitimidad de una medida de carácter general tendiente a garantizar el acceso a servicios esenciales por parte de la población y sobre todo de los sectores más vulnerables.

A esto se sumó la exclusión del representante de los usuarios en el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos. Su participación estuvo prevista originalmente pero dejó de estarlo cuando al asumir su mando el presidente Kirchner disolvió la Comisión de Renegociación de los contratos y creó en su lugar la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). De esta manera los usuarios dejaron de tener información pormenorizada sobre el avance de las renegociaciones.

41 Decreto 293/02.
El marcado interés público de estos arbitrajes, sumado al hecho de que el proceso de renegociación de los contratos dejó de estar abierto a la participación de la sociedad civil luego de la asunción del nuevo gobierno, llevaron a un grupo de organizaciones, entre ellas el CELS, a presentarse ante el CIADI en calidad de amicus curiae.

A pesar de la imposibilidad de participar activamente del proceso de renegociación y de no poder acceder a información pormenorizada sobre éste, las organizaciones continuaron insistiendo frente a la UNIREN, en la importancia de que el proceso respetara contenidos mínimos en materia de derechos humanos presentes en los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

La empresa Aguas Argentinas S.A.\(^{42}\) demandó al Estado nacional ante el CIADI por el dictado de la Ley de Emergencia Económica, argumentando que el congelamiento de las tarifas del servicio luego del default era de carácter expropiatorio y reclamó una indemnización por los supuestos daños causados a sus inversiones a raíz del dictado de dicha medida.

Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre el acceso al servicio de agua potable y saneamiento y la posibilidad de ejercer otros derechos humanos básicos como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la vivienda digna y a la salud, el caso de Aguas Argentinas fue el elegido para realizar la presentación en calidad de amicus curiae.

De acuerdo a la actual normativa que rige el procedimiento ante el CIADI,\(^{43}\) la tramitación de los casos se mantiene en secreto, las presentaciones de las partes no se dan a publicidad y tanto las audiencias como las deliberaciones del tribunal se celebran en privado sin publicarse posteriormente. Por esta razón, el primer escrito presentado por las organizaciones se concentró en remarcar que la confidencialidad de los procedimientos en los cuales se discutían cuestiones de interés público es inadmisible.\(^{44}\)

Otro de los puntos del escrito argumenta a favor del claro interés público del caso y afirma que “las decisiones cuestionadas por Aguas Argentinas S.A. constituyen medidas de carácter general adoptadas por el Estado Argentino haciendo uso de su potestad regulatoria, que guardan íntima relación con el modo en que los habitantes acceden y gozan de un servicio público esencial como es el de agua potable y saneamiento”. Por esta razón, es necesario que se reconozca que “la decisión que adopte este tribunal afectará de manera directa la protección y garantía de derechos fundamentales de los residentes del área de

\(^{42}\) Luego de iniciada la controversia la empresa Aguas Argentinas desistió del reclamo continuando como demandantes los accionistas Aguas de Barcelona, Anglian Water, Suez y Vivendi.

\(^{43}\) Véase Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje en \(<http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc-spa/partA.htm>\).

\(^{44}\) Disponible en \(<http://www.cels.org.ar>\).
prestación de servicios. Y en el mismo sentido resulta claro que el proceso no puede ser conducido en secreto y sin la participación de la sociedad civil, particularmente de las personas directamente afectadas”.

Finalmente, también se cuestiona como fuente de potenciales conflictos de intereses la estrecha relación existente entre el CIADI y las restantes instituciones que forman el Banco Mundial, en particular el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). El presidente del Banco Mundial es también presidente del Consejo Administrativo del CIADI, y puede en ciertos casos designar árbitros del tribunal incidiendo por lo tanto de manera decisiva en la suerte de los arbitrajes y las conciliaciones. Este tema es fuente de conflictos ya que las instituciones del Banco tienen interés concreto en los casos que se ventilan ante el CIADI. Cabe recordar que la CFI se hizo acreedora del 5,12% de las acciones de Aguas Argentinas S.A. y el BIRF ha jugado un papel protagónico en el diseño del marco regulatorio de los servicios públicos concesionados, y en el proceso de privatización, incluyendo el de aguas.

La solicitud fue admitida por unanimidad del tribunal arbitral del CIADI luego de haber consultado a las partes en el caso. Mientras el Estado argentino se manifestó a favor de la participación de las organizaciones, los accionistas de Aguas Argentinas se opusieron por considerar que “‘la importancia pública e institucional’ del caso no existe”.45

El tribunal resolvió que el caso “no entraña una simple diferencia contractual entre partes privadas en la que cualquier intento realizado por personas que no sean partes por intervenir en calidad de amigos de la corte podría ser considerado como una ingerencia oficiosa”. Por el contrario, el tribunal consideró que el caso reviste especial interés público en tanto “la diferencia relativa a inversiones gira en torno de los sistemas de distribución de agua y alcantarillado de una extensa zona metropolitana: la ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean. Esos sistemas proporcionan servicios públicos básicos a millones de personas y, en consecuencia, podrían plantear una amplia gama de cuestiones complejas en materia de derecho público e internacional, incluidas consideraciones relativas a derechos humanos”.46

Y concluyó resolviendo que “toda decisión emitida en este caso, sea a favor de los Demandantes o de la Demandada, tiene el potencial de afectar el funcionamiento de esos sistemas y, por consiguiente, a la población que los mismos atienden”. Por esta razón, en una resolución sin precedentes en la historia, el CIADI, reconoció el carácter de interés público del caso y la posibilidad

45 Resolución en respuesta a la petición de transparencia y participación en calidad de amicus curiae del 19 de mayo de 2005.
46 Ibid.
de que la sociedad civil someta a su consideración escritos en carácter de amici curiae.

El tribunal también tuvo en cuenta una tendencia creciente en otros tribunales encargados de resolver contiendas comerciales, que comenzó en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y luego en los arbitrajes sobre inversiones del NAFTA, que destaca que en las circunstancias apropiadas las opiniones ofrecidas por amici curiae idóneos pueden resultar fundamentales para la correcta resolución de caso.

Sin embargo, y a pesar de que en la resolución resaltó la importancia de otorgar mayor transparencia al mecanismo en los casos en los que se discuten cuestiones de interés público, el tribunal rechazó parcialmente la presentación al no admitir el acceso de la sociedad civil a las audiencias por la expresa oposición de Aguas Argentinas S.A.

En noviembre de 2006 las organizaciones realizaron una nueva presentación en la que solicitaron formalmente autorización para ser consideradas como amici curiae, tal como lo había solicitado el tribunal en la resolución del 12 de agosto de 2005.

6. Lecciones aprendidas y desafíos hacia adelante

En pos de garantizar que las inversiones en servicios públicos contribuyan efectivamente al ejercicio pleno de los derechos sociales cuya realización se vincula al acceso a éstos, resulta fundamental que los gobiernos cuenten con la capacidad y la voluntad de adoptar las medidas necesarias. En este sentido, el caso de Aguas Argentinas resulta emblemático e ilustra claramente sobre algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de pensar las características de una nueva concesión.

A comienzos del 2002, la Ley de Emergencia Económica estableció el inicio de un proceso de renegociación integral de los contratos de servicios públicos privatizados. Cinco años más tarde, la mayoría de los procesos de renegociación sigue abierto. En el caso de Aguas Argentinas, sin embargo, en marzo de 2006 el Poder Ejecutivo Nacional decidió interrumpir la negociación y rescindir el contrato de concesión. La gravedad de las causales que provocaron la rescisión contractual motivó que ésta se hiciera efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.47 Luego de la rescisión, el gobierno creó una nueva empresa, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) que desde entonces se ha hecho cargo de la concesión.

47 Decreto 303/06.
Fundamentalmente, el gobierno basó su decisión en la existencia de incumplimientos graves por parte de la empresa, “especialmente referidos a las inversiones en expansión del servicio que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos de calidad que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población”.  

Sin embargo, además de los puntos expuestos por el Poder Ejecutivo en el decreto que rescinde el contrato de concesión, existen otros hechos que resultan sumamente graves y que deben necesariamente ser revertidos en esta nueva etapa.

Entre otras cosas, una de las deficiencias más grandes fue la falta de transparencia y mecanismos de participación y control. Las modificaciones al contrato y al marco regulatorio fueron múltiples y en todos los casos se realizaron a través de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Hasta el año 2000, la participación de los usuarios en este tipo de procesos no estaba prevista. Además, la gestión del Ente Regulador, encargado de ejercer control sobre el funcionamiento de la empresa, resultó ser deficiente y no pudo evitar los reiterados incumplimientos contractuales que se dieron durante los años de concesión.

Todas estas cuestiones han sido plasmadas en diferentes publicaciones e informes realizados por organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo de la Nación. A pesar de ello, y de la aparente intención del gobierno actual de revertir las deficiencias del servicio en el pasado y trabajar en pos de garantizar su acceso a los sectores tradicionalmente más postergados de la población, aún no se ha suscripto un contrato de concesión y sigue vigente el marco regulatorio que rigió durante la concesión.

Esto resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que gran parte del fracaso de la concesión anterior se debió a la discrecionalidad con la cual manejaron el tema los distintos gobiernos de turno. Ni las sucesivas renegociaciones contractuales con Aguas Argentinas ni las modificaciones al marco regulatorio de la concesión, que desvirtuaron completamente la función social que debe cumplir un servicio público esencial, hubieran sido posibles sin la conformidad del gobierno encargado de autorizarlas. Este manejo discrecional se vio particularmente facilitado por la ausencia de controles democráticos suficientes.

Por esta razón es que resulta fundamental, a los efectos de garantizar esa función social intrínseca a un servicio público esencial, que la normativa que se cree para regular la concesión sea estable y no pueda verse afectada por los diversos intereses particulares de cada gobierno de turno. Esto implica, como mencionamos más arriba, que el sistema de modificación de la regulación apli-

---

48 Ibid.
49 Véase, entre otros, Defensor del Pueblo de la Nación, op. cit. y Auditoría General de la Nación, resolución 7/04.
cable a la concesión sea democrático, transparente, participativo y de carácter excepcional. Además, es necesario que exista un sistema de control efectivo, independiente y transparente, y que garantice la participación de los usuarios.

En este sentido, la decisión de rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas S.A. y constituir la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. otorga al gobierno del presidente Kirchner una oportunidad única para revertir los errores del pasado y sentar las bases que garanticen que éstos no se repitan. Un primer paso en este sentido ha sido dado al reconocer expresamente el acceso al agua potable como un derecho humano en el decreto a través del cual se rescinde el contrato de concesión anterior. Paradójicamente, determinadas actitudes posteriores del Poder Ejecutivo distan de reivindicar estos valores que llevaron al gobierno a dar por finalizada la relación con la empresa Aguas Argentinas.

Por medio de una maniobra de una discreción sorprendente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación un proyecto de marco regulatorio del servicio de agua potable y saneamiento que desconoce estándares mínimos en materia de transparencia, participación y control. A pesar de que su preámbulo también se refiere al acceso al agua potable como un derecho humano, el proyecto no cumple con los estándares mínimos necesarios para garantizarlo. Corresponde resaltar el avance cualitativo respecto al modelo anterior que significa que el marco regulatorio del servicio sea aprobado por ley y no por decreto. Sin duda se trata de una contribución sustancial a la estabilidad del sistema normativo que rige la concesión. Sin embargo, las particularidades del proceso opacan este avance.

Antes de hacer referencia a las características del marco regulatorio movido por el Poder Ejecutivo, una mención especial merece el proceso a través del cual el proyecto logró su aprobación por el Senado, sin que la opinión pública tomara siquiera conocimiento de que iba a ser tratado. En primer lugar, el marco regulatorio fue enviado al Congreso como anexo a un proyecto de Convenio Tripartito caracterizando la provisión de agua potable como un servicio público por lo que no resultaba posible saber de su existencia a partir de hablar de un marco regulatorio que garantice derechos humanos.

50 Decreto 303/06.
51 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 15, op. cit., entre otros.
52 Textualmente el proyecto figura publicado como Convenio Tripartito Suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caracterizando la provisión de agua potable y desagües cloacales como un servicio público y creando el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación. El artículo sexto de dicho convenio reza: “Aprobébase el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el ámbito establecido por el decreto 304 de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante ley 26.100, cuyo texto como Anexo 2 en copia autenticada forma parte integrante de la presente ley”.
tir de la lectura del listado de proyectos ingresados que figura en el sitio web de la Cámara Alta. Tampoco podrían haberse enterado de su existencia quienes se hubiesen interesado por acceder al texto completo del convenio tripartito ya que éste no se encontraba disponible on line. Una nueva oportunidad habría tenido la opinión pública de tomar conocimiento de esta iniciativa del gobierno si el tratamiento del proyecto hubiera sido incluido en el orden del día de la sesión del 13 de noviembre de 2006, confeccionada en la reunión de labor parlamentaria que se celebró el día anterior. Sin embargo, el proyecto tampoco fue mencionado en dicha oportunidad. La inclusión sobre tablas de este tema en la anteúltima sesión del año sorprendió a la opinión pública e incluso a varios de los senadores que se encontraban presentes en el recinto.

A la falta de transparencia con la que se manejó el tema y la consecuente ausencia de participación de la sociedad civil en el proceso, se suma la ausencia de debate en el ámbito parlamentario. De hecho, dos semanas y media después de haber ingresado al Senado, el proyecto ya había sido tratado y aprobado en la sesión plenaria. Con la misma celeridad, el proyecto fue girado con urgencia a la Cámara de Diputados para ser aprobado ese mismo día. La oposición rechazó la propuesta de tratarlo sobre tablas pero el bloque oficialista pidió que la iniciativa tuviera una preferencia para ser tratada en la siguiente sesión. Sin embargo, por un error de cálculo, y ante el retiro masivo del recinto de los diputados de la oposición, el oficialismo no logró el quórum necesario para tratar el proyecto.

El relato hecho hasta aquí da cuenta de la falta de voluntad por parte del Poder Ejecutivo y del Senado de debatir adecuadamente el proyecto. El sorpresivo fracaso de la iniciativa en la Cámara Baja brindó una nueva oportunidad para dar esta discusión y generar finalmente una instancia de diálogo abierta que promoviera la participación de los distintos sectores interesados en el tema.

Con respecto al texto del proyecto de nuevo Marco Regulatorio, como dijimos, éste no garantiza estándares mínimos en materia de transparencia, participación y control. En particular resultan preocupantes las disposiciones previstas en el proyecto en materia de regulación y control ya que no garantizan el principio de independencia de los órganos encargados de esas funciones. En este sentido, el nuevo Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS) se crea en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Además, quien elige a los directores del organismo es el Poder Ejecutivo Nacional, uno de ellos directamente y los otros dos por recomendación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Para promover la independencia del organismo de control deberían establecerse concursos públicos para seleccionar a sus autoridades, tal como ocurre en los marcos regulatorios de electricidad y gas.

Teniendo en cuenta la composición accionaria de la empresa concesionaria del servicio, de capital mayoritario del Estado nacional, resulta de particular im-
portancia garantizar la independencia del organismo de control. Sin embargo, y al margen del mecanismo de selección de su directorio, las funciones de regulación y control del nuevo ente regulador son relativas ya que quedan fuera de su órbita de supervisión cuestiones sustanciales tales como el establecimiento de metas de expansión y la determinación de tarifas. En este sentido, es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en su calidad de Autoridad de Aplicación, la que establece el monto de las tarifas y dispone su aumento, y la Agencia de Planificación (cuyo presidente es el mismo subsecretario de Recursos Hídricos) es la que dispone las metas de expansión y las modifica, sin que se garantice ningún tipo de consulta a los usuarios. En este nuevo esquema, la participación de los usuarios y el debido acceso a la información tampoco se encuentran garantizados. A modo de ejemplo, no está prevista la celebración de audiencias públicas previas a la modificación de cuestiones sustanciales vinculadas al acceso al servicio, como cambios en las metas de expansión o en el esquema tarifario.

Asimismo, al momento de establecer criterios de expansión de la red, el proyecto tampoco garantiza el acceso prioritario al servicio de los sectores más vulnerables de la población del área de concesión. Por otra parte, si bien se establece una tarifa social, no son claros los criterios para otorgarla. El texto permite definir “casos prioritarios” para acceder al beneficio, lo cual no garantiza que la totalidad de las personas que efectivamente lo necesiten puedan acceder a él. Por último, respecto de los estándares mínimos de calidad establecidos en la nueva regulación, el texto faculta a la Subsecretaría de Recursos Hídricos a modificarlos y nada se prevé para impedir que las eventuales modificaciones que se realicen no impliquen la reducción de los estándares existentes.

En resumen, si bien es auspiciosa la intención del gobierno de que el nuevo marco regulatorio sea adoptado por ley, el relato hecho hasta aquí da cuenta de las deficiencias del proceso y del marco regulatorio en sí. El hecho de que AYSA sea una empresa privada (el Estado Nacional detenta el 90% del capital accionario pero se trata de una sociedad anónima), que presta un servicio público esencial de manera monopólica y que fue designada por decreto y no a través de un proceso licitatorio transparente y participativo, torna esencial que se establezcan canales de participación para los usuarios del servicio y de la sociedad civil en general, en la formulación y ejecución de cualquier regulación, estrategia, política o programa vinculado al acceso al agua, lo que comprende también la incorporación de la sociedad civil en las renegociaciones y modificaciones contractuales. El cumplimiento de estos recaudos redundará en que en esta nueva etapa no se repitan los errores del pasado y se establezcan criterios adecuados que garanticen el acceso al servicio público por parte de toda la población, fundamentalmente de aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad, cuyos derechos y necesidades han sido desatendidos hasta hoy.
Sobre todo luchamos por la dignidad, la dignidad como indígena y la dignidad como ser humano y la dignidad de ser libre porque hasta este momento no tenemos libertad [para] mostrar la política indígena, mostrar lo que somos, debatir lo que somos y definir [la] política estatal en bien de una Argentina, una provincia, en bien de cada ciudadano, en bien de cada uno de nosotros.

_Egidio García_, Buenos Aires, 26 de septiembre de 2006

1. Introducción

La progresiva incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en las Constituciones Nacionales de muchos de los Estados latinoamericanos, ha significado un gran avance en la reivindicación del respeto de las formas de vida tradicionales de las comunidades aborígenes. Sin embargo, dicha expresión

* El presente capítulo fue elaborado por Morita Carrasco y Paola García Rey. Las autoras agradecen a Víctor Abramovich, Egidio García (pueblo qom-toba); Rogelio Segundo (pueblo wichí) y Eduardo Soria (pueblo tupi guarani) ya que muchas de las ideas contenidas en este capítulo fueron debatidas en ocasión de la jornada sobre “La participación política de los pueblos indígenas en Argentina” realizada en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en oportunidad de la presentación del Anuario Mundo Indígena 2006 de IWGIA el día 26 de septiembre de 2006. Agradecemos también la colaboración de Jorge Frías, de la Red de Comunicadores Indígenas (Chaco).
normativa debe traducirse en la realización concreta y efectiva de esos derechos, pues su formulación como mera declaración de voluntad perpetúa la histórica marginación y exclusión indígena.

Si bien todavía es preciso hacer modificaciones profundas en la relación entre indígenas y Estados, la evolución del derecho internacional —que ha ido contemplando cada vez más la problemática específica de grupos históricamente excluidos—, ha abierto el campo de los derechos humanos como un espacio más para la reivindicación de los pueblos aborígenes.

En un escenario de estas características, abierto a la inclusión de la diversidad, lentamente los pueblos indígenas han advertido la importancia que tienen los derechos humanos como marco referencial para enriquecer su defensa cultural y política. De este modo, han ido conquistando un rol clave como actores políticos, para reclamar por los derechos de los que son titulares.

Esta participación política, sin embargo, no se alcanza con un reconocimiento meramente formal, sino que requiere, por parte de los Estados, el compromiso de desarrollar acciones positivas para proteger el ejercicio del derecho a ser diferentes y de vivir de acuerdo a su cultura. En tal sentido, es necesario que se incorporen en los ordenamientos internos mecanismos de participación diferenciada con la flexibilidad necesaria para que puedan hacerlo desde sus propias instituciones políticas y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización sobre la base del respeto a la identidad cultural. La obligación de respetar y hacer respetar los derechos sin discriminación alguna —prescripta por la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales nacionales y las leyes antidiscriminatorias—, no parecen ser suficientes para implementar políticas concretas y resolver el problema del trato no discriminatorio.

A lo largo del año 2006, el movimiento indígena ha debido resistir nuevos avasallamientos: la venta y adjudicaciones individuales de tierras, el uso irracional de los recursos naturales que vulnera las formas de vida tradicional, actos discriminatorios hacia los aborígenes y su cultura. Lamentablemente, y cada vez con mayor vehemencia, han debido unirse y organizarse para hacer frente a las incesantes amenazas a sus derechos.

De este modo, y ante la falta de satisfacción de las demandas por parte de los gobiernos locales, los pueblos indígenas han optado por explorar nuevos espacios en donde volcar sus demandas. Así, han acudido a instancias internacionales de protección de los derechos humanos, en donde han encontrado un espacio real para su reclamo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha demostrado ser una herramienta en la interpretación de los derechos indígenas, y por ende, una instancia para defenderse frente a continuos avasallamientos contra su tierra y cultura.

Si se analizan los casos más recientes tramitados ante el Sistema Interamericano, se pueden observar avances concretos en el reconocimiento de los de-
rechos de los pueblos indígenas, que comprometen a los Estados a adoptar acciones positivas y definir políticas para garantizar el ejercicio de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Este es un paso muy importante por dos razones: primero, por la importancia que implica la obligación de implementar políticas públicas específicas para garantizar el ejercicio de esos derechos; y segundo, porque se realiza bajo el presupuesto de reconocer que existe una situación de desigualdad legal que afecta a los indígenas en el ejercicio de sus derechos.

A continuación analizaremos algunos adelantos centrales en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos hasta su configuración actual, que han abierto un espacio fundamental en la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este capítulo nos hemos propuesto confrontar algunos de tales avances con ciertas situaciones que han tenido lugar en nuestro país, las cuales constituyen ejemplos de lo que todavía se debe cambiar en la Argentina.

2. La experiencia Argentina frente a los principios asentados en el Sistema Interamericano

2.1. El reconocimiento de la legitimidad para actuar colectivamente en defensa de los derechos indígenas: CIDH “Caso 12.094 Lhaka Honhat c/Estado Argentino”

Las comunidades indígenas que viven en los lotes 55 y 14 de la provincia de Salta reclaman hace más de 20 años que el Estado argentino instrumente la titulación de sus tierras tradicionales bajo una modalidad respetuosa de sus pautas culturales. A lo largo de estos años, el Estado se comprometió en varias ocasiones, incluso a través del dictado de normas jurídicas, a entregar un título de propiedad que respete las costumbres tradicionales de las comunidades. Numerosos órganos ejecutivos intervinieron en este proceso: se elaboraron dictámenes que demostraron las peculiaridades socioculturales de estos grupos, así como informes técnicos y propuestas concretas de distribución de la tierra; también se presentaron reiteradas denuncias judiciales que tuvieron por objeto la protección de las tierras indígenas y, por lo tanto, la supervivencia de los indígenas como pueblos; por último, se efectuó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio lugar a un extenuante y costoso

---

1 La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1998 por la Asociación Lhaka con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
proceso de solución amistosa de cinco años que finalmente fracasó, en virtud de la conducta del Estado argentino.

Es así que a pesar de existir un discurso de reconocimiento del derecho a la propiedad territorial indígena, hacer efectivo ese derecho conlleva, en Argentina, iniciar largos procesos de reclamo, administrativo primero y judicial más tarde. Lamentablemente, el tiempo transcurrido ha puesto en grave peligro la forma de vida de las comunidades indígenas que viven en los lotes 55 y 14 desde tiempos inmemorables. Muchos recursos de su hábitat natural fueron destruidos por las obras que, en forma inconsulta, se llevan a cabo en el territorio y por la falta de controles del Estado que consiente el desarrollo de actividades de explotación de los recursos de subsistencia de los indígenas por parte de particulares, así como la apropiación progresiva de las tierras.

En 1991, el gobierno salteño se comprometió a efectivizar la entrega de una superficie sin subdivisiones internas, para preservar el área de uso tradicional, bajo un título único de propiedad a nombre de todas las comunidades. Pero la entrega nunca se concretó. Por el contrario, el gobierno provincial, sin tomar en cuenta los antecedentes del reclamo y el compromiso asumido, resolvió iniciar la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo (límite natural entre Argentina, Paraguay y Bolivia) que tiene su cabecera en una de las comunidades.

Desde ese entonces, el gobierno provincial de Salta ha optado por obstruir los reclamos de las comunidades indígenas y utilizar la justicia local como mecanismo para deslegitimar a las comunidades que procuran defender sus territorios tradicionales.

Como consecuencia de la resolución 423/33 y del decreto 461/99, mediante los que se entregaron títulos de propiedad a cinco familias de ganaderos no indígenas y a cuatro comunidades ficticias sobre parcelas que pertenecían a las comunidades indígenas, en el año 1999 la Asociación Lhaka Honhat (en representación de diversas comunidades) debió interponer un amparo judicial para evitar la violación de los derechos territoriales indígenas. Como era de prever, esta acción fue rechazada por la justicia provincial. Sin embargo, con fecha 15 de junio de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió revocar la sentencia dictada por la justicia salteña.

2 Dictados por el Poder Ejecutivo provincial, incluso con posterioridad a la interposición de la petición internacional ante la CIDH.
3 En un solo caso se trató de una comunidad legítimamente constituida según patrones de la propia cultura, el resto eran simplemente familias a las cuales el gobierno de la provincia nombró como "comunidades".
4 CSJN, “Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta”, Recurso de Hecho, A. 182. XXXVII.
del compromiso que ésta había tomado para entregar un título único sobre una superficie sin subdivisiones a las comunidades de Lhaka H onhat. La Corte resolvió que el expediente debía volver al tribunal de origen para que dictara una nueva decisión, con arreglo a los argumentos por ella expresados.

La provincia insistió con sus mecanismos de manipulación de la base indígena y optó por presentarse en el marco de esa misma causa —que actualmente se encuentra en conocimiento del Tribunal Superior de Salta— y solicitar que se declare abstracta aquella decisión del máximo tribunal en virtud de un referéndum convocado en 2005, para someter a consulta popular el destino de los lotes 55 y 14.

En agosto de 2006 se produjo una situación similar, cuando la provincia volvió a solicitar que se declare abstracto el fondo, alegando “sendos acuerdos” firmados entre la comunidad y el gobierno provincial sobre la propuesta de entrega de tierras acercada por la provincia. La propuesta supone adjudicaciones parciales divorciadas de los estándares de protección del derecho de uso tradicional de la tierra y los recursos naturales (esto es, recorridos de caza, recolección, pesca y cultivo estacional). Mal podría la Asociación Lhaka Honhat coin-

5 Ídem, op. cit. Allí manifestó que “la resolución 423/99 dio curso a peticiones de personas que solicitaban fracciones en áreas que aquélla [la Asociación Lhaka Honhat] había reclamado cuatro años antes, al igual que prescindió de la circunstancia (...) acerca de que (...) se adjudicó ‘mediante el Decreto Nº 461/99 áreas que forman parte del reclamo original formulado en el año 1991’. Asimismo, puntualizó que la Corte de Salta omitió valorar el Acta Acuerdo celebrada entre la Dirección General de Adjudicaciones de Tierras Fiscales con los miembros de las comunidades aborígenes que habitan el territorio de los lotes fiscales 55 y 14, el 5 de diciembre de 1991, (...) por la cual la provincia se compromete a respetar la solicitud de las etnias, en cuanto a que las superficies serán adjudicadas sin divisiones y mediante título único de propiedad y donde también acuerdan unificar los lotes aludidos para someterlos en un destino común”.

6 Corte de Justicia de Salta, “Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat c/ Salta, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción declarativa de certeza”. Expte. n.º 21648/0.

7 En efecto, la provincia, en el marco del proceso de solución amistosa que se llevaba adelante ante la Comisión Interamericana para negociar sobre la titulación de las tierras indígenas, comunicó su decisión de no participar más de ninguna reunión y someter a un referéndum popular el destino de los lotes 55 y 14. De este modo, resolvió terminar unilateralmente con el proceso de diálogo y constituirse ella, por sí sola, como el órgano habilitado para disponer cuáles serían los mecanismos y medidas a partir de las que se resolvería la entrega de las tierras indígenas. Así, el gobierno provincial pretendió desconocer una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había ordenado a la provincia dejar sin efecto las adjudicaciones individuales de tierras indígenas.

8 El derecho a la propiedad del territorio de uso y ocupación tradicional de los pueblos indígenas forma parte del plexo de derechos específicos reconocidos a los pueblos indígenas, por pertenecer a una cultura diferente y estar reconocido en las normas de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico argentino. En efecto, las tierras a ser tituladas a las comunidades indígenas deben respetar el área de ocupación tradicional de las mismas, la que no puede hacerse sino teniendo en consideración lo previsto por el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales, que protegen el derecho a la propiedad del territorio de uso y ocupación tradicional de los pueblos indígenas.
cidir en un acuerdo que desconozca los principios que dieron origen a su reclamo. Muy por el contrario, las maniobras del gobierno provincial dieron cuenta, una vez más, de su persistencia en eludir el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin reconocer el derecho a la propiedad de las tierras, en los términos respetuosos de la tradición y cultura indígena.

El gobierno salteño promovió además la presentación de una acción de amparo, a través de un cacique de una comunidad ajena al conflicto de los lotes 55 y 14, que fue acogida favorablemente por la justicia salteña, la que en tan solo unos días condenó a Lhaka Honhat a abstenerse “de realizar acciones tendientes a entorpecer por cualquier vía, el derecho a sufragar en el referéndum convocado para el día 23 de octubre de 2005”.

Al mismo tiempo, tal como lo hizo durante todos estos años, el gobierno salteño intentó dividir a las comunidades indígenas, debilitarlas y deslegitimar la representatividad de Lhaka Honhat a través de una campaña de artículos agresivos en la prensa y mediante actividades de proselitismo en la zona de asentamiento de las comunidades. Lhaka Honhat y sus asesores fueron blanco de numerosas notas publicadas en el diario local El Tribuno (de propiedad de la familia del gobernador Juan Carlos Romero). La campaña se realizó con funcionarios del poder ejecutivo y empleados indígenas de la provincia, quienes agravaron a Lhaka Honhat y sus asesores técnicos y legales en la misma zona de conflicto. En este contexto, en un hecho que no hizo sino agredir aún más a los indígenas, el gobierno salteño elaboró y distribuyó volantes escritos sobre el referéndum en un dialecto del idioma indígena Wichí, que resultó incomprensible para los mismos hablantes locales.

Con este tipo de maniobras la provincia pretendió, en todo momento, evitar que las comunidades pudieran mantener su unidad para pelear por la obtención de un único título de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y para que pudieran hacerlo de acuerdo con sus formas de organización tradicional y mediante la institución por la que eligieron representarse (la asociación Lhaka Honhat).

2.1.1. El derecho de asociación como parte del reclamo colectivo

El artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos señala el derecho de todas las personas “a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole”.

9 Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Salta (circunscripción Tartagal), “Acción de amparo interpuesta por el Sr. Indalecio Palermo” (sic), Expte. nº 61.801/05; sentencia del 7 de septiembre de 2005; dictada por el a cargo del juez doctor Ricardo H. Martoccia.

10 Art. XXII de la Declaración Americana y art. 16 de la Convención Americana.
El derecho a asociarse posee dos dimensiones: una individual, que presupone el derecho a afiliarse a las asociaciones existentes y una colectiva, que reivindica el derecho a formar asociaciones y organizaciones. Como todo derecho, éste también debe interpretarse a la luz de las características especiales de los pueblos indígenas. En primer lugar, debe tenerse presente el modo en que se producen los lazos de asociación en y entre las comunidades y, verificar si el Estado, a través de sus conductas u omisiones, obstaculiza el desarrollo de la comunidad que pretende conservar sus lazos identitarios. En segundo lugar, las comunidades indígenas tienen derecho a designar libremente sus representantes, constituir organizaciones, así como obtener una personería jurídica acorde a sus pautas culturales, con el objetivo de velar por sus propios intereses. En el ejercicio de estos derechos, no deben sufrir injerencias arbitrarias por parte del Estado.

Cualquier análisis tendiente a la realización práctica de un derecho específico de los pueblos indígenas debe estar signado siempre por la imperiosa necesidad de aplicar la interpretación que mejor se ajuste al mantenimiento de las costumbres, el derecho consuetudinario, las formas de organización, representación, de toma de decisiones y de vida los grupos indígenas. Encontrar esta solución es un mandato imperativo, destinado a garantizar su subsistencia como pueblo y la preservación de su cultura. Éste es, por otra parte, el espíritu que informa todo el Convenio 169 de la OIT el que, además, en su art. 8 dispone expresamente que los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias”.

En el presente caso, la falta de adecuación de los criterios legales a la tradición cultural, presupone una clara la violación a la libertad de asociación que repercute en la libre determinación indígena. En efecto, los obstáculos para acceder a la titulación de una superficie sin divisiones internas respetuosas del uso tradicional tanto como las continuas alteraciones del espacio físico, traen aparejados efectos nocivos en los vínculos de reciprocidad entre las familias emparentadas de las diferentes comunidades. Dichas relaciones de asociación se originan en modalidades peculiares a través de las cuales las familias indígenas conservan la seguridad alimentaria y la paz social. Cuando nos referimos al “uso tradicional”, hacemos alusión a un conjunto de prácticas sociales y normas jurídicas que no sólo generan producción económica sino que gobiernan el proceso supremo de reproducción de la vida cultural y natural.

A pesar de las dificultades, los integrantes de la Lhaka Honhat se constituyeron como Asociación Civil sin fines de lucro, en septiembre de 1992 cuando no habían sido reconocidos los derechos constitucionales de los pueblos indíge-

11 CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen Miskito”, cit., párr. 15.
nas en Argentina. La organización como asociación civil, aún con todas las trabas que representa la adopción de una figura legal del derecho que no refleja los vínculos tradicionales de organización ni las instituciones representativas indígenas, —como, por ejemplo, el Consejo de Caciques, órgano de adopción de decisiones comunitarias—, comenzó actuaciones administrativas y judiciales en defensa de sus intereses.

2.1.2. La causa internacional y el informe de admisibilidad

Luego de varios años de denuncias en el ámbito provincial y nacional por el proyecto de obras a construirse en las tierras de uso tradicional indígena y por el reconocimiento de su territorio bajo un título único e indiviso, como relatáramos en el Informe Anual 2005\(^{12}\) ante la falta de respuesta del Estado (tanto federal como provincial), la Asociación Lhaka Honhat (en representación de las comunidades\(^{13}\)) presentó en 1998 una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el año 2000, el Estado Nacional aceptó iniciar un proceso de solución amistosa. En el marco de ese proceso se mantuvieron numerosas reuniones y negociaciones para la distribución de las tierras y la entrega de un título único de propiedad a nombre de todas las comunidades indígenas, así como la realización de un informe de impacto socio-ambiental y la consulta a las comunidades respecto de un conjunto de obras viales que ya estaban proyectadas en la zona del territorio ancestral. Lamentablemente, ante la falta de avances concretos en el reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra indígena por parte del gobierno de Salta, su retiro de la mesa de negociación y la falta de voluntad para arribar a un acuerdo, en el 2005 la Asociación Lhaka Honhat solicitó a la CIDH que se expidiera sobre el caso.

En 1999, y en respuesta a la denuncia internacional, el Estado argentino reconoció que

[...] la construcción del Puente Internacional sobre el río Pilcomayo [...] así como otros caminos y edificios diversos, modifica sensiblemente la forma de vida de las comunidades indígenas y que habría sido oportuna la celebración de consultas así como de un informe sobre el impacto medioambiental de esas obras (párrafo 2\(^{\circ}\), punto 3, del responde).

Asimismo, el Estado nacional ofreció la mediación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para “arbitrar los mecanismos disponibles para dar

---

\(^{12}\) Cfr. CELS Informe Anual 2005, Ed. Siglo XXI.
\(^{13}\) La denuncia fue presentada ante la CIDH en el año 1998 por la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea a 45 comunidades indígenas de la zona (alrededor de 6.000 personas).
cumplimiento al imperativo constitucional de reconocer la posesión y propie-
dad comunitarias de la tierras ocupadas por los indígenas (art. 75, inc. 17, CN)
”.
El pasado 21 de octubre de 2006, en el marco del 126º período de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió admitir la de-
nuncia realizada por la Asociación Lhaka H onhat. Este informe de admisibili-
dad es la instancia previa para que la Comisión Interamericana formule sus re-
comendaciones y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos
Humanos —máxima autoridad del sistema de protección regional de derechos
humanos— emita su sentencia sobre la responsabilidad internacional del Esta-
do en la violación de los derechos de los pueblos indígenas.14

En su Informe de Admisibilidad la Comisión, sostuvo que “el Estado ha teni-
do múltiples oportunidades de resolver el asunto de fondo, es decir, la tutela efec-
tiva del derecho a la propiedad de los miembros de la Asociación ‘Lhaka H on-
hat’”. Asimismo, agregó que “los hechos denunciados por los peticionarios sobre
la falta de implementación de una política de demarcación y titulación de tie-
rras por parte de la Provincia de Salta, a través de una forma legal respetuosa
de la forma de vida de las comunidades” y “la demora indebida en el pronun-
ciamiento de una sentencia final” constituirían una violación a los derechos po-
líticos y de propiedad, así como a las garantías judiciales protegidas por el sis-
tema interamericano.

En un caso tramitado ante el Sistema Interamericano, denominado “Awas
Tingni”, en el que se discutía entre otras cuestiones, el derecho a la propiedad
comunitaria indígena, la CIDH ha expresado que la Comunidad “tiene dere-
chos comunales de propiedad de recursos y tierras basados en patrones tradi-
cionales de uso y ocupación ancestral y que estos derechos existen aun sin actos
estatales que los precisen. Y que esta tenencia tradicional se liga con su continui-
dad histórica y no necesariamente con su permanencia en un solo lugar y una
sola conformación social a través de los siglos”. De este modo consideró que
“existe una norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual
se afirman los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales”.

Este primer pronunciamiento es muy importante puesto que demuestra
que los Estados deben arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos los
derechos de los pueblos indígenas. Las tres obligaciones clásicas de los Estados
en materia de derechos humanos son las de respeto, protección y garantía. La
obligación de respeto implica que el Estado debe abstenerse de violar los dere-
chos humanos, la de protección que debe poner en práctica medidas preven-

14 La CIDH debe hacer una evaluación prima facie para examinar si los hechos narrados en la
petición constituirían una violación potencial o aparente de un derecho garantizado por la Con-
vención. Si bien es un análisis sujeto de la situación, que no implica prejuicio ni anticipó de
opinión sobre los méritos de la petición, sin lugar a dudas constituye una etapa preliminar pa-
ra una eventual condena del Estado Argentino ante la Corte Interamericana.
tivas para evitar que se violen los derechos humanos; finalmente la obligación de garantía expresa que el Estado debe adoptar medidas concretas para que las personas gocen efectivamente de sus derechos. Los compromisos asumidos por el Estado Nacional recaen sobre todos los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal). Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo ni aun el Poder Judicial pueden mostrarse indiferentes frente a la falta de concreción de los derechos de las comunidades indígenas y deben arbitrar todas aquellas medidas necesarias para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

2.2. El derecho a manifestarse libremente como reconocimiento de participación política indígena

Un último punto que queremos abordar en el presente capítulo, íntimamente relacionado con el reconocimiento de derechos de participación política y formas de acción colectiva, tiene que ver con aquellas acciones que, aún cuando se desarrollan en el plano político, acarrean efectos en el plano judicial. Nos referimos al derecho a mani festarse públicamente en reclamo por la violación de los derechos indígenas, ya sea por acción u omisión.

La manifestación pública constituye un mecanismo legítimo de reclamo de los derechos indígenas que debe ser protegida contra todo intento de criminalización y judicialización injustificada.

Al respecto queremos destacar dos recomendaciones importantes que abordaron esta problemática en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto en el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2002\(^{15}\) como en el reciente Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas\(^{16}\) se establecieron algunos principios que ilustran claramente los límites que tienen los Estados para aplicar procesos penales a mecanismos de acción colectiva como la protesta social, sosteniendo que “resulta en principio inadmisible la criminalización también per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión”.\(^{17}\)

\(^{15}\) CIDH Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2002, disponible en http://www.cidh.oas.org/relatoria/

\(^{16}\) CIDH Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, disponible en www.cidh.org/ countryprep/ Defensores/ defensoresindice

Si bien los desarrollos en materia de reclamos efectivos que se dieron en el Sistema Interamericano no surgieron con motivo de la protección de un derecho indígena como derecho específico, son derivaciones del principio de igualdad sustantiva y del reconocimiento de que existen ciertos derechos humanos que se ejercen en grupo y reclaman una capacidad de acción colectiva de los grupos titulares de esos derechos.

2.2.1. El derecho a la participación política en asuntos de interés público: la protesta indígena en Resistencia (provincia de Chaco)

En mayo del año 2006, se desató una de las mayores protestas aborígenes ocurridas en la provincia del Chaco. El conflicto comenzó en la localidad de Villa Río Bermejito —situada a 320 kilómetros de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia—, en reclamo de la renuncia del intendente Lorenzo Hefner por varios motivos. Por un lado, debido a la falta de distribución de la ayuda enviada por el Estado Nacional para los afectados por la inundación en el interfluvo Teuco-Bermejito. La crecida de estos ríos golpeó a las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, El Pintado, Comandancia Frías y Villa Río Bermejito, obligando a evacuar a 1.300 pobladores y afectando a 50.000 indígenas en toda la zona del Impenetrable chaqueño. Por otro lado, las comunidades denunciaron las prácticas racistas y xenófobas llevadas adelante por el intendente, que derivaron en una presentación ante la Justicia Federal.18

La movilización de este grupo de comunidades generó la solidaridad de otras comunidades y organizaciones de la provincia, en particular la del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), agencia estatal responsable de la ejecución de las políticas indigenistas oficiales19. Así, una asamblea realizada en Las Palmas, con 250 delegados indígenas de Colonia Aborigen Chaco, Río Bermejito, Villa Ángela, Sáenz Peña, Pampa del Indio y General San Martín, aprobó el 13 de mayo pasado un plan de lucha para extender el reclamo a toda la provincia y demandar no solo por la destitución del intendente de Villa Río Bermejito, sino además por

---


19 El IDACH fue creado por la ley 3258 en 1986. Como otras agencias indigenistas el IDACH prevé la participación indígena en su directiva; el presidente y los vocales son elegidos por las comunidades a través de un proceso electoral general, libre. Actualmente el Directorio está integrado por un presidente del pueblo qom-toba; dos vocales wichí, dos toba y dos mocoví. En opinión del dirigente Egidio García la misión del Instituto se había desvirtuado ya que fue usado por el gobierno como un instrumento para obtener apoyo político partidario, si bien la ley señala cuáles son...
ellas medidas conducentes a proteger los derechos de las comunidades indígenas de la provincia. De este modo, se presentó un petitorio al gobierno provincial para que fuera evaluado por las autoridades correspondientes. Entre los puntos del reclamo figuraba: la entrega definitiva de los territorios indígenas, con sus títulos de propiedad correspondientes; la inmediata relocalización de los criollos ocupantes de las 150.000 hectáreas del interfluvio Teuco-Bermejito; el refuerzo y la ampliación presupuestaria para el Instituto del Aborigen Chaqueño; la derogación del decreto 181/06 por el cual se nombró a 18 empleados en el Instituto del Aborigen Chaqueño que, según las autoridades del organismo, nunca prestaron servicios en esa dependencia; la titularización de los maestros bilingües; el pedido para que se pusiera fin a la discriminación y la persecución de indígenas en la provincia; la provisión de un cupo de 500 viviendas anuales para cubrir las necesidades habitacionales de la población aborigen; y la restitución de tierras fiscales adjudicadas a terceros de forma ilícita.

Tras la presentación del petitorio, los aborígenes solicitaron una audiencia con el gobernador para dialogar sobre la manera de instrumentar su pedido. Las comunidades pretendían ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y buscaron una forma pacífica y de alta visibilidad para presentar sus reclamos. Exigían la efectiva materialización del derecho a la consulta y participación política de las comunidades indígenas.

Sin embargo, el gobernador se negó a recibir a los 30 delegados que las comunidades habían nombrado para que los representaran en dicha audiencia. Ello llevó a los indígenas a iniciar una protesta en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, a la espera de la convocatoria del Poder Ejecutivo.

sus atribuciones y responsabilidades respecto de los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades (salud, educación, vivienda) y a partir de la reforma constitucional de 1994 incluye entre sus obligaciones el reconocimiento y demarcación de tierras y territorios indígenas tradicionales y de “otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. En opinión de este dirigente el IDACH debe actuar como una organización de base indígena, como movimiento indígena para llevar adelante la política indígena y sus reivindicaciones.

20 Cuando en 1994 se reforma la Constitución de la provincia se incluye una cláusula transitoria estableciendo un plazo para la titulación de tierras a nombre de las comunidades indígenas (véase infra: “corrupción en el proceso de venta de la tierra pública”)

21 En 1924 el presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear firma un decreto por medio del cual se dispone “reservar para ser ocupado exclusivamente por los indios tobas del norte, la superficie de ciento cincuenta mil hectáreas ubicadas dentro de Colonia Teuco en el territorio [nacional] del Chaco. En 1989 una movilización de mas de 1300 indígenas solicitaron que se ejecute dicho decreto y las tierras fueran tituladas a nombre de las comunidades. En 1990 la Cámara de Diputados de la provincia resolvió solicitar al Instituto de Colonizaron que se implemente lo dispuesto en dicho decreto. Pero fue recién en el 2000 que ciento cuarenta mil (es decir, 10 mil menos de lo que establecía el decreto de 1924) hectáreas fueron tituladas a nombre de la Asociación Meguesoxochi que nuclea a las comunidades que tradicionalmente ocupan esas tierras.

22 (véase infra “Corrupción en el proceso de venta de la tierra pública”.

20
Finalmente, el 21 de junio de 2006 el Gobierno accedió a reunirse con la delegación indígena, donde se consensuó un período de tregua para avanzar en la búsqueda de una solución a los reclamos. Además el Gobierno previó la posibilidad concreta de reunirse con los distintos organismos del Estado —entre ellos los Ministerios de Salud, de Educación de Economía y el Instituto de Colonización— y discutir acerca de las problemáticas estructurales que aquejan a las comunidades.\(^{23}\) Lamentablemente, la inacción y falta de cumplimiento de los compromisos adoptados por la provincia quebraron el proceso de diálogo. Así, luego de la reunión del 21 de junio junto con el Ministro de Gobierno Hugo Matkovich, y tras comprobar la falta de respuestas concretas a sus reclamos, doce dirigentes de las comunidades aborígenes decidieron permanecer en forma pacífica y en huelga de hambre, en las oficinas del Ministerio de Gobierno, hasta tanto el titular de la cartera política provincial confirmara una audiencia con el gobernador Roy Abelardo Nikisch.

La huelga de hambre se prolongó por 33 días, a la vez que el acampe en Plaza de Mayo continuaba. Tras ese largo mes, las comunidades accedieron a retomar el diálogo conciliador con el Estado provincial, que concluyó en la firma de un acuerdo. Entre los puntos fundamentales, se decidió conceder el aumento del presupuesto del IDACH para el 2007 y la relocalización con títulos y mensuras de los pobladores criollos que son ocupantes de las 150.000 hectáreas de tierras reconocidas a las comunidades en el interfluvió. Se previó el otorgamiento de títulos a pequeños productores indígenas, la titularización de maestros bilingües y la concesión de tierras aptas y suficientes para los aborígenes.

Por otro lado, se decidió levantar el día 12 de octubre el acampe en la ciudad de Villa Bermejito —que había persistido en su reclamo durante todos esos meses, ya que las familias prefirieron esperar la respuesta del gobierno desde sus casas, habida cuenta de la prolongación, por más de 162 días, de reclamos y protesta.

En estos casos, la protesta social sirvió como mecanismo de presión legítimo para que las comunidades indígenas pudieran participar de los procesos políticos y pudieran entender en aquellos asuntos que les concierne, tal como lo había resuelto la Corte y Comisión Interamericanas.

2.2.1.1. PRÁCTICAS RACISTAS Y PERSECUCIÓN DE DIRIGENTES EN LA PROVINCIA DE CHACO

La Constitución Nacional reconoce a los pueblos indígenas el derecho a participar en todos los asuntos que los afecten\(^{24}\) a pesar de que ejercer este de-

\(^{23}\) Fue así como la delegación mantuvo reuniones con el Ministro de Salud para evaluar la concreción de un programa de salud integral para la población indígena, y con el Ministro de Educación para discutir sobre la titularización de los docentes aborígenes, y sobre la implementación de centros de estudios de la modalidad aborigen.

\(^{24}\) Artículo 75. Inciso 17: "Corresponde al Congreso de la Nación: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
recho conlleve muchas veces discriminación y persecución. En el caso de la comunidad de Villa Bermejito a que nos referimos más arriba, lamentablemente, los indígenas son discriminados por su condición de tal.

De ello nació la decisión de demandar al gobernador de la provincia para que los funcionarios involucrados en los actos de discriminación sean sancionados y separados de sus cargos por sus actos discriminatorios. En forma pacífica intentaron crear un espacio de diálogo con las autoridades provinciales viendo del recurso extremo de llamar la atención con un corte de ruta. En respuesta a esta acción de protesta, los dirigentes recibieron varias citaciones judiciales por el “delito de corte de ruta”.

En forma siempre pacífica los manifestantes resolvieron, entonces, iniciar una marcha hasta la ciudad de Resistencia, para hacer visible su reclamo ante la sede del gobierno provincial; pedían simplemente que el ejecutivo provincial, recibiera al cuerpo directivo del IDACH para denunciar las maniobras del intendente local25. Como resultado de esta actitud de rebeldía ante la injusticia los dirigentes fueron y son vigilados permanentemente por la policía local.

Esto da cuenta de la debilidad y distancia entre el reconocimiento de derechos, por un lado, y la real y efectiva participación en la reivindicación de tales derechos, por el otro.

2.2.1.2. CORRUPCIÓN EN EL PROCESO DE VENTA DE LA TIERRA PÚBLICA

En medio de la protesta se dio amplia difusión a la oprobiosa venta de tierras fiscales reclamadas y en proceso de negociación entre los posibles adjudicatarios26. Como surge de la nueva Constitución Provincial, reformada en 1994, las tierras debían ser tituladas a favor de los indígenas y otros sectores de la provincia. En primer lugar, el

derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás asuntos que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

25 Testimonio del señor Egidio García en la Jornada celebrada en CELS el 26/9/06: “queríamos contarle al gobernador lo que hace un intendente protegido por su gobierno. Nosotros intentábamos una real y efectiva participación de igualdad de derecho”.

26 Luego de la sanción de la constitución reformada en 1994 se dio origen a un amplio proceso participativo de indígenas, pequeños productores e instituciones junto a funcionarios del gobierno, llamada por sus protagonistas “Mesa Interinstitucional de Tierras”. El objetivo de esta mesa de negociación era acordar el procedimiento para llevar adelante la titulación de tierras públicas, identificar dichas tierras, posibles adjudicatarios, en suma todo lo que era necesario llevar a cabo para cumplir con el precepto constitucional de titulación de las tierras públicas a favor de las comunidades y otros sectores prescriptos en el artículo 42.
Artículo 37 “Pueblos Indígenas” establece:

La provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones y promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones, la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exenta de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros [...].

Además la Constitución dispone:

Artículo 42: Tierra Pública

El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean:

3) La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores o su descendencia: grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro.

Por último, cabe resaltar que en la misma reforma constitucional se incluye entre otras “Cláusulas transitorias” la siguiente:

Quinta:

La propiedad de las tierras ocupadas y reservadas a los pueblos indígenas deberá transferirse dentro del año de la vigencia de esta Constitución. En el mismo plano el Poder Ejecutivo Provincial, con la participación del organismo previsto en el artículo 43 y la de los representantes e instituciones de las etnias y comunidades indígenas, realizará un estudio técnico, censos y un plan operativo a fin de proceder a la transferencia inmediata de las aptas y necesarias para el desarrollo de los pueblos indígenas de conformidad con la política dispuesta en el artículo 37 [pueblos indígenas].

En el marco de la protesta de las comunidades indígenas cobraron mayor fuerza las denuncias que se venían haciendo desde la última década sobre adjudicaciones irregulares de tierras públicas. En efecto, el 17 de mayo, dirigentes de los pueblos indígenas qom-toba, wichí y mocovíes juntamente con pobladores criollos denunciaron en la Legislatura provincial entregas ilegales en contra de lo preceptuado en el artículo constitucional. El señor Raúl Vallejos, empleado del Instituto de Colonización, aportó documentación de operacio-
nes de compra de grandes extensiones de tierras a precios irrisorios que luego fueron vendidas por cifras millonarias. Según las denuncias, la provincia pasó de poseer 3.900.000 hectáreas de tierras en 1995 a 1.598.000 en el 2003 y a 650.000 en el 2005. El “festival de transferencias” —como lo calificó el Diario Norte de la provincia— llevó a que en un solo día del año 2003 se firmaran 161 adjudicaciones de predios. Teniendo en cuenta la extensión de la jornada laboral en la administración pública provincial esto equivale a otorgar una adjudicación cada tres minutos.

Cuando esta información fue dada a conocer públicamente por los manifestantes indígenas y criollos, el gobierno provincial se vio obligado a suspender por 180 días la recepción de pedidos de adjudicación. Por su parte el Instituto de Colonización —foco de la corrupción, según los manifestantes— informó que de acuerdo con el último relevamiento realizado en 2005, el total de la tierra de posesión pública es 3.482.984 hectáreas. De ellas, 1.358.589 están en proceso de adjudicación en venta, 1.437.342 pertenecen a tierras reservadas (sic) y 687.053 están sin ningún trámite de adjudicación o preadjudicación.

Ante ello la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia exhortó al gobierno local a anular las apropiaciones de campos por parte de particulares y empresas de otros distritos, realizar un “saneamiento” del Instituto de Colonización y suspender todas las adjudicaciones en trámite.

2.2.2. La protesta de las comunidades de la ruta 86 en la provincia de Salta

En la provincia de Salta cinco autoridades comunitarias indígenas han sido denunciadas penalmente por exigir respuestas a sus demandas. Se trata de los caciques de las comunidades originarias del Río Itiyuro que hoy se encuentran asentadas a lo largo de la ruta nacional Nº 86 próxima a la ciudad de Tartagal.

Como ya fuera informado por CELS en el año 200527, estas comunidades hace años que luchan en defensa de sus tierras tradicionales sin haber obtenido aún respuestas concretas para el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. La problemática que presentan las comunidades de la ruta 86 es por demás compleja: en primer lugar porque las tierras tradicionales fueron vendidas a terceros no indígenas, en su mayoría empresarios madereros, sojeros y poroteros, los cuales han encarado un extenso plan de deforestación del monte nativo con el aval del gobierno de la provincia que pretende convertir la zona de selva en una pampa agrícola, eliminando la biodiversidad y atentando contra la vida de los pueblos indígenas que ven alejarse cada día más sus expectativas de obtener la demarcación y titulación de su territorio. Numerosas

han sido también las demandas presentadas por las comunidades indígenas en procura de frenar los desmontes, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta (SEMADES) que es el ente responsable de autorizar los cortes, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Policía de la provincia.

Frente a esta situación, las comunidades han protestado pacíficamente ocupando parte de la ruta 86, lo cual derivó en una fuerte y violenta represión policial y, posteriormente, en procesamientos contra muchos de los dirigentes indígenas.

El gobierno de Salta se comprometió a tomar las medidas necesarias para que siete comunidades wichí dispongan de la propiedad y posesión de un total de aproximadamente 8.000 has (de las cuales todavía no se concretó ninguna). Por el contrario las expoliaciones de los recursos naturales y el tendido de alambrados no han cesado a pesar de que la ley 7070 (Ley de Medio Ambiente de la provincia de Salta) establece varios mecanismos de vigilancia y sanción.

De este modo, entre los años 2002 y 2006 los reclamos indígenas se fueron haciendo más y más frecuentes, adoptando el corte de la ruta 34 a la altura de Cuña Muerta, como vía extrema para obtener la atención pública y convocar a las autoridades a iniciar una negociación.

Sus demandas estaban orientadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades y obtener la titulación de su territorio tradicional. En el año 2002, por ejemplo, el cacique de Pozo Nuevo solicitó la perforación de un pozo de agua para la comunidad. Por todos los reclamos efectuados durante esos años cinco caciques (Antonio Cabana de Tonono; Roberto García de Carragutá, Juan Vega de Kilómetro 14, Eduardo Rivero de Kilómetro 12 y Eduardo Basualdo, presidente de la Comisión Directiva de Pacará, fueron citados por la Justicia salteña a declarar por once denuncias presentadas por “corte de ruta y extorsión”. No sólo eso, los caciques Cabana y Vega fueron informados de que existe una orden de captura hacia sus personas, pero el Juzgado y la Policía local niegan que esa orden exista. Esta clase de amenazas y persecuciones se da en forma de visitas informales, casuales, y sin motivo, que miembros de la policía local vestidos de civil, hacen en las comunidades. Se presentan como amigos, en términos cordiales para “charlar un rato” y “ver cómo anda todo” mientras el desmonte continúa.

La ley 7.070 establece el procedimiento de las audiencias públicas para discutir y presentar objeciones a los permisos de corte que otorga la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ahora bien, la publicación de la convocatoria para la realización de estas audiencias se realiza a través del boletín oficial o los diarios en circulación, dos medios claramente inaccesibles para las comunidades indígenas, que ven así negado su derecho a la información. De este modo, se entran de los desmonte de sus tierras tradicionales cuando las topadoras
ya están allí; pero conforme la normativa, ha expirado el tiempo para la presentación de reclamos y no tienen derecho a reclamar. Es por ello que los dirigentes deben actuar en forma directa para intentar evitar la explotación de sus recursos naturales sobre los cuales las Constituciones nacional y provincial les reconocen el derecho de posesión y el derecho a ser consultados en los asuntos atinentes a su manejo y control.

En el mes de octubre de 2006 una movilización de varias comunidades logró detener las topadoras que pretendían desmontar varias hectáreas en el territorio de la comunidad de Caraguatá. En presencia de los efectivos de la Gendarmería Nacional y mediando un llamado telefónico del Secretario General de la Gobernación, Sr. Raúl Medina, el cacique Antonio Cabana (el mismo que está procesado por el corte de ruta y extorsión en once causas) junto a un grupo de mujeres y hombres de varias comunidades vecinas le anunciaron al funcionario que no iban a permitir el trabajo de las topadoras.

La aquiescencia en acciones de esta índole, sumada a la prolongada y sistemática negación del derecho a la tierra, a la educación y salud, así como a la participación política derivan, tarde o temprano, en episodios de violencia física, irregularidades en el accionar estatal y en una descontrolada represión frente a los reclamos de las comunidades indígenas, tal como se refleja en este caso.

3. Consideraciones finales

El reconocimiento de derechos no presupone solo una formulación teórica o retórica de las prerrogativas en favor de los indígenas, sino que impone la creación de herramientas de reclamo —acciones judiciales o de otro tipo—, que permitan a quien es su titular, reclamar ante una autoridad independiente por la falta de cumplimiento de quien es el sujeto obligado. El incumplimiento activará entonces diferentes mecanismos de responsabilidad o de garantías. Por ello, “el reconocimiento de derechos es también el reconocimiento de un campo de poder para sus titulares y en ese sentido puede actuar como una forma de establecer equilibrios en el marco de situaciones sociales marcadamente desiguales”.28 Del mismo modo, el reconocimiento de derechos acotará el margen de acción de todos los sujetos obligados, incluido el Estado.

Advertimos que, sin perjuicio del reconocimiento formal de esos derechos, deben implementarse medidas específicas que tornen legítima la capacidad política de los indígenas para promover y llevar adelante sus proyectos de manera autónoma; para reclamar por sus derechos fundamentales de acuerdo a formas propias de expresión. Mientras sus formas tradicionales de organización y representación sigan moldeadas por lógicas legales indiferentes a su cultura y tradición, lamentablemente se sucederán los conflictos en demanda de respeto a la dignidad como pueblo indígena.

Como afirmáramos anteriormente, los casos descriptos en este capítulo dan cuenta del proceder ambiguo del Estado argentino que reconoce y adhiere a tratados internacionales por un lado, pero carece de voluntad concreta para asegurar con acciones claras y precisas, los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.
Debates

En esta sección de nuestro Informe Anual abrimos un espacio para abordar algunas temáticas y perspectivas que exceden el campo de trabajo sistemático de nuestra institución, aunque confluyen en un horizonte común de preocupaciones y sentidos.

La elección de los temas y autores estuvo orientada por la voluntad de tomar registro, iluminar aspectos omitidos y enriquecer con otras voces algunos temas del debate público de este año que consideramos significativos.

Las opiniones vertidas en esta sección no reflejan posiciones institucionales sino que intentan ofrecer un abanico diverso de miradas sobre la realidad. Agradecemos muy especialmente a quienes aceptaron el desafío que les propusimos y escribieron estos artículos, que nos permiten ofrecer a nuestros lectores un libro más plural y estimulante.
Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda

Mariana Nazar*

La demanda social de memoria, verdad y justicia, las posibilidades de reparación moral y material para las víctimas del terrorismo de Estado y el juicio y castigo a los responsables forman parte de las reivindicaciones sobre las que hace ya años, los organismos de derechos humanos vienen trabajando. A su vez, los reclamos referidos a la existencia y acceso a los documentos que den cuenta del accionar terrorista del Estado han sido incesantes en tanto son pruebas para establecer responsabilidades y derechos y fuentes para la historia.

Desde la apertura democrática en 1983, estas demandas han tenido diferentes respuestas desde la órbita estatal. Algunas medidas tomadas en los últimos años indicarían la voluntad de generar políticas de memoria. Éstas contemplan desde la recuperación de espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención para transformarlos en museos, la creación de instituciones destinadas a contribuir en la construcción de la memoria colectiva, la inclusión de estos problemas en los programas escolares y la creación de archivos, hasta la declaración del 24 de marzo como día feriado.

En el presente trabajo quiséramos abordar las limitaciones que encontramos en estas respuestas en cuanto al tratamiento y acceso a los documentos de

archivo relacionados con la última dictadura que, consideramos, no son privativas de la documentación de ese período sino que se corresponden con una problemática de preservación y acceso del patrimonio documental que existe a nivel general en nuestro país. En tanto éste es fuente de derecho y elemento consustancial de la posibilidad de ejercicio de la transparencia de gobierno, la instauración de una política nacional de archivos se presenta como la única forma de resolver este problema.

1. La creación de archivos como política de memoria

El debate generado en torno a la necesidad de contar con políticas de Estado relacionadas con la memoria que garanticen la preservación y difusión de sitios, museos, archivos e instituciones culturales es un fenómeno que atraviesa todas las sociedades con pasados traumáticos.

En nuestro país, seguramente debido a la creciente presión de las organizaciones sociales y ciudadanos exigiendo memoria, verdad y justicia, como también en razón del creciente interés que despiertan en las ciencias sociales los estudios relacionados con la memoria, las autoridades están ensayando algunas respuestas.

La creación del Archivo Nacional de la Memoria en 2003 y la recuperación de la ESMA en 2004 son las medidas que más impacto han tenido en la opinión pública. También pueden citarse la creación de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires (2000) y el Instituto Espacio por la Memoria en la Ciudad Autónoma (2002).

Una característica común que podemos encontrar en la creación de estos organismos destinados a la preservación de la memoria es que suelen incluir varias funciones: recopilar, sistematizar y conservar el material documental de determinada época; contribuir a la prevención, investigación y juzgamiento en casos de violación de derechos humanos; fomentar estudios e investigaciones; armar redes de información; recuperar predios de centros clandestinos; cumplir tareas de difusión y educación; o incluso realizar exhibiciones o muestras, cursos, conferencias, monumentos, etcétera.

De alguna manera, en estas instituciones no queda claro el papel del archivo. Si bien existen con la finalidad de preservar o al menos reunir determinados documentos, sus variadas funciones y la falta de una política clara y coherente con respecto a la preservación de documentos de archivo culmina desdibujando esa función y confundiéndola con la de un centro de documentación o una fiscalía.

Con estas afirmaciones no pretendemos negar la importancia que este tipo de instituciones puede tener en todo Estado de derecho; pero no cumplen
las mismas funciones ni son lo mismo. Crear una Fiscalía de Investigaciones que tenga por finalidad recolectar documentación para realizar investigaciones e incluso crear unidades especiales de relevamiento de la información existente en cada dependencia estatal, no es crear un archivo. Este tipo de trabajos seguramente será imprescindible para asegurar el desarrollo de los juicios, pero no asegura la preservación a largo plazo de los documentos.

Abrir a la consulta pública la reprografía de esos documentos hallados, formando un centro de documentación, tampoco. Pero mucho más grave que confundir estas funciones y por ende el tipo de tratamiento que se les debe dar a los documentos de archivo es que la diferencia entre un centro de documentación y un archivo radica en que el primero proviene de una selección deliberada de determinado tipo de documentos o de información. Siendo que una de las especificidades de los documentos de archivo es que son generados en el desarrollo de una función específica, seleccionar determinados documentos para la difusión y negar (por acción u omisión de trabajo) el acceso al resto de la documentación que le da sentido, que complementa su información, que podría ser leído desde otras miradas o con otras técnicas dentro de muchos años, es congelar la memoria. Esto, por más voluntad que exista en contrario, atenta contra la posibilidad de constituir una política de memoria abierta y en movimiento.

Estas medidas, sin duda bien intencionadas, pueden producir un efecto contrario al pretendido. Porque si bien, en apariencia, aseguran la conservación a corto plazo de unos documentos determinados, generan dudas sobre la capacidad de las infraestructuras archivísticas permanentes y profesionales, propias de todo Estado.

En los países que han sufrido violaciones a los derechos humanos, la discusión en torno de si deben ser las instituciones ya existentes (sea los archivos generales o provinciales) las que preserven los fondos documentales relacionados con el accionar represivo del Estado, o si se debe crear una institución para que los preserve, parte del supuesto de que, si se crea una nueva, es para facilitar la gestión.¹

En nuestro país, el gran inconveniente para articular las funciones que cumplen los organismos recientemente creados, que tienen por finalidad la preservación o acceso a los documentos de archivo, es la falta de diálogo con los archivos ya existentes, la superposición de funciones, la escasez de presupuestos y la escasa aplicación de la disciplina archivística en éstas.

El trabajo en los archivos requiere un alto grado de planificación, por lo general a largo plazo, que se contradice con las expectativas de resultados in-

mediatos que suelen existir en torno de la creación de este tipo de instituciones. Por otro lado, la falta de inclusión de la disciplina archivística en estos proyectos hace que tampoco se puedan utilizar sus herramientas para generar resultados medianamente rápidos, que no atenten contra la preservación y el acceso igualitario a estos fondos. Por lo general la aplicación tardía de la disciplina archivística puede colaborar para resolver algunos problemas, pero para otros muchas veces ya es demasiado tarde.

Estas iniciativas, en general, distraen de la posibilidad de establecer una política integral de archivos que permita preservar y difundir otros fondos documentales que, quizá con menos exposición mediática, brinden la posibilidad de salvaguardar derechos o indagar en la historia.

2. Sobre la especificidad del documento de archivo

Un archivo es, por definición, la documentación producida por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones. Los archivos son elementos consustanciales de la actividad del ser humano y de las instituciones. Nacen espontáneamente como sedimentación de una actividad continuada.

Un documento de archivo es, entonces, el testimonio de la actividad desarrollada por una persona física o jurídica, pública o privada cuyas características particulares son: originalidad, organicidad y carácter seriado. Éstas lo distinguen del resto de los documentos, absolutamente válidos como testimonios del pasado, pero de otro orden (arquitectónico, tradición oral, museológico, bibliotecológico); y son las que permiten a determinados documentos de archivo cumplir una de sus principales funciones: ser garantes de derechos.

Asimismo, y desde la mirada de las posibilidades que brindan como fuentes para la historia, estas especificidades nos permiten analizar esos documentos a partir de reconocer que no fueron producidos para su consulta hermenéutica posterior, sino con una finalidad administrativa. A partir de ello podemos traer a la superficie, textualizar, las relaciones de dominación, los idearios, la ética, en relación con las misiones y funciones del organismo o institución productora de éstos.

3. ¿Archivos de la dictadura?

Desde principios de la década del 80, familiares, sobrevivientes, organizaciones y personas comprometidas con la militancia política o la defensa de los derechos humanos, científicos sociales, etc. han reclamado el acceso a la docu-
mentación generada durante la dictadura, que dé cuenta del accionar represivo del Estado. Si bien las diferentes Fuerzas Armadas y de seguridad han afirmado haber eliminado toda la documentación de la época referida a este accionar, en algún caso ésta ha sido utilizada en investigaciones periodísticas sin la cita referencial que permita el acceso público.

En este apartado, brindaremos una primera aproximación a una clasificación archivística de la documentación que podría, o debería ser accesible. Su finalidad es mostrar la complejidad del tema tratado y la necesaria articulación de todas las instituciones y organismos que se dedican a esta tarea para poder llevarla a cabo eficientemente.

Para comenzar, es necesario establecer una genealogía más precisa. Si hablamos de los archivos de la dictadura estamos realizando un recorte cronológico, estamos hablando de la producción documental generada en determinado período. Si hablamos de archivos de la represión, estamos focalizando en los fondos documentales tanto de las instituciones que actuaron en el funcionamiento represivo, como de las organizaciones sociales que actuaron resistiéndolo, situación que consideramos no debería referirse únicamente al período 1976-1983.

Por otro lado, el accionar represivo deja su marca no sólo en este tipo de instituciones, sino también en las de una sociedad que se hallaba comprometida (por acción, omisión u oposición) con éste.

3.1. Archivos generados en la órbita del Estado

—Del accionar clandestino

Dentro de esta clasificación, en el caso argentino, debemos diferenciar la documentación producida por los organismos paraestatales o clandestinos, de los formalmente constituidos. Es altamente probable que el aparato paraestatal se haya manejado con un grado de funcionamiento burocrático similar al del funcionamiento estatal, pero esto es difícil de comprobar sin tener acceso a los documentos. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad afirman que toda la documentación fue destruida una vez finalizada su función, por lo que,

2 Podemos citar como ejemplo el artículo de Miguel Bonasso, “Lo que sabía el 601”, Página/12, 25 de agosto de 2002, describiendo un documento secreto de junio de 1980 que revela algunos conocimientos que el Ejército tenía sobre la organización de Montoneros.

3 Como ejemplo, podemos mencionar el cruce de declaraciones que aparecieron publicadas en la prensa en enero de 1999 en referencia a las realizadas por Cristino Nicolaides al juez Bagnasco y la manifestación pública de Martín Balza, entonces jefe del Ejército, afirmando que no existen documentos sobre la represión ilegal, Clarín, 20 y 22 de enero de 1999.
de haberse conservado algo, probablemente haya sido de forma un tanto aza-
rosa.4

Sin abandonar la búsqueda de esta clase de documentos, quisiéramos des-
tacar la importancia de recuperar otros fondos documentales que no parecen
tener referencias directas al accionar clandestino, pero que seguramente po-
drán ser analizados para recuperar valiosa información sobre ese funcionamien-
to. Por ejemplo, hasta ahora no hay conocimiento público de que se haya re-
cuperado documentación contable de los centros clandestinos de detención en
donde se hubieran asentado datos del personal que se desempeñaba en esos
lugares o de la logística (alimentos, combustible, etcétera).

La información referida a ese tema seguramente puede hallarse en la do-
cumentación producida por el funcionamiento cotidiano del Estado. Las pla-
nillas de sueldos de las distintas fuerzas en ese período, como las partidas pre-
supuestarias asignadas a los “ranchos” de las unidades militares destacadas en
cercanías a los centros clandestinos pueden darnos información sobre las acti-
vidades y formas en que éstas se realizaban en esas dependencias.

—De organismos de represión

Un segundo ítem de clasificación se refiere a la existencia y posibilidad de
acceso a fondos documentales que hubieran producido instituciones encarga-
das del accionar represivo del Estado, de acuerdo a las misiones y funciones le-
galmente establecidas.

Como una primera subdivisión, podemos señalar la existencia de secciones
especiales destinadas a realizar inteligencia. Rastreando información referida
da éstas, actualmente pública, podemos saber que para el año 1946 el Reglamen-
to de Coordinación Federal menciona la existencia de servicios de información
en el Ejército, la Armada, la Aeronáutica y la Gendarmería Nacional. Para la
misma época, confirmamos la existencia de divisiones de investigaciones, o sec-
ciones de orden social y político en todas las policías provinciales.5

Por otro lado, encontraremos información diferenciada de la función de
inteligencia, pero que puede dar cuenta del accionar represivo tanto en las
Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) como en las distintas poli-

4 Algunos ejemplos son los listados de nombres y datos de militancia política encontrados en
una inspección ocular realizada en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” en
julio de 2006, que se encontraron ocultos en las paredes, y los documentos encontrados en la Adua-
nana de Paso de los Libres de la provincia de Corrientes.

5 Esto puede verse en DAI - AGN, Fondo Ministerio del Interior S.,C. y R. El reglamento mencio-
nado en Caja 58, exp. S 44/ 46; o en Caja 73, exp. S 71/ 56, las “Directivas sobre personas a dis-
posición del Poder Ejecutivo Nacional, Procedimientos, Detenciones, Allanamientos y Secuestrados
por Actividades Subversivas, de Sabotaje, de Alteración del Orden y la Tranquilidad Pública, y de
Perturbaciones Gremiales”. 
cías (federal y provinciales), los Servicios Penitenciarios (nacional y provincia-
les) y el Poder Judicial.

— Instituciones que no poseen actuación represiva directa

En la Administración Pública Nacional existe documentación clasificada co-
mo secreta, confidencial o reservada. Ejemplo de esto son algunos decretos de
detención bajo el Poder Ejecutivo Nacional, la información contable de los Mi-
nisterios generada por la compra de armas, municiones, pagos extras, etcétera.

No está sujeta a esta reserva la información generada por las mesas de en-
tradas de Presidencia, los Ministerios de Justicia o Interior con respecto a soli-
citudes de paradero o denuncias relacionadas con la desaparición de una per-
sona, la correspondencia establecida entre el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y los Consulados, los legajos de personal de toda la Administración Pública
Nacional que contienen las sanciones disciplinarias por motivos o actitudes po-
líticas.6

Además, existen instituciones que pudieron haberse interrelacionado con
el accionar clandestino del Estado como hospitales, neuropsiquiátricos, el Con-
sejo del Menor y la Familia, maternidades, las que deberían haber generado al-
gún registro.

— Organismos creados durante la transición democrática

Éstos, cronológicamente, fueron creados con posterioridad a la dictadura,
durante la década del 80 y se desarrollan de cara a la realización de juicios o
para el resarcimiento de las víctimas. Entre ellos, un caso paradigmático es el
fondo documental de la CONADEP.

3.2. Archivos generados por la sociedad civil

— Organizaciones de resistencia

Organismos de derechos humanos, fondos particulares de personalidades
que militaron activamente en la resistencia,7 sindicatos8 y otras organizaciones
sociales han generado material (folletos, informes, listados de detenidos-de-

6 Tenemos proyectado, por ejemplo, realizar un estudio sobre el procedimiento administrati-
vo de baja laboral a los maestros desaparecidos.

7 Este tipo de organizaciones ha priorizado la conservación de sus documentos como herra-
mienta de lucha. En ese sentido es destacable la labor que Memoria Abierta viene realizando tan-
to en la organización, clasificación, descripción y acceso a los documentos de APDH, Madres Lí-
nea Fundadora, SERPAJ y CELS, como en su trabajo con fondos particulares.

8 El problema en este caso es que, en general, no conservan, cuando lo hacen, sus documen-
tos en forma orgánica. Posiblemente, debido a que son absorbidos por la coyuntura política en que
desarrollan sus tareas.
— Otras organizaciones de la sociedad civil

Según el planteo que venimos desarrollando es importante para el estudio del período poder acceder a otros fondos documentales como, por ejemplo, archivos de empresas (en este caso especialmente a las series producidas por las secciones de Recursos Humanos, legajos e informes de personal).9

4. Los obstáculos a la accesibilidad documental

Habiendo presentado un esbozo de clasificación de los documentos de archivo que podrían utilizarse para el estudio de este período, quisiéramos plantear que para que un archivo pueda cumplir sus principales funciones (salvaguardar los documentos para la historia de la sociedad, para la historia institucional y los derechos de los y las ciudadanas) debe poseer determinadas condiciones de accesibilidad. Éstas pueden dividirse en dos categorías: las de orden práctico y las de orden legal o jurídico.10

Dentro de las de orden práctico el primer requisito es la conservación física de los documentos. Luego, la existencia de repositorios, servicios y equipamiento en los archivos, la organización y el respeto de los fondos documentales, la asignación de medios económicos y de personal, la elaboración de instrumentos de descripción y auxiliares. A su vez, es importante planificar la difusión (de archivos, documentos y descriptores), la posibilidad de realizar reprografías para evitar la excesiva manipulación de los originales, la existencia de maquinaria adecuada para la lectura de documentos audiovisuales o informatizados.

Esas condiciones deben ser evaluadas para cada caso en particular. Qué documentación existe, qué posibilidades de consulta tenemos teniendo en cuenta cómo fue organizada y clasificada archivísticamente, cómo fueron elaborados los instrumentos que nos permitan acceder a los documentos en función de nuestra selección y no de acuerdo a lo que la arbitrariedad del funcionario a cargo nos permita, si existen horarios de atención y espacios donde realizar las consultas, si existen normas que establezcan diferentes condiciones de acceso para cada tipo de usuario, si el patrimonio es difundido, etcétera.

9 La investigación realizada sobre la fábrica Mercedes Benz por Gabriela Weber para su documental Milagros no hay, es muy interesante en ese sentido.

10 Duchein, Michel, Los obstáculos que se oponen al acceso, a la utilización y a la transferencia de información conservada en los Archivos: Un estudio del RAMP, París, Unesco, 1983.
La accesibilidad de orden legal está referida a la normativa que clasifica los documentos permitiendo su consulta. En los países con régimen democrático el derecho a la libre información ciudadana debe estar garantizado. La limitación de éste se hace en referencia a la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales, el respeto a la vida privada (protección de los datos sensibles), la propiedad intelectual, el secreto industrial y comercial y el derecho a la propiedad privada de los dueños de los archivos.11

En la Argentina nos encontramos frente a varios problemas. En primer lugar, gran parte de la normativa que determina los procesos de clasificación de los documentos como secretos, confidenciales o reservados no existe, o está ella misma clasificada y, por lo tanto, para la ciudadanía en general es como si no existiera.

No hay legislación que regule la producción y el ciclo vital de la documentación clasificada. Y, si bien existen leyes, decretos y resoluciones que se refieren a la temática, ni se encuentran articulados entre sí ni asignan una responsabilidad clara para la clasificación de un documento. Más restrictivo que su mera existencia es el hecho de que la normativa sea tan amplia a la hora de marcar los temas considerados y de asignar responsabilidades con respecto a la clasificación. El criterio de un funcionario de turno no es un criterio: es un capricho.

Esta legislación no tiene en cuenta el ciclo vital del documento, como si fuera a poseer valor administrativo siempre. No presenta plazos para la desclasificación. No establece plazos de desafectación. No tiene en cuenta su posible valor histórico.

En este sentido es urgente y necesario el tratamiento de estos problemas en el Congreso Nacional de forma tal que se establezcan procedimientos y responsabilidades claras y, sobre todo, plazos para la desclasificación y consulta de estos documentos.

Por otro lado, nos enfrentamos al problema de la protección de los datos personales: la ley 25.326, conocida como Ley de Hábeas Data, fue creada con la finalidad de que cada ciudadano pueda conocer la información que sobre él obra en poder de cualquier organización (sea el Estado o una entidad privada) y tenga derecho a rectificar sus datos, al tiempo que lo protege contra la difusión de éstos. Prohíbe la publicidad de esa información y recomienda la destrucción de la documentación una vez que finalizó el motivo por el cual fue creada.

En sintonía con lo mencionado con anterioridad, la legislación no tiene en cuenta el valor histórico de los documentos.12 Si se aplicase esa normativa deberíamos destruir... ¡hasta las cédulas censales del siglo XIX!


12 Aunque sí exceptúa de esta norma a las fuentes de investigación periodística.
Más allá de lo que la normativa prescribe, el debate entre la comunidad de historiadores, científicos sociales, archivistas y demás a nivel mundial gira en torno del derecho a la privacidad de los datos personales y sensibles. Entre las diferentes aplicaciones, podemos encontrar desde la destrucción absoluta de la documentación que diera cuenta del accionar represivo del Estado una vez depuradas las responsabilidades básicas,13 la prohibición absoluta de su difusión por largos períodos de tiempo (100 años), la autorización para su difusión de todas las personas o familiares de aquellas sobre las que hay información, la difusión de la documentación en forma reprográfica con métodos de disociación (por ejemplo, tachando los nombres de los involucrados), hasta la de brindar los documentos a investigadores acreditados como tales y si éstos deciden publicar esa información trasladarles la responsabilidad jurídica.14

En la Argentina, hay dos puntos que deberían ser revisados de manera urgente. El primero, que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revise la normativa referida a este tema e incluya la posibilidad de que los documentos generados durante cualquier administración sean evaluados al finalizar su trámite, para ver si poseen información de valor secundario o histórico, conforme la reglamentación vigente en materia de selección documental, esto es: con intervención del Archivo General de la Nación. Y, por otro lado, lograr que dentro de las instituciones donde se preserve documentación que posee datos sensibles, se debata con todas las instituciones y sectores sociales que sea necesario, pero que la decisión tomada sea pública, de alcance universal y, evidentemente, reconsiderable.

En cuanto al derecho a la propiedad privada de los dueños de los fondos de archivo, es un problema grave en la medida en que si bien la ley 15.930 que rige el funcionamiento del Archivo General de la Nación prohíbe la salida del país de documentación de carácter histórico, algo que ocurre muy frecuentemente. Es probable que se deba tanto a la desconfianza que generan las instituciones estatales, como a los réditos económicos que produce. El Estado debe asegurar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que posean fondos documentales de valor para la historia de la sociedad, recursos tanto para el tratamiento técnico de éstos como espacios donde albergarlos.

El origen de las limitaciones a la accesibilidad documental es un problema político. La existencia, o no, de archivos eficientes en una nación y, por en-

13 Con la finalidad explícita de que no quedaran rastros de los hechos acaecidos, éste fue el caso de Grecia, puede verse, explicado y analizado junto a otros casos, en González Quintana, A., op. cit., p. 5.
14 En Brasil, por ejemplo, podemos encontrar dos regulaciones diferentes en los casos de archivos de inteligencia de la policía (DOPS) de acuerdo con el archivo estadual que las llevó a cabo. El de Río de Janeiro adoptó una forma y el de San Pablo, otra.
de, la valoración de la historia y el compromiso con la memoria es una decisión política que sólo puede funcionar cuando existe una política de Estado al respecto.

5. Conclusión

Si bien podríamos afirmar que es significativo lo que se ha avanzado en el último tiempo en materia de difusión y concientización sobre las políticas de memoria, las formas materiales de las medidas que se han adoptado no contribuyen a la creación de políticas que trasciendan el corto plazo.

En referencia únicamente a los documentos de archivo, no debemos olvidar que éstos son, en principio, el testimonio de la actividad desarrollada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de determinadas funciones. Por ello, son de necesaria consulta a la hora de presentar pruebas judiciales, y como fuentes para la memoria social y para la historia. Pero la función judicial y la histórica son diferentes, como lo es el análisis de los documentos en uno y otro caso. Lo que tienen en común es la necesidad de que esos documentos se encuentren accesibles, pero manteniendo su procedencia e integralidad, no seleccionados en una muestra.

Son muchos los fondos documentales sobre los cuales deberíamos poder indagar en la búsqueda del ejercicio de derechos y para construir la historia de la última dictadura. Algunos de ellos pretendimos que se vieran reflejados en nuestro esbozo de clasificación. Las limitaciones prácticas y legales que encontramos para acceder a éstos atentan permanentemente contra esta indagación.

Para poder recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental relacionado con las violaciones a los derechos humanos o con la historia social en general es necesario que exista una política integral. Y una política integral requiere la implicación de las competencias técnicas necesarias en su planificación, la elaboración de normas que trasciendan el corto plazo y la generación de mecanismos eficientes para velar por su cumplimiento.

En ese sentido, una de las prioridades es la puesta en práctica de un Sistema Nacional de Archivos con la participación de archivos del Estado y de la sociedad civil, así como la revalorización política y presupuestaria del Archivo General de la Nación.

Este sistema nacional debiera integrar a los archivos generados tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo y el Judicial, de los niveles nacional, provincial y municipal.

Es urgente la elaboración e instrumentación de una legislación específica que viabilice programas de gestión documental, en los cuales estén contemplados y planificados los procedimientos administrativos, la estructura diplomáti-
ca de los documentos electrónicos, el ciclo vital de los documentos, las tablas de plazos de guarda de la documentación, las áreas responsables de custodiar y permitir el acceso a éstos, las transferencias, etc. Se debe garantizar, económi- ca y estructuralmente, la existencia de archivos centrales en la Administración Pública Nacional (por lo menos) que funcionen eficientemente, lo cual, a su vez, evitaría los intentos de terciarización del servicio. Asimismo, hay problemas por resolver relacionados con la normativa, responsabilidad en la clasificación y plazos de guarda y comunicabilidad de la documentación secreta así como con la protección de los datos sensibles teniendo en cuenta el posible valor histórico de la documentación.

Por otro lado, es importante la difusión de la disciplina archivística para evitar que se traten los documentos bajo la mirada de otras disciplinas (museología, documentalistas) y el reconocimiento profesional de ésta. Abrir el diálogo, generar espacios para la discusión y la colaboración entre científicos sociales, archivistas y la sociedad en su conjunto es una forma de garantizar una mayor eficiencia en el desarrollo de estas políticas. Es necesario que los archivos sean trabajados de manera profesional, garantizándose democráticamente las condiciones de accesibilidad, que no se superpongan las funciones de cada institución, que las nuevas estructuras no releguen la preservación y el acceso a los fondos documentales en favor de otras actividades más tentadoras por sus réditos inmediatos.

Los archivos testimonian nuestra historia, son fuente para la memoria y permiten a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos, situándose en primer lugar la transparencia administrativa y el acceso a la información.

Y de esto el Estado debe hacerse responsable ya que, como afirmaba un reconocido experto en archivos de la represión, “la mejor política de memoria es una buena política archivística”.

15 Si bien no hemos profundizado en este trabajo sobre las limitaciones de orden práctico en el acceso a los documentos de archivo, una de las herencias del neoliberalismo implementado en la década del 90, es el discurso de eficiencia que avala proyectos de terciarización de funciones del Estado. En ese sentido, frente al desborde de producción documental, algunos funcionarios pretenden resolverlo entregándole al sector privado el tratamiento y guarda de los documentos, sin tener en cuenta que la preservación del patrimonio documental es una función indelegable del Estado, y que parte de esos documentos pueden contener información de carácter sensible, que preserva derechos. Ante un accidente, ¿cómo podría valuar la pérdida de un documento único, original e irrepetible que es fuente de derecho?, ¿cómo podría calcularse el valor de cambio de un expediente que dé cuenta, por ejemplo, de la identidad de una persona?

16 Antonio González Quintana, conferencia “Memoria, Verdad y Justicia. El lugar de los Archivos”, organizada por el Archivo Nacional de la Memoria y la Comisión Provincial por la Memoria, en el Auditorio del ANM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de agosto de 2006.
Las conmemoraciones del golpe de Estado, los 24 de marzo de todos los años, son una exhortación al ejercicio de la memoria. Se trata de ocasiones donde no sólo se recuerda. También se propone al conjunto social que sea participante del proceso de hacer memoria y que renueve el compromiso con la democracia, a la vez que se demanda a los poderes del Estado la adopción de medidas necesarias para llegar a la verdad y a la justicia y así garantizar la no repetición de los crímenes.

El 30° aniversario del golpe de Estado sumó la relevancia que la sociedad les otorga a las conmemoraciones emblemáticas. Al igual que en 1996 y en 2001, la importancia otorgada por todos los actores políticos y sociales transformó esta fecha en un suceso durante muchos meses.

Todas las conmemoraciones además de mantener intacta la demanda contra la impunidad también tomaron una impronta particular en el contexto en el que tuvieron lugar. Han dialogado e interactuado con los hechos políticos y con la situación social e institucional en la que se desarrollaron.

Desde la conmemoración de los 20 años del golpe, las actividades han sido organizadas y promovidas por los más diversos grupos: organismos de derechos

* Integrante del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS. Agradecemos la colaboración de Ricardo Fava, antropólogo, integrante del CELS.
humanos, de víctimas y familiares; organizaciones barriales, escuelas, universidades y agrupaciones universitarias; grupos de arte y artistas; centros culturales, movimientos políticos; gremios y sindicatos; grupos de exiliados; y, más recientemente, organismos oficiales de todas las esferas (cultural, de derechos humanos, educativa, etc.). Cada una de ellas tuvo un contenido específico, mostró una faceta de la represión o un aspecto de la resistencia, intentó echar luz sobre alguna dimensión del proceso social, político e histórico. Hay una vocación de particularidad en cada una de estas actividades, propuesta desde la identidad de quienes la organizan o de aquellos a los que se dirigen. Sin embargo, todas tuvieron en común la exhortación a realizar un ejercicio de memoria.

Se trata de una memoria que, aún está marcada por la legitimidad que le otorgan las demandas y los principios sostenidos por el movimiento de derechos humanos.

La conmemoración de los 30 años del golpe conjugó la amplia legitimidad social que se había expresado en aquella de los 20 años y el reclamo de justicia y la incursión en algunas preguntas sobre la historia política que caracterizaron los 25 años, con la concreción de los juicios y la participación activa de las instancias de gobierno en la construcción de memoria.

La inminencia de los juicios orales contra el Turco Julián en la ciudad de Buenos Aires y contra Miguel Etchecolatz en La Plata, ubicaron a la memoria en el marco de la concreción de una histórica demanda y de un hito invaluable para la sociedad argentina.

Los treinta años también estuvieron marcados por los debates ligados a las Fuerzas Armadas: la denuncia del espionaje en una base de la Armada en la ciudad de Trelew, las palabras de repudio por parte de los tres altos mandos militares, las discusiones sobre reformas. Las repercusiones de la política gubernamental vinculada a la dictadura y la obtención de las dos primeras condenas pusieron el tema castrense en un primer plano.

Los 30 años fueron también la ocasión para indagar sobre el proceso previo al golpe y sobre las organizaciones armadas. Aunque estas preguntas tampoco han surgido este año, es importante destacar que se han profundizado. Esta característica pudo verse claramente en la amplia cobertura mediática con documentales, programas especiales y campañas producidos por los canales televisivos.

En el ámbito público no sólo los medios estuvieron presentes, el arte tuvo una extensa cantidad de actividades. El Centro Cultural Recoleta, el Palais de Glace, el Centro Cultural de la Cooperación, el Centro Cultural Rojas, universidades nacionales y provinciales y centros culturales barriales realizaron exposiciones de arte, fotografía, video, etc. El Teatro Colón puso en escena una función especial en la cual la Orquesta y el Coro Estable interpretaron la Sinfonía Resurrección, de Mahler, proponiendo una “reflexión por la vida y los derechos humanos”. El director artístico del Colón explicó que se trata de la sinfonía que fue
interpretada en 1999 cerca del campo de concentración nazi de Buchenwaldt y que se trata por razones artísticas de un canto de esperanza.

1. La definición de las instancias públicas

Las acciones gubernamentales en favor de la construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado se han destacado en los últimos años y han generado consecuencias importantes en el proceso social y político en torno del tema. Para imponer la impunidad, los sucesivos gobiernos constitucionales desde 1983 afirmaron que hacer justicia implicaba un riesgo político o, en otras palabras, que para construir la democracia era necesario hacer concesiones a la ley. Sumado a ello, plantearon la conveniencia de solucionar los conflictos sociales a partir de la reconciliación pues, se expusieron, los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado no eran problemas del presente y se necesitaba comenzar a mirar con perspectiva de futuro.

El movimiento de derechos humanos dio un ejemplo de entereza y mantuvo sus demandas. Éstas tuvieron como eje no sólo la reivindicación de un grupo de afectados, sino también una vocación social que planteó el apego a las normas y la realización de justicia como base del fortalecimiento institucional. Sin embargo, al igual que aquella resistencia a la dictadura que era perseguida por su peligrosidad, durante muchos años de democracia la demanda de juicio, verdad y memoria fue criticada por perniciosa para la estabilidad política. El entonces presidente Carlos Menem, por ejemplo, al cumplirse 22 años del golpe de Estado, se lamentó de “que unos pocos no comprendieran el acto de grandeza y coraje que significó la pacificación y que continúen hoy encerrados en sus odios autistas. Dios los juzgará, los argentinos ya lo hemos hecho”.

La magnitud del impacto producido por la afirmación estatal de los valores de justicia, verdad y memoria sólo es posible de entender en relación con esta impunidad que reinó durante 18 años.

Algunos avances ya habían sido dados para la conmemoración del 25º aniversario del golpe. En la ciudad de Buenos Aires los organismos de derechos humanos ya habían logrado que funcionara un proyecto de Parque y Monumento en homenaje a las víctimas, un año atrás la legislatura había votado una ley que reclamaba la ESMA para un museo de la memoria, el mismo 24 de marzo.

1 Página/12, “El valor de la memoria” en una carta de Menem”, 25 de marzo de 1999.
En un país donde la impunidad existe no sólo para los crímenes de la dictadura, que el Estado se comprometa con los derechos humanos es una herramienta más para establecer los criterios sobre los que asentar la democracia. Para que los proyectos de memoria no se cristalícan ni caigan en el olvido todos los involucrados (actores gubernamentales y no gubernamentales) debíamos procurar que se trate de espacios en construcción permanente y de señalamiento colectivo, integrados más por preguntas que por respuestas, por escu-
...y por interpelación, por pluralidad más que por predominio de las voces de algún grupo.

Una responsabilidad que sólo le cabe al gobierno es traducir su voluntad en políticas de Estado. Que el gobierno retomara algunos de los reclamos históricos, como parte de la agenda pública, ha sido uno de los factores en la restitución de la legitimidad a la democracia luego de la crisis del 2001. También, entre otros factores, le ha otorgado al propio gobierno un apoyo que no tenía antes. Ahora bien, es imprescindible que estos hechos se traduzcan en mecanismos permanentes del Estado para que más allá de su impacto coyuntural sean simientes de la democracia. Si las iniciativas de memoria sólo generan ventajas políticas coyunturales habremos retrocedido socialmente.

2. La conmemoración y los temas militares

—“...y a ese militante del CEMIDA... ¿bajo qué cargo le metemos los treinta días de arresto?
—Póngale por ‘apología de la democracia’...”.

El lugar que la memoria ocupó en la agenda presidencial durante el 2004, durante 2006 parecen haberlo ocupado los temas castrenses. Así, en la Casa de Gobierno se restituyó el grado a un militar perseguido por la dictadura y, post mortem, a otro uniformado asesinado por la Triple A, y el acto central por el acto central se realizó en el Colegio Militar de El Palomar.

El 23 de marzo de 2006, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente Néstor Kirchner, restituyó el grado militar a Juan Jaime Cesio y envió el pliego para su ascenso al grado de general. De la misma manera lo hizo post mortem con el oficial Martín Rico. Los ascensos de Cesio fueron negados desde diciembre de 1973, en enero de 1974 pasó a integrar la lista de condenados por la Triple A y en 1983 un tribunal de honor de la dictadura lo condenó por gravísimas faltas. Los militares entendieron que había ante puesto su condición de ciudadano a la de militar y le quitaron el grado, título y uniforme. En 1984, participó de la fundación del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). Martín Rico fue asesinado en 1975 mientras investigaba las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Kirchner definió el acto como un “estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y la ley” y “un fuerte símbolo y mensaje para que se premie a los...

4 Humor gráfico, “Persecuciones”, El Periodista de Buenos Aires, 24 de julio de 1987
militares que sirven a la democracia en su profesión y se integran al país como ciudadanos".\footnote{Fuente: <www.presidencia.gov.ar>, “Palabras del presidente Néstor Kirchner en el acto de ascenso a coronel de los oficiales superiores Martín Rico y José Jaime Cesio”}


El acto central en conmemoración de los 30 años del golpe se realizó en el Colegio Militar en El Palomar. En su origen, la ceremonia se iba a llevar a cabo en el Edificio Libertador, pero según coincidieron todas las versiones públicas, no era posible garantizar la seguridad del acto. Entre los problemas previstos se encontraba la posibilidad de que irrumpieran algunos personajes que se oponen a los juicios y a la política gubernamental en temas de memoria.

Esta situación ya había sucedido en el acto del Día de la Mujer en Casa de Gobierno, cuando Cecilia Pando, miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) interrumpió el discurso presidencial para quejarse por el trato dado a ella y a su marido militar. La controversia se inició en 2005 con una carta de la señora Pando publicada en el diario La Nación en la que criticaba la decisión de Kirchner de remover al Obispo Castrense. En virtud de los dichos de su mujer, el mayor Pedro Rafael Mercado fue objeto de actuaciones administrativas que culminaron en diciembre de 2005 con su retiro obligatorio. Desde que fue separado de las Fuerzas Armadas, ha trabajado en una empresa de seguridad privada y es secretario de redacción de una revista llamada B1 (vitamina para la memoria dela guerra delos ’70) que se distribuye en los actos de reivindicación de lo actuado por las Fuerzas Armadas.\footnote{El Ejército inició actuaciones ante la justicia militar contra el Mayor Mercado y se le aplicó una sanción disciplinaria de 20 días de arresto por no informar a la superioridad sobre las afirmaciones de su mujer que afectarían a las instituciones militares. El CELS se pronunció en contra de la medida por ser violatoria de la libertad de expresión. El presidente Kirchner en su calidad de comandante en jefe del Ejército dejó sin efecto la sanción. En diciembre de 2005, el general Bendini envió el pliego de Mercado a la Junta de Calificaciones para que evalúen su pase a retiro obligatorio. La Junta de Calificaciones le asignó al mayor Mercado la clasificación de inepto para las funciones de su grado por tener una conducta omisiva que afectaría su ética profesional, debiendo en consecuencia pasar a retiro obligatorio.}

Las reivindicaciones al terrorismo de Estado y los homenajes a los militares muertos en los años setenta y a las víctimas de acciones de las organizaciones armadas no son nuevos. Sin embargo, se incrementaron e hicieron sistemáticos en el último año. También se destaca la aparición de algunos voceros muy jóvenes de estas reivindicaciones. Algunos de ellos, militares retirados o echados de las fuerzas y familiares de miembros de éstas, sus planteos renuevan la teoría de juzgar todo el proceso político en calidad de terrorismo, o la de cerrar el tema con olvido y reconciliación.
Los grupos de familiares de militares ya habían amenazado con acciones públicas de protesta si se colocaba la placa conmemorativa en el Edificio Libertador. La llegada efectiva de la justicia modificó el escenario de enfrentamiento para algunos grupos nostálgicos del orden impuesto por el terrorismo de Estado, que son extremadamente reducidos y aislados, pero que aún generan algunas solidaridades entre miembros de las fuerzas y gran repercusión mediática.

En este contexto se evaluó el cambio de lugar para la realización de la ceremonia. Finalmente en el Colegio Militar, la ministra de Defensa Nilda Garré descubrió una placa que dice: “Nunca más golpe y terrorismo de Estado. Por siempre respeto a la Constitución Nacional. Verdad y Justicia”. El Presidente, en su discurso, repudió el golpe de Estado y puso el acento en las responsabilidades de otros actores sociales que no son las Fuerzas Armadas.

Los golpes de Estado padecidos por los argentinos han tenido en el siglo xx una larga, luctuosa y difícil historia y nunca constituyeron sólo episodios protagonizados por militares. Sectores de la sociedad, de la prensa, de la Iglesia, de la clase política argentina, ciertos sectores de la ciudadanía tuvieron también su parte cada vez que se subvertía el orden constitucional. Lo digo porque no todos han reconocido todavía su responsabilidad en los hechos.

La fuerte impronta de la fecha en el ámbito militar también quedó clara luego de que los tres jefes de las fuerzas emitieran mensajes condenando el terrorismo de Estado. Así lo hizo el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy el 3 de marzo con ocasión del acto por el 149º aniversario de la muerte del almirante Guillermo Brown. El 9 de marzo el brigadier general Eduardo Schiaffino realizó una autocrítica caracterizada por el reconocimiento institucional de los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Aérea: “La Fuerza Aérea, que hoy me toca conducir, asume la obligación moral ante la Nación de reconocer los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestra institución en aquellos días”. El brigadier debió ocuparse luego de aclarar que se trataba no sólo de reconocer sino también de repudiar los crímenes que ofenden la dignidad humana. Por último, lo hizo el Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Roberto Bendini el 16 de marzo en un acto por el 194º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En esa oportunidad Bendini asumió responsabilidades institucionales, reafirmó el apoyo a la verdad y la justicia y cuestionó el proceso militar desde su política económica.

En el contexto de muchos meses de discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la dictadura y de los cambios realizados y por realizar en la democracia, la denuncia sobre la existencia de tareas ilegales de inteligencia en la Armada se presentó como un dato incuestionable. Cuando en el mes de marzo un miembro del sector de inteligencia de la Base de Trelew denunció estas
actividades, las autoridades judiciales pudieron comprobar la existencia de ar- 
chivos con información ilegal. También se comprobó que la organización de 
los archivos respondía a los mismos criterios de investigación y de catalogación 
utilizados por las fuerzas durante la dictadura.

3. Controversias sobre la memoria

Al iniciar su discurso en el Colegio Militar, Kirchner aludió a la ley 26.085 
que estableció el 24 de marzo “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia”,9 como feriado nacional. Tras aclarar que se trata de un feriado “ina-
movible” prosiguió:

Debe ser ésta, entonces, una jornada de duelo y homenaje a las víctimas y también 
para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina que se abrió un día como 
hoy de 1976 con el golpe militar que fue el camino y el instrumento del terrorismo 
de Estado, la más cruenta de las experiencias antidemocráticas que nuestra Patria 
haya padecido.

La referencia es entendible en el marco de la discusión pública que tenía 
lugar entre defensores y detractores del proyecto. Las primeras críticas plantea-
ron que esta iniciativa transformaba el 24 de marzo en un día turístico, y que 
con ello el gobierno buscaba desmovilizar a la gente en vez de convocarla a re-
xefionar y a participar. Hubo quienes no dudaron de las buenas intenciones 
del gobierno, pero opinaron que no sería de utilidad para la construcción de 
la memoria colectiva. También se opuso el argumento de que no se debe con-
fundir con un día de festejo. Incluso algunos miembros de organismos de de-
rechos humanos, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le solicitó al 
Presidente que diera marcha atrás con la iniciativa. Otros, como las Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora apoyaron la sanción del feriado cuando les fue 
asegurado que se trataría de una fecha inamovible.

Es inútil discutir si el gobierno propuso la incorporación del 24 de marzo 
a los feriados nacionales con un sentido de festejo o como un mecanismo para 
fomentar el turismo. Tampoco es posible pensar que los feriados nacionales son 
solamente e incluso vividos como festejo. Más productivo sería reflexionar so-
obre las consecuencias que tiene la incorporación de esta fecha al calendario de 
fechas “oficiales”.

El 24 de marzo ya estaba establecido como Día de la Memoria con la obli-
gatoriedad de ser un día de recordación en los establecimientos públicos, en

8 Ley 26.085, sancionada el 15 de marzo de 2006 y promulgada el 20 de marzo de 2006.
9 Ley 25.633, sancionada el 1 de agosto de 2002 y promulgada el 22 de agosto de 2002.
particular las escuelas. En este sentido, sería importante revalorizar y profundizar lo que ya hemos ganado para poder dar nuevos pasos. Al reflexionar sobre la última dictadura militar, deberíamos tratar, por ejemplo, de otorgarles un valor distinto a otras fechas vinculadas a los logros de la lucha en defensa de los derechos humanos. No se trata de que las fechas deban ser “festejos”, incluso ellas no deberían ser declaradas feriados.

Los temas vinculados a la memoria de la dictadura se han transformado en un instrumento de construcción de sentido político. Nos encontramos frente a una oportunidad única para complejizar nuevas miradas que vinculen el repudio a la dictadura con la promoción y defensa de derechos, y que a su vez puedan evocar no sólo la represión y la derrota colectiva que son tradicionalmente las conformadoras de la historia “patria”.

Otra controversia destacada se dio en torno de la nueva publicación del informe *Nunca Más* de la CONADEP. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó una edición conmemorativa de los 30 años del informe incorporando un nuevo prólogo. La polémica se instaló a partir de que el diario *La Nación* informara que el gobierno había cercenado algunas partes del prólogo escrito por Ernesto Sabato por tratarse de la defensa de la “teoría de los dos demonios”. Para cuando el subsecretario de Protección y Promoción de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo aclaró que nada se había alterado, la discusión ya estaba instalada.

Algunos integrantes del partido radical plantearon que este prólogo intentaba negar la política de derechos humanos del primer gobierno democrático. Algunos miembros de la CONADEP, opinaron que se menospreciaba el trabajo realizado en los primeros años de transición y que el *Nunca Más* no avaló la teoría de los dos demonios.

De más está recordar que la CONADEP y el informe *Nunca Más* fueron hitos indiscutidos de la recuperación de la democracia y de la construcción del repudio al terrorismo de Estado. Pero las implicaciones de la llamada teoría de los demonios nos llevan a otro debate. La investigación y el informe estuvieron claramente dirigidos a los delitos cometidos por el Estado terrorista y, en ese sentido, desde la concepción de las graves violaciones a los derechos humanos las víctimas estuvieron fuera de toda discusión política e ideológica. Dicho esto cabe reconocer que el prólogo del *Nunca Más* prefigura lo que se construyó en algunos hechos anteriores y en muchos posteriores como la teoría de los dos demonios: dos grupos violentos, de derecha y de izquierda, y una sociedad tercera, ajena e intachable ante el terror.

La inclusión de un nuevo prólogo en sí misma no debería haber sido una discusión pública. Cualquier reedición lleva uno, en especial la de la conmemoración de los 30 años del golpe. Además, este libro publica la actualización de los datos de la nómina de víctimas. Que en su contenido contradiga las posiciones políticas del entonces presidente de la CONADEP, tampoco es una ra-
zón de escándalo pues el gobierno puede y hasta debe hacer pública sus postu-
ras ideológicas.

Sin embargo, el gobierno debiera comunicar este tipo de acciones con más
vocación de solidez institucional que de impacto político. Sumado a ello, el dis-
curso refundacional que se promueve en términos de memoria no ayuda a que
se produzcan discusiones constructivas. Los términos absolutos tienden a sim-
plificar y a poner en segundo plano muchas de las acciones realizadas. Por otra
parte, hay decisiones políticas que en sí mismas implican una inflexión social y
que no requieren la necesidad de impostarse.

El ex presidente Raúl Alfonsín reiteró la controversia con el gobierno ini-
ciada en el acto de entrega de la ESMA en el 2004: “Cuando piden disculpas
por estos 20 años en los que no se hizo nada, se olvidan del Juicio a las Juntas”.10
Tal como lo viene haciendo en los últimos años, revalorizó el Juicio a las juntas
y la CONADEP, y justificó las leyes de perdón en una genealogía histórica en la
que no existe el movimiento de derechos humanos.

El 24 de marzo de 2006, frente a la ESMA, Alfonsín dio un discurso con se-
veras críticas hacia las políticas del gobierno de Kirchner y en el que expresó
su adhesión a la anulación de los indultos.

Otras actividades, tan importantes aunque menos controvertidas, sucedie-
ron en el ámbito educativo y cultural. El Ministerio de Educación realizó un
proyecto especial para el ciclo lectivo destinado a la conmemoración del golpe
de Estado, que incluyó el libro Trinta ejercicios de memoria (que presenta imá-
geones y relatos de las vivencias durante la dictadura) materiales para abordar el
tema en las aulas (como afiches y CD interactivos, cuentos, etcétera).

Una iniciativa de gran importancia, aunque con poca trascendencia pública
y menor cobertura mediática, fue la realización en Buenos Aires de las se-
cciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez des-
de su creación a instancias de la cancillería. La Corte sesionó durante tres días
en los que analizó los casos de Chile, Venezuela y Perú. Los jueces, junto al can-
ciller Jorge Taiana y al cuerpo diplomático visitaron el predio de la ESMA.

Durante estas sesiones la Corte dictó un fallo histórico en lo que hace a deli-
litos de lesa humanidad en el caso de un ejecutado político, Luis Almonacid
Arellano, asesinado en Rancagua, en septiembre de 1973, durante el régimen
pinochetista. En este caso se discutió la legalidad del decreto ley 2.191 de au-
toamnistía11 y se resolvió en el mismo camino abierto por el caso Barrios Altos
de Perú en el año 2001.

10 Clarín, “La pelea por el 2007: el ex presidente declaró como testigo en el juicio a Etchecolatz”.
11 El decreto ley 2.191 de 1978 fue dictado por el gobierno militar de Augusto Pinochet y con-
cedió una amnistía a todos los involucrados en ciertos actos criminales cometidos durante la vigen-
cia del estado de sitio entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Este período es-
tuvo caracterizado por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos (tortura,
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales).
La Corte Interamericana sentenció que el Estado debe asegurar que el decreto de autoamnistía chileno no siga obstaculizando la investigación y juzgamiento de éste y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo señaló que las

Leyes de amnistía con las características descritas conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella.

Al vincular las graves violaciones a los derechos humanos con el derecho penal internacional limita la materia no amnistiable, fija la norma de derecho imperativo sobre crímenes de lesa humanidad y apoya el planteo de que no se viole el principio de legalidad. Además impone el deber al Poder Judicial de abstenerse de aplicar leyes de amnistía y de hacer control de legalidad.

La visita de la Corte tuvo el objetivo de vincular, en una fecha tan particular para nuestro país, la enorme trascendencia que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Argentina ha cumplido un papel destacable en la construcción de dicho sistema y sus órganos de instrumentación.

El proceso vinculado al terrorismo de Estado y el posterior reclamo de justicia fueron pioneros en la edificación de los vínculos con el sistema interamericano que marcan hoy buena parte de la problemática en derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad sindical o las condiciones carcelarias.

Los 30 años debían haber sido una ocasión privilegiada para instalar esta discusión entre otras, en el ámbito público. Las autoridades deberían dedicarse a impulsar estas miradas más que las narraciones ya instaladas sobre nuestra historia.

4. Política económica, corrupción y dictadura

La discusión sobre el modelo económico de la dictadura y sus consecuencias también ocupó una parte del debate. Por un lado, y como ya es habitual, formó parte del contenido de denuncia de las organizaciones de derechos humanos. Otras organizaciones, como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) abordaron fuertemente el tema en varias de sus actividades.

La ministra de Economía lo tuvo en la agenda de la conmemoración de su cartera y el propio presidente Kirchner lo puso en el centro de su discurso en el Colegio Militar:
Sólo así podían imponer un proyecto político y económico que reemplazara al proceso de industrialización sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorización financiera y ajuste estructural con disminución del rol del Estado, endeudamiento externo con fuga de capitales y, sobre todo, con un disciplinamiento social que permitiera establecer un orden que el sistema democrático no les garantizaba.

Como en otras ocasiones, la experiencia chilena con respecto al general Augusto Pinochet prefiguró el cuestionamiento a los delitos económicos de la dictadura argentina. Desde el 2004 el general chileno y su familia son investigados por sus voluminosas cuentas en bancos extranjeros. Durante el 2006, mientras estallaba un nuevo escándalo contra el dictador chileno, en nuestro país se hizo incipiente el vínculo entre la corrupción, el enriquecimiento y los delitos de lesa humanidad. Estos hechos cuestionan el núcleo de quienes defienden las dictaduras argumentando que los métodos pudieron ser errados, pero los motivaba un ideal de servicio patriótico y de restablecimiento del orden.

Un caso testigo tuvo importantes definiciones durante el 2006. Los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim fueron detenidos entre fines de 1976 y principios de 1977 por orden de un decreto firmado por Videla y el ministro del Interior Albano Harguindeguy y con la intervención del ministro de Economía Martínez de Hoz. Los tres jerarcas del proceso militar pretendían que los empresarios firmaran un acuerdo de negocios con Hong Kong. Incluso durante su cautiverio fueron trasladados forzosamente a reuniones con empresas asiáticas.

La denuncia por estos hechos inició una causa judicial en el año 1985 por secuestro extorsivo reiterado. En 1988 la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Videla y Harguindeguy pero desprocesó a Martínez de Hoz. Los tres fueron beneficiados con los indultos de Menem.

En junio de 2006, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, opinó que los indultos otorgados al ministro de Economía Martínez de Hoz y al general Albano Harguindeguy son inconstitucionales. En el mismo dictamen consideró que no correspondía hacerlo en el caso de Videla por la existencia de cosa juzgada.12

Finalmente, el 4 de septiembre el juez Oyarbide, que entiende en la causa, anuló los decretos 1002/89 y 2745/90.13 Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz serán investigados y juzgados por secuestro extorsivo como delito conexo a la privación ilegal de la libertad.

---

12 Al momento de dictarse el indulto, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, ya había solicitado una condena de diez años de prisión para Videla.
13 El planteo de anulación de los indultos fue presentado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentó como querellante.
En relación con la situación de aquellos beneficiados con los indultos presidenciales de la década del 90, el debate central durante el 2006 se dio en torno de quién es el responsable de dictar su anulación. En una declaración muy positiva, el presidente Kirchner en el mes de marzo pidió que fuera la justicia la que tomar a la decisión. La Secretaría de Derechos Humanos se ha presentado como querellante, solicitando la anulación de los indultos en varias causas.

La utilización de este mecanismo para llevar adelante la voluntad política requiere, sin embargo, una mayor discusión. El Estado debe destinar los recursos necesarios fortaleciendo los papeles que le corresponden a cada institución. Las fiscalías deben tener recursos idóneos para investigar y promover la persecución penal y los juzgados para tramitar estas causas y dictar sentencias.

5. Algunas incipientes o nuevas preguntas

La gran cobertura mediática que se desplegó en torno de la conmemoración de los 30 años fue un dato destacado. En particular por el abanico de preguntas y la enorme producción realizada. El ritmo mediático sobre el tema del golpe se hizo vertiginoso en los medios gráficos, radiales y televisivos.

Incluso una de las telenovelas de mayor audiencia, Montecristo, abordó el tema de la apropiación de menores durante la dictadura. A partir de la adaptación de la novela de Alejandro Dumas, esta ficción recuperó instituciones, lugares y nombres vinculados a la lucha por la restitución de la identidad en la Argentina. Montecristo tradujo “el lenguaje político al lenguaje del melodrama”.14

El diario Clarín incluyó investigaciones sobre la cooperación de la dictadura argentina con los países del Cono Sur y las operaciones clandestinas en Centroamérica; los negocios ilegales de secuestro extorsivos, tráfico de armas y drogas; la publicidad del proceso; la persecución a intelectuales; la legislación dictada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo; las políticas económicas; los claroscuros de la actividad gremial y los partidos políticos; la doctrina de la seguridad nacional y la guerra fría; la experiencia de los jugadores del seleccionado de fútbol de 1978; el trabajo de identificación de las víctimas realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense; y el proceso de justicia durante la democracia.

Por su parte, el diario La Nación se preguntaba en uno de sus titulares “Treinta años después: cómo es la vida de la ex presidenta Isabel Perón”.15 El matutino dio detalles de la vida de la ex presidenta, mostrándola alejada de las confrontaciones nacionales y escurridiza a la hora de hacer declaraciones.

14 Russo, Sandra, ¿Es increíble Montecristo?, Página/12, 25 de octubre de 2006.
15 La Nación, 26 de marzo de 2006.
El canal del Estado, Canal 7 emitió especiales todos los días de la semana del golpe; Canal 13 lo hizo durante tres días; Telefé presentó un especial y el viernes 24 de marzo transmitió en vivo su noticiario desde la puerta de la ESMA; el canal Ciudad Abierta, durante tres semanas a partir del 20 de marzo desarrolló una programación especial; la mayoría de las programaciones presentaron películas vinculadas al tema y los canales de noticias que transmiten en vivo estuvieron presentes en todos los actos realizados.

Una pregunta recurrente de todos ellos fue por el proceso político anterior. A partir de las preguntas, investigaciones y reflexiones sobre el gobierno de Isabel Perón se debatió la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos de las autoridades civiles del gobierno peronista.

Algunos medios cubrieron el período anterior al golpe para discutir la violencia política y las organizaciones armadas. En otros casos, “lo previo” al golpe fue tratado como prolegómeno del derrocamiento del gobierno en una trama parecida a una película de suspenso.

Los treinta años transcurridos desde 1976 deberían servirnos para reflexionar, en lo posible, sobre el contexto de violencia en el cual se insertó el golpe de Estado del 24 de marzo. Para eso es imprescindible recordar que la violencia estaba instalada en la Argentina bastante antes del día en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Había violencia en la Argentina no sólo por la ola de crímenes que venían perpetuándose desde la década del 60 las organizaciones del terrorismo subversivo sino también por la cuota de horror que aportaba la llamada Triple A, nacida de las entrañas del oficialismo justicialista y alentada también desde algunos focos de la estructura del Estado.

En octubre de 2006, un juez federal de la provincia de Mendoza, ordenó la detención de Isabel Perón y los ministros de su gabinete por hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos cometidas con anterioridad al golpe de Estado. El magistrado resolvió acusar a todos ellos por su calidad de coautores de la desaparición forzada de un estudiante, porque todos ellos firmaron los decretos que en octubre de 1975 establecieron “aniquilar el accionar subversivo”.

La investigación sobre las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos con anterioridad al golpe es aún una deuda. El CELS ha denunciado los crímenes de la llamada “Triple A” ante la justicia. La utilización del Estado para vio-

16 De Vedia, Bartolomé, “Mirarnos en el espejo de la historia”, La Nación, suplemento Enfoques.

17 Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo; Antonio Cafiero, ministro de Economía; Manuel Araux Castex, ministro de Relaciones Exteriores; Tomás Vottero, ministro de Defensa; y Carlos Emery, ministro de Bienestar Social. También estaban imputados el ex presidente del Senado, Ítalo Luder y el ex ministro del Interior Ángel Robledo, ambos fallecidos.
lar los derechos humanos encuentra su antecedente en el gobierno constitucional que precedió al golpe. Es una obligación para la justicia llevar adelante estas causas en forma seria, sin banalizar los principios vinculados a los delitos de lesa humanidad y con el apego a las garantías constitucionales. Los organismos de derechos humanos hemos sostenido un debate legal y político dentro de este marco de legalidad y sólo en este marco tiene sentido la justicia. Si se hiciera de otra forma podría otorgárseles una excusa o darles argumentos a quienes pretenden quitarles responsabilidad a los militares que llevaron adelante el golpe de Estado.

En el debate sobre la etapa previa al golpe debería evaluarse la incidencia de la definición del presidente de la Nación como parte de la generación que militó en aquella época y en aquellas organizaciones. Para algunos, la pregunta sobre “lo previo” al golpe es puramente instrumental, para cuestionar al actual gobierno. Treinta años después, todas estas miradas (a excepción de las reivindicatorias de los crímenes) y estos debates son legítimos mientras se trate de preguntas honestas y con perspectiva constructiva para la democracia.

Una buena pregunta, por ejemplo, podría indagar sobre los mecanismos y las opciones colectivas de construcción política. Sin embargo, en forma mayoritaria se ha instalado una visión romántica de los movimientos sociales y políticos de las décadas del 60 y 70. En ese relato los militares tomaron el poder contra la resistencia que llevaban adelante los que luego fueron víctimas, todos ellos luchadores por un mundo mejor con ideales democráticos.

Existen algunas destacadas —y necesarias— excepciones a esta visión romántica de ámbitos que se han propuesto iniciar discusiones sobre los procesos y las identidades políticas. Estos esfuerzos demuestran que la reflexión crítica no implica la justificación de los crímenes ni resta responsabilidad a quienes planificaron y ejecutaron el plan criminal.

Muchos de quienes fueron militantes de las organizaciones y partidos políticos rediscuten su experiencia desde múltiples saberes. El fuerte impulso de repensar el golpe desde las miradas académicas y la necesidad de enseñarlo, entre otras cosas, también llevó a muchos profesionales a debatir y sumar nuevas miradas desde distintas disciplinas. Se multiplicó la producción bibliográfica sobre las organizaciones armadas publicándose, como nunca antes, literatura testimonial, de investigación y académica sobre Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Es importante la forma en que se amplían los actores y las formas de discusión sobre la historia de las décadas del 60, 70 y 80. La contracara de estos debates renovados son aquellos que, como ya es tradicional, plantean la necesidad de discutir ese período para construir “memoria completa” o caminar hacia la reconciliación nacional.
En este sentido, algunos representantes del menemismo, criticando a Kirchner, exigieron que “las bandas guerrilleras” hicieran una autocrítica. Otros, como Elisa Carrió llamaron a que todos los actores muestren “el arrepentimiento del deseo de matar” para poder llegar a la reconciliación.

La Iglesia Católica Apostólica Romana que ya había reafirmado el año pasado su documento “Iglesia y comunidad nacional” de 1981, entendió que los 30 años eran una ocasión propicia para arrepentirse y avanzar hacia la reconciliación. Sin embargo, cabe destacar que este año la curia no podía continuar con su discurso tradicional y, en una sorprendente decisión, reconoció el asesinato de monseñor Angelelli en la Rioja e inició una denuncia judicial.

6. Algunas reflexiones finales

El mejor homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado reside en el idealismo de los principios, la tenacidad en el esfuerzo y el realismo en la ejecución.

Emilio Mignone, Derechos Humanos y Sociedad

Los organismos de derechos humanos han sido actores políticos trascendentales de las últimas tres décadas y, sin embargo, sólo han comenzado a ser percibidos como tales en el espacio público en los últimos años. Lejos de encontrar en esta situación una amenaza, podría tratarse de una oportunidad para profundizar los derechos humanos como un lenguaje político en el momento de intervenir y resolver conflictos.

Las organizaciones han sido vistas como referentes morales en lo que hace a sus principios y acciones frente a los crímenes de la dictadura y a sus posiciones con respecto a otras violaciones de derechos durante la democracia. Tal como lo planteaba Emilio Mignone, “el movimiento por los derechos humanos es la consecuencia de los crímenes cometidos por la dictadura militar y de la conciencia mundial contemporánea acerca de la prioridad de la defensa de la dignidad humana”. ¹⁹

Desde la perspectiva de esta conciencia mundial contemporánea, los derechos humanos se han planteado como derechos que pueden oponerse a las injusticias o los abusos del poder. Pero fundamentalmente, los principios de los derechos humanos objetivan aquello que debería ser la conciencia humana por naturaleza. Es por ello que se plantean como una verdad universal sobre lo correcto otorgando a todos los individuos una idéntica consideración moral. El universalismo de los derechos humanos tiene un nexo con la igual-

¹⁸ La Nación, 16 de marzo de 2006.
dad. Este nexo también está presente en la noción de justicia como imperativo de reglas igualitarias.

Todas estas nociones están presentes, con la complejidad y las diferencias que le caben a una sociedad, en la percepción generalizada de las demandas del movimiento de derechos humanos.

En una sociedad que ha sufrido sucesivos desencantos con la democracia, los debates sobre la justicia por estos crímenes están emparentados con la reconstrucción de un país con igualdad. El terrorismo de Estado es una forma extrema de abuso de poder, de ultraje de las reglas de convivencia y degradación de la condición humana. La negativa de juzgar a los responsables acompañó el descrédito de los gobernantes y los poderes públicos. Marcó tajantemente la ruptura entre la ética y la acción política. Dejó a la vista la capacidad que tuvieron los gobiernos democráticos de negociar sin principios sobre las mayores atrocidades que puede cometer un ser humano sobre otro.

Es en este contexto que la sociedad argentina confluyó con algunas demandas del movimiento de derechos humanos luego de la crisis del 2001 y el gobierno nacional lo transformó en agenda desde el 2003.

Puede plantearse que el 30° aniversario del golpe del Estado escenificó como nunca en el ámbito público una narración épica de la lucha por los derechos. Sin embargo, también es cierto que las organizaciones fueron parte de un escenario político en el cual las demandas de justicia, verdad y memoria participan de la lucha política y están cargadas de ideología.

La conjunción de varios factores ha tensionado la neutralidad universal que sostiene la retórica de los derechos humanos. En primer lugar, ha contribuido a ello el sostenimiento gubernamental de lo que hasta ahora fue la agenda de las organizaciones. Como pocas veces antes, la actual política gubernamental acepta estas demandas en términos políticos sin descalificarlos por ello. Es capaz de utilizarlas, absorberlas, transformarlas o discutirlas pero siempre en términos políticos.

Los conflictos suscitados en la marcha del 24 de marzo, donde quedó clara la existencia de groseras diferencias entre las organizaciones, también puede ser reflexionada a partir de esta perspectiva. Desde que en 1996 la marcha de Congreso a Plaza de Mayo se convirtió en su actividad central, la convocatoria al acto se volvió más compleja, aunque con discusiones reiteradas. En el fondo de todas ellas, que sería muy largo enumerar, está la diferencia entre quienes esgrimen lo sucedido durante la dictadura para levantar consignas de política partidaria utilizando la legitimidad de las demandas de los derechos humanos y quienes entienden los derechos humanos como un lenguaje político para la construcción de instituciones democráticas.

La acción de las organizaciones en democracia debe tender a mejorar y fortalecer el sistema de libertades y garantías. Esto significó todo un desafío para
quienes se gestaron en la resistencia a la opresión, aunque para algunos los 22 años transcurridos desde la caída de la dictadura fueron un aprendizaje y un crecimiento en este sentido. Una nueva tensión se presenta cuando el discurso de los derechos humanos se convierte en la legitimidad de cierta política pública.

En este sentido, Ligia Bolívar ha planteado el mismo dilema en todo el Cono Sur, “Era necesario plantearse una nueva estrategia de acción en áreas donde hubiera más incidencia, por ejemplo hacia las políticas públicas, donde el problema principal ya no era la persecución política o solamente la lucha contra la impunidad, sino la reconstrucción tanto del tejido social como de la institucionalidad democrática, a fin de garantizar la vigencia de los derechos. Este cambio exigió muchos años. Parece que siempre vamos un poco atrasados frente a ese blanco móvil”. Memoria: III Curso Interamericano de Sociedad Civil y Derechos Humanos, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2002.
Expresiones de violencia en un contexto de fragmentación social

Roberto Gargarella*

En estos últimos meses hemos convivido con numerosas situaciones de conflicto social en las que el Estado ha aparecido siempre —de un lado u otro— involucrado. Para los más familiarizados con el debate político, basta con invocar algunos nombres para reconocer a qué me refiero: los hechos de San Vicente, la toma del Garrahan, la intervención en el Hospital Francés, la protesta en los subtes, los disparos en Santa Cruz. En algunos de estos casos nos encontramos con protestas sociales que se desarrollan incorporando elementos de violencia, y que sirven como disparadores de reacciones excesivas e injustificadas por parte del Estado.

Por supuesto, este tipo de conflictos públicos, que transitan entre situaciones de explotación económica, malos tratos, abusos laborales y hechos de corrupción, encuentran registros paralelos en las esferas más propiamente “privadas”. De hecho, algunos de los acontecimientos más notables de crisis social,

en los últimos meses, han tenido como origen la negligencia, la irresponsabili-
dad o el cinismo del empresariado local. De ello nos hablan, por caso, la trage-
dia del boliche República Cromagnon, que implicó la muerte por asfixia de nu-
merosos jóvenes, asistentes a un recital desarrollado en condiciones de seguri-
dad ambiental paupérrimas (hecho realmente poco sorpresivo); así como tam-
bién las reiteradas denuncias sobre la existencia de talleres textiles clandesti-
nos, en los que se mantenía (y aún se mantiene, en muchos casos) a trabajado-
res extranjeros en condiciones de semiesclavitud. Finalmente, en estos casos, el
Estado que no controla —o, más habitualmente, el que se compromete a omi-
tir esos controles— se da la mano con la apropiación de ventajas injustificadas
por parte de la clase empresaria nacional, una práctica que (y esto es tal vez lo
más notable) no parece reconocer límite alguno.

En lo que sigue, analizaré algunas de estas situaciones de conflicto, tratando
de pensar el modo en que el derecho podría acercarse a ellas. El foco de mi aten-
ción, de todos modos, será restringido: — estará puesto en un tipo de conflicto
social particular, el de las manifestaciones de protesta desarrolladas por los gru-
pos más desaventajados de la sociedad. Sin embargo, trataré de articular una ar-
gumentación que nos permita ir un poco más lejos, para reflexionar sobre la re-
lación derecho-violencia en un marco social atravesado por fuertes desigualda-
des, como el nuestro. Lo primero que haré es mostrar algunos rasgos salientes
del contexto social local. Luego, haré un breve excursus por el derecho compa-
rado, para ver qué se dijo en otros ámbitos sobre conflictos del tipo que aquí
me interesan. Finalmente, y reconociendo el valor de esa experiencia compa-
rada, trataré de ver de qué modo podrían receptarse algunas de las recomen-
daciones que de allí se derivan, en un contexto como el argentino.

1. El contexto histórico que enmarca la política actual

Como modo de ayudar a entender algunos fenómenos distintivos de la
práctica política actual, quisiera comenzar llamando la atención sobre cuatro
conjuntos de hechos, asociados con cuatro períodos propios de la historia con-
temporánea del país. Los períodos históricos que tomo en cuenta son los si-
guientes: el período peronista que culmina en los años setenta; la dictadura mi-
litar (mediados de los setenta, comienzos de los ochenta); la década del 90; y
el período que se abre a partir del 2001. Conviene reconocer, desde ya, que son
muchas las formas posibles de reconstructir el pasado, y que los hechos que aquí
destaque de tales décadas pueden ser vistos, razonablemente, de modo distin-
to por otros analistas. Lo que haré a continuación, entonces, es presentar el pe-
so de ciertos datos que considero relevantes, dentro de aquella historia, como
factores que pueden ayudarnos a pensar mejor el presente.
En primer lugar, destacaré la importancia de ciertas “marcas” dejadas por las políticas promovidas por el peronismo, desde su nacimiento hasta principios de la década del 70, tales como el ideal del pleno empleo, elevadas tasas de sindicalización, y prácticas político-sindicales de movilización callejera. Elementos como los citados, según entiendo, siguen estando presentes en la “memoria social” y ayudan a entender algunas de las búsquedas y reacciones propias de los actores sociales de nuestro tiempo: algunos tienen aspiraciones, y otros ofrecen (o amenazan con) respuestas que parecen más producto de un diálogo con el pasado que con el presente. Se mezclan, así, reivindicaciones de lo perdido, con inercias, y con miedo de que lo ocurrido pueda repetirse. La culminación de aquella época estuvo marcada por creciente conflictividad —que se acentuó cuando el peronismo no estuvo en el poder— y que culminó con la “autonomización social” de grupos que optaron por el camino de la violencia armada.

En segundo lugar, mencionaré las secuelas dejadas por la última dictadura. La dictadura fue demasiadas cosas, y aquí destacaré sólo dos de ellas. Por una parte, el significado que tuvo el régimen militar en lo que concierne a la reorganización económica del país. En ese sentido, y ante todo, destaco de qué modo la dictadura cumplió con uno de sus objetivos declarados, cual fue el de empezar a acabar con la influencia del sindicalismo en la vida política nacional. Ello fue así no sólo a través de la penalización de la militancia sindical, o la directa desaparición de algunos de sus miembros más aguerridos sino, sobre todo, a partir de la ruptura de la base obrera en la que se apoyaba el sindicalismo. La política económica de la dictadura propició la desindustrialización de la economía argentina —algo que se logró a través de una apertura subsidiada a los mercados externos— y dicha política vino de la mano de una paulatina pérdida de sustento obrero al proyecto sindical.1 Por otro lado, la política represiva de la dictadura nos permitió ver hasta dónde podía llegar el abuso del poder coercitivo

---

1 La política económica del Proceso (simbolizada en la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz), determinó el cierre de numerosos establecimientos fabriles, incapaces de competir con productos similares que llegaban a precios irrisorios desde el exterior. La consecuencia obvia de esta política fue una sustancial mengua en la clase obrera empleada. Esta política, por lo demás, resultaría reforzada años después, a través de las llamadas políticas neoliberales aplicadas en toda la región latinoamericana durante los años noventa. Así, y según algunos de los estudios teóricos más serios sobre la sindicalización en la Argentina, se pudo llegar a afirmar que —en los primeros años del nuevo siglo, y en comparación con lo que fuera la tradición en el país— “la influencia de los sindicatos en la determinación de los salarios y de las condiciones de trabajo se debilitó”, y que, con frecuencia, los sindicatos “no lograron obtener mejoras salariales o frenar la degradación de las condiciones de trabajo”. Según agrega este estudio, los sindicatos mostraron en estos años una “capacidad de éxito” en decline, “tanto en relación con la obtención de aumentos salariales como a través de su consentimiento a la introducción en los convenios colectivos de arreglos que deterioraban las condiciones de trabajo”. Marshall, A., “Efectos de las regulaciones del trabajo sobre la afiliación sindical”, Cuadernos de Ides, n. 8, Buenos Aires, IDES, 2006.
del Estado, hasta dónde podían llegar nuestros compatriotas en el manejo del poder sin controles. Y aunque la sociedad argentina parece haberse repuesto bien de lo ocurrido en aquellos años, hechos como la reciente desaparición de Julio López demuestran hasta qué punto aquellos miedos no resultan ajenos a la actualidad. Los malos tratos que se suman a los niveles de la corrupción policial todavía existentes nos recuerdan, cotidianamente, hasta qué punto el pasado sigue siendo parte del presente. La reivindicación de la bandera de los derechos humanos, que siguió al fin de la dictadura, también quedó instalada, desde entonces, como hito importante de la nueva Argentina democrática.

Un tercer elemento central en la constitución del estado de cosas presente tiene que ver con los “ajustes” económicos de los años noventa, que siguieron al descontrol inflacionario de fines de los ochenta. Dichos “ajustes” terminaron de configurar el perfil socioeconómico hoy todavía dominante en la “nueva argentina,” que emergió al final de aquella década. Los datos que más resaltaría de aquella época tienen que ver, por un lado, con los altos niveles de corrupción propios de la gestión del desmantelamiento del Estado, y por otro —y sobre todo— con la brusquedad de los cambios sociales entonces producidos. Estos cambios terminaron por disparar las tasas de desempleo, que pasaron de un 6% a más de un 20%, que transformaron al país —habitualmente caracterizado por su igualitarismo, en términos relativos— en uno de los países más desiguales de la región, y dejaron a millones de personas con problemas de empleo. En la desembocadura de esta transformación, el país se encontraría con que alrededor del 53% de su población enfrentaba una situación de pobreza, y con tasas de indigencia que llegaban a casi el 29%. En el Gran Buenos Aires, la tasa de pobreza se duplicó entre 1999 y el 2002, pasando del 19,7% al 41,5% de la población. Mientras tanto, la indigencia se multiplicó por cuatro, pasando del 4,8% al 18,6 por ciento.

El último punto que destaco es el que tiene que ver con la crisis del 2001. Aquella crisis llevó a su punto extremo la ruptura de los lazos propios de la representación política, simbolizada entonces con el eslogan “que se vayan todos”. Por supuesto, la sociedad puede tejer y destejer nuevas alianzas, más o menos sólidas con sus nuevos representantes, pero aquel quiebre tuvo carácter único.

2 La tasa de desempleados creció de un 6% a comienzos de los ochenta, a más de un 24% a finales del 2002. En la actualidad, este índice ha caído a menos de la mitad, si no se considera dentro de los desocupados (como no lo hace el INDEC) a los individuos que reciben subsidios de desempleo por parte del gobierno.

3 A estas cifras habría que agregarles tanto el crecimiento de los índices de criminalidad (en la Argentina se duplicó la cantidad de delitos en las últimas dos décadas), como —tal vez más notablemente— un crecimiento exponencial en los índices relativos a la sensación de inseguridad (según una encuesta realizada en 42 países por la consultora Nielsen, Argentina sólo es superada por Sudáfrica en lo referente a las zonas en donde es más elevada la preocupación por la inseguridad).
co en la historia contemporánea del país. Lo mismo puede decirse de la movilización ciudadana al respecto: pocas veces, como entonces, la ciudadanía se movilizó tanto, por tanto tiempo y en cifras tan altas, para mostrar su disconformidad con la gestión política de la vida pública.

2. Un balance

La actualidad argentina puede entenderse mejor si se la ve como un punto en donde confluyen una cantidad de procesos pasados, como los citados en la sección anterior, y que resumiría mencionando los siguientes datos: la “memoria” del pleno empleo y una práctica asentada de intensa movilización política (especialmente de los sectores de ingresos más bajos); la presencia siempre amenazante del abuso en el manejo del aparato coercitivo estatal; la crisis de credibilidad del sistema representativo, que siguió a una radical recomposición de la economía argentina —marcada, entre otras notas, por la corrupción y el abrupto crecimiento del desempleo, la desigualdad y la pobreza— y que fue seguida a su vez por el estallido “antipolítico” de comienzos del nuevo siglo, un estallido que vino a instalar la “legitimidad” de las reacciones antigubernamentales más drásticas.

Los elementos recién citados parecen recoger ciertas disposiciones anímicas generales, que acompañan a otra serie de factores sociales más crudos, y que marcan el perfil social de la Argentina actual y por un buen tiempo: millones de personas con problemas de empleo (hoy, más de 2 millones 400.000 personas se encuentran en situación de desempleo o subempleo); una bajísima participación de los asalariados en el ingreso nacional (los trabajadores supieron llevarse el 50% del ingreso nacional en 1974, pero hoy sólo se llevan el 24% del mismo); índices de pobreza alarmantes aún a nivel regional (según la CEPAL, sólo la Argentina y Venezuela exhiben un retroceso en la lucha contra

4 Una de las expresiones más notables de aquella tradición de movilizaciones tiene que ver con la articulación del movimiento de los desocupados en la Argentina. Educados, justamente, en una práctica sindical que tenía entre sus características las de la organización y la movilización, núcleos importantes del amplio cuerpo de los desocupados comenzaron a funcionar como colectivos, y a presionar por sus derechos. En poco tiempo, e inesperadamente, aparecieron grupos de desocupados en las áreas más diversas del país —aunque la mayoría de ellos se concentraron en el Gran Buenos Aires— demandando atención por parte del poder público. Luego de una etapa de intenso activismo y conflictividad social —manifestada a través de “piquetes” y “cortes de ruta”— hoy la mayoría de estos grupos moderó sus enfrentamientos con el gobierno, que continuó y expandió una política comenzada en 1996, de distribución —discrecional— de subsidios de desempleo. Tales subsidios llegaban al número de los 200.000 en 1997, y pasaron a casi 2.000.000 en el 2006. Cabe agregar que, en un 90% de los casos, dichos planes son manejados por organismos ligados al partido de gobierno, y no por las propias organizaciones piqueteras. Svampa, Meristella, La sociedad excluyente, Buenos Aires, Taurus, 2006.
la pobreza en los últimos quince años: entre 1990 y el 2005 el retroceso argentino fue del 44%; y una brecha de desigualdad desconocida en la historia contemporánea del país (hoy, el 10% más rico del país gana 36 veces más que el 10% más pobre).

3. La violencia

Hay dos rasgos que resaltan del contexto social anteriormente esbozado, y sobre los cuales quisiera llamar la atención. El primero de ellos tiene que ver con una violencia que parece en parte acompañar y en parte ser un producto de cada una de las etapas y hechos citados. Ella ha estado latente —y ha emergido a la superficie muchas veces— en la historia de las movilizaciones sindicales del país. La violencia fue tomada como principal curso de acción por numerosas agrupaciones políticas desde finales de la dictadura de Onganía y hasta comienzos de los setenta. La violencia fue la moneda de cambio de la última dictadura militar argentina. Aquella violencia armada extiende sus brazos sobre el presente, principalmente en la forma de violencia policial. Ella estalla, también, en los crecientes índices de criminalidad (ajenos a una Argentina pasada, más integrada y homogénea, menos desigual y menos pobre), y en el notables aumento de los delitos violentos (que ha encontrado una manifestación especialmente horrorosa y visible en el aumento de los ataques contra personas pertenecientes a la tercera edad). Al mismo tiempo, la violencia se manifiesta cotidianamente a través de estallidos localizados pero también constantes de violencia popular, frente a hechos de todo tipo: desde grúas que se llevan un auto mal estacionado, a servicios públicos que no funcionan o gobiernos provinciales que no pagan los sueldos de sus empleados públicos a tiempo. Lo dicho no significa afirmar que la principal materia prima de la Argentina sea la violencia, pero sí que ella forma parte integral, desde hace décadas, de la vida cotidiana del país, y que ésta ha ganado en aceptabilidad frente a una larga serie de atropellos manifiestos, de resultados también atroces. Simplificando, uno podría decir que la pobreza legitima la violencia, la desigualdad enciende su mecha, y los agravios circunstanciales (i.e., sueldos que no se pagan a tiempo), la hacen estallar.

El resultado es que hoy convivimos con formas de violencia intensa, a veces encapsuladas en organizaciones bien establecidas (los sindicatos, la policía, las hinchadas de fútbol), y luego también difundidas en la sociedad, cuyos miembros parecen mostrarse demasiado habituales dispuestos a estallar en actos de furia, frente a ofensas públicas o privadas que revisten, muchas veces, pero no siempre, gravedad extrema. Los impulsores de estas violencias, sin embargo, se autoexculpan apoyados en las diversas violencias que ejerce el Esta-
do, y el carácter manifiesto de muchas de las injusticias sociales prevalecientes, que asocian —con buena parte de la razón— al carácter también manifiesto de la corrupción política.

En tal sentido, las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en Puente Pueyrredón, en el 2002, expresan sólo de un modo más grosero las formas habituales de la brutalidad policial; la liviandad con la que un militante sindical pudo comenzar a disparar un arma de fuego, en San Vicente, nos habla del estatus de “normalidad” que parece tener la violencia armada en ciertos niveles del sindicalismo; el salvajismo que ha rodeado a muchas de las últimas manifestaciones públicas de la izquierda antiimperialista, denuncia hasta qué punto ciertas fuerzas políticas quieren instalar la violencia callejera como forma cotidiana de la expresión de ideas; el vandalismo que ha venido siguiendo, por ejemplo, a serias y reiteradas fallas en los medios de transporte muestran, de modo similar, hasta qué punto la violencia es la primera respuesta frente a situaciones de conflicto cotidianas; los sucesos en el Hospital Francés nos hablan del modo en que agentes del propio gobierno se encuentran en relación con —y operan junto a— sectores de la violencia organizada. Sería un error, por tanto, pensar la violencia como la excepción o la contingencia inesperada: desafortunadamente, ella viene a formar parte del lenguaje político con el que la comunidad se expresa en sus disputas diarias en torno de cuestiones de relevancia pública.

4. La fractura social y la no “intercambiabilidad” de papeles

El otro rasgo que destacaría del contexto antes descripto, tiene que ver con la fragmentación social generada por décadas de políticas públicas no justificadas. El desempleo, la pobreza, y sobre todo la desigualdad que explotaron en las últimas décadas en el país, terminaron con la ilusión de un país integrado y relativamente igualitario, para convertirlo en uno fundamentalmente fragmentado. Las expresiones de la fragmentación son múltiples: cartoneros en la calle, transitando por áreas en donde florecen cada día lugares de comida exclusivos; nuevos homeless que conviven con countries, barrios cerrados, y un auge en la construcción de pisos millonarios; shoppings exclusivos junto con el aumento de los puestos de venta informales, montados en plena calle; distritos enteros abandonados a su suerte por la policía, junto al auge de la seguridad privada que custodia las casas de los más ricos. Un dato básico que acompaña a todo este proceso de renovación social es el de la ruptura de vínculos, que viene de la mano del no reconocimiento del otro. En efecto, tal vez la principal consecuencia de esta fractura social reciente —tan abrupta como grave— tiene que ver con el hecho de que amplios sectores de la sociedad ya no se reconocen unos a otros como ciudadanos dotados de una igual dignidad moral.
Sectores sociales enteros ya no conviven: no van a las mismas escuelas; no se recrean en los mismos lugares (parques y plazas); no hacen sus compras ni en los mismos lugares ni en las mismas áreas; utilizan medios de transportes diferentes y de calidades notablemente diversas, en definitiva, no se relacionan entre ellos de modo habitual (sino cuando los que están peor sirven —en restaurantes, hoteles, o como personal doméstico— a los que están mejor).

Este fenómeno del no-reconocimiento del otro es, a nivel social, especialmente grave, hasta el punto de convertirse, tal vez, en el principal obstáculo a la generación, y sobre todo a la estabilización, de eventuales políticas igualitarias. Cuando diferentes secciones del país viven de modos tan diferentes y tan alejados entre sí, se rompe la idea de “intercambiabilidad” de papeles que es crucial para hacer posibles políticas de contenido universal. Entonces, es habitual que se demanden —y se obtengan— privilegios y leyes que (tanto en cuanto a su apariencia como, más comúnmente, en su contenido) discriminan entre sectores sociales diferentes. De eso se tratan las leyes de ventajas impositivas, o las que endurecen las políticas de represión penal contra ciertos delitos habitualmente sufridos por los sectores más pudientes (mientras se dejan de lado, en la norma o la práctica, el tratamiento de los llamados “delitos de guante blanco”). Los ejemplos que menciono no son casuales, sino que aluden a dos de las áreas más importantes en donde se refleja aquel quiebre social: el área de las políticas impositivas, y el de las políticas criminales. Es en tales órbitas en donde, de modo muy especial, la desigualdad de trato se torna más manifiesta.

Por una parte, el pedido de exenciones impositivas que hacen algunos es, finalmente, la contracara de una política estatal insistentemente regresiva en materia tributaria. Con la estructura social actual resulta simplemente impensable concebir una política tributaria “progresista”. Los sectores más pudientes se resisten con éxito a pagar más impuestos porque no quieren “mantener” a amplios grupos con los que no se sienten en modo alguno vinculados. Para ellos resulta obviamente impensable la hipotética de la “intercambiabilidad”: con razón, ellos reconocen que nunca estarán en el lugar de los que hoy están peor.

Las políticas penales, por otra parte, también parecen diseñadas al calor de las demandas coyunturales de los grupos mejor situados. Ellos han mostrado reiteradamente, en estos años, su capacidad para influir en el rediseño del Código Penal Argentino y, del mismo modo en que han bloqueado reformas más racional (aunque no obviamente justificables) sobre el mismo, han convertido a dicho Código en un catálogo de penas severas para los delitos que más temen, que no son necesariamente los delitos más graves que se cometen en el

5 La ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) por ejemplo, debió litigar contra el hecho de que los sectores pobres de la ciudad más rica del país fueran instalados en “aulas-containers”, es decir, en contenedores de metal sobrantes, de los que se utilizan en el puerto para el almacenamiento de mercaderías.
país. De todos modos, otra vez, el punto que quisiera destacar es uno distinto. Las reformas penales nunca van a tomar un perfil igualitario (expresado en una visión no clasista sobre la justicia), mientras la sociedad esté tan fuertemente marcada por desigualdades (económicas, políticas) que de inmediato se traslucen en desigualdades de influencia en el proceso de toma de decisiones. Más específicamente, los cambios en materia de justicia criminal seguirán teniendo un perfil sesgado a favor de algunos mientras aquellos que más presionan sobre los cambios no puedan concebirse como ocupando el lugar que hoy pertenece a los principales perseguidos por la justicia penal. Aquellos no padecen de las necesidades de las que padecen los que están peor; no sufren los atropellos (sociales, policiales, judiciales) que los más desventajados sufren; ni se imaginan las implicaciones reales de una irresponsable distribución de penas privativas de la libertad, como la que hoy se lleva adelante en nuestro país.

El caso de los manifestantes procesados luego de los incidentes que se produjeran en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires representa un ejemplo extraordinario de lo dicho. En dicho caso, la jueza interviniente no sólo se animó a encuadrar como delitos de “coacción de la libertad” y “privación ilegítima de la libertad” a una manifestación de protesta realizada en torno de la Legislatura, sino que terminó privando preventivamente de la libertad a una veintena de personas, por más de un año, a partir de absolutamente imprecisos testimonios policiales (los policías no lograron identificar a ninguno de los imputados, pero igual se mantuvieron las penas privativas de libertad). Esta medida, luego revertidas por la instancia revisora, testimonian el notable grado de liviandad con que se administran las penas privativas de libertad hacia ciertos sectores sociales (en este caso, en ausencia completa de prueba), y la discrecionalidad con que se seleccionan las figuras penales que se van a utilizar en cada caso. Al mismo tiempo, las sentencias absutorias que pueden llegar después —como en este caso— son incapaces de reparar las injusticias ya cometidas a través del encierro de los imputados (y que implicaron, en el ejemplo citado, rupturas familiares, o graves deterioros en la salud y en el desempeño laboral y educativo de algunas de las partes, sus hijos y allegados), mientras que testimonian el modo corporativo del accionar judicial, incapaz de llamar la atención o sancionar de algún modo el actuar irresponsable de las instancias inferiores. El mensaje que queda expresado resulta, entonces, muy claro: si uno tiene razones de queja frente al poder, mejor que no las exprese, porque puede ser víctima de un “error” que implique largos meses de cárcel; mientras que si

6 Cabe señalar que se discutía entonces, ni más ni menos, que las reglas destinadas a ordenar la convivencia futura —y aun la protesta— en la ciudad, lo cual tornaba imperiosa la necesidad de escuchar las voces de aquellos que se oponían a la aprobación de las normas que estaban en debate legislativo. Los funcionarios de la ciudad, en cambio, decidieron cerrar las puertas del recinto legislativo, e ignoraron, en los hechos, a las numerosas voces críticas entonces presentes.
uno ocupa el papel de un juez, puede seguir leyendo las normas de aplicación del modo en que le plazca, porque ningún funcionario judicial estará dispuesto a reprocharle nada por lo que es visto, en todo caso, como una “desafortunada” interpretación del derecho.

5. La experiencia comparada: derecho y protesta

Hechos sociales como los revisados en las últimas páginas nos hablan, por un lado, de un espacio público que pasó a ser escenario central del conflicto social, muchas veces, como marcábamos, a partir de las reacciones violentas de sus ocupantes. Frente a los grupos que llevan a cabo tales manifestaciones, el gobierno nacional ha asumido una actitud deliberadamente ambigua, alternando gestos de acercamiento y hostilidad hacia ellos. Dicha actitud del gobierno, coherente con su sistemática pretensión de tratar a los derechos como privilegios, y de confundir sus deberes con concesiones graciosas, ha sido habitualmente acompañada por la justicia. En efecto, en sus decisiones sobre el tema, los tribunales han tendido a acompañar a la política, como si la cuestión con la que se enfrentaban dependiera de algún modo de los humores populares y de los cambios de actitud del gobierno, y no de una reflexión sobre los derechos en juego, que en ocasiones puede contradecir directamente las inclinaciones oficiales.

La pobreza de las respuestas dadas por la justicia sobre la cuestión del uso del espacio público obedece a una diversidad de causas. Algunas de ellas tienen que ver con una vocación indebida por contentar al gobierno, otras con los prejuicios y dogmatismos propios de una mayoría de sus miembros, y unas más, seguramente, con el genuino desconocimiento de alternativas sobre cómo tratar el tema de la protesta pública. Afortunadamente, sin embargo, la reflexión académica y jurídica sobre el tema lleva ya largas décadas. Y dado que en este punto —sorprendentemente tal vez— las opiniones de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos (cabe decirlo, dos de los tribunales más influyentes sobre los tribunales argentinos) tienden a coincidir, en lo que sigue convendría detallar el contenido de tales acuerdos, que podrían servirnos de guía en una futura aproximación al problema.

Las coincidencias entre ambos tribunales comienzan en un punto clave, que es el de considerar a ciertos espacios públicos —fundamentalmente plazas y calles— como “foros públicos” dado que ellos “han sido confiados, desde tiempo inmemorial,” para la reunión y expresión de ideas. Ambos tribunales están de acuerdo, también, en sostener que para algunos grupos dichos espacios pueden representar el único disponible para presentar sus puntos de vista y sus que-

7 Para el desarrollo de esta sección, me baso en un escrito que se incluyó en el “Informe Alerta Argentina” del 2005.
jas frente al Estado. Dicho reconocimiento resulta notable, por ejemplo, cuan-
do lo comparamos con la actitud negligente, cuando no directamente confron-
tativa, de los tribunales argentinos sobre el mismo punto. Ahora bien, este va-
llioso compromiso de los tribunales internacionales hacia los derechos de los
más desventajados no ha implicado, sin embargo, su negativa a reconocer va-
lidez a toda posible regulación estatal sobre el uso de la propiedad pública. Por
el contrario, en ambos contextos se reconoció que el Estado debía conservar
“su poder para mantener las propiedades bajo su control asociadas al uso para
el cual han sido reservadas legalmente”. Veamos entonces qué tipo de regla-
mentaciones han tendido a considerarse aceptables, en tales casos.

Ante todo, ambos tribunales, con lenguajes diferentes, fijaron fortísimas
restricciones a la posibilidad de que el poder público regulase el “contenido”
de las expresiones presentadas en tales foros. Los tribunales rechazarían toda
regulación que permitiera, por ejemplo, las manifestaciones de los partidos de
izquierda pero no la de los partidos de derecha, o las de los abortistas pero no
las de los antiabortistas. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, en ambos casos
se reconoce al Estado la posibilidad de establecer regulaciones en cuanto al
tiempo, lugar, y modo en que se utilizan los foros públicos. Por ello, tales tribuna-
les tienden a considerar válidas las regulaciones que impiden, por ejemplo, la
realización de manifestaciones ruidosas a las tres de la mañana; o aquellas que
se realizan, sin razón especial, frente a una escuela en horario de clases. Este ti-
po de regulaciones sobre la protesta tienden a permitirse pero — y estas salve-
dades son también cruciales en ambos contextos— ello es así en tanto y en
cuanto éstas cumplen con algunos requisitos esenciales. Es importante que pres-
temos mucha atención a dichas reservas.

Las regulaciones que se quieran establecer sobre el “tiempo, lugar y modo”
de las protestas deben responder a i) una “necesidad estatal imperiosa” y, otra
vez, ii) ser “neutrales en cuanto al contenido”. Así, una prohibición que tenga
su origen real en la intención del poder público de suprimir puntos de vista
“molestos”, va a considerarse siempre inadmisible. Además: iii) la reglamenta-
ción del caso debe estar diseñada del modo “más restringido posible,” de for-
ma tal de evitar que, con la excusa de lograr una finalidad plausible, digamos,
impedir los ruidos molestos, se prohiba por completo la expresión de algún ti-
po de ideas. Finalmente, y esto es lo más importante, las regulaciones que se es-
tablezcan deben: iv) dejar “amplias alternativas disponibles” a quienes quieren
expresar sus quejas o puntos de vista; y a la vez: v) deben ser “no discriminato-
rias”. Para entender lo dicho, la jurisprudencia dominante considera que de
ningún modo basta con que, simplemente, exista “otro lugar utilizable” (por
ejemplo, los manifestantes podrían expresarse en alguna otra plaza menos tran-
sitada) para entender satisfecho el requisito de “alternativas disponibles”. Di-
cho requisito sólo se considera cumplido si quienes quieren expresarse tienen
a su disposición otro foro con tanta llegada al público como el que se les cier-
ra. Por otra parte, el requisito de “no discriminación” es igualmente severo, ya
que unánimemente se asume que los grupos menos aventajados —los que no
tienen el dinero suficiente como para comprar su acceso a los medios de co-
municación— pueden quedar sin alternativas expresivas de importancia si se
les obstruye sistemáticamente el acceso a ciertos foros públicos. En tal sentido,
los tribunales han sabido advertir que muchas restricciones de uso sobre los fo-
ros públicos, dirigidas —pretendidamente— a “todos los grupos por igual” tien-
den, en definitiva, a impactar de modo desigual sobre algunos de ellos, afectan-
do especialmente a los grupos con menos recursos.

La existencia de este consenso generalizado en torno de los principios que
deben regular el uso de los foros públicos merece ser bienvenido, especialmen-
te porque éste puede ayudarnos a pensar mejor un tema demasiado importan-
te, y sobre el cual todavía hemos pensado demasiado poco. Nuestros jueces, en
particular, deberían reflexionar sobre tales acuerdos, y explicarnos si existen ra-
zones públicas que justifiquen su acercamiento tan diferente sobre la materia.

6. Las particularidades locales

Principios como los que parecen comunes en el ámbito internacional re-
sultan de interés, en todo caso, en su preocupación por preservar la libre ex-
presión, en general, y la expresión crítica, y crítica al poder, en particular. Pa-
ra quienes tomamos como valores tanto el de la autonomía individual como el
autogobierno colectivo, y consideramos a aquellas expresiones como medios
cruciales en defensa de estos valores, criterios judiciales como los mencionados
en la sección anterior resultan, sin dudas, atractivos. Tales criterios, además,
otorgan una prioridad especial a la crítica política reconociendo que ella no
siempre se manifiesta en las formas tamizadas y distantes de la crónica peri-
dística y la prensa escrita. Para quienes consideramos que el debate colectivo
sobre cuestiones de interés público debe ser lo más amplio, vigoroso y robusto
posible, como lo afirmara el famoso fallo “New York Times vs. Sullivan”, dichos
criterios no son sólo plausibles, sino indispensables.

¿Cómo pensar, sin embargo, tales afirmaciones frente a las “peculiaridades”
de un país como la Argentina, y asumiendo que estas “peculiaridades” tienen
alguna vinculación con las expuestas al comienzo de este escrito?

i) Tomemos en cuenta, en primer lugar, la presencia constante de la vio-
lencia en las expresiones públicas sobre el espacio común. ¿Cómo posicionar-
se frente a las expresiones violentas, desde el Derecho? Una primera distin-
ción que convendría abordar, en tal sentido, es la que quiere separar de mo-
do nítido los “actos” del “discurso.” Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han convidido con diferencias, durante años, pero parece asentada la idea que reconoce que, muy habitualmente, lo que a primera vista parecen puras “acciones” —meros actos— implican comportamientos que encierran, además, un contenido expresivo. Esto es lo que suele presumirse que ocurre, por ejemplo, y para tomar un caso relativamente sencillo, con las “quemas de bandera,” dirigidas a expresar enojo o disgusto hacia determinadas políticas de Estado. Lo que importa de este enfoque es, en todo caso, que él viene a sugerir que, una vez que se detecta la presencia de esos componentes o núcleos expresivos en ciertos actos de protesta, se debe rodear a aquéllos de las mismas altísimas protecciones que se reservan para todas las demás manifestaciones de la expresión crítica.

La tímida y gradual apertura que demuestra la jurisprudencia frente a estas expresiones vinculadas íntimamente a acciones agresivas, es la misma que viene demostrando la teoría política y comunicativa —Iris Young, Archong Fung, Jane Mansbridge, David Estlund— ante los llamados aspectos ilocucionarios de actos no verbales, a los que se empieza a considerar como rasgos también centrales de la deliberación democrática. Ello es así, aun frente a teorías de la comunicación reconocidas, como la que defiende Jürgen Habermas, que consideran a los argumentos como el discurso legitimado y privilegiado en la esfera pública. Contra esta última postura, críticos como los arriba citados ponen el acento en los vínculos que existen entre la deliberación y el conflicto, reconociendo el valor ilocucionario de actos en principio disruptivos.

Lo dicho no implica amparar u ocultar, bajo la manta del discurso político protegido, las serias agresiones, daños, lesiones, que puedan ser cometidas contra otros. La idea es, más bien, la contraria. De lo que se trata es de no negar lo evidente, y es que aunque muchos de aquellos actos que, en principio, rechazamos y queremos reprochar, contienen núcleos de crítica política que deben tratar de ser socialmente desentrañados, políticamente interpretados, y jurídicamente protegidos.

El último punto que mencionaría al respecto, pero que debería ser objeto de un tratamiento por separado, es que frente a los daños que algunos pudieran cometer contra terceros en su camino hacia la expresión política, el reproche puede tomar formas extremadamente diversas. Esta sola afirmación, según entiendo, ya tiene alguna importancia, sobre todo considerando que, de modo tan habitual (y el citado ejemplo de la Legislatura es sólo una muestra grosera de ello), el Estado asume que la única respuesta posible que tiene a su disposición, frente a los que cometen conductas reprochables, es la de la privación de la libertad. El segundo punto tendría que ver con una sugerencia, de origen jeffersoniano, que importa menos por su autor que por su contenido. Para él, la reacción del gobierno frente a los levantamientos violentos que pudiera sufrir
debía ser benigna: su castigo severo constituía una equivocación, porque impli-
caba “suprimir la única salvaguarda de la libertad pública”. Ello así, decía, por-
que la base del buen gobierno era —como sostuvimos aquí— la opinión ciuda-
dana, por lo cual el “primer objeto” de ese buen gobierno debía ser “el de man-
tener tal derecho” siempre intacto.

ii) En segundo lugar, ¿qué peso asignarle a la grave fragmentación social
existente, a la hora de reflexionar sobre la relación protesta-derecho? Aquí,
mencionaría solamente dos notas, una más sustantiva, y la otra más “procedi-
mental” y de tono “cautelar.” En términos sustantivos, diría que la fragmenta-
ción que acompaña a las fuertes desigualdades sociales existentes nos sugiere,
a todos los que nos preocupamos por mantener el valor del debate robusto, que
pongamos atención sobre quiénes participan de éste, y de qué modo. Debemos
actuar bajo la presunción de que parte de la sociedad encuentra graves dificul-
tades para hacer conocer sus puntos de vista y sus críticas, y de que el desigual
acceso al foro público que ellos padecen también sesga nuestros juicios, a la ho-
ra de valorar las demandas de unos y otros grupos.

Jurídicamente, mi propuesta sería la de adoptar un principio (al que llama-
ría) de “distancia deliberativa”, que considero implícito en muchas de las me-
jores decisiones adoptadas por la jurisprudencia internacional. El principio di-
ría algo así como que: “cuanto más al margen quede algún grupo del debate
público por razones ajenas a su responsabilidad, más razones tienen los jueces
(y operadores jurídicos, en general) para mostrarse sensibles frente a los recla-
mos de dichos grupos, y protectivos de las formas de comunicación desafiantes
que ellos puedan utilizar para llevar adelante sus reclamos”. Nuevamente, esta
propuesta no viene a decir que los grupos que enfrentan graves dificultades pa-
ra acceder al foro público deban ser jurídicamente tolerados en sus acciones
expresivas, cualesquiera sean los medios que escojan para manifestarse. Otra
vez, la idea se mira mejor desde el lado contrario: lo que se dice aquí es que di-
chas acciones no pueden ni deben ser evaluadas como si provinieran de gru-
pos socialmente bien integrados. Es que se trata, justamente, de grupos que el
propio Estado —a la hora de asegurar derechos y distribuir los beneficios de la
cooperación social— ha puesto o dejado al margen. De allí que haya que ha-
cer esfuerzos especiales para atender a sus reclamos y quejas, reconociendo que
ellas pueden revestirse de formas que son extrañas (y esto incluye admitir su
carácter hipotéticamente disruptivo y agresivo) respecto de los códigos de co-
municación dominantes entre los miembros mejor integrados de la sociedad.
De lo que se trata, finalmente, es de que esta especial apertura y sensibilidad
hacia ciertos reclamos contribuya a lograr lo que realmente importa, es decir,
garantizar a los miembros de los grupos más desavantajados los derechos y be-
neficios —los niveles de integración y buen trato público— que ellos —como
cualquier ciudadano— también merecen, y —cabe recordarlo— que la Cons-
titución se ha comprometido a asegurarles. Corresponde notar además, y para concluir, que un principio como el aquí mencionado discrimina —según entiendo, de modo apropiado— entre las diversas formas de la violencia examinadas al comienzo de este texto: no todas ellas son merecedoras de protección, y entre las que sí lo son, no todas merecen una protección igual.

La última cuestión que quisiera mencionar, asociada con lo que llamara más arriba una “nota cautelar”, también se vincula con el carácter fragmentado de nuestra sociedad. La idea es la siguiente: la desigualdades existentes en nuestra sociedad han llegado a niveles tan alarmantes que, en principio, uno debe mirar con sospecha (y pienso aquí en la terminología jurídica de “categorías sospechosas”) a todas las acciones estatales que, de algún modo, afectan a los grupos más desventajados de la sociedad. Y ello es así porque, en principio, debemos suponer que los integrantes de dichos grupos no han participado de ningún modo relevante en la discusión, aprobación, instrumentación e interpretación de las normas que los afectan. De allí que siempre haya demasiadas razones para temer que tales normas no se encuentren debidamente informadas por las necesidades que puedan oponerles algunos de los grupos que van a verse afectados por ellas. Tal vez uno deba concluir entonces, con parte de la doctrina (desde John Ely a Carlos Nino, u Owen Fiss), que el control judicial de constitucionalidad no se justifica nunca, sino cuando se dirige, prioritariamente, a resguardar los derechos de los grupos más desventajados, que por su número reducido, su carencia de poder político, o el nivel de prejuicios que cargan sobre sus espaldas, más dificultades tienen para participar de un modo efectivo en el proceso colectivo de toma de decisiones. Tal vez uno deba cambiar los parámetros a partir de los cuales considera que una norma es válida, o repensar cuáles son las precondiciones materiales que siempre deben asegurarse, para darle sentido a la vida política. En todo caso, siempre resultará paradójico pensar en sugerencias posibles para un sistema institucional que uno reconoce de tal modo sesgado.
La concentración mediática argentina: De eso no se habla

Martín Becerra y Guillermo Mastrini*

El año 2006 ha consolidado la recuperación de los grandes medios de comunicación y del conjunto de las industrias culturales de la Argentina, a partir del crecimiento de los dos vectores más importantes que guían su lógica comercial: las ventas al público y los ingresos por publicidad. El próximo año, se anticipa, la publicidad se expandirá aún más y, en el contexto del año electoral y de la consecuente previsión de gasto macroeconómico, los niveles de consumo cultural puede que también se amplíen.

Pero esta breve descripción prospectiva que podría figurar con una valoración positiva en la sección de Negocios de cualquier medio de comunicación, oculta una trampa: que el lucro sea el objetivo rector de las industrias de la información, la comunicación y la cultura constituye un singular condicionamiento al tipo de convivencia que establecemos como sociedad. Máxime cuando, por haberse naturalizado el principio cardinal de la maximización de la ganancia en las industrias que tienen por materias primas a la información y al entre-

* Becerra Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y Conicet y Mastrini de la Universidad de Buenos Aires, autores de Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, editado por Prometeo en 2006.
tenimiento, prácticamente no existen espacios públicos, estatales (no gubernamen-
tales) o comunitarios, de producción y distribución de información y cul-
tura con otra perspectiva diferente de la hipercomercial.

En el marco de la recuperación económica de las industrias de medios de
comunicación, se han acelerado los procesos de concentración de la propie-
dad y de centralización geográfica, que tuvieron un escenario soberbio de ges-
tación en la década del 90, y nada hace suponer que se detengan en el futuro
inmediato. Estos procesos no son inocuos: como señala el periodista uruguayo
Danilo Arbilla, “si ya es malo que la venta de jabones quede en pocas manos,
peor es que la libertad de expresión quede en pocas manos”.

Las industrias de información y comunicación mediatizan el fluido simbó-
lico, noticioso y de buena parte de los conocimientos de las sociedades contem-
poráneas. Estas industrias culturales condicionan la agenda pública, facilitan-
dó la emergencia de algunos sucesos o cuestiones desde una perspectiva defi-
nida (nunca neutral) y obturando la puesta en agenda de otros temas: un ejem-
pto cabal es el de la tematización de la “inseguridad” en los medios de una Ar-
genentina que se perturba con una selección intencionada de episodios. Esta (dis-
crecional) selección se resiste a comprender los hechos en sus contextos y sus
determinaciones de producción.

Uno de los principales puntos de apoyo de las teorías sobre comunicación y
cultura es la premisa de que la circulación de información diversa y plural esti-
mula la convivencia democrática, protege y legitima la diferencia de opiniones,
permite consolidar posiciones, espacios y procesos de construcción cultural con
dimensión autónoma y colabora con el contraste entre perspectivas y análisis pa-
ra elaborar, colectivamente, síntesis superadoras a partir de lo real. Y aunque la
concentración y la centralización de las industrias culturales erosiona la elemen-
tal diversidad de voces que deberían escucharse en una sociedad de tipo demo-
crático, en la Argentina constatamos que como en la película de María Luisa Bem-
berg, y a pesar de algunas nobles excepciones, “de eso no se habla”.

Históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es
a través de la diversidad de medios y de la expresión pública de diferentes de-
finiciones políticas. Este derecho no debe quedar confinado a la garantía de
una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurar-
se la multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propieta-
ríos y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes: el polí-
tico, el cultural y el lingüístico.

Si la diversidad es garantía de pluralismo, los procesos de concentración
implican en general la reducción de propietarios, la contracción de voces y una
menor diversidad.

Estos procesos de concentración de industrias culturales se aceleran en la
medida en que el sector de la información y la cultura se destaca como un es-

460 CELS
pacio ya no sólo de formación de la opinión pública, sino también de formación y multiplicación de capital. Pero el caldo de cultivo de la concentración se potencia si, además, la única lógica de funcionamiento alentada por la regulación estatal es la que pondera el propósito comercial de los medios, como sucede en la Argentina. En efecto, la historia legal de la radiodifusión en el país prescribe el carácter lucrativo como lógica operativa de los medios de comunicación. La vigente Ley de Radiodifusión 22.285, decretada por el dictador Jorge R. Videla en 1980, sufrió numerosas modificaciones en los últimos 16 años, pero casi todas ellas redoblaron el énfasis hipercomercial del sistema comunicacional vernáculo.

En la reciente presentación de nuestro libro Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, el representante de Media Watch de Eslovenia, Lenart Kucic, sintetizó los tres efectos más relevantes de la concentración en los medios de comunicación:

1) la tendencia a la unificación de las líneas editoriales producto de la reducción de voces: por ejemplo, ninguna de las emisoras televisivas propiedad del grupo News Corp (del magnate Rupert Murdoch) se apartó del ferviente apoyo a la invasión a Irak por parte del gobierno de George W. Bush con el que Murdoch simpatiza abiertamente;

2) la existencia de conflicto de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de comunicación concentrado: el tamaño creciente de los grupos no reconoce fronteras de actividad en el ámbito de la comunicación, sino que se extiende a muchos otros sectores económicos, por lo que la información política y económica (tanto la que se brinda como la que se omite) suele estar filtrada por estos intereses;

3) la necesidad de concretar economías de escala y reducir costos laborales y administrativos conduce a los grupos de comunicación a maximizar los recursos físicos y humanos aprovechándolos para sus diferentes medios y unidades de negocio: la consecuente merma en la calidad de los contenidos afecta así al usuario final.

En la investigación que desarrollamos sobre la estructura y concentración de industrias de la cultura y la información en América latina, que se enmarca en un programa del Instituto Prensa y Sociedad (<www.ipys.org>), se revela que la Argentina exhibe índices de concentración de medios superiores a la media de la región, en un doble sentido: por un lado, en cada una de las industrias de la información (como la prensa escrita, la televisión abierta o de pago) los cuatro principales operadores dominan más del 75% del mercado (audiencia/abonados/lectores); y por el otro, en ningún otro país latinoamericano el tipo de concentración multimedia “conglomereral” (grupos de comunicación con pre-
sencia en casi todos los mercados de medios y también en telecomunicaciones) es tan alto y complejo como en nuestro país.

 Esto indica que la concentración no es similar en todas las latitudes, ni en un mismo lugar en diferentes periodos históricos. Por el contrario: se trata de un proceso dinámico y en constante modificación. En el caso argentino, el panorama descripto continúa profundizándose: si bien el Congreso eliminó durante el 2005 (con más de dos años de retraso en relación con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia), la prohibición para que las organizaciones no comerciales puedan acceder a licencias radiales y televisivas de baja potencia, en los últimos años la conducción del Estado ha eludido la responsabilidad de sancionar una ley audiovisual democrática. Por otra parte, el interventor del COMFER sostiene una política que ha implicado que la nueva norma que permite a la economía social acceder a la propiedad de medios de comunicación, se aplique con dosis homeopáticas.

 El Poder Ejecutivo, además, no vaciló en congraciarse con todos los grupos de comunicación a través de una divisa extensión de las licencias de radio y televisión sin exigir, de modo público, contraprestaciones que permitan mejorar el servicio y que habiliten el acceso de los usuarios al control de éste. La manida “batalla por el rating” televiso por parte de las dos emisoras líderes en audiencia, por la que se burla cotidianamente el compromiso de programación anunciado por las propias emisoras, es sólo una pequeña demostración de la anoma instalada en el sector.

 Las mismas políticas de transferencia de activos y de potestades a los grupos concentrados se aplican en un sector muy articulado con los medios de comunicación: las telecomunicaciones. En este caso, el Poder Ejecutivo suscribió una polémica acta de compromiso con las principales empresas del sector por el cual se compromete a cederles la propiedad de la red de telefonía que hoy es de patrimonio estatal (está concesionada sólo de modo temporal a Telefónica y Telecom). Otro ejemplo: este año la justicia determinó que el Poder Ejecutivo implemente el fondo fiduciario del servicio universal por el cual, desde 2001, las operadoras telefónicas deberían destinar el 1% de sus ingresos (este costo las empresas lo trasladan indebidamente a los usuarios) a garantizar el acceso a las redes telefónicas en las localidades más alejadas de los principales centros urbanos del país. Hasta ahora ni la Secretaría de Comunicaciones de la Nación ni la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ni la Comisión Nacional de Comunicaciones han podido, han querido o han sabido materializar este derecho. Cabe destacar que en este sector se asiste a una fuerte puja de grupos concentrados entre las telefónicas que pretenden ingresar al negocio de la radiodifusión mediante la prestación de servicios conjunta de telefonía, Internet y televisión por cable conocida como “triple play”, y los grandes grupos de medios, con Clarín a la cabeza, que utiliza sus fuerzas para impedirlo.
En tanto, el año 2006 se cierra con una nueva ola de fusiones y adquisiciones en los grupos de comunicación que pretenden en el futuro disputar el mercado a Clarín y Telefónica, los más consolidados. Merecen destacarse la cada vez más activa presencia del grupo español Prisa (diario El País, cadena Ser, Canal+, entre otros) que, en sociedad con Godó (editor del diario La Vanguardia de Barcelona), está ya gestionando varias radios encabezadas por Continental; los cambios accionarios y directivos en el grupo América-La Red, que afectan indirectamente al diario Ámbito Financiero; y la expansión de medios gráficos vinculados de modo orgánico al estamento gobernante en varias provincias del noroeste del país.

Hemos reservado para el final de este ensayo sobre el contexto de desarrollo de las industrias de información, comunicación y cultura de la Argentina la referencia al debate acerca de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su relación con algunos medios y las presiones a la prensa que denunciara, en octubre de este año, la Relatoría Especial para Libertad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entendemos que una de las cuestiones pendientes y postergadas por la conveniencia de “no hablar” de temas incómodos, es asumir que las relaciones del Estado con el sistema de medios incluye pero no se agota en el tipo de articulaciones de carácter informativo que el gobierno —entendido como administración contingente del Estado— promueve con los medios. Ni siquiera en la discrecional asignación de la pauta de publicidad oficial.

Así como recordamos que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 existen disposiciones elementales sobre el derecho a la información que son ley en la Argentina pero distan de ser garantizadas para todos los habitantes del país, creemos que el escenario de concentración de la información, la comunicación y la cultura nos habilita a formular una necesaria distinción conceptual entre “libertad de prensa” y “libertad de expresión o de comunicación”.

En un país con altos niveles de concentración mediática y de centralización geográfica de la producción industrial de los contenidos culturales, la libertad de prensa podría, eventualmente, estar garantizada. Si existen obstáculos, presiones o intenciones de los poderes públicos, éstos deben denunciarse y corregirse en el marco de la ley. Lo mismo vale para las interferencias y amenazas a la libertad de prensa que puedan registrarse por parte del sector privado corporativo. Otro tanto puede afirmarse respecto de la discrecionalidad de asignación de recursos del Estado (que no se refieren únicamente a la publicidad) y también de los principales anunciantes privados cuando se corrobora la interferencia con los propósitos informativos de los medios.

Pero si no existieran presiones gubernamentales a la prensa, ya sea a escala nacional, provincial o municipal, ¿podría hablarse de libertad de expresión
garantizada? Desde nuestra perspectiva, la libertad de prensa no alcanza para
realizar integralmente el principio, fundamental, de la libertad de expresión.

Los sujetos de los derechos de libertad de expresión no son los dueños y
los editores de los medios, ni siquiera sus trabajadores: la titularidad de estos
derechos comprende al conjunto de los habitantes. La mayoría de éstos son pri-
vados de acceder sin restricciones al derecho a producir, almacenar, editar y di-
fundir informaciones y opiniones en un contexto de concentración con una ló-
gica hipercomercial que guía el funcionamiento de las actividades de comuni-
cación. Por supuesto, además de los usuarios, también los periodistas, reporte-
ros gráficos, diseñadores y otros profesionales de la comunicación son afecta-
dos por la concentración, ya que este proceso impacta en las relaciones labora-
les e influye en el ejercicio de la autocensura para cuidar la fuente de ingreso,
así como en las peculiares estrategias de financiamiento de muchos de los for-
matos periodísticos que son dominantes en el medio radial, por ejemplo.

De este modo, el derecho a la información incluye la libertad de prensa,
pero la libertad de prensa, siendo condición necesaria, no es condición sufi-
ciente para la materialización del derecho que asiste al conjunto de la socie-
dad. Creemos que es hora de comenzar a hablar de estas cuestiones condicio-
nadas por los procesos de concentración de las industrias culturales, cuestio-
nes que tensionan nuestra convivencia cada día, para contribuir a mejorarla.
1. Introducción

Muchos se han sorprendido por la trascendencia pública y mediática que cobró la temática ambiental durante el año 2006, fundamentalmente a partir de los episodios vinculados a la instalación de las Fábricas de Pasta de Celulosa en Fray Bentos, Uruguay.

Si bien es cierto que el mencionado conflicto cuenta con características emblemáticas que han logrado captar la atención de la opinión pública, no debemos por ello suponer que se trata de un caso aislado del contexto, ya que nuestro país posee una variada gama de problemas ambientales que se extienden a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. La identificación de dichos problemas surge de diversas fuentes de organismos académicos nacionales e internacionales, con las dificultades que importa realizar dicha selección sin una fuente oficial actualizada, ya que está pendiente la presentación del informe anual ambiental exigido por la Ley General del Ambiente (LGA) en su artículo 18 al

* Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana y María Eugenia Di Paola, directora del Área de Investigación y Capacitación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
Poder Ejecutivo Nacional, el cual constituye, desde la sanción de la norma en el año 2002, una obligación incumplida por dicha autoridad.\textsuperscript{1}

2. Los problemas ambientales

Entre los problemas ambientales prioritarios, podemos considerar la contaminación de las aguas superficiales cuyos máximos exponentes son dos de los principales cursos de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires: el Riachuelo y el río Reconquista.

Asimismo, la contaminación de las aguas subterráneas, la cual está íntimamente vinculada a la deficiencia o en otros casos ausencia de servicios de provisión de agua potable y cloacas.

Otra problemática que no puede dejar de soslayarse es el crecimiento desproporcionado de la frontera agropecuaria, que produce la deforestación de vastas zonas del territorio que comprenden bosque nativo, como en el caso del Chaco Seco donde el 70% del bosque fue eliminado por la expansión agrícola.

Los efectos derivados de las actividades extractivas a cielo abierto, constituyen asimismo otro aspecto de suma importancia en términos ambientales, los cuales en diversas situaciones se presentan como actividades de desarrollo de nuestro país con sus vecinos limítrofes.

Los impactos de la actividad pesquera en nuestro mar, por su parte, han marcado problemas severos que se vinculan hoy con la necesidad de propender a una gestión adecuada que haga posible la sustentabilidad del recurso y la protección del medio marino.

Finalmente, y como parte de esta lista enumerativa de los que consideramos los principales problemas ambientales, se encuentra la ausencia de una gestión integral de residuos y sustancias. En esta línea, nos encontramos con diversos ejemplos tales como la gran cantidad de subsistentes basurales a cielo abierto, así como también con un desarrollo disímil de circuitos de gestión de los residuos patogénicos, peligrosos e industriales y en materia de pesticidas en las distintas provincias.

Los problemas mencionados no son los únicos ni forman una lista concluyente de la temática pero requieren ser atendidos de manera prioritaria, teniendo en cuenta la magnitud de los impactos que ocasionan en grandes sectores de la población, fundamentalmente los de menores recursos.

3. La institucionalidad ambiental

No obstante su importancia, la temática ambiental ha estado ausente de las prioridades fijadas en la agenda pública, lo cual se ha traducido en la inexistencia de políticas destinadas a superar el rezago ambiental existente.

Esto ha impedido el desarrollo de capacidades para responder a la naturaleza interdisciplinaria que plantean las problemáticas ambientales, no estableciéndose formas de acción que permitan integrar la dimensión ambiental en la formulación y ejecución de las políticas públicas de las distintas áreas de gobierno.

La debilidad institucional imperante ha afectado de manera negativa la problemática ambiental, la cual se ha manifestado, entre otros aspectos, en un deficiente ejercicio de control por parte del Estado y un bajo nivel de cumplimiento de la normativa vigente por parte de los sectores regulados.

Una muestra de tal falla se refleja en la dilación por parte de las diversas autoridades en aspectos vinculados a la instrumentación y a la reglamentación de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, sancionadas por el Congreso Nacional en virtud del mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional.2 Las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen el desafío de dictar la normativa reglamentaria de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, adecuar la legislación existente a éstas, sancionar normativa complementaria, y coordinar su instrumentación. Asimismo, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual congrega a las autoridades ambientales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee un papel de suma importancia en vinculación a estos temas. Por otra parte, en el ámbito del Congreso Nacional, resta aún sancionar legislación pendiente en la materia.3

2 La Ley General del Ambiente es la 25.675 (B.O., 21 de noviembre 2002); La Ley de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio es la 25.612 (B.O., 20 de julio de 2002); y la Ley de Presupuestos Mínimos en materia de Gestión y Eliminación de PCBs es la 25.670 (B.O., 19 noviembre de 2002); la Ley de Gestión Ambiental de Aguas es la 25.688 (B.O., 3 de enero de 2003); la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental (B.O., 7 de enero de 2004); y la Ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios (B.O., 7 de septiembre de 2004).

En este sentido, cuando nos referimos a la instrumentación de las leyes de presupuestos mínimos que están vigentes, nos encontramos con dos tipos de normas. Por un lado, aquellas normas que por sus características son directamente aplicables y no requieren necesariamente de reglamentación posterior, tales como los principios de política ambiental de la LGA.\(^4\) Por otro lado, aquellas normas que, no obstante constituirse como claros requerimientos, necesitan de una reglamentación posterior de la autoridad de aplicación para poder ser ejecutadas adecuadamente, tal es el caso de la determinación de los niveles de riesgo de residuos industriales y de actividades de servicios en la cual la autoridad nacional debe entender y concertar con el COFEMA, de conformidad con la Ley de Residuos Industriales (LRI).

Cabe destacar, sin embargo, que la doctrina constitucional al distinguir las normas operativas de las programáticas señala que esa diferenciación no significa que sólo las primeras posean efectos jurídicos. Al respecto se expresa que además de importar la nulidad de las normas que contradigan su espíritu, las cláusulas programáticas exigen su reglamentación normativa dentro de plazos razonables.\(^5\) Esto trae como consecuencia que en caso de no efectuarse la reglamentación correspondiente, esta omisión deberá ser suplida por los tribunales, al menos en situación de extrema necesidad.\(^6\) De esta forma, no sólo existen acciones positivas inconstitucionales, sin también omisiones de esta índole que legitiman la actividad judicial en forma supletoria.\(^7\) La actividad judicial ambiental, que ha dado lugar a importantes precedentes en la materia, constituye en esta realidad un pilar fundamental en aras de la instrumentación de las leyes.

Podemos entonces considerar que existen asignaturas pendientes en virtud tanto de la instrumentación y observancia de las cláusulas de las leyes de presupuestos mínimos que no requieren de reglamentación, como, asimismo, de la labor de las autoridades en cuanto a la elaboración de los textos reglamentarios de las cláusulas que sí lo requieren. En suma, ante los antecedentes ya señalados relativos a estas leyes, no podemos desconocer, y quizás esto también se presenta como consecuencia de este prolegómeno, que la falta de consenso entre las autoridades nacional y provinciales y de la CABA, que conforman el COFEMA, no debería afectar la ejecución de las normas sino actuar a favor de

\(^4\) Véase art. 4 de la LGA, que comprende los principios de política ambiental, y que señala en su primer párrafo: “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios […]”


\(^7\) Véase fallos de la CSJN (7 de julio de 1992), “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo s/ Amparo” y SCBA (29 de mayo de 2002) “Sociedad de Fomento Cariló c/ Municipalidad de Pinamar”.
su instrumentación ya que es deber de las autoridades en ejercicio del poder de policía cumplir con este cometido.8

Se trata de un tema que hace a la situación ambiental del país y que requiere de una actitud proactiva de las autoridades en ejercicio del poder de policía, ya que si no contamos con políticas claras y coordinadas en cuanto al mínimo de protección común del territorio corremos el grave riesgo de favorecer el déficit y deterioro del desarrollo de aquellas regiones que no cuenten con protección legislativa básica, así como también de aquellas que no posean instituciones sólidas para la aplicación de las normas ambientales.

La organización institucional y los sistemas de coordinación no garantizan per se la ejecución de las normas ambientales, sino que conforman un pivote fundamental para que diversos instrumentos que se vinculan directa o indirectamente a la ejecución de las normas puedan utilizarse de mejor forma.

La estructura administrativa nacional en materia ambiental se encuentra desgajada en cabeza de diversas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, las cuales se ocupan de temas ambientales o relacionados con la biodiversidad en algunos casos (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Administración de Parques Nacionales) y en otros de actividades relacionadas al aprovechamiento económico de recursos que poseen claros impactos en el ambiente (ejemplos se presentan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y en la Secretaría de Minería). En tal sentido, se torna más necesaria la coordinación entre las diversas dependencias, a través de un organismo transversal que facilite tal cometido, constituyendo una suerte de Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, el cual, no obstante las dificultades que pueda presentar el organigrama de la estructura administrativa, actúe propiciando la coherencia en el tratamiento de las cuestiones ambientales.

4. La participación ciudadana

En este contexto, han sido los ciudadanos quienes se han movilizado de diferentes maneras para reclamar las soluciones y respuestas a la problemática ambiental vigente.

8 Véase al respecto la Recomendación dictada por el defensor del Pueblo de la Nación en la que resuelve recomendar al PEN la inmediata reglamentación de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental denominada Ley de Gestión y Eliminación de PCBs 25.670, que posee carácter de orden público, siendo que el plazo para dar cumplimiento a la obligación constitucional de reglamentación expirará el 19 de enero de 2003. Asimismo insta al ministro de Salud y Ambiente de la Nación (autoridad competente al momento de dictarse esta resolución), la inmediata instrumentación de la ley 25.670, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 1º (fuente: <http://www.defensor.gov.ar/informes/info01-sp.htm>).
En este sentido, debe destacarse la importancia que ha suscitado la introducción de la cláusula ambiental dentro del texto constitucional reformado de 1994. En efecto, el art. 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo, en aras del logro de un desarrollo que satisfaga las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las de las generaciones futuras.

Este precepto constitucional, acorde a los principios consagrados por las conferencias de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992), hace referencia a un modelo de desarrollo que integre y articule los requerimientos del crecimiento económico con la satisfacción de las necesidades sociales y el respeto de los sistemas naturales. De esta manera, la protección y uso sustentable de los recursos naturales —base física del desarrollo—, juntamente con la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades insostenibles de producción y consumo, constituyen objetivos generales, a la vez que requisitos esenciales del desarrollo sustentable.

Por otra parte, el texto constitucional también ha introducido en su art. 43 una herramienta de notable eficacia para el desarrollo de acciones destinadas a proteger el derecho al ambiente sano; nos estamos refiriendo al amparo colectivo.

La reforma constitucional de 1994 reconoció legitimación activa amplia al “[...] afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conformes a la ley [...]” para interponer acciones de amparo en defensa de los derechos de “incidencia colectiva”, entre los cuales se encuentra el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

El reconocimiento de esta legitimación amplia ha sido un paso importante en la protección del ambiente, y la experiencia de estos años nos señala la trascendencia que ha cobrado la justicia como instancia de control de la gestión ambiental y de aplicación de la normativa ambiental.

El acceso a la justicia por parte de ciudadanos, ya sea individualmente u organizados en asociaciones, se presenta como un ejercicio sumamente importante de participación pública en el control de las acciones de las autoridades públicas o particulares que afectan, o pueden afectar, el ambiente, así como también para garantizar la efectiva aplicación de las normas ambientales.

Los precedentes judiciales en la materia se han incrementado notablemente durante la última década. Casos hoy emblemáticos como el saneamiento del Riachuelo en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han sido impulsados por los propios vecinos y afectados, quienes han asumido la defen-

sa del derecho al ambiente ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades.

 Esto no hace más que confirmar la importancia que adquiere la participación pública en relación con la temática ambiental. En este sentido, numerosos instrumentos del derecho internacional entre las que se destaca la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscrita por más de 100 jefes de Estado y de Gobierno, establece en el Principio 10 que “[...] el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda [...]”.

 De allí la necesidad e importancia de institucionalizar la participación en todos los procesos de toma de decisiones ambientales, asegurando el amplio acceso a la información pública y garantizando que las instancias para ésta no dependan de la voluntad de las autoridades para su funcionamiento.

 Hoy contamos con herramientas concretas, tales como las provistas por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a la Información Pública, y el decreto PEN 1.172/2002, las cuales, junto con otras brindadas por la normativa de otros niveles jurisdiccionales, requieren ser utilizadas y aprovechadas en aras de una mejora de la adopción de decisiones en la materia.

 Toda estrategia que se proponga impulsar el desarrollo sustentable en nuestro país requiere, por un lado, de estructuras de gobierno aptas para articular el crecimiento económico con desarrollo social y protección ambiental, pero también de una activa participación ciudadana, en tanto la experiencia nos enseña que, a medida que se transparenta y se abre el proceso de toma de decisiones públicas a la participación, mayores son las posibilidades de integrar las consideraciones sociales y ambientales con los objetivos de desarrollo.

 5. Conclusiones

 La necesidad de atender los problemas ambientales prioritarios se presenta como insoslayable, en una clara convergencia con el imprescindible fortalecimiento institucional que se vincule efectiva y eficientemente a la instrumentación de la normativa ambiental vigente. En este contexto surgen aspectos concretos que deberían considerarse, tales como la elaboración del Informe Anual Ambiental por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la reglamentación de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental y la articulación entre los diversos niveles jurisdiccionales de gobierno, así como también entre las diversas dependencias del mismo Poder Ejecutivo Nacional.

 El Congreso Nacional posee también una responsabilidad en este tema, ya que resta aún cumplir con la sanción de otras leyes de presupuestos mínimos, tal como la del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, un instru-
mento clave en el ámbito de la gestión ambiental. Este procedimiento con su respectiva instancia de participación ciudadana ya se encuentra comprendido en la LGA, mas requiere de una ley específica que trate sus distintos aspectos, tal como se señala en la misma Ley General del Ambiente.

Asimismo, la transparencia y su respectivo trípode — acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia — se presentan como herramientas imposibles de evadir, mediante mecanismos formales que aseguren su permanencia en el tiempo y además contribuyan a la mejora de la toma de decisiones y al monitoreo de las acciones de control de las autoridades. La planificación de las actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental y la construcción de programas, con indicadores de gestión para su evaluación y transparencia de la gestión hacia la comunidad, constituyen otro aspecto que debería conformar el abecé de las instituciones responsables de instrumentar las normas ambientales.

Anhelamos que la presente administración pueda aprovechar esta oportunidad para concretar estos aspectos faltantes y, en este sentido, otorgar tratamiento a los problemas ambientales e institucionales vigentes, los cuales no pueden tratarse en forma escindida, sino que, por el contrario requieren de un tratamiento sólido y conjunto, en el marco de la articulación intersectorial y con el debido respeto de los papeles de los distintos actores, en aras de una mejora de la institucionalidad ambiental.
Infancia, ley y democracia en la Argentina de 2006: un balance provisorio

Emilio García Méndez*

Un rápido balance del estado de situación de los derechos de la infancia en la Argentina durante el año 2006 exige reconocer, entre otras cosas, la existencia de continuidades y rupturas cuyo sentido, lógica y futuras implicaciones resulta importante desentrañar.

Mientras en el campo de las regulaciones penales relativas a los menores de edad se extiende hasta hoy una (lamentable) continuidad con el período de la dictadura militar, en el campo de lo que no sin una cierta vaguedad se denomina “protección de derechos”, se ha producido recientemente una (altamente saludable) ruptura. De más está decir que ni rupturas ni continuidades resultan de carácter lineal, lo que exige en ambos casos un esfuerzo especial de análisis e interpretación.

La aprobación y promulgación de la ley 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes) a fines de 2005, fue el resultado de un interminable y complejo proceso de carácter político, que se manifestó con fuerza en el ámbito legislativo.¹

*Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur Argentina.

Pero si en términos de proceso, la aprobación de la ley 26.061 resultó bastante sorprendente, mucho más lo fue en términos de contenidos. Pocos imaginaron que podría llegarse tan lejos, como efectivamente se llegó, en materia de verdaderas y sustanciales transformaciones normativas. Algunos, en defensa de sus estrechos intereses corporativos, fueron responsables de trabajar activamente en impedir que las reformas fueran más allá de un carácter meramente cosmético; otros (entre los que me cuento) fuimos en todo caso responsables de subestimar las posibilidades que podía abrir una coyuntura como la que posibilitó la reforma.

En todo caso, y me parece importante decírlo sin la menor ambigüedad, la ley 26.061 constituye la innovación jurídica más importante en materia de infancia, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta hoy. Tanto es así, que si la conciencia jurídica media se encontraba, antes de la reforma, muy por delante de la vergonzosa Ley Agote de 1919, la profundidad de los cambios que encierra la nueva ley ha colocado a la conciencia jurídica (ni hablemos de las prácticas) muy por detrás de los desafíos que encierra la ley 26.061.

Cierto es (y me parece importante afrontar este argumento para desbaratarlo de una vez), que buena parte de las innovaciones contenidas en la ley 26.061 ya se encontraban en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y, lo que es lo mismo, en la propia Constitución Nacional. Esta situación, muy particularmente en el contexto concreto de la Argentina, no sólo no desmerece en absolutamente nada a la ley 26.061 sino que, por el contrario, aumenta ulteriormente su importancia.

Ello significa que desde el punto de vista de la legislación nacional la CIDN fue, correctamente, entendida como un piso mínimo por debajo del cual no se puede descender en materia de derechos y garantías, aunque sí como efectivamente ocurre con varias disposiciones de la ley, que se puede superar y trascender. Téngase presente por ejemplo, el artículo 27 de la ley, que dispone la obligatoriedad de la defensa técnica jurídica por abogado, especificando positivamente en este punto la propia formulación de la CIDN. No menos importante, en el mismo sentido, resulta el artículo 3 de la ley que define en forma exhaustiva e inconfundiblemente garantista el concepto de interés superior del niño. En otras palabras, una solución normativa que cierra definitivamente la posibilidad (tal como venía ocurriendo hasta ahora), de interpretar en clave totalmente discrecional el riquísimo concepto de “interés superior”.

Pero la importancia de esta reforma se explica aún más claramente si se analiza con seriedad y sin condicionamientos la condición jurídica de la infancia y adolescencia, que antes de la reforma imperaba en nuestro país.

En muchos aspectos y por razones a las que en parte se aludirá explícitamente, en materia de derechos de la infancia algunas tendencias negativas que se verifican en el plano regional latinoamericano se encuentran particularmente exacerbadas en el caso de la Argentina.
No en vano, la Argentina fue, a comienzos del siglo XX, la cuna del menoresimo latinoamericano. No en vano, la Argentina sintetizaba el triste mérito (hasta la aprobación de la ley 26.061) de ser el país más atrasado y al mismo tiempo más brutal en materia de condición jurídica de la infancia en América latina.

La vigencia por casi un siglo de una ley criminalizadora de la pobreza como la ley 10.903 y la persistencia del decreto 22.278 de la época de la dictadura militar (1980), sobre la base de la cual se han irrogado 12 sentencias de reclusión perpetua a menores de edad desde 1997 hasta hoy, constituyen su prueba irrefutable.

Más aún, me animo a afirmar sin la menor duda que desde la vigencia jurídica y cultural de la Convención hasta hoy, el atraso legislativo de la Argentina no fue producto ni del azar ni de la desidia. Por el contrario, fue el resultado de una estrategia política deliberada en la que se invirtieron, particularmente en la década del 90, ingentes esfuerzos y recursos.

La cínica y falaz argumentación acerca del carácter autoaplicable de la CIDN, para concluir en realidad que la reforma legislativa nacional no era necesaria, constituye la patética evidencia de lo que aquí se afirma. Esta situación defendida con vehemencia desde la propia institucionalidad de las políticas gubernamentales para la infancia, consolidó y reprodujo el atraso, que aún hoy padecemos, en términos de cultura jurídica determinando una aplicación cosmética y fragmentaria de la CIDN.

Es en estas condiciones político-culturales que, desde comienzos del siglo XXI, se fue gestando un consenso (que jamás compartí pero que siempre respeté) en el heterogéneo movimiento de lucha por los derechos de la infancia, en el sentido de que una verdadera reforma de las regulaciones legales en materia penal juvenil, sólo debía realizarse a posteriori de la derogación de la Ley de Patronato y la aprobación de una ley de protección integral. Un consenso gratuito e inútilmente quebrado por aquellos que, sorprendentemente con responsabilidades de gobierno en el campo de los derechos humanos, pretendieron, por fortuna sin éxito, una cosmética y superficial reforma de las normas que en materia penal juvenil heredamos de la dictadura.

A un año de la reforma que constituía la condición para emprender el camino de las reformas penales (ley 26.061), mucho ha sucedido aunque poco se ha concretado en ese plano específico.2

2 Una extraña situación rodea hoy el tema de la reforma legal en materia de responsabilidad penal juvenil. En ambas Cámaras del Congreso existe un número considerable de proyectos (que representan prácticamente a absolutamente todo el espectro político), de alta calidad técnica y en línea con la CIDN y la Constitución Nacional. A pesar de esta situación, que denota un alto grado de consenso multipartidario en la materia, ningún proyecto ha conseguido avanzar en su tratamiento legislativo.
Me referiré entonces, en forma breve y contextualizada para la región, a esta situación, antes de pasar a un análisis de los avances, implicaciones y sobre todo resistencias con relación a la aplicación de la Ley de Protección 26.061.

La historia de la cuestión de la infancia en la América latina de estos últimos 30 años muestra de manera evidente la existencia de temas claramente emblemáticos. Denomino temas “emblemáticos”, precisamente a aquellos temas que poseen la característica de sintetizar el espíritu de una época en torno de una cuestión más amplia.

Así, con epicentro cultural en el Brasil de la década del 80, que pugnaba por sacudirse el autoritarismo militar, el tema de los “niños de la calle” constituyó la metáfora para denunciar la cara obscena del boom económico del que se jactaba la dictadura. No es éste el lugar para ahondar en ese análisis específico, aunque conviene no olvidar, ni los efectos perversos sobre las políticas públicas de aquellos ejercicios de extrapolación en otros tiempos y en otros espacios de las concepciones alternativistas imperantes en el Brasil de la década del 80, ni la sedimentación, a la manera de capas geológicas, de viejas posiciones que de tanto en tanto irrupmen en las formulaciones políticas del presente.

Los intentos recurrentes (y en general demagógicamente electorales) de resolver con programas puntuales y focalizados el problema de los “niños de la calle”, que afloran de tanto en tanto en la retórica de algunos políticos, constituyen el botón de muestra de la pervivencia de un enfoque cuyas víctimas más conspicuas han sido, paradójicamente, la escuela y la familia.

En la década del 90, aunque esta vez con epicentro en países andinos como Perú y Bolivia, el tema del trabajo infantil amenazó con instalarse como cuestión emblemática para toda la región. Sin embargo, las manipulaciones de movimientos “autónomos” de niños trabajadores, no lograron hacer pie ni en la Argentina ni en el Brasil.

En el imaginario social, el recuerdo y la promesa de una escuela pública de calidad funcionaron como un antídoto extraordinario de esta utopía regresiva. Nadie sintetizó mejor esta situación que el pedagogo brasileño Antonio Carlos Gomes da Costa, cuando textualmente afirmó que, “mientras en el Brasil la escuela parece ser la tierra prometida, en Argentina se asemeja mucho más al paraíso perdido”.

Llegamos por fin al siglo XXI, en el cual la cuestión emblemática de la infancia parece claramente configurarse y sintetizarse en el problema de la res-

---

3 Un profundo y completo análisis de esta situación se encuentra en “De Menor a ciudadano”, de Antonio Carlos Gomes da Costa, Das Necessidades aos Direitos, San Pablo, Malheiros, 1994.

ponsabilidad penal de los adolescentes. Legitimada por una “sensación” de insseguridad urbana atribuida apresuradamente (el concepto de “sensación” hace referencia de manera específica a la notoria ausencia de información cuantitativa confiable en este campo) a los jóvenes, este tema tiende a imponer un tipo particular de visión social represiva sobre los adolescentes.

A pesar de su carácter cuantitativo reducido, la cuestión de los adolescentes infractores posee un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. La realidad confirma en forma reiterada que quien no ha resuelto este problema acaba también no resolviendo ninguno de los otros problemas vinculados a la infancia.

Desde comienzos de los noventa, uno a uno los países de América latina han adecuado, sus legislaciones nacionales, con mayor o menor calidad técnica jurídica, a lo dispuesto en la materia por la CIDN, muy particularmente en sus artículos 37 y 40. En este contexto la Argentina ha constituido y constituye todavía hoy, por razones que en parte escapan a cualquier tipo de racionalidad, una solitaria excepción en la materia.

El problema de la responsabilidad penal de los adolescentes, que en general constituye una cuestión delicada y espinosa en cualquier país, posee algunas características inéditas adicionales en el caso argentino. Dicho en otras palabras, parece constituir un enigma que de tanto en tanto amenaza con devorarnos.

Ni los señalamientos de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al gobierno argentino con relación a las condenas a reclusión perpetua a menores de edad, ni el macizo consenso parlamentario de carácter multipartidario en la materia, ni los avances culturales de los operadores del sistema de justicia, que finalmente han comenzado a entender la importancia de la vigencia del principio de legalidad en la materia, han sido suficientes para detonar la voluntad política imprescindible para la aprobación de un verdadero sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Cómo explicar los motivos de este atraso inexplicable?

Múltiples y variados parecen ser los motivos, sobre los que vale la pena reflexionar. Tal vez se encuentre en buena parte de ellos las claves para su supe

5 Desde 1997 hasta la actualidad la justicia de menores de la Argentina ha aplicado al menos 12 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes en abierta contradicción, entre otras normas, con la Convención sobre los Derechos del Niño. La Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego de agrupar todos los casos presentados corrió traslado de las denuncias al Estado argentino. A raíz del traslado efectuado, en abril de 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado inició un proceso de solución amistosa de manera tal que nuestro país no afronte una condena internacional por violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La reforma legal, una de las condiciones del acuerdo amistoso de la época, parece hoy definitivamente olvidada.
ración. No pretendo subestimar aquí las resistencias corporativas de una “justicia de menores” que ha hecho históricamente de la discrecionalidad absoluta un valor que, paradójicamente, al mismo tiempo terminó despojándola de cualquier forma de legitimidad.

Sin embargo, me parece que en una particular conformación cultural del “progresismo” jurídico vernáculo se esconde la clave principal de este enigma. Es que a los problemas históricos de la incapacidad argentina por constituir un orden legítimo basado en el estado democrático de Derecho, es decir, a las dificultades para aceptar la ley como elemento legítimo y eficaz para mediar en las relaciones sociales, debe agregarse la herencia maldita de la dictadura militar en la materia. Tan brutales y profundas fueron (y son) las secuelas de la represión ilegal en la Argentina, que han impedido la construcción de un discurso serio y responsable sobre la represión legal. Sólo una situación como ésta permite entender la enorme paradoja que consiste en el hecho de que, de un lado, en ningún lugar de América Latina se ha ido tan lejos en materia de represión penal a los menores de edad y al mismo tiempo en ningún lugar (desde posiciones que se autoperceben como progresistas) se ofrecen tantas resistencias a un cambio en los términos que plantea la CIDN y la Constitución Nacional.

No caben dudas de que el quid de la cuestión está precisamente en el tema de la responsabilidad. En el estado de cosas imperante no parece que existieran problemas en interpelar a los adolescentes como enfermos, locos o enemigos y destruirlos si fuera necesario. Sí parece difícil decidirse a interpelarlos como sujetos responsables. Quien interpela a un loco o a un enemigo no se hace responsable de nada, quien interpela a un sujeto responsable debe hacerse responsable de su interpelación.

Es precisamente este último el contexto jurídico-cultural donde es preciso analizar el impacto actual y el futuro de la instrumentación de la ley 26.061.

No voy a realizar aquí un análisis técnico jurídico detallado y exhaustivo de esta ley, entre otros motivos porque éste ya se ha realizado y es a dicho texto al que remito a esos efectos.6

Sí me interesa en cambio medir el impacto inmediato de su aprobación. En este sentido, estoy absolutamente convencido de que es precisamente en las resistencias que genera donde mejor puede medirse la profundidad de sus transformaciones. No voy a insistir demasiado aquí en aquel tipo de resistencias, “clasistas-nostálgico-corporativas” que, sin embargo, vale la pena registrar.7


7 Dos lamentables artículos de reconocidos civilistas acerca de la ley 26.061, dan cuenta como pocos de las preocupaciones clasistas y corporativas de un derecho que se siente amenazado por el avance en la legislación nacional de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Más
Mucho más peligrosas me parecen aquellas resistencias que pretenden desconocer su ámbito nacional de aplicación\(^8\) y que han llevado al extremo de que un superior tribunal de justicia haya absurda e inconstitucionalmente decidido que los tribunales bajo su competencia dejen de aplicarla.\(^9\)

Mas allá de chicanas procesales, que tarde o temprano se evaporarán, destinadas a rechazar la aplicación de una ley nacional cuyo rango constitucional proviene justamente de constituir la reglamentación de la CIDN, es necesario preguntarse qué es exactamente aquello que en la ley 26.061 más ofende al corporativismo tradicional (hoy crecientemente minoritario) del ámbito judicial. Ensayaré aquí un principio de respuesta a esta pregunta.

Hasta la aparición de la CIDN, a la existencia material de dos tipos de infancia (los niños y los menores para decirlo sintéticamente con un lenguaje que es hoy de fácil y rápida comprensión), correspondía la existencia de dos tipos de derechos. El derecho de familia para los “niños” (aquellos con sus necesidades básicas satisfechas) y el derecho de menores para los “otros”, los “menores”. La ley cumplía así la función de reforzar y legitimar las diferencias sociales.

La CIDN por el contrario repone una idea universal de infancia, no precisamente porque esto ya exista en la realidad, sino por el contrario, para tender hacia dicho ideal. Uno no jamás coloca en la ley aquello que ya existe en la realidad. Las normas, muy en especial aquellas de derechos humanos, presuponen una fuerte tensión entre el ser y el deber ser. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los hombres son iguales”, es justamen-

---


\(^9\) El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, a través del Acuerdo Reglamentario nº 794 -Serie “A”, de fecha 8 de noviembre de 2005, decidió mantener las competencias y atribuciones asignadas por la ley 9.053, acorde a las funciones fijadas por la ley 10.903, hoy derogada, resolviendo “Disponer que los tribunales de la Provincia de Córdoba con competencia en materia de menores prevencional, continúen su actuación judicial de conformidad a las competencias y atribuciones asignadas por la ley 9053”.

---
te debido al hecho de que no lo son en la realidad. La igualdad no es un he-
cho natural. Por el contrario, necesita de un hecho jurídico-político que la fun-
dee. La ley 26.061 al asumir en profundidad el espíritu y la letra de la CIDN, rom-
pe decididamente el dualismo clasista de los dos derechos para las dos infan-
cias. Todos los avances realizados en el derecho de familia desde la recupera-
ción de la democracia hasta hoy (divorcio vincular, equiparación plena de hi-
jos matrimoniales y extramatrimoniales, patria potestad compartida, para sólo 
 mencionar los más significativos), no encuentran equivalente (hasta la aparici-
ón de la ley 26.061) en el campo del derecho de menores.

Hasta hoy, ni las reflexiones teóricas ni los sujetos de dichas reflexiones 
acostumbraban a cruzarse en un territorio común.

La ley 26.061 cambió radicalmente el curso de los acontecimientos.

El tomarse en serio los derechos de la infancia, asegurando los mecanismos 
que permitan su exigibilidad, es decir, tornando obligatoria e ineludible la de-
fensa técnico-jurídica obligatoria de niños y adolescentes, constituye la piedra an-
gular de una serie de transformaciones que difícilmente puedan subestimarse.

La derogación de la Ley de Patronato y al mismo tiempo la manutención 
de prácticas sociales (y jurídicas) que lo caracterizaban, resulta el hilo (poco) 
sutil que pone en evidencia la existencia de vínculos reales entre la “protección 
tutelar” y la represión. Un vínculo que ni eufemismos ni ambigüedades pueden 
yo ocultar.

En este sentido, la prohibición expresa (que seguramente sonará absurda 
para el sentido común) de protección a la infancia por medio de prácticas que 
imican la privación de libertad, constituye una de las tantas transformaciones 
radicales que encierra esta nueva ley (art. 36).

Por ello la aceptación, mucho más ritual que entusiasta, de la ley 26.061 por 
parte de las autoridades encargadas de su aplicación, su tan exhaustiva cuanto 
inútil reglamentación y, al mismo tiempo, la resistencia a aceptar sus implica-
ciones reales, dan cuenta mejor que nada de la complejidad cultural que en-
cierra el proceso de instrumentación de la nueva ley.

Todo hace prever que nada será ni fácil ni automático en el proceso de su 
efectiva instrumentación.

Un reciente hábeas corpus interpuesto a favor de niños menores de 16 
 años, no punibles según la ley, para que su “protección” no se cumpla en con-
diciones de privación de libertad, da cuenta en toda su extensión de los proble-
mas jurídico-culturales que es necesario enfrentar como parte del proceso de 
instrumentación de la ley 26.061.10

10 El 20 de septiembre de 2006, la Fundación Sur Argentina, con la adhesión de un número 
significativo de organizaciones de reconocida trayectoria en el campo de la defensa de los dere-
chos humanos, presentó una acción de hábeas corpus a favor de todas las personas menores de 16 
 años de edad, privadas de su libertad en virtud de resoluciones judiciales “tutelares” emitidas por
Un capítulo aparte lo constituye la puesta en marcha de la nueva institucionalidad de las políticas para la infancia que dispone esta ley. Tal vez la más interesante de todas las innovaciones en la materia la constituya la creación de un “Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia” (art. 45), destinado a sustituir un Consejo “Nacional” que en la práctica sólo duplicaba (y aún duplica) sus funciones con el Consejo local de la ciudad de Buenos Aires.

Este Consejo “Nacional” que utiliza la mayor parte de sus recursos humanos y financieros en subvencionar a la provincia más rica del país, continúa en realidad hasta la fecha desarrollando sus funciones como si ninguna reforma legal hubiera sucedido en la materia. La prórroga de su vigencia en el mismo acto de promulgación de la ley, ha sido señalada, con absoluta razón, como flagrantemente inconstitucional.\(^\text{11}\)

Pese a todo, no tengo dudas en afirmar que el balance final resulta altamente positivo y puede resumirse en la siguiente formulación: durante años, aquellos que han trabajado en forma paciente y consecuente en la defensa de los derechos de la infancia, se vieron obligados a hacerlo invariablemente contra las leyes nacionales vigentes.

La ley 26.061 transformó radicalmente las condiciones de esa lucha: infancia, ley y democracia comienzan por primera vez a articularse de manera positiva en favor de uno de los sectores, no necesariamente vulnerables, pero sí mas vulnerados de nuestra sociedad.

\(^{11}\) "Con el dictado del decreto 1.293/ 2005 el Poder Ejecutivo ha alterado el texto y el espíritu de la CDN y de la ley 26.061. Todo lo cual lo torna arbitrario, que en derecho constitucional implica lo contrario a razonable, de conformidad a la interpretación conjunta de los arts. 99, inc. 2 y 28 de la Constitución Nacional. En la presente situación se produce una clara desproporción entre medios y fin, ya que el decreto lejos de ser un instrumento apto para facilitar la aplicación de la norma que reglamenta, la contradice de manera palmaria y de ese modo resulta violatorio del orden constitucional", cfr. Daniel Sabsay, op. cit., pp. 26-27.
Integran el CELS

Comisión Directiva

Horacio Verbitsky  Carlos Acuña
Presidente  Eduardo Basualdo
Laura Jordán de Conte  Fanny Bendersky
Vicepresidenta  David Blaustein
Patricia Valdez  Lilia Ferreyra
Secretaria  Damián Loreti
Carmen A. Lapacó  Matilde Mellibovsky
Tesorera  Víctorio Paulón
Angélica Sosa de Mignone
Sofía Tiscornia

Consejo Consultivo Internacional

Alejandro Artucio  Paulo Sergio Pinheiro
Antonio Cançado Trindade  Michael Shifter
Mario del Carril  Theo Van Boven
Alejandro Garro  José Miguel Vivanco
Jeff Gracer  Lorne Waldman
Cecilia Medina  Coletta Youngers
Guillermo O’Donnell

Asamblea de Socios

La Asamblea de Socios está integrada por los miembros de la Comisión Directiva, algunos integrantes del Equipo de Trabajo y las siguientes personas:

Víctor Abramovich  María Capurro Robles
Susana Albanese  Gabriela Cerrutti
Alcira Argumedo  Juan Jaime Cesio
Javier Auyero  Agustín Colombo
Daniel Azpiazu  Graciela Colombo
Alberto Binder  Rosalía Cortés
Haydée Birgin  Gustavo Cosacov
Néstor Borri  Eduardo de La Serna
Margarita Camus  Mario del Carril
Pedro Cahn  Luís Fara
Pedro Galín
Griselda Gambaro
Emilio García Méndez
Gilou R. García Reynoso
María José Guembe
Leonardo Franco
Liliana Herrero
Alejandro Inchaurregui
Elizabeth Jelin
Alejandro Kawabata
Juana Kweitel
Elena Lenhardtson
Marcelo Leiras
Alicia Logiudice
María Elba Martínez
Rodolfo Mattarollo
Gerardo Mazur
Santiago Mellibovsky
Horacio Méndez Carreras
Isabel Mignone
José Nun
Guillermo O’Donnell

Alicia Oliveira
Darío Olmo
Víctor Penchaszadeh
Enrique Pochat
Julio Raffo
Patricio Rice
Paula Rodríguez Patrinos
Julieta Rossi
Roberto Saba
Hilda Sábato
Ana Sabino
Marcelo Saín
Elias Salazar
Leopoldo Schiffrin
Catalina Smulovitz
Jorge Taiana
Javier Timerman
Fernando Ulloa
Daniela Urribarri
Ángela Westerkamp
Federico Westerkamp

Equipo de trabajo

Director Ejecutivo
Gastón Chillier
Facundo Capurro Robles, asistente

Directora Ejecutiva Adjunta
Andrea Pochak

Área Gestión y desarrollo institucional
Macarena Sabín Paz
Vanina Mona, asistente

Secretaría Administrativa
Alejandro Bautista
Ernesto Sigaud
María Villarruel

Patricia Panich
Blanca Gómez

Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado
Carolina Varisky, directora
Valeria Barbuto
Julieta Parellada

Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana
Gustavo Palmieri, director
Rodrigo Borda
Gerardo Fernández
Luciana Pol
Marcela Perelman
Florencia Wagmaister, asistente

Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Jimena Garrote
Pablo Asa
Morita Carrasco, consultora
Eleonor Faur, consultora

Programa Justicia Democrática
Paula Litvachky, directora
Demián Zayat

Área Litigio y Defensa Legal
Diego Morales, director
Carolina Fairstein
Gabriela Kletzel
Paola García Rey
Santiago Felgueras, consultor

Área de Documentación y Archivos
Cristina Caiati, directora
Ricardo Fava
Corina Norro
María Teresa Texidó

Area de Comunicación
Verónica Torras, directora
Laura Itchart
Soledad Rodríguez Sabater

Equipo de Asistencia en Salud Mental
Roxana Amendolaro, coordinadora
Laura Conte
Adelqí Del Do
Roberto Gutman
Elena Lenhardtson
Marcelo Marmer
Gervasio Noailles
Maximiliano Peverelli
Laura Sobredo
Mariana Wikinski

Proyecto Fuerzas Armadas
Eva Muzzopappa

Proyecto Educación para la Ciudadanía
Liliana Gutiérrez
Patricia Laporta
Susana Méndez
Ana Sabino
Angélica Sosa de Mignone