
Comienza el ilustre Profesor argentino su interesante trabajo diciendo que «al estudiarse en Unesco los proyectos para la Declaración de Derechos del Hombre, llamó la atención que se alcanzarán inesperados acuerdos entre paladines de ideologías contrapuestas». Y trae a la memoria una frase del filósofo Mártaín, al decir: «Todo depende de que no se nos pregunte por qué. Con el porqué empieza la discrepancia.»

Por mucho que sea el interés en averiguar cuál sea la justificación exacta, queda el hecho de que todos están de acuerdo acerca de la afirmación práctica o formulación dentro de un plano práctico y de acción de esta Carta de las Naciones Unidas y que pueden formular, de consumo, principios comunes de acción.

No se propone el maestro SOLER examinar la exactitud general de esta explicación, que puede resultar práctica y válida con relación a muchos de los enunciados de la Declaración; solamente presenta reservas al enunciado que viene estudiando, desde hace bastante tiempo, el principio nullem crimen sine lege. Algunas fórmulas nos parecen irrecusables—dice al autor—, como el principio citado, enunciado por Feuerbach, que ya presintió Farinacci, pero sujeto a la madurez histórica, a partir del siglo XIII en Inglatera, concretado en la magna Carta, como reivindicación del derecho de los señores feudales a ser juzgados por sus Pares y de acuerdo con la ley del país. Destaca su valor humano la Revolución Francesa, aunque mostrando los comentaristas su deficiencia. Glosa la opinión de Beling, que señaló la diferencia que media entre el requisito de la ley previa y el de la tipicidad de cada delito. Explica la necesidad jurídica y política de que cada figura legal sea una estructura cerrada, derivada del hecho de que, también como resultado de una conquista histórica, el delito es acción humana, es decir, que no es un hecho físico, sino un modo concreto de exteriorización personal. En definitiva, la característica de las figuras de responsabilidad objetiva penal consiste en poner el acento, a los efectos de la pena, más en el hecho que en la culpa, más en los resultados que en las acciones. Nadie puede ser condenado por lo que es, sino por lo que hace.

D. M.


En este opúsculo del recientemente nombrado Fiscal General de la Corte Suprema de Justicia de la nación hermana no se hace un análisis de esta figura delictiva como pudiera creerse por el título, sino que con motivo de la defensa de unos magistrados, que le fue confiada, alude al mismo.

Consta de doce capítulos. De algún interés, desde el punto de vista penal, es la parte comprendida entre los capítulos VI y X, en la que trata del delito, pero no de una manera abstracta y general, ni haciendo una definición det...