VI. LOS CONTROLES INTERNOS DEL EJECUTIVO

101. Los controles de autolimitación del órgano Ejecutivo o intra-órganicos en la terminología utilizada por el ilustre Loewenstein,24 son muy complejos en la organización político-constitucional contemporánea, por lo que nos limitaremos a señalar algunos instrumentos que en nuestro concepto deben introducirse o perfeccionarse en el ordenamiento mexicano, sin que esto signifique que no puedan descubrirse otros que permitan la fiscalización de las actividades administrativas.

102. En esta dirección concentraremos nuestro examen en las siguientes instituciones: a) la necesidad de una contraloría autónoma para vigilar la debida utilización de los recursos económicos y financieros; b) la creación del instrumento de fiscalización de la actividad administrativa que lesionen los derechos e intereses legítimos de los gobernados y que genéticamente se conocen con la denominación de ombudsman; c) la independencia funcional y orgánica del ministerio público, para dotarlo de las mismas garantías de los jueces; y d) la paulatina descentralización administrativa.

103 A). Por lo que se refiere al primer sector, ya se ha iniciado esta labor de vigilancia económica de los recursos que maneja el Ejecutivo federal, a través de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas el 29 de diciembre de 1982 (artículo 32 bis), cuya función esencial es la de planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, incluyendo también el conocimiento e investigación de la conducta de los servidores públicos para constituir responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan.

104. Consideramos que ha constituido un acierto la creación de este organismo de vigilancia permanente del empleo de los recursos financieros de la Federación, en virtud de que con anterioridad sólo funcionaba la Contaduría Mayor de Hacienda que depende de la Cámara de Diputados en los términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución federal, con la atribución específica de conocer y dictaminar sobre la cuenta pública, a fin de que dicha Cámara realice la revisión anual para determinar: "los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas", según lo señala el mismo texto constitucional, tomando en consideración que
desde hace algunos años se ha intentado de manera paulatina implantar el sistema de presupuestos por programas en el sector público.\textsuperscript{107}

105. Los resultados de la función de la Contaduría Mayor de Hacienda se han prestado a agudos debates y todavía no pueden considerarse plenamente satisfactorios, no obstante las modificaciones establecidas en su nueva Ley Orgánica, así como la reforma al citado artículo 74, fracción IV, de la carta federal, por decreto legislativo promulgado el 6 de diciembre de 1977, según el cual, la cuenta pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dentro de los primeros días del mes de junio del año respectivo, plazo que sólo podrá ampliarse cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.\textsuperscript{108}

106. No obstante las citadas reformas a los textos constitucionales y legales que señalamos en el párrafo anterior, es indispensable mejorar los mecanismos modernos y técnicos de control permanente de los recursos financieros de carácter público, similares a los que se han introducido desde hace mucho tiempo en otros ordenamientos constitucionales, a través de los tribunales de cuentas, que se inspiran esencialmente en el modelo europeo y las contralorías generales que se aproximan más al ejemplo de los sistemas jurídicos angloamericanos.\textsuperscript{109}

107. De acuerdo con estos precedentes, se creó, según se ha dicho, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la cual, además de las atribuciones ya mencionadas de vigilancia continua de los recursos financieros de carácter federal, debe coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda, para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el cumplimiento de sus respectivas actividades (artículo 32 bis, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

108. Por lo tanto, debe avanzarse en el desarrollo de los sistemas de control financiero de los recursos públicos federales, por conductor de una verdadera supervisión externa, no sólo del manejo de los


\textsuperscript{108} Cuando entren en vigor las reformas al artículo 65 de la Constitución federal, publicadas el 7 de abril de 1986, la cuenta pública deberá presentarse directamente al Congreso federal, en el segundo periodo de sesiones que se iniciará el 15 de abril de cada año.

\textsuperscript{109} Cfr. el documentado estudio de Weisbod, Hadash y Saperia, Geoffrey, "Public Control", en el volumen colectivo \textit{State Audit of Public Enterprises}, Tel Aviv, s.l., pp. 41-63.
presupuestos de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Ejecutivo, incluyendo el sector empresarial que coordinan, y para ello es preciso seguir el ejemplo de la gran mayoría de las legislaciones contemporáneas, no sólo respecto de los tribunales de cuentas, que siempre han tenido autonomía y sus miembros las mismas garantías de independencia de los integrantes de los organismos judiciales, sino también en cuanto a las contralorías generales, las que también han adquirido independencia de manera paulatina, y en ocasiones, como en el caso de la contraloría chilena, han asumido funciones de control político.

109. Acudiremos sólo a dos ejemplos, por considerarlos próximos a nuestra tradición jurídica, sobre estos organismos de control permanente, pero con autonomía respecto de los restantes departamentos del gobierno, en particular del Ejecutivo. En primer término, podemos citar al Tribunal de Cuentas regulado por el artículo 136 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, cuya Ley Orgánica fue promulgada el 12 de mayo de 1982. De acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentarias, dicho tribunal es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Si bien depende directamente del órgano Legislativo (Cortes Generales), sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad al que están sometidos los miembros del Poder Judicial.

110. El otro modelo al que podemos acudir es el de la Contraloría General de la República de Chile, que goza de prestigio y autoridad, y la cual, al menos antes del golpe militar de septiembre de 1973 y de acuerdo con su ley orgánica de 10 de julio de 1964, constituyó un ejemplo de independencia para la fiscalización permanente de los recursos financieros y del gasto público, incluyendo la facultad de registro de los decretos del Ejecutivo, el que podía negar cuando consideraba que eran contrarios a la ley o a la Constitución, con la posibilidad para el propio Ejecutivo de superar dicha negativa con la insistencia suscrita por todo el gabinete. Como resultado del prestigio de esta institución, la misma está regulada actualmente por los artículos 87-89 de la Constitución aprobada en el pliebiscito de septiembre de 1980, no obstante el carácter autoritario de dicho documento.


112 Cfr. Soto Klos, Eduardo, “La toma de razón y el poder normativo de la
111. Conviene destacar que según lo dispuesto por los artículos 39 y 4º del texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República de Chile, publicada el 10 de julio de 1964, parcialmente en vigor, el contralor general es designado por el presidente de la República, con acuerdo del Senado, y goza de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los tribunales superiores de justicia, en tanto que según el artículo 87 de la Constitución vigente, a partir de septiembre de 1980, la Contraloría es un organismo autónomo, y su titular, el contralor general, será designado por el presidente de la República con acuerdo del Senado (adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio), esto último cuando se restablezca dicha Cámara disuelta por el gobierno militar en 1973, y cuyas funciones las desempeña todavía la Junta Militar de Gobierno, según la disposición decimonovena transitoria de la propia carta fundamental. El mismo contralor será inamovible en su cargo y cesará en él (retiro forzoso) al cumplir 75 años de edad.¹¹³

112. De los dos ejemplos anteriores, que no hacen sino seguir con algunos matices la tendencia general de los tribunales de cuentas y de las contralorías generales, podemos concluir que dichos organismos poseen autonomía respecto de los distintos departamentos del gobierno, y muy especialmente del Ejecutivo, y que sus miembros, o al menos el titular de la función, poseen inamovilidad similar a la establecida para los integrantes del Poder Judicial. En tal virtud, consideramos indispensable modificar la situación actual de la Contraloría General de la Federación, suprimiendo su carácter de Secretaría de Estado, que la hace totalmente dependiente del titular del Ejecutivo federal, y por ello, la fiscalización es interna y carece de autonomía, que es una de las atribuciones esenciales de un instrumento de esta naturaleza.

113. Por este motivo sería muy conveniente analizar la posibilidad de perfeccionar la Contraloría actual, para introducir modalidades similares a las de los ejemplos anteriores, de tal manera que el contralor general fuese designado por el presidente con aprobación del Senado, como en el sistema chileno, y dotarlo de autonomía funcional y orgánica, con la misma inamovilidad de los jueces y magistrados federales, lo que significaría que no podría ser removido hasta la edad de retiro (70 años) sino por motivos de responsabilidad, de acuerdo con los lineamientos del título IV de nuestra ley suprema.

Contraloría General de la República”, en el volumen La Contraloría General de la República. 50 años de vida institucional, Santiago de Chile: 1977, pp. 165-189.
114. Una situación similar debe introducirse en los estados de nuestra Federación, como lo hemos propuesto en una ocasión anterior, es decir, que en dichas entidades es conveniente la creación de controlorías generales autónomas, cuyos titulares fuesen designados por el gobernador respectivo con aprobación de la legislatura local, teniendo además en consideración que en la mayoría de ellas, según la reforma a la Constitución federal de diciembre de 1977, en relación con la Cámara de Diputados, han establecido un sistema de integración pluralista.

115. B) Otra institución cuya creación sería muy conveniente para la tutela de los derechos de los gobernados frente a la actividad cada vez más absorbente de la administración pública en nuestro país, es la que se conoce con la denominación genérica de ombudsman (palabra sueca que significa representante), que surgió en los países escandinavos, pero que ha tenido un desarrollo que sin exageración podemos calificar como meteorico, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En términos muy amplios puede describirse como el organismo autónomo que tiene la función de vigilar la actividad administrativa; recibir las reclamaciones de los administrados; investigarlas y proponer soluciones a las afectaciones de los derechos e intereses legítimos de los propios administrados; formular informes sobre las cuestiones investigadas y sugerir reformas y modificaciones de los reglamentos y leyes administrativas para una mejor prestación de los servicios públicos.

116. Esta institución ha sido considerada como de carácter universal, debido a que se ha establecido en un número creciente de ordenamientos, inclusive pertenecientes a diversas familias jurídicas, como son las del sistema continental europeo y las de carácter angloameri-

---


El Principio de la División de Poderes. Incluyendo numerosos países con un grado de desarrollo inferior al nuestro, tomando en cuenta, además, que una función similar se realiza en los países socialistas por la llamada Procuratura.

17. Esta institución, que se ha consagrado con diversos nombres como los de Parliamentary Commissioner, defensor del pueblo, Médiateur, Defensor Civil, abogacía popular, etc., ha tenido tanto éxito en virtud de que satisface un requerimiento urgente de la vida contemporánea, como es el de solucionar con rapidez y eficacia las reclamaciones cotidianas de los gobernados, las que sólo se plantean ante los tribunales ordinarios o administrativos cuando no pueden ser satisfechas a través de este procedimiento breve y rápido, que además tiene la ventaja de contribuir al mejoramiento general de la actividad administrativa, ya que el organismo respectivo posee la posibilidad de conocer los aspectos en los cuales existen problemas, errores o defectos, y proponer su mejoramiento.

18. Por otra parte, pudiera parecer extraño a nuestra tradición jurídica, y en general de Latinoamérica, la introducción de esta institución de origen escandinavo, pero debemos tomar en cuenta que ya se ha establecido en ordenamientos próximos a los nuestros, y al respecto podemos mencionar que en su versión parlamentaria se introdujo en el ordenamiento de Portugal con el nombre de Promotor de la Justicia (Provedor da Justiça) en virtud del decreto-ley de 21 de abril de 1975, y después constitucionalizado en el artículo 24 de la carta democrática de 26 de abril de 1976, y regulado sin cambios en el artículo 23 de la misma Constitución, reformada el 24 de septiembre de 1982.

---

121 El citado artículo 23 dispone: “1. Los ciudadanos pueden presentar quejas
119. La Constitución española que entró en vigor en diciembre de 1978 estableció en su artículo 54 al defensor del pueblo, como un comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero, denominado "De los derechos y deberes fundamentales". Dicho organismo está regulado por su Ley orgánica promulgada el 6 de abril y publicada el 7 de mayo de 1981.\(^2\)

120. En tales condiciones, puede parecer extraño que el ombudsman tenga una recepción tardía y apenas incipiente en los ordenamientos de nuestra región, pero tal vez se pueda aventurar la explicación de que son escasos y recientes los estudios publicados en castellano sobre este instrumento de tutela de los derechos fundamentales de los administrados, y por ello es poco conocido entre los titulares de los poderes públicos latinoamericanos. Por otra parte, tampoco la denominación genérica de este instrumento facilita su comprensión, pues resulta ajena al lenguaje jurídico de nuestros países y por ello consideramos que la experiencia española es muy valiosa para facilitar su introducción, y resulta significativo que dos de los proyectos que se discuten actualmente en el Congreso argentino lleven la denominación de defensor del pueblo (ver infra, párrafo 125).

121. Sin embargo, y como es inevitable, los juristas latinoamericanos\(^2\) empiezan a interesarse seriamente por el ombudsman, y entre por acciones u omisiones de los poderes públicos al Promotor de la Justicia, quien las apreciará sin facultades decisorias, dirigiendo a los órganos competentes las recomendaciones necesarias para prevenir y reparar injusticias. 2. La actividad del Promotor de la Justicia es independiente de los procedimientos voluntarios o contenciosos previstos en la Constitución y en las leyes. 3. El Promotor de la Justicia es designado por la Asamblea de la República. Un estudio sintético sobre los orígenes y sobre las funciones actuales del promotor de la justicia, de acuerdo con la Constitución y las leyes reglamentarias, puede consultarse en el primer informe de dicho funcionario a la Asamblea de la República. Relatorio do Provedor da Justiça, 1976, Lisboa, junio de 1977, pp. 6-12. Por otra parte, el mencionado precepto constitucional fue reglamentado por las leyes número 81 de 22 de noviembre de 1977, que contiene el Estatuto del Promotor, y número 10, de 2 de marzo de 1978, como ley orgánica sobre la oficina del citado promotor.


\(^{123}\) Cfr. La Roche, Humberto. "El ombudsman en los países nórdicos y el caso
ellos los mexicanos, ya sea en su forma parlamentaria original o dependiente del órgano Ejecutivo. Los estudios que se han realizado recientemente han influido en la presentación de varios proyectos legislativos e inclusive en la consagración incipiente de la institución.

122. También debemos señalar que se han realizado dos reuniones importantes en el ámbito latinoamericano en los últimos años, con el propósito de unir y coordinar los esfuerzos de los juristas de la región que se han interesado por este instrumento protector y lograr su implantación en los ordenamientos de nuestros países. El primer evento se denominó Primer Coloquio sobre el Proyecto Ombudsman para la América Latina, y se celebró en la ciudad de Caracas, Venezuela, los días 2 a 4 de junio de 1983, cuyo principal resultado fue la creación del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. La reunión más reciente de este género se efectuó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 13 a 15 de noviembre de 1985, con la denominación de “Primer Simposio Latinoamericano del Ombudsman”, organizado por el profesor Miguel M. Padilla con el apoyo de la Asociación Internacional de Abogados, también con el propósito de


125 Entre los trabajos presentados a ese Coloquio deben destacarse el de carácter colectivo que configuró la ponencia venezolana, redactada por los profesores Carlos Guerón, Freddy Muñoz y otros, y el de trascendencia latinoamericano, elaborado por el notable tratadista uruguayo profesor Héctor Gros Espiell, El ombudsman. Su interés e importancia en la actual situación política y jurídica en América Latina (mimeografiado), Caracas, 1983, 14 pp. Además, en dicho Coloquio se aprobó, entre otros, la siguiente proposición como parte de la llamada Declaración de Caracas: “a) Contribuir con nuestros recursos intelectuales, profesionales y políticos a la difusión, discusión y eventual implantación de instituciones como la del Ombudsman, de acuerdo con las necesidades y características específicas de cada sociedad”. 
promover la consagración de esta institución en los ordenamientos latinoamericanos.\textsuperscript{126}

123. En vía de ejemplo podemos señalar que se han presentado varios proyectos legislativos para el establecimiento de instituciones inspiradas en el ombudsman en el ámbito latinoamericano. Entre esos proyectos podemos señalar el presentado en el año de 1975, por varios diputados argentinos encabezados por Carlos A. Ayuyero, apoyados en el libro publicado por el profesor Miguel M. Padilla,\textsuperscript{127} para establecer la Oficina del Comisionado del Congreso. Por la interrupción de la vida constitucional ocasionada por el golpe militar de 1976, no pudo ser estudiado, pero se ha reelaborado nuevamente en 1983 y presentado ante la misma Cámara de Diputados con motivo del reciente establecimiento del orden constitucional.\textsuperscript{128}

124. Tomando en cuenta los anteproyectos mencionados, se han elaborado otras dos iniciativas presentadas: la primera el 22 de marzo de 1984 por los senadores nacionales Eduardo Nicolás Sánchez y Eduardo Menem, y el segundo por el diputado también nacional, y distinguido tratadista, Jorge Reinaldo A. Vanossi, en los comienzos de 1985. Ambos proponen la creación del defensor del pueblo.\textsuperscript{129}

125. Otro proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el mes de noviembre de 1979 por un grupo de diputados pertenecientes al Partido de Liberación Nacional, y quienes en-

\textsuperscript{126} En la Conclusión final aprobada por la unanimidad de los participantes a esa reunión de Buenos Aires, calificada como "El Primer Simposio Latinoamericano del Ombudsman", el 20 de noviembre de 1985, se expresa, entre otros aspectos: "Atribuye especial valor entre dichas realizaciones a la actividad desarrollada por el Instituto Latinoamericano del ombudsman, y comparte los principios contenidos en la Declaración de Caracas, aprobada en junio de 1983. Coincide en que siendo indispensable evitar la dispersión de esfuerzos e iniciativas, resulta muy necesario echar las bases para una acción coordinada y conjunta, dirigida a impulsar la creación en los estados latinoamericanos de una figura como la del ombudsman, que tienda a completar el cuadro de la tutela de los derechos individuales, colaborando así en la consolidación del Estado de derecho...”.

\textsuperscript{127} La institución del Comisionado Parlamentario (El Ombudsman), Buenos Aires, Plur Ultra, 1972.


\textsuperscript{129} Sobre el primero, cfr. Diario de los Debates, Cámara de Diputados, Buenos Aires, 1985, pp. 4291-4294.
tre otras reformas, propusieron una adición al artículo 48 de dicha carta fundamental que regula el llamado recurso de amparo, para introducir un defensor de los derechos humanos, también con las características del ombudsman parlamentario.130

126. Pero además de los proyectos, advertimos ya la paulatina introducción de esta institución protectora, y así podemos señalar a las procuradurías de los Derechos Humanos en la legislación de Costa Rica y en la Constitución de Guatemala de 1985. En efecto, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, promulgada el 27 de septiembre de 1982, se estableció la Procuraduría de Derechos Humanos, con la función esencial de proteger los derechos humanos de los habitantes de ese país, a través de las investigaciones que considere pertinentes.131

127. Como resultado del restablecimiento del orden constitucional quebrantado por tantos años de regímenes militares, y con apoyo en varios estudios doctrinales,132 el Congreso Constituyente guatemalteco que elaboró la carta expedida el 31 de mayo de 1985 (pero que entró en vigor en febrero de 1986), estableció en su artículo 274 al procurador de los derechos humanos como comisionado del Congreso de la República para defensa de los derechos humanos consagrados en la misma carta fundamental, y para ello tendrá facultades de supervisar la administración y rendirá informe anual al pleno del Congreso con el que se relacionará a través de una Comisión de Derechos Humanos.133

---

130 En la parte relativa de la exposición de motivos del proyecto se afirma: "Se imponen crear en Costa Rica la figura que en otras democracias se llama ombudsman. La hace necesaria la urgente protección del individuo frente a la potestad pública. Esta interviene cada vez más en la vida social. Téngase presente que este funcionario será, en síntesis, un control de la tarea administrativa, ejercido por la sociedad a través de un órgano jurídico independiente con amplios poderes de fiscalización; de ahí que el nombre de mediador se ha adoptado en Francia para designar el ombudsman, ya que es un mediador entre la administración pública y el administrado". Cfr. Convento de reformas parciales a la Constitución Política presentado a conocimiento de la Asamblea por la fracción del Partido Liberación Nacional (mimeografiado), San José, noviembre de 1979, pp. 21-28.

131 En su presentación de este ordenamiento, el entonces procurador general de la República y distinguido constitucionalista, el profesor Hugo Alfonso Muñoz (quien publicó, como dijimos anteriormente, un estudio sobre el ombudsman, supra, nota 123), señaló que la creación de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos dentro del seno de la Procuraduría General, representaba un esfuerzo del Estado costarricense en cuanto a la protección de las libertades fundamentales, y por ello debía considerarse como un órgano único en América Latina.

132 Especialmente el libro de los conocidos traductores guatemaltecos García Languardia, Jorge Mario y Vázquez Martínez, Edmundo, Constitución y orden democrático, Guatemala, Universidad de San Carlos, 1984, pp. 191-196.

133 El artículo 273 de la citada Constitución de Guatemala establece: "Comisión de Derechos Humanos y Procurador. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político
128. En nuestro país también se ha iniciado la creación de instrumentos similares al ombudsman, si bien de manera incipiente, y así podemos señalar que la experiencia favorable de una institución paralela como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor, cuya ley entró en vigor el 5 de febrero de 1976, tomando en consideración que el instrumento tutelar de los consumidores recibe también la denominación de ombudsman en los ordenamientos escandinavos, y que si bien tiene por objeto la tutela de los consumidores de escasos recursos frente a los proveedores de bienes y servicios, incluyendo las empresas públicas (la que es diferente a la función más complicada de la protección de los gobernados frente a la administración), existen aspectos similares en cuanto a los procedimientos de asesoramiento y mediación que han demostrado su utilidad frente a los métodos tradicionales que descansaban en soluciones estrictamente judiciales.

129. Ya en el campo de la tutela de los derechos de los gobernados frente a las autoridades administrativas, se han hecho intentos para introducir mecanismos relacionados con las funciones del ombudsman, y entre ellos podemos señalar la iniciativa presentada el 23 de diciembre de 1978, ante la legislatura del estado de Nuevo León, por el entonces gobernador doctor Pedro Zorrilla Martínez, conocido trata distra de derecho público, para el establecimiento de una Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, dependientes del propio gobierno de dicha entidad federativa, con objeto de realizar todo tipo de gestiones complementarias de los instrumentos jurídicos ya existentes, para proteger dichos derechos fundamentales, tanto los consagrados en la Constitución federal como en la de la citada entidad federativa, y por supuesto comprendría la investigación de las quejas y reclamaciones representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo.


126 Cfr. el libro editado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional del Consumidor, El consumidor y los derechos humanos, México, 1985.
nes de los gobernados contra las autoridades, tanto municipales, estatales o federales, con el deber de la citada Dirección para llevar y hacer pública una relación de los casos atendidos y para constituir futuras bases de legislación y procedimiento de defensa (artículos 1° a 7º del citado proyecto, que no tuvo consagración legislativa). 127

130. Por otra parte, sugerimos en un trabajo anterior, que sería conveniente la creación de instrumentos locales de fiscalización administrativa con funciones de investigación de reclamaciones y de proposición de soluciones, como un paso previo al establecimiento de instituciones de carácter nacional. 128 Así ha ocurrido en la República Argentina, pues en tanto que los proyectos ante el Congreso Nacional todavía no han sido aprobados en cuanto a la introducción de un comisionado del Congreso o del defensor del pueblo (ver supra, párrafos 124-125), en cambio a fines del año de 1985, el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la propia República Argentina, aprobó la creación de un ombudsman de carácter local con la denominación de contralor general comunal. 129 128

131. Esta ha sido la experiencia en nuestro ordenamiento, puesto que con independencia del defensor de los derechos universitarios creado en el Estatuto aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 29 de mayo de 1985, según los modelos de los University Ombudsman de varias instituciones de educación superior de Estados Unidos y Canadá, 129 podemos hacer referencia al primer organismo que se inspira en el modelo clásico del ombudsman, a nivel municipal. Nos referimos al procurador de vecinos creado por acuerdo del ayuntamiento de la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, el 21 de noviembre de 1983.

132. En las consideraciones de dicho acuerdo municipal se hace referencia expresa al ombudsman como organismo tutelar de los derechos de los administrados. En los preceptos relativos se establece que

127 De acuerdo con el artículo 10 de dicho proyecto: "La Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, contará con oficinas encargadas de ofrecer y asegurar la asesoría y la representación legal que esta Ley otorga, e integrará a los Defensores de los Derechos Humanos que se requieran, que podrán trabajar directamente en las dependencias o localidades en que a juicio del titular del Ejecutivo sea necesario, en cualquier parte del Estado de Nuevo León. Todas las autoridades y particulares les prestarán la más amplia ayuda para el cumplimiento de sus obligaciones que son del mayor interés público."


el citado procurador de vecinos será designado por el cabildo a propuesta del presidente municipal, con las atribuciones de recibir e investigar en forma expedita las quejas, reclamaciones y proposiciones que por escrito y oralmente presenten los afectados por la actividad de la administración pública local, y como resultado de dicha investigación, proponer a la autoridad respectiva vías de solución a las cuestiones planteadas, sin carácter imperativo, y además, deberá rendir anualmente al citado cabildo municipal, un informe de sus actividades, incluyendo las propuestas de solución y las respuestas de las autoridades requeridas con las sugerencias de reformas al procedimiento y las leyes que regulan la actividad de la administración pública local. Como puede observarse, al menos en teoría, pues no tenemos datos de su eficacia práctica, se han incluido las funciones esenciales de la institución.

133. Con apoyo en este ejemplo del municipio de la ciudad de Colima, dicha institución del procurador de vecinos se consagró en la Ley Orgánica Municipal del estado del mismo nombre publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa de 8 de diciembre de 1984, puesto que según sus artículos 94 y 95, los cabildos municipales pueden designar, a propuesta del presidente municipal, al citado funcionario, con las mismas atribuciones de recibir e investigar las quejas de los habitantes del municipio respectivo contra la actividad de la administración pública local; proponer soluciones y rendir los informes anuales correspondientes.

134. C) Otro aspecto esencial de la autolimitación de las predominantes atribuciones del Ejecutivo federal en nuestro país se relacionan con la situación del *Ministerio Público Federal*, el cual, a través de su titular, el procurador general de la República, depende en forma directa del presidente de la República, quien designa y puede destituir libremente al mencionado procurador, en los términos del artículo 102 de la Constitución federal y la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, promulgada el 7 de marzo de 1984.149

---


140 El artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone: "La Procuraduría General de la República es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integran la institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que a aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables."
135. De acuerdo con la tradición jurídica hispánica, la mayoría de nuestros textos constitucionales, incluyendo la carta federal de 1857, habían situado al procurador o fiscal general dentro del organismo Judicial, así fuera como representante del Ejecutivo y defensor de sus intereses económicos. El artículo 91 de la citada Constitución de 1857 lo integró a la Suprema Corte de Justicia (así como al fiscal federal), hasta la reforma constitucional de 22 de mayo de 1900 que suprimió dichos cargos de la Suprema Corte (artículo 91), y siguiendo el modelo francés, trasladó al procurador general a la esfera del Ejecutivo, en cuanto el segundo párrafo del artículo 96 dispuso: Los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo.  

136. En la Constitución vigente de 5 de febrero de 1917 se consolió el sistema francés de la dependencia del ministerio público respecto del titular del Ejecutivo tanto federal como del Distrito Federal, y el mismo modelo se ha seguido en las entidades federativas. En efecto, las funciones del procurador general de la República están reguladas por el artículo 102 (que por inadvertencia está situado dentro del título relativo al Poder Judicial, lo que era correcto en el texto similar del artículo 91 de la carta de 1857, en su redacción original), que establecen la dependencia del titular del Ministerio Público federal del presidente de la República, ya que los funcionarios respectivos: "serán nombrados y removidos por el Ejecutivo".  

137. Una situación similar se consagró en nuestra ley fundamental para el Ministerio Público en el Distrito Federal (y antes de la reforma constitucional de 1974, también en los territorios federales, suprimidos entonces), de acuerdo con la fracción VI., del artículo 73, base 58, de la carta federal, según la cual, "El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General, que residirá en la ciudad de México, y del número de agentes que determine la ley, dependiendo dichos funcionarios directamente del presidente de la

---

134. El texto original del artículo 91 de la Constitución Federal de 1857 establecía: "La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general." La distribución de funciones entre los dos últimos funcionarios fue establecida por el Reglamento de la propia Suprema Corte de 29 de julio de 1862.

135. Dicha modificación constitucional se reguló por los artículos 37 a 42 del título preliminar del Código Federal de Procedimientos civiles de 1895, reformado el 3 de octubre del mismo año de 1900, así como por Ley Orgánica del Ministerio Público Federal de 16 de diciembre de 1908. También se reglamentó el Ministerio Público del Distrito Federal, según el mismo criterio, en la Ley Orgánica de 12 de septiembre de 1903.

República, quien lo nombrará y removerá libremente”. Este modelo es el que han seguido también las constituciones y la legislación de las restantes entidades federativas, en las que el procurador local, como titular del ministerio público, depende del gobernador respectivo.

138. Con independencia de la polémica que todavía no termina (iniciada en el Congreso Jurídico Nacional de 1932, entre los destacados juristas mexicanos Luis Cabrera y Emilio Portes Gil, este último entonces procurador general de la República), sobre la conservación del régimen actual, o la separación en dos dependencias diversas de las funciones represivas por una parte y de las de asesoría y representación del gobierno federal por la otra (estas últimas provenientes del modelo angloamericano del Attorney General), existe otro debate tampoco concluido sobre la dependencia del Ministerio Público tanto federal como local, del organismo Ejecutivo, que resulta agravada por la interpretación que se ha dado en los códigos de procedimientos penales (federal y locales) al artículo 21 de la Constitución federal, que otorga al propio Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la acción penal, y se niega al ofendido el carácter de parte en el proceso.

139. En las recientes reformas tanto al artículo 34 del Código Penal del Distrito Federal aplicable en materia federal en toda la República, como al artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, promulgadas en diciembre de 1983, otorgaron al ofendido el carácter de coadyuvante del Ministerio Público a fin de proporcionar a éste o directamente al juez, los elementos que tenga, pero sólo en cuanto a la procedencia de la reparación del daño y perjuicio, pues inclusive el segundo precepto conserva la disposición original en el sentido de que “La persona ofendida por el delito no es parte en el proceso penal”.

144 Cfr. el libro reimpreso por la Procuraduría General de la República, La misión constitucional del procurador general de la República. México, 1982.

145 Como ya se ha hecho en la Constitución venezolana de 1961, en la cual se establece, por una parte, a la Procuraduría General de la República, a cargo y bajo la dirección del procurador general nombrado por el presidente de la República con aprobación del Senado, con la función esencial de asesorar y representar judicial y extrajudicialmente al gobierno federal (artículos 200-203), y en segundo lugar el Ministerio Público, el cual está a cargo y bajo la dirección del fiscal general de la República, designado por las cámaras reunidas del Congreso Federal (artículos 218-222). Cfr. La Roche, Humberto, Instituciones constitucionales del Estado venezolano, 5ª ed., Maracaibo. 1984.


140. La tendencia actual, inclusive en Francia, que creó el modelo de la dependencia del Ministerio Público respecto del organismo Ejecutivo, conduciendo hacia la autonomía del propio Ministerio Público, ya sea que se conserve dentro de la esfera formal de la administración, o bien se incorpore al organismo Judicial. En cualquiera de estas soluciones se propone por un sector importante de la doctrina, o bien ya se ha adoptado por el legislador, el otorgamiento de garantías de independencia e imparcialidad similares a las que tradicionalmente se han conferido a jueces y tribunales.

141. Como resultaría muy complicado pasar revista a las modificaciones sustanciales que se han operado en los últimos años en la organización y funciones del Ministerio Público, así como la amplia bibliografía que se ha redactado sobre el tema, nos limitaremos a proporcionar algunos ejemplos significativos.

142. Por lo que se refiere a reuniones académicas asume especial relieve el Primer Congreso Mexicano y las Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, que se efectuaron en la ciudad de México en el mes de febrero de 1960, eventos en los cuales se aprobó por aclamación la recomendación de que: "El Ministerio Público debe ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo y gozar de las prerrogativas de inamovilidad y demás garantías constitucionales reconocidas a los miembros del poder judicial".

143. Desde un punto legislativo podemos señalar como un ejemplo significativo lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución italiana de 1948, de acuerdo con el cual: "El ministerio público gozará de las garantías establecidas con respecto a él, en las normas sobre el ordenamiento judicial", lo que significó una modificación a los ordenamientos anteriores, que siguiendo el modelo francés, habían encuadrado al citado Ministerio Público dentro del departamento ejecutivo. Si bien esta innovación ha provocado debate entre los juristas italianos, predomina el criterio de que ha sido benéfica, pues dicha autonomía ha permitido al Ministerio Público italiano la posibilidad de actuar con mayor serenidad y eficacia, particularmente en cuanto a su intervención.


ción en el proceso penal, ya que su ingreso, estabilidad y promociones están reguladas en forma similar a las de los integrantes de la judicatura. 131

144. En América Latina, además de la independencia del fiscal general de Venezuela, designado por el Congreso (ver supra, párrafo 138, nota 145), la incorporación del Ministerio Público al organismo Judicial, se introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú de 1963. 132 Este carácter autónomo fue consagrado expresamente en los artículos 250 y 251 de la Constitución peruana, aprobada en julio de 1979, que entró en vigor al año siguiente. En efecto, el primer precepto dispone que el Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado y los dos últimos párrafos del segundo establecen que los miembros del propio Ministerio tienen las mismas prerrogativas, les afectan las mismas incompatibilidades y su nombramiento está sujeto a idénticos requisitos y procedimientos, que las de los integrantes del Poder Judicial. Estos lineamientos fueron regulados por la Ley Orgánica del Ministerio Público promulgada el 16 de marzo de 1981. 133

145. También podemos mencionar que algunas cartas constitucionales locales argentinas incluyen a los funcionarios del Ministerio Público dentro del organismo judicial, entre ellas las de las provincias del Chaco (1957), artículo 165; La Pampa (1960), artículo 81; Misiones (1958), artículo 142, y Rio Negro (1957), artículo 124. 134

146. La importancia de la autonomía del Ministerio Público especialmente como titular del ejercicio de la acción penal en el ordenamiento mexicano, con independencia de su adscripción formal, se reflejará en el estricto cumplimiento del principio de legalidad por parte de esta institución, pues si bien es verdad que su actuación en el proceso penal está sujeta a una fiscalización interna de carácter administrativo, que funciona en forma razonable tratándose de las procuradurías General de la República y la del Distrito Federal, 135 sin embargo ésta no es


132 Este ordenamiento disponía en su artículo 330: "El ministerio público es un organismo que integra el poder judicial con las atribuciones que señala la presente ley."


la situación en las entidades federativas, en las que la función persecutoria del propio Ministerio Público se encuentra vinculada a las instrucciones del gobernador respectivo, quien actúa en ocasiones según el criterio de oportunidad.

147. Son delicadas las funciones del Ministerio Público especialmente en su actuación en las diversas ramas procesales y particularmente en el proceso penal, y por supuesto también en su labor de investigación previa, para que las mismas queden totalmente a la voluntad del titular del organismo Ejecutivo, ya sea en la esfera federal o local, por las consecuencias que las funciones que los representantes sociales tienen sobre la seguridad y la paz de la comunidad, lo que se demuestra con claridad por la tendencia cada vez más vigorosa, inclusive en los ordenamientos latinoamericanos, para otorgarle autonomía frente al propio Ejecutivo, y además dotarlo con las garantías judiciales de inamovilidad e independencia.

148. D) Finalmente, haremos una breve referencia a otros movimientos también de creciente importancia en la administración pública contemporánea, tanto en los sectores políticos como sociales y económicos, y que se refiere a la necesidad de la descentralización, debido a que inclusive en los ordenamientos federales se había venido operando, particularmente en Latinoamérica, una creciente concentración, con resultados muy negativos.

149. Como este es un tema muy complejo que está relacionado con los modernos problemas del federalismo y de los regímenes autónomos que no podrían analizarse siquiera superficialmente, sólo haremos referencia al movimiento reciente en el ordenamiento mexicano que pretende corregir la concentración de facultades en el gobierno federal, y particularmente en el Ejecutivo, con menoscabo de las autonomías locales, fenómeno que se presentaba también en las entidades federativas en perjuicio de las funciones municipales, en forma dramática en cuanto a los recursos financieros.

---


150. Aun cuando la preocupación es anterior, es en los últimos años cuando se han tomado medidas para corregir los desajustes de una centralización tan vigorosa con la que se corría el peligro de dejar vacíos de contenido las disposiciones constitucionales sobre las autonomías de las entidades federativas y de los municipios, y en el sector económico debe tomarse en cuenta que el gobierno federal absorbe todavía un porcentaje desproporcionado de los recursos tanto financieros como técnicos.160

151. Una medida importante se adoptó a fines de 1953, cuando se expidió la primera Ley de Coordinación Fiscal con objeto de realizar una redistribución de los recursos económicos y financieros del país, de acuerdo con un criterio incipiente del llamado “federalismo cooperativo”, lo que se ha perfeccionado con la segunda Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor el primero de enero de 1980. Ambos ordenamientos establecen, además, un procedimiento que no ha tenido aplicación práctica, con apoyo en el artículo 105 de la Constitución federal, a fin de que los gobiernos locales inconformes con las medidas tomadas por el gobierno federal en esta materia, puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia a través de una controversia constitucional.161

152. La segunda medida y, a nuestro modo de ver, la de mayor importancia, se introdujo en la reforma al artículo 115 de la Constitución federal, que en su texto original consagraba en forma sólo teórica, la autonomía municipal. Esta reforma de diciembre de 1982, estableció modificaciones sustanciales a dicho precepto constitucional para conferir a los municipios mexicanos tanto recursos económicos como atribuciones en diversos campos, entre ellos en el terreno de la administración de algunos servicios públicos, e inclusive de carácter legislativo, en cuanto se les otorga la facultad de expedir bandos (es decir reglamentos) de ámbito municipal, todo lo cual se encontraba anteriormente concentrado en los gobiernos de los estados.162

162 En la parte relativa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se sostuvo: “… El fortalecimiento municipal no es una cuestión meramente municipal sino nacional, en toda la extensión del vocablo. A este respecto, ha sido una verdad reiteradamente sustentada en todos los rincones de nuestro territorio, el Municipio, aun cuando teóricamente constituye una fórmula de descentralización, en nuestra realidad lo es más en el sentido administrativo que en el político, por lo que como meta inmediata de la vigorización de nuestro federalismo, nos planteamos la
153. Las reformas anteriores han iniciado una transformación positiva, que no será sencilla debido al peso de la tradición centralizadora que ha prevalecido en nuestro desarrollo histórico constitucional, pero que ha despertado de su letargo a los empobrecidos municipios mexicanos que están adquiriendo importancia política, en virtud de que el último párrafo de la fracción VIII del mencionado artículo 115 constitucional, en su texto reformado en diciembre de 1982, introduce el sistema de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, como ya había sido consagrado en algunas leyes locales.\(^{160}\)

154. Por otra parte, la revalorización de la autonomía constitucional de los municipios según la citada reforma de diciembre de 1982, trajo consigo un renacimiento de los estudios jurídicos sobre el régimen municipal que habían sido escasos en el pasado, debido a la limitada importancia de la misma institución,\(^{164}\) así como el nacimiento de una revista bimensual editada por la Secretaría de Gobernación dedicada al análisis de las cuestiones de carácter municipal.\(^{165}\)

155. Dentro de esta tendencia que pretende revertir la tradición contraria y persistente de nuestra realidad político-constitucional, se encuentra la descentralización administrativa, que se señala como uno de los aspectos esenciales en el movimiento para fortalecer las entidades federativas, de acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, elaborado por el Ejecutivo federal, y en el cual revisión de las estructuras diseñadas al amparo de la Constitución vigente a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectiva en el federalismo, la cédula municipal tanto en autonomía económica como política."


\(^{164}\) Además de los estudios incluidos en el libro mencionado en la nota anterior, sobre el tema deben mencionarse los trabajos elaborados por Sáenz Arroyo, José, "La importancia del artículo 115"; González, María del Refugio, "Debates sobre el régimen del municipio en México en el siglo XIX"; Carpio, Jorge, "Evolución y perspectivas del régimen municipal en México"; Acosta Romero, Miguel, "Desarrollo de la administración local"; Rocha Díaz, Salvador, "Municipio libre: autonomía fiscal y democracia"; Gutiérrez de Velasco, Manuel, "La administración local de justicia"; Dávalos, José, "Los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y municipios en el artículo 123 constitucional", Marguí, Hugo B., "Comentarios sobre la transdiscencia del artículo 115"; Melgar Adalid, Mario, "Desarrollo económico de los municipios", y Serna Elizondo, Enrique, "El pensamiento federalista de Miguel de la Madrid en la reforma constitucional", pp. 191-388; también debe citarse el libro de Ugarte Cortés, Juan, La reforma municipal, México, Porrúa, 1985.

\(^{165}\) Estudios municipales, editado por el Centro Nacional de Estudios Municipales, dependiente de la citada Secretaría de Gobernación, y cuyos primeros números aparecieron en el año de 1985.
se señalan como acciones fundamentales de la política de descentralización de la vida nacional y de progreso regional: el desarrollo estatal integral, el fortalecimiento municipal (al cual nos referimos anteriormente) y la reordenación de la actividad económica en el territorio nacional.\[156\]

156. La referida descentralización administrativa se ha efectuado de manera paulatina, al trasladar instalaciones y atribuciones administrativas a los estados, para restringir la exagerada concentración que se había producido en la administración pública federal. Al respecto, se puede señalar como un ejemplo la descentralización de los servicios de salud, a través de diversos acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas para una transferencia progresiva de dichos servicios y su integración en los sistemas locales.\[157\]

VII. EL PLURALISMO Y EL CRECIMIENTO DE LAS FACULTADES POLÍTICAS DEL ÓRGANO LEGISLATIVO

157. Es un hecho evidente la tradicional situación de debilidad del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados frente al Ejecutivo federal y los de las entidades federativas, que se ha traducido en una limitación de las facultades de control del órgano Legislativo sobre el propio Ejecutivo y las crecientes facultades de este último en su intervención en el procedimiento de creación de las leyes.\[158\]

158. Si la materia legislativa fuese el único sector de predominio del presidente, como titular del Ejecutivo federal sobre el Congreso de la Unión, y el de los gobernadores respecto de las legislaturas locales, no se apartaría nuestra realidad constitucional en medida considerable, de la que se presenta, como se ha señalado reiteradamente, en la mayoría de los regímenes de nuestra época, inclusive los de un elevado desarrollo democrático (ver supra, párrafos 73-77). Pero lo que es materia de preocupación es el decaimiento que se advierte en las atribuciones de fiscalización del órgano Legislativo, si se toma en consideración que el control político ocupa un lugar esencial en las actividades parlamentarias de carácter contemporáneo.

\[157\] Cf. la obra colectiva, La descentralización de los servicios de salud, México, Miguel Ángel Porrúa, 1986.
159. Siempre han existido en nuestra carta federal, y en forma similar en las constituciones locales, mecanismos formales para lograr esa fiscalización, y el más importante es el de carácter económico, es decir, la atribución que se confiere a las dos Cámaras del Congreso, para aprobar las leyes de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal (artículo 73, fracción VII), y en especial, a la Cámara de Diputados para dar su aprobación a los presupuestos de egresos de ambas entidades, y además, la revisión de la cuenta pública (artículo 74, fracción IV), y para este último aspecto tiene el apoyo técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda, como se había mencionado anteriormente (ver supra, párrafo 104).

160. Este es uno de los aspectos de poderío más importantes de los organismos legislativos, e inclusive el que determinó su creación histórica, y sin embargo en nuestro país, el Congreso ha renunciado paulatinamente al llamado poder de la bolsa, como lo hace notar el tratadista Jorge Carpizo, ya que, especialmente en la última década confirió amplias facultades discrecionales al Ejecutivo federal (que se incorporaron anualmente en las leyes de ingresos), especialmente en cuanto al monto de la deuda pública, que han traído consecuencias muy desfavorables a la situación económica del país, por lo que se ha tratado tontamente de restringir esta delegación en los últimos años.

161. La razón esencial y fácilmente comprensible de la inutilidad de los medios de control de carácter legislativo sobre el Ejecutivo, radica en la composición del Congreso, que hasta la reforma política de 1977 se integraba con un porcentaje hegemónico de diputados pertenecientes al partido del gobierno, es decir, al PRI, del cual provienen todavía la totalidad de los senadores, ya que ha sido excepcional que exista alguno que no lo sea. Si bien las anteriores reformas constitucionales de 1963 y 1974, que introdujeron el sistema llamado de "diputados de partido", logran elevar el número de representantes de los partidos de oposición sobre el porcentaje verdaderamente ridículo.


lo de las legislaturas anteriores, no se tradujeron en un fortalecimiento significativo de la misma oposición legislativa.

162. En realidad y como lo ha hecho notar la doctrina contemporánea, la eficacia de las atribuciones políticas del organismo Legislativo, ya se trate de un gobierno presidencial o parlamentario, radica en la integración pluripartidista del propio organismo, si se toma en consideración la participación esencial de la oposición en la toma de decisiones del mismo cuerpo Legislativo. A este respecto el destacado constitucionalista italiano Giuseppe de Vergottini agrupa los instrumentos que regulan esta situación con el nombre de oposición garantizada.

163. En la actualidad resulta insuficiente el simple gobierno de las minorías e inclusive la integración pluralista de los cuerpos parlamentarios, si no se establecen los mecanismos normativos que hagan posible una participación efectiva de los grupos parlamentarios de oposición. Dichos instrumentos son muy variados, pues van desde la obligación de integrar las comisiones legislativas con los miembros de los partidos minoritarios; la necesidad de un voto de mayoría calificada en la aprobación de leyes que se consideran de gran trascendencia (las llamadas leyes orgánicas de los derechos francés y español); el derecho de los representantes minoritarios para impugnar ante los tribunales constitucionales (y el Consejo Constitucional Francés), las leyes aprobadas por la mayoría; hasta llegar al ejemplo del derecho británico que, primero a través de una costumbre constitucional y a partir de 1937 por conducto de una disposición legislativa (Ministers of the Crown Act), incorporó al principal partido de oposición como órgano constitucional (oposición de Su Majestad), el cual puede formar lo que se ha denominado "gabinete en la sombra" (Shadow Cabinet).

179 Cfr. el documentado libro del tratadista italiano Vergottini, Giuseppe de, Lo Shadow Cabinet, Saggio comparativo sul rilievo costituzionale della opposizione nel.
164. El primer paso en este sentido en nuestro ordenamiento lo ha proporcionado la reforma constitucional de 1977, que se ha calificado como "reforma política", al establecer un sistema de representación proporcional reglamentado por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 30 del propio mes de diciembre de 1977.\textsuperscript{182}

165. No pretendemos describir este sistema de organización política y de nuevos procedimientos electorales, que rebasaría los propósitos de este trabajo y que además ha sido objeto de varios estudios recientes,\textsuperscript{181} pero de manera breve podemos afirmar que a través del mismo existe la posibilidad razonable de fortalecer la oposición, no sólo por conducto del sufragio, sino también a través de las nuevas disposiciones que permitan constituir y registrar varios partidos políticos nacionales, y lo que es más importante, con el otorgamiento a dichos partidos del acceso permanente a la radio y televisión; de la disposición de medios adecuados para sus tareas editoriales, así como de un mínimo de elementos para las actividades encaminadas a la obtención del sufragio durante los períodos electorales, en los términos del artículo 48 de la mencionada ley reglamentaria y que en alguna medida se han proporcionado.\textsuperscript{182}


\textsuperscript{182} En la parte relativa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de las reformas constitucionales de 1977 se sostuvo: 

"... El ejecutivo a mi cargo está convencido de que esta iniciativa, como principio de la Reforma Política, habrá de fortalecer a la colectividad nacional y servirá para obtener un nuevo consenso que nos dará de impulso para proseguir avanzando. Nuestra unidad nacional se consolidará y ampliaremos cuando la pluralidad sea mejor captada a través de la representación proporcional. Tengo la certeza de que mediante estas modificaciones y la nueva legislación secundaria, las organizaciones que se incorporen a la participación política institucional contribuirán con responsabilidad y solidez al desarrollo político del país; así mismo estoy persuadido de que se obtendrá una representación para las minorías, de acuerdo con su número y se logrará que sus ideas puedan contar cuando las majorías adopten decisiones...". Cfr. Tena Ramírez, Felipe, "Génesis de la reforma política", en el libro colectivo La experiencia del proceso político-constitucional en México y en España: Basuev Fernández del Valle, Agustin, "Reforma política, Balance y perspectivas", y Villoro Toranzo, Miguel, "El sentido filosófico de la reforma política", ambos estudios en el volumen
166. Aun cuando los resultados de la aplicación de las mencionadas disposiciones constitucionales y legales introducidas en diciembre de 1977 no han sido espectaculares, ni podían serlo, sí se han producido algunos pasos adelante en la integración pluripartidista de la Cámara de Diputados en las tres elecciones federales realizadas de acuerdo con el sistema de representación proporcional, es decir, 1979, 1982 y 1985, cuyos resultados han sido similares en cuanto al Partido Revolucionario Institucional ha obtenido casi la totalidad de las trescientas curules de mayoría (entre 294 a 298), y los partidos de oposición las cien de circunscripciones plurinominales, lo que de todas maneras es superior a los resultados obtenidos con los llamados “diputados de partido”, que sólo alcanzaron antes de las reformas y en su nivel máximo, un porcentaje del 17.72%, sobre el 25% en las tres últimas elecciones mencionadas.


125 Sobre los requisitos para el registro provisional y definitivo de los partidos políticos, cf. Orozco, José de Jesús, Legislación electoral, cit. supra, nota 180, pp. 276-277.

126 Sobre la situación de los partidos políticos reconocidos con anterioridad a las reformas de 1977, cfr. el libro colectivo editado por Antonio Delhumeau, México: realidad política de sus partidos, México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1970; Rosas, Javier, José Álvarez Icaza, y otros, 30 años de oposición en México,
izquierda como el Socialista Unificado de México (anterriormente Partido Comunista); Socialista de los Trabajadores, Revolucionario de los Trabajadores y Socialdemócrata, y uno de derecha: Partido Demócrata Mexicano (anterior Sinarquista).128

168. Otra modificación importante producida por la aplicación de la reforma política de diciembre de 1977, fue la integración pluripartidista de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo establecido por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 23 y publicada el 25 de mayo de 1979.129 Dentro de las citadas comisiones deben destacarse las de investigación, que desempeñan una función esencial de control político y de fiscalización del gobierno y la administración, en los sistemas políticos contemporáneos.190

169. Sin embargo, dichas comisiones de investigación poseen funciones muy restringidas de acuerdo con el artículo 60 de la citada Ley Orgánica del Congreso de 1979,191 puesto que se reduce de manera exclusiva la facultad que se introdujo en la reforma del artículo 93 constitucional, también en diciembre de 1977, a fin de que las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la mitad, en el caso de los senadores, integren comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, entregándose los resultados de dicha investigación al Ejecutivo federal.

170. Esta atribución debe considerarse como un simple inicio de una evolución que debe desembocar en una actividad fiscalizadora de las cámaras del Congreso Federal sobre la administración pública, como


129 De acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso Federal de 1979, dispone: “Las comisiones ordinarias se integrarán por regla general con 17 diputados electos por el Pleno de la Cámara (de Diputados) a propuesta de la Gran Comisión, procurando que en ella se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios.”


191 El artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso, establece: “Son comisiones de investigación, las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional.”
ocurre en los ordenamientos de mayor evolución política que el nuestro, ya que además de tratarse de un ámbito muy reducido no se indican en el precepto constitucional los efectos políticos y jurídicos de la investigación, puesto que los resultados de la misma deben entregarse al Ejecutivo federal como un simple informe que dicha rama del gobierno puede utilizar libremente. Debidamente a la complejidad del sector descentralizado de la administración contemporánea y la amplitud del sector empresarial de carácter público, el control del órgano Legislativo debe ser mucho más amplio y concluir con un pronunciamiento público que no puede implicar una censura que se traduzca en la destitución de los funcionarios respectivos, cuando el caso lo amerite, como ocurre en los sistemas parlamentarios, en los que el gobierno depende de la confianza del propio órgano Legislativo, lo que no sucede en un régimen presidencial como el nuestro, pero tampoco puede reducirse, como en el supuesto del citado precepto constitucional, exclusivamente en un dictamen con efectos administrativos.

171. También puede destacarse, por la posibilidad de un principio de interpelación legislativa, la disposición del mismo artículo 93 de la Constitución federal, sobre la atribución de cualquiera de las cámaras del Congreso para citar a los secretarios de Estado y a los jefes de departamentos administrativos, así como a los directores o administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación mayoritaria, para que informen cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, y que se ha utilizado a partir de los años setenta, pero de manera predominante con fines de información.

172. Dentro de esta breve reseña de la problemática de las relaciones de control del organismo Legislativo sobre el departamento Ejecutivo en el ordenamiento mexicano, debemos destacar la reciente polémica sobre la integración del Senado federal, en cuanto que existe una fuerte corriente de opinión doctrinal en el sentido de que debe llevarse el sistema de representación proporcional a la citada Cámara del Con-


gresco, que todavía se compone de manera uniforme, salvo algún caso verdaderamente excepcional, por miembros del partido predominante.\textsuperscript{395}

173. En efecto, no puede considerarse válido el argumento de que no puede alterarse el sistema tradicional de composición del Senado de la República debido a que es el órgano de representación de las entidades federativas, pues si bien éste fue su origen tanto en los Estados Unidos\textsuperscript{196} como en la Constitución federal mexicana de 1824, que en esta materia se inspiró en la primera,\textsuperscript{197} a partir de la aprobación en 1913 de la enmienda XVII a la Constitución norteamericana sobre la elección popular directa de los senadores federales,\textsuperscript{198} que es el criterio que se establece en el artículo 56 de nuestra Constitución federal vigente,\textsuperscript{399} en ambos ordenamientos ya no es posible concebirlo como una cámara federal, sino como un segundo cuerpo Legislativo, que en nuestro sistema puede ser cámara revisora o de origen indistintamente, en los términos del artículo 72 de la carta federal, salvo en los casos de competencia exclusiva de cada una de las propias cámaras.\textsuperscript{200}


\textsuperscript{196} El texto original de la sección tercera del primer artículo de la Constitución Federal de los Estados Unidos estableció: "El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos Senadores por cada Estado, designados por su legislatura, por seis años y cada Senado sólo tendrá un voto."

\textsuperscript{197} El artículo 23 de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824, que se inspiró en este aspecto en el precepto transcrita en la nota anterior, diósnía: "El senado se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos a mayoría aboluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años." El sistema de renovación parcial es original de la carta mexicana.

\textsuperscript{198} La parte relativa de la citada enmienda XVII de la Constitución de los Estados Unidos, que entró en vigor el 31 de mayo de 1913, al ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, dispone: "El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Estado, electos por el pueblo del mismo, por un período de seis años y cada senador tendrá sólo un voto. Los electores de cada Estado deberán reunir las calidades exigidas para los electores de las legislaturas estatales más numerosas..." Sobre los debates y los motivos de la citada reforma constitucional cfr. Swisher, Carl Brent. El desarrollo constitucional de los Estados Unidos, trad. de Hugo Charmy, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, tomo 1, pp. 492-495.


\textsuperscript{200} En efecto, el primer párrafo del citado artículo 72 constitucional dispone: "Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento..."
174. Debido a esta tendencia, en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Constitucional efectuado en la ciudad de Querétaro durante los días 24 a 27 de mayo de 1983, se propuso una reforma constitucional, a fin de que tomando en cuenta la experiencia de la integración pluripartidista de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Senado de la República se componga de tres senadores por cada estado, dos en mayoría relativa y uno electo bajo el sistema de representación proporcional. En el mismo Congreso se presentó la propuesta de que se aumentara el número de senadores federales a cuatro por cada entidad federativa, según las reglas de la representación proporcional, en virtud de que bajo este último sistema el partido predominante contaría con las tres cuartas partes del total de senadores, manteniendo una clara mayoría, con la cual podría facilitarse dicha reforma de acuerdo con nuestra realidad política.

175. Ya sea que se adopte la fórmula de aumentar a tres o a cuatro el número de senadores por cada entidad federativa, de acuerdo con las propuestas anteriores, o de cualquier manera lo que sí resulta necesario para avanzar en el camino del verdadero pluralismo político, es modificar la actual composición del Senado federal si se pretende realmente vigorizar al órgano Legislativo en nuestro ordenamiento constitucional, ya que no es aceptable el argumento que se ha expuesto recientemente, en el sentido de que dicha Cámara tiene una composición plural en cuanto a que sus miembros provienen de diferentes regiones del país y por ello sustentan diversos puntos de vista. Lo que se pretende es la pluralidad ideológica, si se toma en cuenta que con la disciplina de partido desaparecen las opiniones individuales.


202 Cfr. Rodríguez Lozano, Amador, Algunas consideraciones en torno a la reforma del Congreso Federal, cit. supra, nota 195, pp. 230-233, aun cuando en un trabajo posterior, el mismo autor opinó que tal vez no será el momento actual el más oportuno para establecer un senado pluripartidista, "Reformas al Poder Legislativo y la integración del Senado", en el volumen colectivo Política y proceso legislativo, editado por la UNAM y el Senado Federal, México, Miguel Ángel Porrúa, 1985, p. 343.


204 Cfr. Riva Palacio, Antonio, "Las reformas legislativas y la integración del Senado", en el mismo libro mencionado en las dos notas anteriores, pp. 345-351.

176. Otro aspecto que también es preciso señalar, así sea brevemente, es el funcionamiento muy restringido de las dos cámaras del Congreso de la Unión en un solo periodo ordinario de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la Constitución federal en su texto original, reformado muy recientemente, y que se debió al temor expresado en la exposición de motivos del proyecto presentado al Constituyente de Querétaro, de que la reunión prolongada del Congreso sería inconveniente para el equilibrio de las relaciones entre el mismo Congreso y el Ejecutivo federal, y por ello se redujo a uno solo los dos periodos que señalaba la carta de 1857 (ver supra, párrafo 51).

177. Queda el expediente de convocar a sesiones extraordinarias por la Comisión Permanente del Congreso Federal, por sí o a propuesta del Ejecutivo, en los términos de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución federal (ver supra, párrafo 52), pero este instrumento se ha utilizado en muy escasas ocasiones, y además, debido a la carga de trabajo que pesa sobre ambas cámaras, dichas sesiones se transformarían en ordinarias en caso de acudirse a este mecanismo.

178. Por este motivo se fortaleció la opinión de regresar con variantes al sistema de la carta en 1857 de dos periodos ordinarios de sesiones,206 y este criterio terminó por imponerse, puesto que el 7 de abril de 1986 se publicaron las reformas a los artículos 65 y 66 de la Constitución federal, para introducir el doble periodo de sesiones del Congreso de la Unión a partir del primero de septiembre de 1989, cuando deben entrar en vigor las citadas modificaciones constitucionales, en los términos del artículo primero transitorio del decreto respectivo.

179. De acuerdo con el nuevo sistema, el Congreso debe reunirse el primero de noviembre, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de abril, de cada año, para celebrar un segundo (artículo 65). Cada período durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le correspondan a las cámaras de acuerdo con la carta federal, pero el primero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año, y en caso de desacuerdo de las dos cámaras para finalizar las sesiones ordinarias antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la República.207 Por otra parte, los dos periodos de

207 Los nuevos preceptos establecen: “Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de noviembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Cons-
sesiones no constituyen una novedad en nuestro ordenamiento constitucional posterior a la carta de 1917, si tomamos en consideración que la mayoría de las constituciones locales establecen dos periodos ordinarios de sesiones.  

VIII. LA VIGORIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y LOCALES

180. En principio podemos sostener que las relaciones del Ejecutivo federal con los tribunales, sin implicar una alteración sustancial de su posición predominante, se han desarrollado en forma diversa a las entabladas con el Congreso de la Unión, en cuanto los citados tribunales, especialmente los de carácter federal, han obtenido una relativa autonomía y un creciente, aunque limitado control de legalidad y de constitucionalidad sobre los actos y resoluciones administrativas y respecto de las disposiciones legales que provienen directa o indirectamente del propio Ejecutivo.

181. Inclusive durante la dictadura del general Díaz, los jueces federales y la Suprema Corte de Justicia asumieron una actitud decorosa si se le compara con la sumisión del Congreso federal y los gobiernos de los estados, y que esta situación de relativa independencia fue reforzada por el Constituyente de Querétaro. Magistrados ilustres, entre otros, Ignacio Luis Vallarta, José María Lozano, Ignacio Ramírez, José María Bautista, Ignacio Mariscal, Silvestre Moreno Cora y Demetrio Sodi, desempeñaron dignamente sus funciones de control respecto a la constitucionalidad de los actos de autoridad, por conducto del juicio de amparo, y contribuyeron en forma decisiva al prestigio de esta institución protectora.

182. No ha sido similar la situación de los tribunales locales en relación con los gobiernos de las entidades federativas, pues baste


recordar que uno de los motivos que influyeron en la centralización
de todas las resoluciones judiciales en la Suprema Corte de Justicia
durante la segunda mitad del siglo anterior y a través del juicio de
amparo se debió al escaso respeto que se tenía respecto a la actua-
ción de los citados organismos judiciales locales. Sin embargo, así
sea de manera paulatina, se ha logrado el fortalecimiento de los cita-
dos tribunales locales, los que han obtenido un nivel razonable de au-
tonomía, pero sin alcanzar todavía un reconocimiento adecuado de las
garantías judiciales básicas (ver infra, párrafo 187).

183. En este aspecto es conveniente señalar que desde un punto de
vista comparativo, así como se ha observado el decaimiento de las
asambleas legislativas, se advierte en numerosos ordenamientos, la vigo-
rización de los tribunales como instrumento de control no sólo legal
sino también constitucional de los otros órganos del poder, hasta el
extremo de que, como lo señala con agudeza el conocido tratadista
español Manuel García Pelayo, existe una corriente doctrinal que afir-
ma que la separación tripartita de los órganos del poder se está redu-
ciendo a dos: el gobierno y el Parlamento por un lado, y los tribunales,
en especial los constitucionales, por el otro.

184. Este fortalecimiento de la función jurisdiccional se hizo evidente
con la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal de los Estados Úni-
dos, y en esta segunda posguerra con el restablecimiento de la Corte
Constitucional austriaca (1945), y con la introducción de cortes o tri-
bunales constitucionales en las leyes fundamentales de Italia (1948);
República Federal de Alemania (1949); Turquía (1961); Portugal

---

210 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a tra-
vés del juicio de amparo mexicano", Memoria de El Colegio Nacional, 1978, Mé-
xico, 1979, pp. 570-615.

211 En la parte relativa de la exposición de motivos del proyecto de Constitución
presentado por Venustiano Carranza a los constituyentes de Querétaro el primero
de diciembre de 1916, se sostuvo: "... Sin embargo de esto (dar al juicio de am-
paro la impugnación de todas las resoluciones judiciales de la República), hay que
reconocer que en el fondo de la tendencia de dar al artículo 14 una extensión
inadequada, estaba la necesidad ingente de reducir a la autoridad judicial de los Esta-
dos a sus justos límites, pues pronto se palpó que convertidos los jueces en инструментos
claves de los gobernadores, que recurriendo se inmiscuían en asun-
tos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía preciso
tener un recurso acudiendo a la autoridad judicial federal para reprimir tantos
excesos..."

212 Cfr. Ovalle Pavea, José, "El Poder Judicial en los estados de la República", en
el volumen editado por el mismo autor. Temas y problemas de la administra-
ción de Justicia en México, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1985, pp. 248-
262: Orozco Henríquez, José de Jesús, "La división de poderes y el organismo judi-
cial en las entidades federativas", Memoria del III Congreso Nacional, cit. supra,
ota 182, pp. 205-220.

213 El Estado social y sus implicaciones, cit. supra, nota 9, p. 61.
HECTOR FIX-ZAMUDIO


185. No puede afirmarse que nuestros tribunales federales asuman esa posición de preeminencia, pero en cambio es posible sostener que en la realidad política mexicana han servido de contrapeso y de límites al Ejecutivo federal y a su titular, el presidente de la República, particularmente a través del juicio de amparo, así lo advertimos en el cuidadoso estudio sociológico efectuado por el distinguido tratadista mexicano Pablo González Casanova, en el cual sostiene que si bien la Suprema Corte sigue en grandes líneas la política del Ejecutivo, obra con cierta independencia respecto al mismo y constituye en ocasiones un freno a los actos del presidente de la República y de sus colaboradores.215

186. En un análisis reciente, también muy esmerado, redactado por el tratadista estadunidense Carl E. Schwarz y en el cual coteja la labor de los tribunales federales de los Estados Unidos y los de nuestro país, llega a la conclusión de que es sorprendente comprobar:

que los tribunales federales mexicanos hayan trazado con gran liberalidad el curso de su propio rumbo con o sin las presiones de los políticos locales o de las élites nacionales. El alto porcentaje de casos en que los quejosos obtuvieron el amparo y el gran volumen de juicio iniciados anualmente, muestran que el poder judicial mexicano es un importante distribuidor de valores, de recursos escasos y de sanciones dentro del sistema político nacional.216


187. Por otra parte se observa un reforzamiento de los instrumentos que podemos calificar como garantías judiciales, es decir los instrumentos jurídicos, varios de ellos consagrados en el texto de la Constitución federal, para obtener la independencia e imparcialidad de los organismos jurisdiccionales, y los que poseen además un doble enfoque, pues al mismo tiempo que se utilizan en beneficio de los miembros de la judicatura, también favorecen a los justiciables. Entre dichas garantías judiciales podemos destacar como aquellas que asumen mayor importancia, los instrumentos relativos a la selección y designación de los jueces; la estabilidad de los miembros de la judicatura; la remuneración y la responsabilidad.\(^{217}\)

188. a) Muy brevemente podemos señalar que en relación con el primer aspecto es decir, la selección y designación de los jueces, no se ha establecido todavía en el ordenamiento mexicano un sistema adecuado de preparación y de selección como lo exige la creciente complejidad técnica de las controversias judiciales y que ha originado en otros países la creación de escuelas judiciales o bien el establecimiento de comisiones de selección de los aspirantes a la judicatura.\(^{218}\)

189. Sin embargo se observa una tendencia reciente para introducir organismos de preparación de los juzgadores, y el primer paso se dio por reforma de diciembre de 1977 al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estableció el Instituto de Especialización Judicial como dependencia de la Suprema Corte de Justicia (que inició sus actividades en agosto de 1978), con objeto de preparar y capacitar al personal del Poder Judicial federal y a quienes aspiren a ocupar algún puesto en el mismo. Sin embargo, los estudios de este Instituto no son todavía obligatorios.\(^{219}\)

190. Este ejemplo fue seguido por las leyes orgánicas de los poderes judiciales del estado de Jalisco (1983) y del Distrito Federal (1985). En ambos ordenamientos se introdujo un Centro de Estudios


\(^{219}\) El artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece: “Se crea el Instituto de Especialización Judicial para preparar y capacitar al personal del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiren a ocupar algún puesto en el mismo. Las atribuciones y funcionamiento de este Instituto se regirán por el Reglamento que expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
Judiciales con el mismo objeto de preparar y actualizar al respectivo personal judicial.\textsuperscript{229}

191. No existe tampoco una verdadera carrera judicial, a pesar de que se ha propuesto con insistencia por la doctrina,\textsuperscript{231} y su establecimiento se ha recomendado en varios congresos jurídicos,\textsuperscript{232} tomando en cuenta que lo único que se había consagrado y eso exclusivamente para los jueces federales, era un escalafón de acuerdo con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. No obstante lo anterior, se ha iniciado la conformación de un aspecto de la carrera judicial, por lo que respecta al ingreso en la judicatura. En esta dirección podemos señalar dos ejemplos recientes: el primero por conducto de la reforma del artículo 92 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en diciembre de 1981, de acuerdo con la cual, los jueces de distrito, como jueces federales de primera instancia deben ser designados a través de un concurso de oposición.\textsuperscript{233}

192. También se modificó el artículo 52, inciso d, de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común para el Distrito Federal, por

\textsuperscript{231} Cf. Gómez Lara, Cipriano, \textit{La carrera judicial y las escuelas judiciales, comunicación presentada en las IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Madrid, 17 a 21 de junio de 1985, edición mimeografiada.}


\textsuperscript{233} En los citados Primer Congreso Nacional y Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuados en la ciudad de México, en febrero de 1960, y en el Segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal, realizado en Zacatecas, en agosto de 1966, se recomendó en forma insistente la implantación de la carrera judicial en México, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas, en la \textit{Revista de la Facultad de Derecho de México}, números citados en la nota anterior, pp. 539-541 y 295-297, respectivamente.
decree of 21 of enero of 1985, para introducir como requisito para
ser designado juez, además de la acreditación de cuando menos de
cinco años de práctica profesional, el someterse a un examen de opo-
sición formulado por los magistrados de la sala a la que quedaría adscrito,
en la inteligencia de que se preferirá para dicho examen de oposición a quien hubiese cursado y aprobado los programas que al efecto desarrolle el recién creado Centro de Estudios Judiciales (ver supra, párrafo 190).

193. Por lo que respecta a la designación de los jueces mexicanos es preciso distinguir varias categorías: a) Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el presidente de la República y sometidos a la aprobación del Senado federal, en los términos del artículo 96 de la Constitución federal (reformado en 1928, pues según el texto primitivo de este precepto, el nombramiento lo hacía el Congreso federal),224 es decir, que en la actualidad se sigue el mismo procedimiento formal que en los Estados Unidos para la designación en ese país de todos los jueces federales,225 pero con una aplicación práctica muy diversa, en virtud de que los integrantes del Senado de la República pertenecen en su totalidad al partido predominante y casi nunca han hecho observaciones a la proposición presidencial (ver supra, párrafos 174 y 175).

194. Los jueces de distrito y los magistrados de circuito son designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, según el artículo 97 de la Constitución federal y el 12, fracciones XVII y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

195. En relación con el organismo judicial del Distrito Federal, el artículo 11 de la Ley Orgánica respectiva determina que la designación de los magistrados del Tribunal Superior corresponde al presidente de la República con aprobación de la Cámara de Diputados.

jueces de Distrito serán cubiertas teniendo en cuenta la capacidad y aptitud de los servidores públicos aspirantes...”, lo que en nuestro punto de vista constituye un retroceso en la creación de una carrera judicial federal.

224 El texto original del artículo 96 de la carta federal disponía: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable que concuren cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará por escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley local respectiva. Si no se obtuviera mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos.”

del Congreso de la Unión. A su vez, el artículo 16 del mismo ordenamiento dispone que los jueces inferiores, civiles, penales, de lo familiar, de arrendamiento inmobiliario y de paz, deben ser nombrados por el pleno del citado Tribunal Superior (tomando en cuenta el concurso de oposición establecido por el artículo 52 del citado ordenamiento) (ver supra, párrafo 192).

196. Por lo que respecta a los jueces y magistrados de los organismos judiciales de los estados, no existe un sistema uniforme de nombramiento, en virtud de que de acuerdo con las constituciones y leyes orgánicas locales, los magistrados de los tribunales superiores son designados por el gobernador con aprobación de la legislatura de la entidad federativa correspondiente, en la mayor parte de los casos, y en otros, sólo por esta última, con predominio del sistema de designación de los jueces inferiores por el tribunal superior respectivo.228

197. Estabilidad. El conjunto de instrumentos que integran este sector de las garantías judiciales es uno de los que poseen mayor significado para lograr la independencia de los integrantes del organismo Judicial, y su forma más perfeccionada se traduce en la inamovilidad, es decir, que la designación de los jueces no está sujeta a renunciones periódicas, sino que se prolonga hasta el fallecimiento o hasta la edad de retiro forzoso o voluntario, salvo la remoción justificada por una causa comprobada de responsabilidad del juez respectivo.227

198. De acuerdo con el sistema constitucional mexicano, únicamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia poseen inamovilidad inicial, es decir, desde el momento en que son nombrados (artículo 94 de la carta federal), en tanto que los jueces de distrito y los magistrados de circuito sólo la adquieren después de un periodo de prueba de cuatro años, al terminar el cual, si son ratificados o ascendidos, ya no pueden ser destituidos, sino por causa justificada, y en la misma forma que los ministros de la Suprema Corte, es decir, sólo por motivo de responsabilidad.228

228 El citado artículo 97 de la Constitución federal establece: "Los magistrados de Círculo y los jueces de Distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley (artículos 31, 2º bis y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); y durarán cuatro años en ejercicio de su cargo, al término de los cuales si fueren reelecto o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título IV de esta Constitución (de la responsabilidad de los servidores públicos)."
199. Los otros jueces y magistrados, ya sean federales o de las entidades federativas, son designados comúnmente por un periodo de seis años que coincide con el mandato presidencial o el de los gobernadores de los estados, aun cuando por regla general pueden ser reelectos y en la práctica lo son con frecuencia por varios períodos, pero esta situación fáctica no desvirtúa el defecto del sistema, que menoscaba la independencia de los miembros de la judicatura, ya que dependen de la buena voluntad del titular del Ejecutivo que inicia un nuevo periodo para su nombramiento o reelección.\footnote{\cfr{Fix-Zamudio, Héctor, Constitución y proceso civil en Latinoamérica, cit. supra, nota 227. pp. 39-40.}}

200. c) Remuneración. Este ha sido uno de los aspectos más débiles de todos los sistemas jurídicos de organización judicial y con mayor razón en Latinoamérica, puesto que generalmente los jueces y magistrados perciben remuneraciones proporcionalmente inferiores a las de los funcionarios administrativos o de los cuerpos legislativos, tomando en cuenta que el porcentaje que el presupuesto dedica normalmente al Poder Judicial suele ser menor al asignado a los otros dos órganos del poder político del Estado.

201. En nuestro país se han logrado modestos avances en esta materia, primero en cuanto al manejo del presupuesto del Poder Judicial federal, que tradicionalmente correspondía a las autoridades hacendarias, pero que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de 30 de diciembre de 1976, el propio Poder Judicial de la Federación no está obligado a remitir su proyecto de presupuesto como lo deben hacer las dependencias del Ejecutivo, a la Secretaría de Programación y Presupuesto para su revisión, sino que lo envía directamente al presidente de la República para su incorporación al proyecto de presupuesto general que se presenta al Congreso de la Unión, lo que otorga una autonomía relativa a la Suprema Corte para elaborar el citado proyecto.

202. Por otra parte, al iniciarse el actual gobierno del presidente Miguel de la Madrid, debido a la comprensión del propio titular del Ejecutivo sobre la situación económica de los tribunales federales (lo que resulta explicable por sus antecedentes como tratadista y profesor de derecho constitucional), promovió un aumento sustancial en los ingresos de los propios jueces, equiparándolos a los que reciben los altos funcionarios de la administración, lo que se debe considerar como un paso importante, pero de ninguna manera definitivo en esta materia, puesto que este incremento no se ha institucionalizado, aun cuando según el artículo 94 de la carta federal (que sigue el modelo de la
Constitución de los Estados Unidos) la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, no podrán ser disminuidos durante su encargo.

203. El precepto anterior no asegura que en una etapa de alta inflación y de inseguridad económica, se mantengan niveles reales de remuneración y no simplemente numéricos. Como ejemplo podemos citar la situación en Argentina, cuya carta federal consigna una disposición similar en su artículo 96, y sin embargo los jueces nacionales (federales), han tenido que recurrir recientemente a la acción de amparo para proteger su nivel de ingresos. Esta impugnación fue resuelta por la Corte Suprema de la nación en su sentencia de 15 de noviembre de 1985, en la que sostuvo, entre otros razonamientos, que:

la intangibilidad de los sueldos de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las cámaras del Congreso, a sus miembros y a los funcionarios incluidos en el artículo 45 de la Constitución.

204. Por las razones anteriores, en varios congresos académicos se ha propuesto que se debe atribuir al Poder Judicial mexicano un porcentaje mínimo del presupuesto respectivo, siguiendo el ejemplo de

208 La sección primera del artículo III de la carta federal de los Estados Unidos dispone: "Los jueces, tanto de la Corte Suprema como de inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán, en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante su encargo." A su vez, la parte relativa del referido artículo 94 de la Constitución federal mexicana determina: "... La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuit y los jueces de Distrito no podrá ser disminuida durante su encargo..."

209 El artículo 96 de la Constitución argentina establece: "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanecieren en sus funciones."


211 En la Cuarta Convención de Barras Asociadas de la República Mexicana, celebrada el 8 de junio de 1972 en la ciudad de México, se propuso el establecimiento de un porcentaje no menor del uno por ciento de los egresos totales que cada año figuren en el presupuesto federal, para que se atribuya al Poder Judicial de la Federación, atribuyendo su manejo a la Suprema Corte de Justicia. Cfr. Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Memoria de la IV Convención de Barras Asociadas de la República Mexicana, México, 1972, p. 55.
la Constitución de Costa Rica, cuyo artículo 177 asigna al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, señalados en el presupuesto de ingresos y calculados para el año económico.\textsuperscript{224} En época más reciente el artículo 238 de la Constitución del Perú expedida en 1979, fija un porcentaje mínimo del dos por ciento para el organismo Judicial,\textsuperscript{225} y el artículo 62 del decreto de reformas a la Constitución colombiana, promulgado en diciembre del mismo año de 1979, estableció como mínimo el diez por ciento del presupuesto general.\textsuperscript{226} Lo que nos indica una tendencia en el derecho constitucional latinoamericano, derivada de la experiencia sobre la menor importancia que se le ha otorgado a la situación económica del Poder Judicial, para asegurarle un mínimo de ingresos en el mismo texto fundamental.

205. d) Responsabilidad. La de carácter judicial se puede entender en sentido estricto, como el procedimiento establecido para imponer sanciones a los jueces que cometan errores inexcusables, faltas administrativas o delitos en el ejercicio de sus funciones, y en una dimensión más amplia, también puede incluirse la responsabilidad procesal, de acuerdo con las atribuciones de los miembros de la judicatura en la dirección del proceso, y finalmente la de carácter político, a través de su intervención en los instrumentos de justicia constitucional. En relación con el primer sector, nuestro ordenamiento regula tres tipos de responsabilidad judicial: a) civil o patrimonial; b) administrativa o disciplinaria; y c) la de carácter penal.\textsuperscript{227}

206. De las tres categorías antes mencionadas, son las dos últimas las que tienen repercusión en cuanto al principio de la división de las funciones judiciales en relación con el organismo Ejecutivo. La responsabilidad administrativa hasta hace poco tiempo se encontraba dispersa

\textsuperscript{224} Cfr. Rojas Rodríguez, Rafael Ángel, La independencia financiera del Poder Judicial (tesis de grado), San José, Costa Rica, especialmente p. 156-163.

\textsuperscript{225} El citado artículo 238 de la Constitución peruana determina: “La Corte Suprema formula el proyecto de presupuesto al poder judicial. Lo remite al poder ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general del sector público. Puede sustentarla en todas sus etapas. El presupuesto del poder judicial no es menor del dos por ciento del presupuesto de gastos corrientes para el gobierno central.”

\textsuperscript{226} Dicho artículo 62 del decreto de reformas constitucionales estableció: “A partir del primero de enero de 1981, el Gobierno Nacional invertirá no menos del diez por ciento del presupuesto general de gastos en la rama jurisdiccional y el ministerio público.” Sin embargo este precepto ha quedado en suspenso en virtud de que, por sentencia de 3 de noviembre de 1981, la Suprema Corte de Justicia de Colombia declaró inconstitucional la reforma constitucional mencionada, por vicios de procedimiento.

\textsuperscript{227} Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Reflexiones sobre el derecho constitucional procesal, cit. supra, nota 217, pp. 61-64.
en las disposiciones de las diversas leyes orgánicas de los tribunales, pero en la reforma de diciembre de 1982 al título IV de la Constitución federal, que se refiere a la responsabilidad de los servidores públicos, se ha sujetado a ciertas reglas uniformes que deben ser reglamentadas tanto por el Congreso de la Unión como por la legislatura de los estados en el ámbito de su competencia.

207. En efecto, la fracción III del artículo 109 de la carta federal dispone: "Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones", precepto en el cual quedan comprendidos también los funcionarios judiciales.

208. Esta disposición constitucional fue reglamentada por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982, y que se aplica tanto a los que prestan sus servicios a los poderes de la Unión como al Departamento del Distrito Federal. El título tercero de dicho ordenamiento regula las responsabilidades administrativas, y en su artículo 53 se señalan como sanciones que pueden imponerse con motivo de faltas administrativas, las de apercibimiento o amonestación privados o públicos; suspensión; la destitución del puesto; sanción económica y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Por lo que se refiere al procedimiento relativo a los funcionarios judiciales, el artículo 51 del citado ordenamiento establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deben crear los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos, así como para imponer las propias sanciones, en los términos de las correspondientes leyes orgánicas del Poder Judicial.

209. La responsabilidad penal por delitos y faltas cometidas por funcionarios judiciales de la Federación y del Distrito Federal con motivo de sus actividades oficiales, está regulada por el artículo 110 de la Constitución federal, a través del juicio político, reglamentado por el título segundo de la mencionada Ley de responsabilidades de diciembre de 1982. De acuerdo con el citado precepto constitucional, pueden ser sometidos al citado juicio político, seguido en dos instancias ante las dos cámaras del Congreso de la Unión, tanto los ministros, magistrados y jueces federales, como los magistrados y jueces del Distrito

208 Respecto a la responsabilidad de los servidores públicos, cfr. el volumen colectivo editado por J. de Jesús Orozo y José Luis Soberanes Fernández, La responsabilidad de los servidores públicos, México, UNAM-Manuel Porrúa, 1984.
Federal, cuando sus actos u omisiones redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su despacho (en esencia, violaciones a la Constitución y leyes federales) (artículos 6º y 7º de la Ley de Responsabilidades).

210. La sanción consiste, si el Senado Federal considera culpable al funcionario judicial acusado, en la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por determinado plazo. Si los mismos hechos están tipificados por las leyes penales ordinarias, el funcionario destituido puede ser sometido a un proceso criminal posterior.240

211. Uno de los aspectos positivos de la reforma constitucional de 1982 fue la supresión de la disposición contenida en el texto anterior del artículo 111 de la carta federal, que regulaba la facultad del presidente de la República para solicitar al Congreso de la Unión la destitución, por mala conducta,241 de los jueces y magistrados federales y del Distrito Federal, incluyendo también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero oyéndoles previamente en privado (lo que se había calificado como “confesión laica”), para decidir sobre la procedencia de la acusación. Las dos cámaras del Congreso debían seguir un proceso al inculpado y destituirlo si lo consideraban culpable por mayoría absoluta de votos.

212. Si bien esta disposición fue aplicada en muy escasas ocasiones,242 la doctrina había señalado que afectaba la independencia de la judicatura, puesto que dejaba al criterio subjetivo del titular del Ejecutivo federal iniciar ante las cámaras del Congreso el procedimiento.

239 De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Responsabilidades, “Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.”

240 Se ha discutido si el proceso penal subsiguiente constituye o no una excepción a la prohibición de doble enjuiciamiento establecida por el artículo 23 de la carta federal, según el cual: “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le conduzca.” Sobre la excepción al citado principio non bis in idem. Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. cit. supra, nota 199, pp. 558-561; García Ramírez, Sergio, Curso de derecho procesal penal, 4º ed., México, Porrúa, 1983 pp. 631-636. Por el contrario, el jurista español Jiménez Huerta, Mariano, estima que no existe excepción a la prohibición constitucional puesto que se trata de dos tipificaciones distintas de los mismos hechos. “Delitos contra la libertad humana cometidos por altos funcionarios” Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 71, julio-diciembre de 1978, pp. 672-674.

241 Inspirado en el sistema de permanencia en el cargo inamovible de los jueces federales en los Estados Unidos mientras observen buena conducta (good behavior), en los términos de la sección primera del artículo III de la carta federal norteamericana, transcribo en la nota 230 de este trabajo.

242 Cfr. Carpio, Jorge. El presidencialismo mexicano, cit. supra, nota 61, pp. 184-187, quien señala los casos en los cuales se solicitó la destitución de algunos jueces por el presidente de la República, en tres ocasiones entre 1928 y 1976.
miento de destitución, el que no ofrecía todos los elementos del dere
cho de audiencia del diverso artículo 14 de la carta fundamental.

213. Además de los aspectos anteriores, existen otros matices que
 también conviene destacar, como los relativos a la creación y desarrollo
de los tribunales administrativos, que surgieron en el seno del mismo
Ejecutivo, pero que han obtenido paulatinamente su autonomía, si bien
no se han incorporado formalmente al organismo Judicial.

214. En esta dirección es posible señalar en primer lugar al Tribu
nal Fiscal de la Federación, establecido primeramente en la Ley de
Justicia Fiscal de 1936, como una adaptación en el ordenamiento mexi
cano del sistema francés de tribunales de jurisdicción delegada y
cuya constitucionalidad se discutió en sus comienzos precisamente con
la invocación del viejo principio de la división de poderes. Dicho
tribunal conquistó en la práctica su independencia frente a las autori
dades administrativas, y adquirió una sólida reputación. Esta inde
pendencia fue reconocida expresamente en la Ley Orgánica de dicho
Tribunal que entró en vigor en abril de 1967, la que suprimió la dis
posición de los ordenamientos anteriores (artículo primero de la Ley
de Justicia Fiscal de 1936 y 146 del Código Fiscal de 1938), según
la cual, debía dictar sus fallos en representación del Ejecutivo fede
ral, para sustituirla por la plena autonomía, la que se conserva en el
artículo primero de la vigente Ley Orgánica del propio Tribunal, pro
mulgada el 27 de diciembre de 1978.

215. Por otra parte, en las reformas constitucionales que entraron
en vigor en el mes de octubre de 1968, se constitucionalizó expresa

---

245 Cfr. Lanz Duré, Miguel, Derecho constitucional mexicano, 5ª
ed., México, Norgis, 1989, pp. 271; Vallada Berón, Fausto,
Sistemática constitucional, México, Herrera, 1965, pp. 167-169;
Trueba Barrera, Jorge, El juicio de amparo en materia de trabajo,
México, Porrúa 1963, pp. 334 y ss.

246 Cfr. Carrillo Flores, Antonio, La justicia federal y la adminis
Fiscal de la Federación”, Revista del Tribunal Fiscal de la Federación tercer nú
mero extraordinario, México 1966, pp. 17-32; Hedvín Virués, Dolores, Cuarta dé
cada del Tribunal Fiscal de la Federación, México, Academia Mexicana de Derecho
Fiscal, 1971, pp. 29-79; Armient Calderón, Gonzalo, El proceso tributario en el

247 Los argumentos que se expusieron durante la aplicación de la Constitución
de 1857 y en los primeros años de vigencia de la de 1917 sobre la inconstitucio
nalidad de los tribunales administrativos se examina por Fraga Gabino. Derecho

248 Dicho precepto dispone: “El Tribunal Fiscal de la Federación es un tribunal
administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organiza
ción y atribuciones que esta ley establece.” Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introduc
mente a los tribunales administrativos, al adicionarse la fracción I del artículo 104 de la propia Constitución, con un precepto que establece:

Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo, dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.\(^{247}\)

216. Con apoyo en esta disposición se creó el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal, por ley orgánica promulgada el 20 de febrero de 1971, reformada en 1973 y 1979, y cuyo artículo primero establece también la plena autonomía de dicho tribunal.\(^{248}\)

217. El citado precepto constitucional federal ha tenido repercusión, además, en el establecimiento de tribunales administrativos dotados de plena autonomía en las constituciones y las legislaciones de varias entidades federativas, y al respecto podemos mencionar que los primeros se crearon de acuerdo con el modelo del tribunal fiscal federal y en este sentido podemos mencionar los tribunales fiscales de los estados de México (1958-1971); Veracruz (1975), y Sonora (1977). La orientación ha cambiado en época reciente y ahora se sigue el ejemplo del tribunal distrital, como ocurre con los de lo contencioso administrativo de los estados de Sinaloa (1976); Hidalgo (1979); Jalisco (1983), así como los de Guanajuato y Querétaro (1985).\(^{249}\)

218. Después de este breve examen de la situación actual del Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, así como algunos de los progresos que se han logrado en el fortalecimiento de los tribunales frente a los restantes órganos del poder en nuestro ordenamiento, es preciso seguir adelante en esta evolución para vigorizar aún más al organismo Judicial, puesto que como se ha hecho notar con anterioridad, se ha constituido en uno de los contrapesos más importantes al creciente predominio del Ejecutivo en el Estado contemporáneo (ver supra, párrafo 183).

ción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional, pp. 84-86.


219. Como no será posible por la índole sintética de este trabajo reflexionar sobre todos los aspectos en los que se puede proponer un avance en la estructura y funcionamiento de los tribunales en nuestro ordenamiento, señalaremos algunos de los que consideramos esenciales para obtener un equilibrio en el sistema de la división de poderes en su dimensión actual, en el régimen constitucional mexicano.

220. A) En primer lugar es preciso recordar la evolución que han sufrido los tribunales administrativos, especialmente a partir de la reforma constitucional que entró en vigor en 1968, al artículo 104, fracción I, de la carta federal, que los dotó de plena autonomía para dictar sus fallos (ver supra, párrafo 215). En consecuencia y a partir de entonces los citados tribunales administrativos tanto en el ámbito federal como en las entidades en las que se han establecido recientemente, forman parte del Poder Judicial ordinario aun cuando expresamente no se hubiesen integrado al mismo. Algo similar ha ocurrido con las juntas de conciliación y arbitraje, que después de una prolongada evolución se han transformado en los verdaderos tribunales del trabajo, y cuya naturaleza plenamente judicial fue reconocida de manera expresa al expedirse la actual Ley de Amparo que entró en vigor el 10 de enero de 1936, en la que se estableció contra las resoluciones de las citadas juntas el amparo de una sola instancia, en forma similar a la impugnación de las sentencias de los organismos judiciales ordinarios.  

221. Aun cuando en alguna época se atribuyó a las citadas juntas de conciliación y arbitraje un carácter de organismos administrativos, y por ello sus llamados "laudos", se impugnaban en el amparo de doble instancia, por considerarse resoluciones administrativas, según lo dispuesto por la Ley de Amparo de 1919. Como se ha dicho, este criterio fue superado por el ordenamiento vigente, por lo que resulta evidente su naturaleza de organismo judicial ordinario especializado en materia laboral.  


255 Cfr. Sela Torres, Andrés, "El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
jante debe decirse en relación con los tribunales burocráticos que se han establecido en varias entidades federativas, y que deben incrementarse para cumplir con lo dispuesto por la fracción X del artículo 115 de la Constitución federal, reformado en diciembre de 1982.\textsuperscript{233}

222. A pesar de lo anterior, no se han establecido las condiciones necesarias para el funcionamiento independiente de dichos tribunales administrativos, laborales o burocráticos, si se toma en consideración que desde el punto de vista de su situación formal todavía están comprendidos dentro del Ejecutivo, como puede comprobarse en el \textit{Programa Nacional de Procuración e Imparcialidad de Justicia del Poder Ejecutivo Nacional 1983-1988},\textsuperscript{234} y ello no sólo desde el punto de vista presupuestal, que sería lo menos importante, sino también así sea parcialmente, en cuanto el nombramiento de sus integrantes. En efecto, si bien por lo que respecta a la designación de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se sigue un procedimiento similar a la de los tribunales federales y del Distrito Federal, es decir, propuesta del presidente de la República, en el primer supuesto con aprobación del Senado federal y en el segundo, de la Cámara de Diputados, y no pueden ser destituidos sino por causa de responsabilidad, lo que les otorga independencia en sus funciones; no ocurre lo mismo con el personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los que son designados y removidos por el Ejecutivo de la Unión, ya sea directamente por su titular cuando se trata de los presidentes generales, o bien por el secretario del Trabajo y Previsión Social o por el jefe del Departamento del Distrito Federal (y por los gobernadores tratándose de los organismos locales) (artículos 633 de la Ley Federal del Trabajo y 118 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado).

233. En nuestra opinión resulta indispensable culminar la evolución de los citados tribunales administrativos, laborales y burocráticos, otor-gándoles todas las garantías judiciales que son consecuencia del reconocimiento de su carácter de plena autonomía, es decir en cuanto a

\textbf{Antecedentes históricos. Su integración y funcionamiento\textsuperscript{a}}, en el volumen \textit{Derecho federal mexicano}, México, Miguel Ángel Porrúa, 1984, pp. 147-158.

\textsuperscript{233} La citada fracción IX del artículo 115 de la carta federal dispone en su texto vigente: “Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Los Municipios observarán estas mismas reglas por lo que a sus trabajadores se refiere.” Cfr. Dávalos, José, “Los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y municipios”, cit. supra, nota 164, pp. 331-335.

\textsuperscript{234} Presentado ante el presidente de la República el 17 de enero de 1985.
la designación en forma similar a los integrantes de los tribunales ordinarios, con intervención del órgano Legislativo, y por supuesto con un procedimiento adecuado para su preparación y selección, con objeto de crear una verdadera carrera judicial (ver supra, párrafos 186-192); dotar de estabilidad a los jueces respectivos a través de la inamovilidad (ver supra, párrafo 197); proporcionarles una remuneración decolorosa (ver supra, párrafo 200), así como los instrumentos de responsabilidad: que se han configurado para los sectores ordinarios de la propia judicatura (ver supra, párrafo 205).

224. B) Pero si es importante conferir a los citados tribunales especializados, las garantías judiciales a que hemos hecho mención, consideramos de mayor trascendencia seguir adelante en la evolución que se advierte en las funciones de la Suprema Corte de Justicia de México, para transformarla de manera predominante en un tribunal constitucional255 (ver supra, párrafo 184), que es la tendencia que se observa en nuestro continente, especialmente por lo que se refiere a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos que en la actualidad, a través de su competencia discrecional, conoce de manera predominante de cuestiones de constitucionalidad (ver infra, párrafo 228).256

225. En la situación contemporánea del principio de la división de los poderes, ya hemos señalado que el contrapeso del predominio actual del Poder Ejecutivo se ha trasladado en forma esencial hacia el Poder Judicial, pero no en cuanto organismo Judicial tradicional que resuelve controversias ordinarias, sino en especial en cuanto los jueces pueden decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, cuya resolución final corresponde a los tribunales supremos, sean o no especializados en materia constitucional. Es en esta dimensión que la doctrina contemporánea ha destacado la actividad política de los tribunales y su intervención en la toma de decisiones esenciales al interpretar, dar contenido y aplicar los valores supremos consagrados en las cartas fundamentales.257


256 Cfr. entre otros, y dentro de una bibliografía muy amplia, nos limitaremos a señalar las obras fácilmente consultables de Boechart Rodríguez, Leda, La suprema Corte y el derecho constitucional norteamericano, trad. de Justo Pastor Benítez, México, Formaca. 1965; Evans Hughes, Charles. La Suprema Corte de los Estados Unidos, trad. de Roberto Molina Pasquel y Vicente Herrero, 2ª ed., México, 1971.

257 Cfr. Capellelli, Mauro, "La actividad y los poderes del juez constitucio-
226. Es también en este sentido que ha resurgido la vieja polémica de los años treinta entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre la legitimidad de los tribunales para decidir las cuestiones de constitucionalidad, que implicaría según el primero la politización de la justicia. Actualmente esta discusión la podemos concentrar entre los argumentos de Lord Devlin y de Mauro Cappelletti.

227. Tan importante se ha vuelto la discusión, que la Academia Internacional de Ciencias Jurídicas dependiente de la UNESCO, organizó en la ciudad de Upsala, Suecia, un coloquio durante los días 26 al 28 de junio de 1984, en el cual se discutieron los temas relativos a la legitimidad, eficacia y desarrollo del control jurisdiccional de las leyes. En América Latina se ha presentado también esta problemática, así sea recientemente, en cuanto al lado del sistema tradicional de control de la constitucionalidad de las leyes que se inspira en el modelo norteamericano y que ello se ha calificado de “americano”, se está imponiendo la declaración general de inconstitucionalidad (ver infra, párrafos 236-242), ya sea por conducto de las cortes supremas, o de tribunales especializados según el ejemplo continental europeo que ha sido calificado de “austriaco” por su origen en la carta federal austriaca de 1920 inspirada en las ideas de Hans Kelsen.


231 “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”, en la obra Tribunales constitucionales europeos y derechos humanos, cit. supra, nota 214, pp. 599-649.

232 Los trabajos presentados en ese Coloquio fueron publicados en el libro Le contrôle juridictionnel des lois, cit. supra, nota 214.

233 Sobre los sistemas americano y austriaco de justicia constitucional, cfr. entre otros, Cappelletti, Mauro, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado, trad. de Cipriano Gómez Lara y Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, 1966, pp. 34-75; id. Judicial Review in the Contemporary World, Indianapolis, Kansas City-New York, Bobbs Merry, 1971, pp. 36-41; Calamandrei, Piero, “La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil”, en la obra
228. Por lo que se refiere al ordenamiento mexicano, esta evolución de la justicia constitucional la podemos advertir en dos direcciones: a) en primer lugar en cuanto al crecimiento de las facultades discrecionales de la Suprema Corte de Justicia para determinar su competencia; b) la posibilidad que ha señalado un sector cada vez más importante de la doctrina de superar la llamada "fórmula Otero", de los efectos particulares de la sentencia de amparo que decida sobre la inconstitucionalidad de disposición legislativa.

229. a) Incremento de las facultades discrecionales de la Suprema Corte de Justicia. Esta situación se inició con las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en octubre de 1968, en las cuales se otorgó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, facultad discrecional de manera exclusiva en los juicios de amparo promovidos contra actos y resoluciones administrativas federales, a fin de decidir su competencia para conocer aquellos asuntos cuya cuantía, en ese momento, fuese inferior a los quinientos mil pesos (a partir de las reformas de diciembre de 1983, el monto mínimo de cuarenta veces el salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal en el momento de interponerse la demanda o el recurso), si a juicio de la propia Sala "asumen importancia trascendente para el interés nacional" (artículo 3° bis y 84, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, y 25, fracciones I, inciso d) y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

230. Esta atribución se consideró insuficiente por un sector de la doctrina, en el cual destacó la opinión del distinguido tratadista, recientemente desaparecido. Antonio Carrillo Flores, quien propuso se aumentaran dichas facultades discrecionales de acuerdo con el modelo del llamado certiorari ante la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos,264 y que ha permitido a esta última, elegir aquellos asuntos que estima de trascendencia constitucional, considerando los restantes como firmes o bien encomendándolos a los tribunales de circuito de apelación, en cierta manera similares a nuestros tribunales colegiados de circuito, puesto que los primeros fueron creados a fines del siglo anterior con el propósito de auxiliar a la Corte Suprema norteamericana.265


\[264 \text{"Reflexiones con motivo del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia", en su libro La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos, México, Porrúa, 1981, pp. 160-183.}

\[265 \text{Sobre la creación de los Tribunales de Circuito de Apelación en el año de} \]
231. Esta facultad discrecional ha otorgado al tribunal supremo de los Estados Unidos una gran fuerza con la categoría de una verdadera corte constitucional, con la posibilidad de participar en la toma de decisiones políticas fundamentales, que en épocas recientes se ha extendido a algunas materias, como las electorales, que tradicionalmente se habían considerado como políticas en sentido estricto, y por tanto excluidas de la revisión judicial.\footnote{248}

232. El segundo paso se dio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial federal promulgada en diciembre de 1983, en cuanto se otorgó a las restantes salas numerarias de la Suprema Corte de Justicia (es decir, Primera, Tercera y Cuarta), facultades a fin de que, cuando consideren que un amparo promovido ante ellas carece de importancia y trascendencia sociales, podrán discrecionalmente enviarlo al tribunal colegiado de circuito que corresponda, para su resolución. A la inversa, cuando las propias salas estimen que un amparo de que conozca un tribunal colegiado de circuito, por su especial entidad, debe ser resuelto por ellas, ordenarán al propio Tribunal que se los remita para el efecto indicado. En ambos supuestos, la Suprema Corte de Justicia procederá únicamente de oficio o a petición del procurador general de la República.\footnote{247}

233. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial respectiva, se señala que las citadas facultades discrecionales constituyen una ampliación de la otorgada anteriormente a la Segunda Sala de la Suprema Corte (ver supra, párrafo 227), las que:

sin tener un carácter general como ocurre respecto del Certiorari ante la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, constituye, como simple mecanismo complementario de las reglas de competencia establecidas por la misma Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, un instrumento que permitirá regular de manera adecuada y flexible el conocimiento del juicio de amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia, evitando el reazo y conservando las controversias que por su especial entidad y su singular signi-

\footnote{1891 en los Estados Unidos, cfr. Swisher, Carl Brent. El desarrollo constitucional de los Estados Unidos, cit. supra, nota 198, tomo I. pp. 437-438.}

\footnote{246 Cfr. entre otros, Loewenstein, Karl, “La función política del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, Revista de Estudios Políticos, núm. 133, Madrid, enero-febrero de 1964, pp. 5-39. Sobre el ordenamiento mexicano. González Avelar, Miguel. La Suprema Corte y la política, México, UNAM. 1979, pp. 21-159.}

\footnote{247 Cfr. Ovalle Pavao, José. “Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, en la obra Derecho federal mexicano, cit. supra, nota 252, tomo I. pp. 393-399.}

\footnote{268 Dicha exposición de motivos puede consultarse en la misma obra mencionada en la nota anterior, tomo II. pp. 135-137.}
ficación social, deben corresponder al más Alto Tribunal de la República.  

234. Esta evolución culminó con la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el 10 de enero de 1986, por la cual se adicionó la fracción V bis, atribuyendo al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la facultad discrecional, de oficio o a petición del procurador general de la República para remitir a las salas del propio alto tribunal, para su resolución, aquellos asuntos que por sus características especiales considere que no requieren su intervención. Sin embargo, si las propias salas estiman que en algún caso existen razones graves para que lo resuelva el pleno, las harán de su conocimiento para que éste determine lo que corresponda.

235. Queda todavía un camino por recorrer hasta llegar a la culminación que significaría el establecimiento de una competencia discrecional de carácter integral por parte de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que la misma sólo conozca de los asuntos de mayor trascendencia nacional, predominantemente de naturaleza constitucional, encomendándose las controversias en las cuales se discutan problemas de legalidad a los tribunales colegiados de circuito.

236. En cierta manera éste fue el propósito en dos intentos que se hicieron con anterioridad para configurar a la Suprema Corte de Justicia de México como un tribunal constitutional, dejando las funciones de casación a los citados tribunales colegiados de circuito. Nos referimos en primer término a la iniciativa presentada en diciembre de 1944 por el presidente Ávila Camacho y que fue aprobada por las dos cámaras del Congreso y de mayoría de las legislaturas de los estados, de acuerdo con el procedimiento del artículo 135 de la carta federal, pero que no se convirtió en disposición vigente por la oposición de la Suprema Corte de Justicia, que determinó la falta de declaración del Congreso federal.  

237. Un aspecto esencial que podría vigorizar aún más la posición constitucional de la Suprema Corte de Justicia frente al Ejecutivo fue...
deral, del cual provienen directa o indirectamente una gran parte de las disposiciones legislativas del ordenamiento jurídico nacional (es decir, a través de sus iniciativas ante el Congreso de la Unión y en el ejercicio de atribuciones legislativas expresas o delegadas).\textsuperscript{271} es el relativo a la modificación de los efectos de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de una ley, los cuales están sujetos al principio calificado como “fórmula Otero”, pues como es bien sabido fue consagrada por inspiración del ilustre Mariano Otero en el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847; el cual significa que la sentencia protectora sólo puede tener efectos sobre las partes que han intervenido en el proceso, y se traduce en la desaparición de la ley impugnada en beneficio exclusivo de los solicitantes del amparo. A partir de entonces, dicha fórmula se ha vuelto sacramental y ha sido reproducida casi literalmente por los artículos 102 de la carta federal de 1857 y 107, fracción II, de la Constitución vigente.\textsuperscript{272}

238. Este principio de los efectos particulares de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, tuvo su justificación histórica, pero ha sido superado en la actualidad por numerosos ordenamientos contemporáneos, no sólo en los europeos de la segunda posguerra que introdujeron los tribunales o cortes constitucionales, y en los que se han introducido recientemente en América Latina (\textit{supra}, párrafo 184): sino también y desde hace tiempo en las disposiciones constitucionales de otros ordenamientos latinoamericanos, entre los cuales podemos mencionar a los de Colombia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Panamá; especialmente en los dos primeros, en los cuales desde fines del siglo anterior y principios del actual, existe la institución denominada \textit{acción popular de inconstitucionalidad}, conferida a cualquier gobernado para acudir a la Corte Suprema de esos países, y solicitar la declaración general de inconstitucionalidad de las dispo-


\textsuperscript{272} La parte relativa del artículo 102 de la Constitución Federal de 1857 disponía: “... La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.” También en su parte relativa, la fracción II del artículo 107 de la carta federal vigente de 1917 establece: “La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare...” A su vez, el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Amparo preceptúa: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre que verse la demanda, sin hacer una declaración general al respecto de la ley o acto que la motivare...”
siciones legislativas que considere contrarias a la carta suprema, y en caso de acogerse favorablemente dicha petición, los ordenamientos impugnados no pueden ser aplicados en el futuro, es decir, los efectos del fallo son *erga omnes*.273

239. Empieza a abrirse paso entre los tratadistas mexicanos la necesidad de superar la citada "fórmula Otero" que ya cumplió su misión histórica, para sustituirla, así sea de manera paulatina, por la declaración general de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, en virtud de dos defectos esenciales: a) en primer lugar no es posible resolver el amparo contra leyes de manera expedita, como lo demuestra la reforma constitucional y legal de diciembre de 1975, por la cual se extendió la procedencia del sobreseimiento y la caducidad de la instancia por inactividad procesal, a los juicios de amparo solicitados contra leyes estimadas inconstitucionales, debido al retraso que padecía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en esta materia274 y posteriormente la atribución de la facultad discrecional del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia para remitir a las salas aquellos asuntos que por sus características esenciales considere que no requieren de su intervención (artículo 11, fracción V bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) (ver supra, párrafo 234), todo lo cual nos indica que el Tribunal en Pleno, que en principio debería resolver en la segunda instancia los juicios de amparo contra las leyes inconstitucionales, no tiene la posibilidad material de hacerlo, y tampoco podrán desahogarlos las salas.

240. En segundo lugar, con el sistema actual de desaplicación de las disposiciones legislativas contrarias a la carta fundamental, se viola el principio esencial de igualdad de los gobernados ante la ley, en cuanto la citada desaplicación particular implica que frente a una ley inconstitucional, las personas que cuentan con recursos económicos para lograr el asesoramiento de expertos abogados, no tiene la obligación de cumplirla al haber figurado como partes en los juicios de amparo respectivos, en tanto que un número, generalmente mayor de personas, que

273 Sobre los aspectos relevantes de la llamada "acción popular de inconstitucionalidad" en los ordenamientos latinoamericanos citados en el texto, cfr. Fix-Zamudio, Héctor. *La protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales*, cit. supra, nota 214, pp. 136-144.

274 En la parte relativa de la iniciativa presentada por varios senadores ante la Cámara respectiva, con fecha 19 de diciembre de 1974, que debe considerarse como la base de la reforma constitucional respectiva, se afirmó: "El propósito de esta iniciativa es procurar que por lo menos disminuya, al no es que totalmente se agote, el rezagado de asuntos en que se ha reclamado la inconstitucionalidad de alguna ley, y que están pendientes de sentencia en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entorpeciendo las finalidades de la expedición de la justicia, que son fundamentales en nuestro régimen constitucional."
no han contado con asesoramiento deben acatar esa ley contraria a los preceptos fundamentales.  

241. No resultará sencillo implantar este principio de la declaración general en nuestro ordenamiento, ya que previamente es necesario superar el peso de una concepción tradicional de la división de los poderes, de acuerdo con la cual, la citada declaración implicaría una invasión por parte de los tribunales federales a las facultades legislativas del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión; y por otra parte, es preciso vencer el temor de que atribución de esta naturaleza propicie el enfrentamiento entre la Suprema Corte y los otros órganos del poder; por el contrario, la experiencia en Colombia y Venezuela, que es muy amplia y se encuentra próxima a nosotros, demuestra que el sistema ha sido beneficioso al permitir un control más efectivo por parte del organismo Judicial, y elevar en forma considerable el prestigio de las cortes suprema respectivas.  

242. Al tomar en cuenta los problemas de adaptación que deben resolverse, se ha propuesto la introducción paulatina de la declaración general de inconstitucionalidad, de manera que en una primera etapa sólo pudiese operar hasta que la Suprema Corte de Justicia estableciera jurisprudencia obligatoria, sobre una ley contraria a la carta federal.  

243. En esta dirección conviene tomar en cuenta el movimiento cada vez más vigoroso que se observa en Latinoamérica para introducir la propia declaración general de inconstitucionalidad de las leyes en los ordenamientos, que como el nuestro, todavía no la han adoptado, de acuerdo con la recomendación aprobada en el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, efectuado en esta ciudad durante los días 25 a 30 de agosto de 1975, en el sentido de que:  

---


276 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, citado nota anterior, pp. 93-98.  

En la realización del control de la constitucionalidad de las leyes, los tribunales latinoamericanos deben superar el principio adoptado por razones históricas, de la desaplicación concreta de la ley, para consignar el de la declaración general de inconstitucionalidad, tomando en cuenta las particularidades y experiencias de cada régimen jurídico, con el objeto de darle verdadera eficacia práctica.

IX. Conclusiones

244. De acuerdo con las breves reflexiones anteriores, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

245. Primera. El principio de la división de los poderes surgió en nuestro ordenamiento constitucional con anterioridad al sistema presidencial, pero los dos se unieron indisolublemente en la Constitución Federal de 1824, la cual en esta materia se inspira en forma directa en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, y a partir de entonces, con independencia de la forma de Estado, unitaria o federalista, ambas instituciones continuaron estrechamente vinculadas hasta nuestros días.

246. Segunda. En la Constitución Federal de 1857 se pretendió atenuar el sistema presidencial, fortaleciendo al Congreso de la Unión, depositado en una sola cámara, pero en 1874 se restableció jurídicamente, y con mayor fuerza en la realidad política, con la dictadura del general Porfirio Díaz. El Constituyente de Querétaro, inspirado en las ideas de Emilio Rabasa, fortaleció aún más la posición constitucional del Ejecutivo federal y la de su titular, el presidente de la República, habiendo culminado esta evolución con las reformas de 1982, que marcaron la cúspide del predominio jurídico-constitucional del sistema presidencial mexicano en el régimen de la división de poderes.

247. Tercera. Desde un punto de vista comparativo, es posible observar una tendencia prácticamente universal hacia la concentración del poder en manos del gobierno, y en los de tipo presidencial, en el titular del Ejecutivo. Por este motivo, el distinguido tratadista francés Maurice Duverger acuñó la figura del "monarca republicano" para describir este fenómeno, con independencia de los regímenes políticos. Por lo que se refiere a Latinoamérica, la situación es todavía más patente inclusive en aquellos gobiernos civiles que cuentan con una democracia pluralista.

248. Cuarta. El clásico principio de la división de poderes se transformó en un verdadero dogma en los ordenamientos constitucionales
liberales e individualistas del siglo XIX y primeras décadas del presente, pero en la actualidad ha entrado en una profunda crisis y en un período de hondas transformaciones, pero sin que hubiese desaparecido la necesidad que pretendió satisfacer dicho principio, es decir, la de evitar la concentración del poder en una persona o corporación, pero asumiendo ahora una estructura y un funcionamiento de mayor complejidad.

249. Quinta. Se observa una preeminencia notoria del Ejecutivo federal sobre el Congreso de la Unión (y una situación similar se advierte en relación con los gobernadores y las legislaturas locales), en cuanto a la función legislativa, tanto en forma directa como indirecta: pero si éste fuese el único sector de predominio presidencial no se apartaría nuestra realidad política, en medida considerable, de la que presenta en la mayoría de los regímenes de nuestra época, inclusive los de un elevado desarrollo democrático: pero lo grave de nuestro sistema radica en la hegemonía del Ejecutivo federal también respecto al fundamental sector del control político que debería ejercer el órgano Legislativo.

250. Sexta. Sin embargo, un principio de transformación en el campo del control político legislativo se inició con la reforma política de diciembre de 1977, que al introducir el sistema de representación proporcional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados (que posteriormente se trasladó también a las legislaturas locales), ha permitido una integración pluripartidista en dicha Cámara (y en las legislaturas de las entidades federativas), pues no obstante que subsiste un partido predominante, la oposición está adquiriendo de manera paulatina una mayor intervención en la toma de decisiones y también en la intercomposición de las comisiones, inclusive las de investigación, de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Congreso Federal de 1979. Esta tendencia debe acentuarse de acuerdo con las orientaciones contemporáneas, de lo que la doctrina ha calificado como “oposición garantizada”.

251. Séptima. Aun cuando se ha debatido recientemente la necesidad y la oportunidad de implantar el sistema de representación proporcional en el Senado de la República, existe una opinión mayoritaria en el sentido de que no existe obstáculo para dicha integración pluripartidista, la que resulta muy conveniente, en cuanto la elección directa de los senadores implica que ya no son representantes de los estados (situación que también existe en los Estados Unidos a partir de la enmienda constitucional XVII, de 1913), y por ello puede implantarse un sistema similar al de Cámara de Diputados.

252. Octava. Las relaciones del Ejecutivo con los tribunales, especialmente los federales, aun cuando no alteran de manera sustancial la
posición preponderante del primero, se han desarrollado en forma diversa de las que se siguen con el Congreso de la Unión, ya que el organismo Judicial ha obtenido una relativa autonomía y un creciente aunque limitado control de legalidad y constitucionalidad sobre los actos y resoluciones de la administración y respecto de las disposiciones legales que provienen directa o indirectamente del propio Ejecutivo.

253. Novena. Si se parte del comienzo del pluralismo democrático que se advierte en las reformas de diciembre de 1977 y los resultados de las elecciones de diputados de 1979, 1982 y 1985, es necesario seguir avanzando a través de una serie de innovaciones progresivas, entre las cuales pueden señalarse, además de la ya propuesta de aplicar al sistema de representación proporcional a la Cámara de Senadores, la separación de las funciones incompatibles del procurador general de la República, como consejero jurídico del gobierno federal y su titularidad del Ministerio Público; la creación de un organismo de vigilancia de la actividad administrativa en defensa de los derechos de los gobernados (ombudsman); la transformación de la Secretaría de la Contraloría en un organismo autónomo; el establecimiento de verdaderas comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado; el reconocimiento de las garantías judiciales para todos los tribunales, inclusive para aquellos que indebidamente permanecen, de manera formal, dentro del ámbito del Ejecutivo (tribunales administrativos, laborales y burocráticos); ampliación de las facultades discrecionales de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su competencia, para transformarla en un verdadero tribunal constitucional especializado, para lo cual también es necesario introducir paulatinamente la declaración general de inconstitucionalidad.

254. Décima. Como conclusión final podemos señalar que la situación predominante del presidente de la República en nuestro sistema de división de poderes, corresponde a un fenómeno prácticamente universal, no en si censurable, sino inclusive conveniente y necesario. Lo que debe corregirse en nuestro ordenamiento es la ausencia de límites efectivos a la hegemonía del Ejecutivo federal, en virtud de que en nuestro régimen constitucional se encuentran previstos los instrumentos para lograr ese control, aún cuando requieren de reformas que los modernicen y los perfeccionen.