JAVIER PÉREZ ROYO  
(Dir.)  
MANUEL CARRASCO DURÁN  
(Coord.)

TERRORISMO, DEMOCRACIA  
Y SEGURIDAD, EN PERSPECTIVA  
CONSTITUCIONAL

Javier Pérez Royo  
Abraham Barrero Ortega  
Manuel Carrasco Durán  
Esperanza Gómez Corona  
María Holgado González  
Manuel Novo Foncubierta  
Blanca Rodríguez Ruiz  
Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano

Marcial Pons  
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES  
2010
## ÍNDICE

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAPÍTULO</th>
<th>TÍTULO</th>
<th>AUTOR</th>
<th>PÁG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>INTRODUCCIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LA DEMOCRACIA FRENTE AL TERRORISMO GLOBAL,</td>
<td>por Javier Pérez Royo</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>por Javier Pérez Royo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MEDIDAS ANTITERRORISTAS Y CONSTITUCIÓN, TRAS</td>
<td>por Manuel Carrasco Durán</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001,</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I. LA ESCASA RECEPCIÓN DEL TERRORISMO EN LA</td>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LAS CONSTITUCIONES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II. LAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS ADOPTADAS</td>
<td></td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EN DISTINTOS ESTADOS A RAÍZ DE LOS ATENTADOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. El objetivo: prevenir la amenaza de un</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nuevo tipo de terrorismo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. El desbordamiento de los estados de</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>excepción</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. La sobrevaloración del principio de</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>seguridad</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>POR LAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IV. LA RECTIFICACIÓN EN EL COMIENZO DEL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MANDATO DEL PRESIDENTE OBAMA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V. CONCLUSIONES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAPÍTULO II</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ESTADOS UNIDOS: POLÍTICA ANTITERRORISTA,</td>
<td>por Esperanza Gómez Corona</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIVISIÓN DE PODERES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I. LA REACCIÓN ESTADOUNIDENSE A LOS ATENTADOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TERRORISTAS DEL 11-S</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y DUE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROCESS OF LAW</td>
<td></td>
<td>59</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÍNDICE

1. La USA PATRIOT Act ........................................................................................................ 59
   A) La Sección 215. Acceso a Informes y otros elementos bajo la FISA .............................................. 63
   B) La sección 505 ................................................................................................................ 64
   C) Sección 218 .................................................................................................................... 65
   D) Sección 213 (Sneak and Peak) ................................................................................... 66
2. La Protect America Act .................................................................................................... 67
3. La FISA Amendments Act .............................................................................................. 68

III. DETENCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONDENA DE LOS COMBATIENTES ENEMIGOS. GUANTÁNAMO Y LOS TRIBUNALES MILITARES DE EXCEPCIÓN ....................................................................................................................... 68
1. El origen: la Orden Militar de 13 de noviembre de 2001 .............................................. 68
2. Guantánamo .................................................................................................................. 72
3. El Tribunal Supremo ante Guantánamo ........................................................................ 75
4. Las Comisiones Militares de revisión y la Detainee Treatment Act de 2005 ................. 80
   A) El Memorándum Wolfowitz ....................................................................................... 80
   B) La Detainee Treatment Act de 2005 ......................................................................... 82
5. El caso Hamdam v. Rumsfeld, de 29 de junio de 2006 .................................................. 84
6. La Military Commissions Act de 2006 ........................................................................... 86
8. El principio del fin: la era Obama .................................................................................. 93

IV. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 95

CAPÍTULO III

ENTRE LA SOBERANÍA PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS: SEGURIDAD Y POLÍTICA ANTITERRORISTA EN EL REINO UNIDO, por Blanca Rodríguez Ruiz ................................................................................................................................. 97

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 97

II. LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA ANTES DE LA HRA: EL TERRORISMO SEPARATISTA NORIRLANDÉS BAJO SOBERANÍA PARLAMENTARIA ................................................................................................................................. 100

III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL REINO UNIDO. LA SOBERANÍA PARLAMENTARIA ANTE LA HUMAN RIGHTS ACT DE 1998 ..................................................................................................................... 106

IV. LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA A JUICIO BAJO LA HUMAN RIGHTS ACT: A (FC) Y OTROS (FC) CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR ......................................................................................................................... 113

V. LAS RELACIONES ENTRE EL LEGISLADOR ANTITERRORISTA Y EL PODER JUDICIAL DESDE 2004. CONCLUSIONES PROVISIONALES .......................................................................................................................... 117
Índice:

CAPÍTULO IV

LA RESPUESTA DE CANADÁ AL TERRORISMO TRANSNACIONAL: UNA OPCIÓN JURISPRUDENCIALMENTE CORREGIDA, por Manuel Novo Foncubierta ........................................... 123

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 124

1.  Situaciones de crisis en la historia política canadiense ................................. 124

2.  El estado legislativo previo a los atentados del 11 de septiembre ............ 128

II. EL 11 DE SEPTIEMBRE Y SU REPERCUSIÓN LEGISLATIVA ................................. 131

1.  Anti-terrorism Act .................................................................................................. 132

   A)  La noción de terrorismo .................................................................................... 133

      a)  El art. 83.01.1.a del Código Penal ................................................................. 133

      b)  El art. 83.01.1.b del Código Penal ................................................................. 134

         b.1)  El apartado primero del art. 83.01.1.b del Código Penal ........................ 135

         b.2)  Apartado segundo del art. 83.01.1.b del Código Penal ........................ 136

         b.3)  Cláusula de cierre ...................................................................................... 137

   B)  La definición de grupo terrorista ...................................................................... 137

   C)  Preventive arrests e Investigative Hearings ...................................................... 139

   D)  Otras modificaciones legales ........................................................................... 142

   E)  Conclusiones ...................................................................................................... 145

2.  Immigration and Refugee Protection Act .............................................................. 146

   A)  Causas de expulsión o deportación ................................................................. 147

   B)  La detención preventiva .................................................................................... 150

   C)  Security Certificates ........................................................................................ 150

      a)  El procedimiento de ratificación judicial ...................................................... 151

      b)  La detención preventiva en el marco del sistema de los certificados de seguridad .................................................. 154

      c)  Conclusiones: las consecuencias del certificado de seguridad .................. 156

III. LA REACCIÓN JURISPRUDENCIAL: EL CASO ADIL CHARKAOUI .................. 158

1.  El proceso de revisión judicial .............................................................................. 159

2.  La detención preventiva en el marco legal de los Certificados de Seguridad ...................................................................................... 162

3.  Conclusiones .......................................................................................................... 164

IV. LA READAPTACIÓN LEGISLATIVA: «SECURITY CERTIFICATE SPECIAL ADVOCATE MODEL» .......................................................... 165

1.  Los Certificados y la protección de la información ........................................... 166

V.  PERSPECTIVA DE FUTURO .......................................................................................... 168
CAPÍTULO V

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MÁS RECENTE LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA FRANCESA, por Abraham Barre-Ro Ortega ................................................................. 171

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 171
II. OBJETO DEL CONTROL .............................................................................................................. 173
III. PARÁMETRO DEL CONTROL ................................................................................................... 173
IV. ÓRGANO Y PROCEDIMIENTO DEL CONTROL .......................................................................... 174
V. SENTIDO Y ALCANCE DEL CONTROL ..................................................................................... 175

1. Derechos, bienes y valores constitucionales en conflicto. Las exigencias del principio de proporcionalidad .......................................................................................................................... 176
2. Carácter restringido del control ................................................................................................. 179
3. La definición del acto terrorista ............................................................................................... 180
4. Competencia para enjuiciar los delitos de terrorismo ............................................................. 182
5. Duración de la detención preventiva y derecho a la asistencia letrada del presunto terrorista ......................................................................................................................... 182
6. Registros domiciliarios ............................................................................................................. 184
7. Otras medidas preventivas .......................................................................................................... 185

CAPÍTULO VI

LA ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, por María Holgado González ........................................................................................................ 187

I. UN ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ............................................................................................. 187
II. CONDUCTAS Y NO FINES: OBJETO DE LA PROHIBICIÓN EN UN MODELO DE DEMOCRACIA NO MILITANTE ............................................................................................................. 189
III. SILENcio, NO CONdenA y UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS: NO HAY VULNERACIÓN DE LAS LIBERTADES IDEOLÓGICA Y DE EXPREsIÓN ...................................................................................... 193
IV. LA DISOLUCIÓN NO ES UNA SANCIÓN: LAS GARANTÍAS DEL ART. 25 CE NO SE APLICAN A LA DISOLUCIÓN DE PARTIDOS ................................................................................................. 196
V. LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO ES UNA MEDIDA PROPORCIONADA ................................................. 199
VI. LEY SINGULAR .......................................................................................................................... 201
VII. LA SUCESIÓN FRAUDULENTA DE UN PARTIDO ILEGAL Y DISuelTO .......................................................................................................................... 203
VIII. RECAPITULACIÓN .................................................................................................................... 208

CAPÍTULO VII

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN CONTRA EL TERRORISMO DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS CONDICIONES DE CONSTITUCIONALIDAD, por Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano ....................................................................................................... 211

I. INTRODUCCIÓN. ESTADO Y UNIÓN EUROPEA COMO ACTORES EN LA LUCHA ANTITERRORISTA ................................................................................................................................. 211
# ÍNDICE

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. El Estado constitucional ante el terrorismo</th>
<th>212</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. La Unión Europea como poder público frente al terrorismo transnacional</td>
<td>215</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## II. EL TERCER PILAR COMO MARCO ORIGINAL DE LA ACCIÓN ANTITERRORISTA DE LA UNIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. La cooperación policial y judicial de Maastricht a Niza</th>
<th>217</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Elementos institucionales y normativos del tercer pilar: condiciones de constitucionalidad</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>3. El Tratado de Lisboa: cambios significativos sobre el marco inicial</td>
<td>223</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## III. LAS MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO EN LA UNIÓN: VIRTUALIDADES Y PROBLEMAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. El papel del soft law</th>
<th>227</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. El protagonismo de las Decisiones marco</td>
<td>231</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## IV. ESTRATEGIAS FRENTE AL TERRORISMO, DERECHOS Y LIBERTADES EN LA UNIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Medidas preventivas frente libertades</th>
<th>235</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Reacción ante situaciones de crisis y fisuras del Estado de Derecho</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Coacción contra el terrorismo y ámbitos iusfundamentales</td>
<td>238</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## V. CONCLUSIÓN

| | 240 |
INTRODUCCIÓN
LA DEMOCRACIA FRENTE AL TERRORISMO GLOBAL

Javier Pérez Royo
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Sevilla

Flaubert elaboró a lo largo de su vida un *Diccionario de tópicos o de lugares comunes (idées reçues)*, que todavía hoy sigue siendo de gran actualidad. Si hubiera vivido en este comienzo de siglo xxi, con seguridad que lo hubiera completado con uno referido a la tensión entre libertad y seguridad, que es el lugar común que no deja de aparecer cada vez que se analiza la respuesta de las sociedades democráticas ante atentados de naturaleza terrorista, especialmente tras el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Y lo hubiera incluido, porque este lugar común, como ocurre con todos, no solamente no ayuda a entender el problema que supuestamente pretende esclarecer, sino que lo oculta e impide que se lo aborde de manera apropiada.

Entre libertad y seguridad no hay ninguna tensión. Y no la hay, porque la seguridad es el elemento constitutivo de la libertad, como ya observó con su sagacidad de siempre Montesquieu en el famoso capítulo 6 del Libro XI *Del Espíritu de las Leyes*, en el que definió la libertad como «la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad» (*De L’Esprit des Lois*, Paris, Aux Éditions de Seuil, 1965, p. 586).
En ese mismo capítulo Montesquieu nos dice que hay que distinguir entre «independencia» y «libertad» y que la diferencia entre la primera y la segunda consiste en la «seguridad» que proporcionan las leyes. Es el límite a la autonomía personal que establece la voluntad general, la ley, el elemento constitutivo de la libertad, en la medida en que ese límite, y nada más que ese límite, es el que nos proporciona seguridad.

En el reino de la naturaleza no existe la libertad. Existe el azar y la necesidad, pero no la libertad. La libertad no existe nada más que en las sociedades humanas y existe porque nos ponemos límites a nosotros mismos estableciendo normas a las que tenemos que ajustar nuestra conducta. La libertad no es, por tanto, más que el ejercicio de la autonomía personal con el límite de la voluntad general. En esa conexión entre la autonomía personal y la voluntad general que hace posible el Estado constitucional es en la que descansa la seguridad en la convivencia entre los seres humanos.

Obviamente el Estado constitucional no ha sido la primera forma de organización de la convivencia que se han dado los seres humanos, a fin de poder vivir con un mínimo de seguridad. Ha habido antes otras. Pero sí es la primera que descansa sobre el principio de igualdad, convirtiéndose de esta manera el ajuste entre la autonomía personal y el límite de la voluntad general en algo que afecta por igual a todos los individuos que conviven bajo esa forma política estatal. Aquí, entre otras cosas, pero básicamente aquí, radica la diferencia entre el Estado y todas las formas anteriores de organización del poder que se han conocido a lo largo de la historia.

La universalidad del principio de igualdad, que se traduce en que cada individuo puede autodeterminar su conducta como le parezca apropiado haciendo uso de los derechos que la Constitución del Estado le reconoce, es una potencial fuente de inseguridad enorme, ya que la posibilidad de conflictos entre las conductas individuales o entre las conductas individuales y las instituciones públicas mediante las cuales garantizamos nuestra propia convivencia, se multiplica de manera extraordinaria. De ahí que la voluntad general haya tenido que multiplicarse y extenderse de manera ininterrumpida a la regulación de todas las potenciales conductas de los seres humanos y de los potenciales conflictos que puedan surgir como consecuencia de esas conductas, a fin de que exista un mínimo de seguridad en la convivencia. Nunca ha habido tantos límites para nuestra autonomía personal como los que contiene el ordenamiento jurídico de cualquier Estado contemporáneo. Límites que, además, no dejan de crecer ni es esperable que lo hagan en el futuro en que es posible hacer predicciones.

Para conseguir que esos límites no sean burlados por los individuos, sino que sean reales y efectivos, el Estado ha tenido que dotarse de un aparato administrativo gigantesco y ha tenido que obtener de la sociedad
a través del sistema tributario una cantidad de recursos asimismo gigantesca, limitando todavía más nuestra autonomía personal.

La inmensa mayoría, por no decir la casi totalidad de los límites de nuestra autonomía personal, proceden de nuestra convivencia pacífica, al margen de la violencia que pueda hacer acto de presencia en la misma. Límites de los que dependen la seguridad de lo que comemos y bebemos, la del suministro de energía, la protección frente a la enfermedad, la vejez o el desempleo, la seguridad en nuestros desplazamientos o en el la recepción de las mercancías sin las que no podríamos vivir como vivimos y un inacabable etcétera. El Estado es un suministrador permanente de seguridad. Ésta es su razón de ser. Y la única forma que tiene de hacerlo es poniéndonos límites. Límites que nos ponemos nosotros mismos, ya que se establecen por ley aprobada por Parlamentos democráticamente elegidos. Justamente por eso, dichos límites son los elementos constitutivos de nuestra libertad. Podemos ser libres porque nos sentimos seguros. Y nos sentimos seguros porque hay un ordenamiento jurídico que ordena la convivencia. ¿En qué consistiría nuestra libertad si desaparecieran todos los límites que nos proporcionan seguridad?

Quiero decir con ello que las limitaciones que se imponen a nuestra autonomía personal como consecuencia de la irrupción de la violencia terrorista son cuantitativamente pequeñas, por no decir que casi insignificantes, en comparación con las que se nos imponen permanentemente como consecuencia de la simple convivencia. También el número de víctimas del terrorismo es cuantitativamente reducido en comparación con el que se produce cotidianamente sin que haya violencia de ningún tipo (accidentes de trabajo o de tráfico) o incluso en comparación con las que son resultado de un tipo de violencia que no solemos calificar de terrorista, como es la que se ejerce sobre mujeres o niños.

No es el sacrificio de libertad en aras de la seguridad lo que nos resulta insoportable del terrorismo y nos hace reaccionar frente a él como lo hacemos. Lo que resulta insoportable es que trastoca los cálculos acerca de la seguridad con base en los cuales cada ciudadano puede organizar su vida en libertad. El terrorismo es una forma de criminalidad organizada que, por su intencionalidad política, pone en cuestión la propia capacidad del Estado para garantizar la seguridad en la convivencia tal como en cada país se considera que dicha convivencia tiene que estar organizada y es, en consecuencia, una amenaza existencial. Hay formas de criminalidad organizada que tienen un costo en vidas y en bienes materiales superior al que tiene el terrorismo, pero no hay ninguna forma de criminalidad organizada excepto la terrorista que suponga un desafío directo al Estado. Y en el caso de que una manifestación de criminalidad organizada pueda poner en cuestión la capacidad del Estado para proporcionar seguridad a la sociedad, siempre se puede hacer frente al problema cambiando los términos en que se libra
el desafío. Ante una amenaza para la propia supervivencia del Estado como la que puede proceder del narcotráfico en algunos países, como parece que está ocurriendo en México, siempre se puede optar por la legalización de las drogas, poniéndose fin a la amenaza. Es obvio que tendría un coste, pero se puede hacer y de hecho es una opción que está siendo debatida cada vez con más fuerza en dicho país y en los propios Estados Unidos. El debate en este caso se puede plantear en términos de costes/beneficios y si se llega a la conclusión de que los costes de la ilegalización son superiores a los beneficios que dicha ilegalización produce, se puede cambiar la ley. No es improbable que esto ocurra en un plazo no muy lejano.

Una respuesta de este tipo no cabe frente a una criminalidad de naturaleza terrorista. El terrorismo tiene que ser derrotado. Y tiene que serlo de una manera inequívoca, sin cesiones y sin cálculo posible de la relación coste-beneficio. Lo que la sociedad a través del Estado libra con el terrorismo es una guerra, en la que no es aceptable nada más que la victoria.

De ahí que todos los países que han tenido que enfrentarse con desafíos de naturaleza terrorista hayan sido implacables hasta haber derrotado por completo a los protagonistas de tal desafío. Y ningún Estado ha aceptado ningún tipo de negociación de naturaleza política hasta que los terroristas han puesto fin a los atentados y han aceptado la derrota.

Así había sido hasta el 11 de septiembre de 2001. Hasta ese día el terrorismo había sido un fenómeno que se había producido en el interior de una sociedad estatal. No todos los terroristas que participaban en el desafío al Estado tenían que ser necesariamente nacionales del país, pero sí lo eran la mayoría y, en todo caso, lo era el grupo terrorista que protagonizaba el desafío. El Estado se enfrentaba con terroristas que eran, por lo general, ciudadanos de dicho Estado. Ciudadanos que incluso podían organizarse para participar en el proceso de formación de la voluntad del Estado en todos los diversos niveles de ejercicio del poder que contemplara la fórmula de gobierno constitucionalmente prevista. El terrorismo era un fenómeno interno, que entraba en cierta medida a formar parte, de una manera perversa y diabólica, del propio sistema político. El grupo terrorista tenía un programa político e intentaba imponérselo a la sociedad mediante la violencia.

A partir del 11 de septiembre el terrorismo tiene una nueva forma de manifestación. Siguen existiendo formas de terrorismo tradicionales, de carácter estatal, como ocurre en España con el terrorismo de ETA, pero ha nacido un nuevo tipo de terrorismo, que podemos calificar de global, desvinculado de un Estado concreto, no protagonizado por grupos constituidos básicamente por ciudadanos del mismo país, carentes de cualquier programa dirigido a la sociedad a la que pretenden aterrorizar y cuyos actos de terror no tienen la finalidad de conseguir un objetivo concreto.
Cómo se puede hacer frente a este nuevo terrorismo es una cuestión que viene ocupando a todos los países democráticos desde ese 11 de septiembre. Y que va a seguir ocupándolos de manera indefinida. No hay ninguna previsión de que el terrorismo deje de ser una amenaza en general, pero, sobre todo, una amenaza para aquellas sociedades cuya calificación como democráticas resulta más inequívoca.

Hasta el momento las respuestas que se han diseñado e implementado han sido respuestas básicamente estatales. Si bien en Europa también ha participado en la lucha contra el terrorismo la Unión Europea. Pero las respuestas han sido estatales. Cada país ha reaccionado de la manera que le ha parecido apropiado, en función de diversas circunstancias: de la mayor o menor proximidad con que se sintiera la amenaza terrorista, de la experiencia que tuviera o no cada país en la lucha antiterrorista, de que los terroristas vinieran del exterior o, por el contrario, estuvieran viviendo e incluso hubieran nacido o se hubieran educado en el país al que ahora pretenden aterrorizar, de la existencia de comunidades islámicas de mayor o menor entidad, de la posibilidad de recurrir constitucionalmente o no a la adopción de medidas de excepción que afectaran al ejercicio regular de los poderes públicos y a los derechos fundamentales.

Estados Unidos ha sido, sin duda, el país que ha reaccionado con mayor intensidad. Aunque como los atentados de Madrid, Londres o Bali pusieron de manifiesto, Estados Unidos no puede ser considerado el único objetivo del nuevo terrorismo, ni España, ni el Reino Unido ni Indonesia han considerado dichos atentados como actos de guerra, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre de 2001, que han sido comparados incluso con el ataque japonés a Pearl Harbour.

De ahí que en la respuesta que se ha producido en Estados Unidos el componente bélico haya tenido una gran importancia, hasta el punto de que se han abierto paréntesis respecto de elementos esenciales de lo que se entiende que tiene que ser el funcionamiento de un Estado democrático. Incluso se ha llegado más lejos de lo que el Derecho internacional permite que se pueda ir en tiempos de guerra.

En los demás países democráticos, europeos o no como Canadá, por el contrario, se ha tendido a considerar el nuevo terrorismo global como una amenaza muy grave, pero a la que se puede y se debe dar respuesta sin alterar el funcionamiento regular del Estado de Derecho y sin modificar el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que la Constitución contiene.

Tras la sustitución del Partido Republicano por el Partido Demócrata en el Gobierno de los Estados Unidos se ha puesto en marcha una revisión de la política antiterrorista en dicho país, que está encontrando muchas
dificultades para abrirse camino, pero que parece que tiende a poner fin a los paréntesis que se abrieron en los últimos ocho años.

A la reconstrucción y evaluación de estas distintas maneras de responder a la amenaza terrorista global están dedicados los estudios que se recogen en este libro, que han sido realizados en el marco del Proyecto de Investigación sobre «Terrorismo, Democracia y Seguridad» (SEJ-2006-04628/JURI), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y co-financiado con FEDER.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron una conmoción mundial. Desde la perspectiva sociológica, hicieron percibir a las sociedades que comparten la cultura política occidental la sensación de estar expuestas a un nuevo tipo de riesgo. Ciertamente, el terrorismo era un peligro conocido en muchos países, pero los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron de relieve el surgimiento de grupos terroristas con capacidad para burlar los sistemas de seguridad más perfeccionados y para actuar en cualquier parte del mundo mediante ataques capaces de producir un enorme número de víctimas en los momentos y de la manera más inesperados. Estos atentados, en definitiva, hicieron percibir a las sociedades occidentales su vulnerabilidad frente a la amenaza terrorista y, paralelamente, generaron una sensación de alarma y de inseguridad.
En el plano político, los atentados del 11 de septiembre de 2001 situaron la preocupación por la seguridad en el lugar más destacado de la agenda de los Gobiernos de los países occidentales, lo cual impulsó durante unos años a las opciones políticas que con mayor insistencia pusieron en el centro de su discurso la búsqueda de la seguridad frente a la amenaza terrorista. La campaña de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2004 fue un buen ejemplo de ello.

En el plano jurídico, la conmoción no fue menor. La renovada sensación de vulnerabilidad frente al peligro terrorista hizo que los Estados se lanzaran a aprobar y poner en práctica nuevas normas que incluían un detallado programa de medidas destinadas a prevenir o a sancionar la acción de grupos terroristas. Se trata de normas que partían de una valoración especialmente reforzada del valor de la seguridad y que afectaron de manera especialmente aguda al ejercicio de determinados derechos fundamentales, tales como la libertad personal, la igualdad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o las garantías inherentes a la tutela judicial efectiva.

Han sido la USA PATRIOT Act de los Estados Unidos (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, aprobada el 26 de octubre de 1991) y la reclusión de los llamados «enemigos combatientes» en el Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo en un régimen que suponía la negación del derecho a la integridad física y moral, al habeas corpus o a un juicio justo, los elementos que se han erigido en símbolos de la tendencia descrita, pero, en la práctica, casi todos los estados europeos, y muchos otros pertenecientes a distintos ámbitos geográficos, fueron aprobar a partir de 2001 normas que, con la pretensión de reforzar la seguridad y de luchar contra el terrorismo, introdujeron severos límites a los derechos fundamentales anteriormente citados. La misma tendencia se da en otras normas aprobadas en el seno de organizaciones internacionales, tales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y de las instituciones de la Unión Europea. Finalmente, otros atentados, como los de Madrid, de 11 de marzo de 2004, y, especialmente, los de Londres, de 7 de julio y 21 de julio de 2005, no hicieron sino reforzar esta tendencia.

3 No puede olvidarse el impacto causado en la opinión pública por otros atentados cometidos por terroristas islamistas, entre los que destacamos los que tuvieron lugar el 12 de octubre de 2002 y el 1 de octubre de 2005 en Bali, y el 26 de noviembre de 2008 en Mumbai. De hecho, atentados de curia islamista vienen salpicando el calendario cada año. Asimismo, había antecedentes de la actuación del terrorismo islamista en los atentados de agosto de 1998 en Nairobi y
La finalidad del presente trabajo es examinar las características de dichas normas y evaluar el impacto que han tenido en las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. En el fondo, la pregunta latente, y a cuya solución intentaremos aproximarnos, es la de dónde situar el punto de equilibrio entre la búsqueda de la seguridad y la necesidad de respetar los derechos fundamentales y las reglas fundamentales de la estructura política característica del Estado democrático en el contexto de la lucha frente al riesgo terrorista, lo cual nos remite, a su vez, a la pregunta sobre cuál es el papel que debe desempeñar la Constitución en el marco de la política antiterrorista.

I. LA ESCASA RECEPCIÓN DEL TERRORISMO EN LAS CONSTITUCIONES

De entrada, resultaría incoherente pretender encontrar en la Constitución una solución para tratar el fenómeno del terrorismo. La Constitución es una norma que encuentra sus principales razones de ser en el reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades de las personas y en la conformación de la estructura del poder de manera que asegure el respeto a tales derechos y libertades, mientras que, cuando nos planteamos respuestas al terrorismo, resulta inevitable tratar el tema en clave de limitaciones a los derechos, ya sea debido a las medidas preventivas de acciones terroristas adoptadas en nombre de la salvaguardia de la seguridad pública, ya sea a causa de los instrumentos dispuestos para facilitar la persecución y la sanción de los responsables de actos terroristas o de dar apoyo de cualquier manera a los autores de dichos actos. En realidad, desde esta perspectiva, la reacción al fenómeno terrorista proviene, predominantemente, de las normas que regulan el Código Penal y el proceso criminal. Ciertamente, existe una perspectiva alternativa, en la que el tratamiento del terrorismo pasa por atajar las raíces políticas, sociales y económicas de los

Dar es Salaam. Sin embargo, lo cierto es que la reacción frente al terrorismo suele cobrar una dimensión global cuando los atentados o tentativas de atentado se producen en Estados Unidos y Reino Unido. Son estos Estados los que marcan agendas y prioridades, que, posteriormente, se trasladan a otros Estados y a organizaciones internacionales o supranacionales, mientras que, cuando se producen atentados en otros lugares, la reacción suele quedar limitada al marco local. Esta tendencia queda patente, también, en el aumento de los controles a los pasajeros de avión que se produjo, a escala internacional, tras la detención, el 9 de agosto de 2006, de más de veinte sospechosos de planear hacer estallar varios aviones que tenían previsto despegar del aeropuerto de Heathrow, en Londres, con destino a varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, utilizando explosivos líquidos disimulados en botellas de refrescos. El mismo efecto se repitió tras la detención del autor del intento de explotar un artefacto en un avión con destino a Detroit el 25 de diciembre de 2009.

conflictos en cuyo seno surgen los grupos terroristas\textsuperscript{4}, pero esto pasa por aplicar políticas y medidas de muy distinta naturaleza, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que atañen a ámbitos muy extensos de la acción pública y que rebasan, por tanto, el marco propio de la Constitución, sin perjuicio de la contribución que pueden prestar las reformas constitucionales encaminadas a crear marcos políticos y jurídicos que encauzen tales conflictos.

A ello se añade que no sea misión de la Constitución dar solución a las cuestiones que progresivamente vayan demandando respuesta de la ciudadanía, sino sólo abrir el cauce político en el que puedan adoptarse tales soluciones, en un marco de libre confrontación de las distintas opiniones y opciones políticas. En definitiva, no corresponde a la Constitución articular soluciones a los problemas derivados del fenómeno terrorista, sino a las instituciones del sistema político organizado por aquélla.

La práctica confirma el anterior postulado. Son muy escasas las Constituciones en las que se encuentra un reflejo de la problemática planteada por el terrorismo, si bien entre aquéllas pueden distinguirse dos grupos, como son el de las que establecen sanciones para los culpables de acciones relacionadas con el terrorismo y el de las que prevén medidas cuyo fin es facilitar la persecución de los implicados en la comisión de actos terroristas.

Entre las Constituciones que se encuentran en el primer grupo, pueden destacarse las de Perú, Chile y Brasil. La Constitución de Perú, en su art. 37, excluye de la extradición a los perseguidos por delitos políticos o hechos conexos con aquéllos, pero añade que «no se consideran tales el genocidio, ni el magnicidio, ni el terrorismo», y en su art. 140 señala que «la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada\textsuperscript{6}». Por su parte, el art. 9 de la Constitución de Chile contiene varias previsiones respecto al terrorismo y prevé para los responsables de estos delitos la inhabilitación por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, así como para desempeñar una larga serie de puestos tanto en instituciones públicas como privadas\textsuperscript{7}. La Constitución de Brasil, en su art. 4, recoge


\textsuperscript{6} Un proyecto de ley que tenía la finalidad de instaurar la pena de muerte fue rechazado el 3 de enero de 2007 por el Congreso de la República de Perú.

\textsuperscript{7} Vid., sobre la normativa antiterrorista chilena, P. Ruiz-Tagle Vial, «Derechos fundamentales y terrorismo», en R. Cristi y P. Ruiz-Tagle Vial, La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano, Santiago, Chile, LOM, 2006, pp. 279 y ss. Este autor
el rechazo al terrorismo como uno de los principios que deben presidir las relaciones internacionales de dicho Estado, y en el apartado XLIII de su art. 5 prevé que la ley considerará delito no afianzable y no susceptible de gracia o amnistía, entre otros, el terrorismo.

En cuanto a las Constituciones del segundo grupo, el ejemplo más claro se encuentra en el art. 55.2 de la Constitución española, que recoge un supuesto de suspensión individual de garantías constitucionales mediante Ley Orgánica en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Por su parte, la Constitución de Portugal, como resultado de la revisión llevada a cabo por la Ley constitucional núm. 1/2001, de 12 de noviembre, ha pasado a prever en su art. 34.3 el terrorismo entre los casos en los cuales la ley puede permitir la entrada, mediante autorización judicial, durante la noche en el domicilio de cualquier persona sin su consentimiento, lo cual se añade a su art. 207.1, que excluye los casos de terrorismo de aquellos para cuyo enjuiciamiento la ley puede prever la intervención del jurado.

Por su parte, la reforma introducida el 26 de mayo de 2007 en el art. 179 de la Constitución de Egipto confiere a las autoridades el poder de arrestar y detener a las personas, llevar a cabo registros domiciliarios e interceptar la correspondencia, las llamadas telefónicas y cualesquiera otras comunicaciones en el marco de investigaciones antiterroristas y según el procedimiento que debe ser establecido en una futura ley, lo que supone una autorización en blanco a la ley para limitar el derecho a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Además, autoriza al Presidente a remitir el conocimiento de delitos de naturaleza terrorista a cualquier tribunal, incluyendo los tribunales militares o tribunales especiales.

Un sector de la doctrina ha discutido, bien la eficacia de las anteriores previsiones, bien el excesivo margen de discrecionalidad que permiten a los poderes públicos o la falta de control de su aplicación. El hecho es que, como veremos en el último capítulo del presente trabajo, la Constitución puede desempeñar un papel importante para acotar el alcance de las medidas antiterroristas y su capacidad de afectar a la vigencia de determi-

ha destacado que, en la práctica, la determinación del concepto de terrorismo queda en Chile a la discreción de la ley, lo que, en su opinión, conlleva una pérdida de la eficacia de la Constitución. Desde 2002, la ley antiterrorista chilena ha sido aplicada selectivamente contra miembros de la comunidad mapuche por acciones en el marco de disputas de tierras, con el resultado de una merma de las garantías procesales de las personas encausadas.


9 Una referencia a estas corrientes doctrinales en C. CERDÁ-GUZMÁN, art. cit., p. 44.
nados derechos fundamentales. Además, la Constitución supone un término de conexión entre el Derecho internacional y el Derecho nacional, a través de las previsiones que recogen la incorporación de normas internacionales al Derecho interno o que entienden las normas internacionales como criterio interpretativo de las normas internas sobre derechos fundamentales, lo cual resulta especialmente útil en un momento en que la eficacia de la guerra convencional en la lucha contra el terrorismo y, consiguientemente, la aplicación de las normas internacionales en tal contexto, se encuentran comprometidas 10.

Sea como sea, en cuanto a política antiterrorista, la Constitución no puede recoger más que algunas disposiciones específicas que el constituyente considere necesario adoptar, normalmente por conllevar excepciones que, de forma directa o indirecta, afectan al régimen normal de ejercicio de los derechos fundamentales. Por el contrario, no corresponde a la Constitución el tratamiento acabado de las medidas destinadas a luchar contra el terrorismo, o contra cualquier otro problema de seguridad pública.

II. LAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS ADOPTADAS EN DISTINTOS ESTADOS A RAÍZ DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

A continuación, enunciamos algunas de las características comunes a la mayoría de las normas antiterroristas que han venido aprobándose a partir del 11 de septiembre de 2001.

1. El objetivo: prevenir la amenaza de un nuevo tipo de terrorismo

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron a los Estados ante la amenaza derivada de un nuevo tipo de actuaciones terroristas 11. La amenaza terrorista conocida hasta aquel momento provenía de grupos delimitados, que tenían un ámbito de actuación específico, cuyos componentes provenían de círculos sociales concretables y que actuaban según patrones de conducta también determinados. En definitiva, los grupos terroristas con los que

algunos Estados tenían que enfrentarse constituían una amenaza cuyas características de actuación eran previsibles, aun dentro del contexto de incertidumbre e inseguridad que rodea la amenaza encarnada por el terrorismo.

Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono descubrieron al mundo un tipo de terrorismo causado por grupos con una estructura que podía hallarse dispersa, potencialmente, en una multitud de lugares. Se trataba de grupos que actuaban desde distintos países de manera semi-autónoma, manteniendo con el grupo central una relación basada fundamentalmente en la comunión de ideas y medios. Grupos cuyos agentes tenían la capacidad de infiltrarse en cualquier Estado y pasar desapercibidos en medio de la sociedad hasta el momento de actuar.

Apareció, de esta forma, un nuevo terrorismo global o internacional que incrementaba de manera exponencial la sensación de inseguridad que acompaña a toda actividad terrorista. De pronto, toda persona se convirtió en posible objeto de un ataque terrorista, que podía tener lugar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, mediante acciones indiscriminadas de gran violencia llevadas a cabo por personas altamente fanatizadas y que no hubieran mostrado signos que permitieran sospechar de sus intenciones, y a través de medios impredecibles, en los que desempeñaba un importante papel el uso de modernas tecnologías.

Esta nueva forma de actuación de los grupos terroristas, constitutiva de lo que se ha denominado un «peligro difuso»

12 Según F. Reinares, «España, Al Qaeda y terrorismo global», Claves de Razón Práctica, 141 (2004), p. 25, el hecho de que Al Qaeda generara en torno a sí «una nebulosa de células distintas tanto por la función en que se especializan como por el tipo de vínculo que mantienen sus dirigentes del entramado», unido a los avances en tecnología de las comunicaciones, «propició la configuración de un auténtico terrorismo global», caracterizado por «sus instigadores y ejecutores, los propósitos a que apelan para practicar esa violencia y las características de las víctimas ocasionadas, el modo en que se estructura la nueva red terrorista a través de las fronteras nacionales y sus escenarios habituales», a lo que se añade que «esa violencia transnacionalizada tiende a adoptar una articulación organizativa horizontal con un contingente de activistas más bien difuso». Sobre el mismo tema, F. Reinares, Terrorismo global, Madrid, Taurus, 2003, y S. Gorka, «¿Vencerá la nueva doctrina estadounidense de contrainsurgencia a Al Qaeda?», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.), Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Barcelona, Ariel, 2008, p. 58. Resalta la novedad de esta forma de terrorismo J. Dezcallar, «Libertad y seguridad», Política Exterior, 102 (2004), p. 34.


12 Según F. Reinares, «España, Al Qaeda y terrorismo global», Claves de Razón Práctica, 141 (2004), p. 25, el hecho de que Al Qaeda generara en torno a sí «una nebulosa de células distintas tanto por la función en que se especializan como por el tipo de vínculo que mantienen sus dirigentes del entramado», unido a los avances en tecnología de las comunicaciones, «propició la configuración de un auténtico terrorismo global», caracterizado por «sus instigadores y ejecutores, los propósitos a que apelan para practicar esa violencia y las características de las víctimas ocasionadas, el modo en que se estructura la nueva red terrorista a través de las fronteras nacionales y sus escenarios habituales», a lo que se añade que «esa violencia transnacionalizada tiende a adoptar una articulación organizativa horizontal con un contingente de activistas más bien difuso». Sobre el mismo tema, F. Reinares, Terrorismo global, Madrid, Taurus, 2003, y S. Gorka, «¿Vencerá la nueva doctrina estadounidense de contrainsurgencia a Al Qaeda?», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.), Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Barcelona, Ariel, 2008, p. 58. Resalta la novedad de esta forma de terrorismo J. Dezcallar, «Libertad y seguridad», Política Exterior, 102 (2004), p. 34.

12 Según F. Reinares, «España, Al Qaeda y terrorismo global», Claves de Razón Práctica, 141 (2004), p. 25, el hecho de que Al Qaeda generara en torno a sí «una nebulosa de células distintas tanto por la función en que se especializan como por el tipo de vínculo que mantienen sus dirigentes del entramado», unido a los avances en tecnología de las comunicaciones, «propició la configuración de un auténtico terrorismo global», caracterizado por «sus instigadores y ejecutores, los propósitos a que apelan para practicar esa violencia y las características de las víctimas ocasionadas, el modo en que se estructura la nueva red terrorista a través de las fronteras nacionales y sus escenarios habituales», a lo que se añade que «esa violencia transnacionalizada tiende a adoptar una articulación organizativa horizontal con un contingente de activistas más bien difuso». Sobre el mismo tema, F. Reinares, Terrorismo global, Madrid, Taurus, 2003, y S. Gorka, «¿Vencerá la nueva doctrina estadounidense de contrainsurgencia a Al Qaeda?», en C. T. Powell y F. Reinares (eds.), Las democracias occidentales frente al terrorismo global, Barcelona, Ariel, 2008, p. 58. Resalta la novedad de esta forma de terrorismo J. Dezcallar, «Libertad y seguridad», Política Exterior, 102 (2004), p. 34.

forma de violencia de difícil control por parte del Estado, debido a su carácter disperso, al hecho de que su centro de decisión se encontraba en países con una cultura política muy distinta a la nuestra y al uso de las nuevas tecnologías.\textsuperscript{14}

La novedad de los rasgos del terrorismo global puso de relieve el desajuste entre el riesgo que implicaba esta forma de terrorismo y la legislación. Valga como muestra el hecho de que, si bien algunos Estados tenían experiencia previa en la lucha contra el terrorismo, la mayoría ni siquiera tenía en 2001 una legislación que tipificara el terrorismo como delito específico.\textsuperscript{15} Tampoco existía una definición de terrorismo comúnmente aceptada a escala internacional.

En este contexto de desconcierto, los Estados comenzaron a aprobar normas encaminadas a prevenir o a sancionar las acciones terroristas en una gran variedad de ámbitos, o bien endurecieron su normativa antiterrorista preexistente. Se establecieron supuestos de intervención de las comunicaciones o de entrada en el domicilio por parte de agentes de las fuerzas de seguridad sin control judicial o con un control judicial muy debilitado, se incrementó el control de la circulación de las personas mediante el tráfico aéreo, se recortaron garantías asociadas a la detención o al proceso penal, se endurecieron y ampliaron las sanciones penales y se previeron medidas que perseguían el bloqueo de la financiación de las organizaciones terroristas.

En fin, la incertidumbre sobre los mecanismos de actuación y los medios de apoyo de los grupos terroristas provocó que la legislación antiterrorista extendiera su ámbito de forma súbita, y, consecuentemente, su incidencia en el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Se generó una dinámica en la que el Estado parecía encerrado en un cuarto oscurito en el que, sin ayuda efectiva para lograr orientarse, iba dando manotazos en busca de un objetivo que no tenía forma definida y que no se sabía dónde se encontraba, si bien podía encontrarse en cualquier parte.

\section*{2. El desbordamiento de los estados de excepción}

Podemos encontrar dos situaciones que definen distintas modalidades de aplicación de las normas constitucionales.


\textsuperscript{15} Esto explica, por ejemplo, la introducción de una definición para el delito de terrorismo y para el concepto de «grupos terroristas» que lleva a cabo la Unión Europea en la Posición común 2001/931/PESC, de 27 diciembre, Aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y en la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio, relativa a la lucha contra el terrorismo.