Por su cuenta el proceso en rebelión, se basa en el principio de preclusión y de reposición de términos.

La escritura tiene una función “memorizadora” de lo que sucede en el proceso y se utiliza para los llamados actos preparatorios.

**Conclusión**: la sentencia de mérito se dicta de ser posible, de inmediato al concluir la audiencia o a más tardar 8 días después.

**CONCLUSIONES**

— En Costa Rica el Proceso Civil permanece estacionado desde hace más de un siglo sin que ese estado de cosas se vea modificado a pesar de que el Proceso Civil actual se ha tornado incapaz de administrar justicia.

— Tal fenómeno tiene íntima relación con los esquemas transmitidos a la clase forense mediante un sistema de enseñanza del Derecho Procesal Civil equivocado y limitado en sus posibilidades intelectuales y materiales por lo que se hace necesario reestructurar el método didáctico.

— Un único enfoque del Derecho Procesal Civil, enerva la actitud crítica y la búsqueda de soluciones lo que se ha traducido en una enorme falta de interés e indiferencia con la consecuente preservación de un proceso afuncional.

— La importancia del estudio del Derecho Procesal Civil, se da en virtud de la exigencia de abrir nuevos horizontes para construir un esquema que conduzca a una plena y efectiva administración de la justicia civil.

— La promoción de un nuevo esquema procesal civil debe darse partiendo del hecho social y sus agentes transformadores (economía, política, ciencia, tecnología, etc.) ubicado históricamente.

— La referencia a otras realidades jurídicas permitirá hacer luz en la búsqueda de respuestas adecuadas.

— Por último debemos siempre partir de que el proceso civil ante todo debe ser un instrumento para el bienestar social y no una mole que entorpece las buenas relaciones y desgasta de manera innecesaria y altamente perjudicial, los recursos del presupuesto para la administración de justicia de un país violando derechos fundamentales de los ciudadanos.

**LA ASUNCION DE LA DEUDA AJENA EN NUESTRO DERECHO POSITIVO, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA SUCESION A TITULO PARTICULAR EN EL DEBITO Y EN LA NOVACION SUBJETIVA PASIVA**

*Dr. Gastón Certad M.*

Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Autónoma de Centro América

Mi más sincero agradecimiento a mis ex-alumnas Ana Lucía Espinosa Blanco y María del Pilar Peñador Roldán, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y Emilia Sahorito Pozuelo y Elian A. Soley Gutiérrez, del Colegio Académico de la Universidad Autónoma de Centro América, hoy licenciadas en Derecho, sin cuya valiosa y desinteresada colaboración no hubiese sido posible la conclusión oportuna de este estudio.

(*) Conferencia impartida en el Auditorio de la Corte Suprema de Justicia en la celebración del Centenario del Código Civil.
SUMARIO:

I. Algunas consideraciones en torno a la adquisición del derecho: adquisición originaria y adquisición derivada.

II. La sucesión en los derechos y en las obligaciones.

III. La "cesion de dettes" en la docotrina clásica y contemporánea francesa. La "asunción de deudas" en la doctrina española.

IV. La asunción de deuda en los Códigos Germánicos.

V. La asunción de deuda en el Código Civil Italiano de 1942: irrelevancia de la distinción entre sucesión a título particular en el débito y novación subjetiva pasiva.

VI. Breve conceptualización de la delegación y la expromisión.


VIII. La sucesión a título particular en el débito sólo se efectúa a través de la delegación, expromisión y "acollo" privativos.

IX. La situación en nuestro Derecho privado: Código Civil de 1886 y Código de Comercio de 1964.

X. Importancia práctica de codificar correctamente las descritas figuras de asunción de la deuda ajena en nuestro país.

1. Harto difundida es la fórmula tradicional según la cual la adquisición es la conjunción o unión del derecho con un determinado sujeto. Obviamente, se trata ésta de una expresión metafórica o, cuando mucho, aproximada. Con ella se pretende indicar el acontecer de uno o varios hechos en virtud de los cuales el ordenamiento jurídico reconoce, o más bien, atribuye o asigna la titularidad de un derecho a un determinado sujeto; y porque generalmente todo sujeto tiene un patrimonio (o se encuentra en el centro de una esfera jurídica) se puede afirmar que la adquisición señala el ingreso del derecho en el patrimonio (o en la esfera jurídica) del sujeto. La adquisición, entonces, o actual o concreta y específicamente virtual, define y condiciona la existencia del derecho; y en este sentido puede afirmarse que todo derecho es susceptible de ser adquirido por un determinado sujeto. (1)

Así las cosas, el nacimiento del derecho produce necesariamente la adquisición o, cuando menos, la designación del mismo hacia un determinado sujeto; de donde hoy se admite en forma pacífica, que no se dan derechos sin sujeto. Es ésta la conocida adquisición originaria o a título originario.

Esta forma de adquisición tiene como característica esencial e inconfundible la circunstancia que la titularidad del adquirente es objetivamente independiente de la posición del precedente titular, pues la figura adquisitiva está constituida por elementos de hecho que son propios del adquirente. La consecuencia es que en la adquisición originaria el hecho constitutivo del derecho lo da exclusivamente el hecho adquisitivo; es el mismo hecho jurídico el que determina la adquisición, es decir, el ligamen de la titularidad al sujeto determina también la existencia del derecho. (2)

Pero con referencia al sujeto adquirente, surge la necesidad de distinguir la adquisición derivativa o a título derivativo que, a diferencia de la originaria, no coincide con el nacimiento del derecho, encuadrándose más bien en el ámbito de las modificaciones subjetivas. Esta forma de adquisición implica precisamente una doble modificación que, analizada en sus momentos constitutivos, se presenta como extinción o pérdida, para el precedente titular, y como adquisición en sentido estricto, para el nuevo titular. (3)

---

(3) PUGLIATTI, Salvatore, op. cit., pág. 510.
Nosotros somos de la opinión que la nota característica de la adquisición derivativa está en la relación de dependencia objetiva que en ella se da entre el derecho preexistente y el derecho adquirido, siempre que entre uno y otro se dé una relación de causalidad, por la que el primero funciona como "conditio sine qua non" del segundo. (4)

La adquisición derivativa puede ser producida por una multiplicidad de fuentes: por un acto de disposición del titular o de un sujeto autorizado a actuar por él (traspaso voluntario); por un acto de ejercicio de un poder público (traspaso coactivo); o bien por una particular situación que una norma jurídica considera suficiente para hacer descender de ella la adquisición.

El concepto de adquisición derivativa (como el de traspaso —en relación al precedente titular— y el de sucesión —consideración del fenómeno prescindiendo de los sujetos agentes—) ha hecho surgir y ha alimentado una cuestión técnica, que puede formularse en los siguientes términos: ¿puede sostenerse que el derecho o la obligación objeto de la adquisición, pasando de un sujeto a otro, mantenga su identidad, o debe considerarse que, cambiando el sujeto, cambie también el derecho o la obligación, y se adquiera tan sólo un derecho o una obligación equivalente?

Pues bien; en las siguientes líneas dedicaremos toda nuestra atención y esfuerzos a la solución de tan valiosa interrogante y veremos cómo el instituto de la "sucesión" se muestra particularmente favorable a los efectos de llegar a una conclusión en la problemática propuesta.

2. El concepto de "sucesión" emerge históricamente en el más antiguo derecho romano en relación al fenómeno de la desaparición, en sentido físico o en sentido jurídico, de un sujeto, situación que por una indiscutible exigencia práctica, imponía la creación de un mecanismo que impidiera la extinción de las relaciones jurídicas en las que intervenía el sujeto desaparecido. Este mecanismo se realizó adecuadamente en un primer momento en la sucesión mortis causa. (5)

Por mucho tiempo, en realidad durante todo el período del derecho clásico, el concepto de sucesión permaneció ligado al presupuesto de hecho de la extinción de un sujeto y no conoció otro mecanismo de producción que la adquisición de la cualidad personal, por medio de la cual el sujeto que resultaba investido debía autónomamente titular de las relaciones jurídicas pertenecientes al sujeto desaparecido.

Por el contrario, respecto a la adquisición de derechos singulares, el concepto de sucesión se afirmó en época relativamente reciente, precisamente cuando la concepción materialista del traspaso de la cosa fue sustituida por la idea del traspaso del derecho, y cuando la adquisición (derivativa) de un derecho dejó de ser considerada como la consecuencia de un acto de apropiación del adquirente, cronológicamente sucesivo a un distinto y autónomo acto de disposición del enajenante, para ser tratada como el resultado de la síntesis de dos actos de voluntad del viejo y del nuevo titular. Así, en correlación a las ideas de que objeto del traspaso es el derecho, es decir, una relación ideal entre el sujeto y el bien, y de que el traspaso representa la síntesis unitaria de la pérdida y de la correlativa adquisición, se hizo necesario afirmar el concepto de "sucesión a título particular", y no sólo con relación a los derechos reales, sino también con relación a los derechos personales.

Aún más reciente es el concepto de sucesión en las obligaciones: pesaba en los romanos la (primitiva) concepción de "obligatio" como un vínculo netamente personal que unía el deudor al acreedor; ello chocaba con la idea de que aquél fuese sustituido por otro y de que el segundo pudiese transmitir a un tercero las facultades que tenía contra el primero. La misma sencillez de la vida económica romana no le permitía la necesidad de considerar sujetera la cesión del crédito, ni mucho menos, la sucesión en el débito. (6) Pero cuando, como consecuencia de las conquistas y de las relaciones con otros pueblos, la vida comercial romana se amplió, surgiendo tal necesidad; Ticio estipula de Sempronio lo que le debía Cayo; Cayo queda liberado y Sempronio obligado en su lugar con Ticio; y el deudor encuentra así en la "novatio" un medio de liberarse de su acreedor, proporcionándole, en lugar de la cosa debida, el empeño de otra persona; si esta persona se obliga con el acreedor por orden suya, se dice que hay "delegatio"; delega un deudor nuevo a su acreedor; si por el contrario, el promitente se compromete espontáneamente a ser él útil, se dice que hay "espressumio". (7) Pero en lo concerniente a la transmisión de obligaciones sin novación, el discurso es, definitivamente, moderno; ya los clásicos franceses nos hablaban de la "cession de dettes"; pero la figura se confirmó con la aparición de los códigos germánicos (por su orden Código General Civil de Austria, Código Civil Alemán y Código Civil Suizo de las Obligaciones) a fines del siglo pasado y principios del presente; pues si abstractamente es conceivable no sólo el subinmeter de un sujeto a otro en la posición activa (derecho de crédito) de una relación jurídica, sino también el subinmeter en la posición pasiva (obligación), es obvio que, por lo menos teóricamente, se pudiese hablar junto a una sucesión en los derechos de una sucesión en las obligaciones. Como en general "suceder"
significa "entrar una persona o cosa en lugar de otra o seguirse a ella"; (8) 'suceder en el débito' significaría específicamente 'subirar un sujeto a otro en su posición de deudor', y esto, desde un punto de vista estrictamente material, nada lo impide. (9)

El ámbito histórico del concepto de sucesión puede entonces reconstruirse fácilmente: de la figura típica e inconfundible de la 'sucesión' clásica, cuyo último efecto era la sustitución de un sujeto por otro en una serie indefinida de relaciones, se viene desarrollando en el tiempo el concepto de sucesión a título particular, ligado al presupuesto de un acto de disposición del titular y al concepto de traslado del derecho (más tarde de traslado de la obligación) y que tenía como efecto primordial e inmediato la sustitución de un sujeto por otro en el derecho (luego en la obligación) que era objeto del traslado.

Tenemos entonces que "la noción técnica de 'sucesión' sirve generalmente para calificar el fenómeno en virtud del cual un sujeto (sucesor o avente causa) asume respecto a una relación jurídicamente relevante la misma posición que ocupaba anteriormente otro sujeto (dante causa). Así las cosas, el concepto técnico de sucesión se extendería hasta comprender todas aquellas figuras que conllevan una modificación exclusivamente subjetiva de una relación jurídica, la cual, manteniendo intactos o incolores sus elementos objetivos, conservaría su originalidad individualidad y sería por ello considerada como la continuación de la precedente. Tenemos entonces que si por sucesión se entiende, desde un punto de vista descriptivo, la sustitución de un sujeto por otro en una determinada posición jurídica, ella se puede producir con referencia a cualquier tipo de situación jurídica, o sea, a todas las categorías de relaciones humanas jurídicamente calificadas que se consideren susceptibles de permanecer vivas a pesar de un cambio del sujeto que en un determinado momento es su titular". (10)

Claro que para la situación jurídica de un sujeto respecto a una determinada relación jurídica sea idéntica a la de un sujeto distinto, deben necesariamente permanecer intactos los elementos objetivos de esa relación, esto es, el contenido y el objeto, de modo que la posición del sujeto (sujeto subyacente) no sea susceptible de coexistir conjuntamente con la del primero (sujeto subyacente), sino más bien presentarse como la continuación de ésta.

Ahora bien; en el campo de la valoración normativa el concepto de sucesión debe servir para determinar una particular relación de interdependencia entre una situación jurídica, considerada históricamente, y una situación jurídica actual que sustituye a la primera. Más allá de esta valo-

---

(8) "Diccionario de la lengua española", Real Academia Española, XIX Edición, Madrid, 1970.
(9) CERTAD M., Gastón, op. cit., pág. 10.
(10) NICOLO, Rosario, op. cit., pág. 606.

---

(11) NICOLO, Rosario, op. cit., pág. 609.
delegación y expropiación; y concuerdan además en que, ya se trate de la una o de la otra, el asentimiento del acreedor es indispensable para que la novación opere.\(^{13}\)

‘Hay delegación cuando el nuevo deudor que se compromete con el acreedor es delegado, es decir, encargado por el viejo; es entonces el primitivo deudor quien toma la iniciativa de la delegación...’\(^{14}\)

De estas palabras nítida resulta que el inciso 2º del artículo 1271 del Código Napoleón contempla, para los citados autores franceses, la delegación llamada novativa.\(^{15}\)

‘...Si por el contrario, el nuevo deudor, que viene a tomar el lugar del viejo, no actúa bajo petición de éste, instigado por él; si él actúa espontáneamente o por iniciativa de un tercero, estamos ante un caso de expropiación...’\(^{16}\)

De esta otra intervención resulta también muy claramente que, para los escritores de repetida cita, la norma de comentario contempla, además, la denominada expropiación novativa.\(^{17}\)

De mucho interés es lo dispuesto por el artículo 1275 ejusdem:

La delegación mediante la cual un deudor presenta al acreedor otro deudor que se obliga frente al acreedor, no opera ninguna novación; si el acreedor no declara expresamente que él pretende liberar al deudor que ha hecho la delegación.\(^{18}\)

Frente a esta norma, los comentaristas franceses sostienen la existencia de dos tipos de delegación: perfecta e imperfecta. ‘Para que exista delegación perfecta, es indispensable que el delegatario libere al delegante.’\(^{19}\) ‘La delegación perfecta tiene por efecto liberar al primitivo deudor. Ella lo coloca en la misma situación que si hubiera pagado y por consiguiente el delegatario no tiene más acción contra él’.\(^{20}\)

---

\(^{12}\) NICOLÓ, Rosario, op. cit., pág. 613.


\(^{15}\) CERTAD M., Gastón, op. cit., pág. 20.


\(^{17}\) CERTAD M., Gastón, op. cit., pág. 20.


\(^{19}\) BAUDRY LACANTINERIE-BARDE, op. cit., N° 1747, pág. 61. Es ésta la delegación denominada novativa.
Pero "la delegación no produce siempre una novación. En ciertos casos, la deuda que ella origina, en vez de suprimirla, viene a colocarse junto a la deuda original ..."(20)

"Resulta del artículo 1275 que no hay más novación cuando el delegatario no ha expresamente declarado que él libera al delegante. En esta hipótesis, es una segunda obligación que viene a agregarse a la primera. Según la terminología del derecho romano, es este un caso de 'adpromissio', y la doctrina moderna dice que la delegación es entonces imperfecta. ... El acreedor tiene ahora dos deudores, y cada uno de ellos está obligado por la totalidad de la deuda ...

Así puede decirse que, en la delegación imperfecta, tanto el delegado como el delegante, juegan, en relación al delegatario, el papel de deudor principal ...

... La delegación imperfecta no puede, evidentemente, realizarse sin que el acreedor la acepte. Pero no es necesario que dicha aceptación sea expresa. Ella puede resultar de las circunstancias".(21)

Como puede notarse quedan por fuera de la regulación normativa francesa, como al inicio anunciamos, las verdaderas hipótesis de sucesión inter vivos a título particular en la deuda, es decir, la expropiación, la delegación y el "accollo"(22) (liberadores) privativos, institutos a los que la doctrina francesa llama genéricamente "cession de dette".(23)

(22) Es ésta la expresión que utiliza el Código Civil Italiano de 1942 en su artículo 1272. La traducción de este vocablo al español, como bien lo apunta Santiago Sentis Melendo en la traducción de la obra "Sistema de Derecho Privado" de Domenico Barbero (E.J.E.A., Buenos Aires, 1967, pág. 268, nota texto unida), no es sencilla. Idiomáticamente "accollo" significa "el peso que gravita sobre el cuello de una caballería" y, por extensión, "el peso que puede hacerse recaer sobre una persona". El citado traductor utiliza el término "carga" para traducir esta voz, expresión que no compartimos por confundirse con la traducción del vocablo italiano "onere", que ninguna relación tiene con el "accollo". Preferimos nosotros usar el mismo vocablo italiano, no sin advertir que los alemanes utilizan la locución "assunzione deuda (Schulhubername)" y los franceses "cession de deudas (cession de dettes)" que sirven para distinguir el entero fenómeno de la sucesión a título particular en la deuda y no la atisbada figura del "accollo".
(23) Esta fórmula se usaba "casi" para sobreusar la correspondencia con el fenómeno de la transmisión del crédito; y se trataba de justificar el término 'cesión', con fundamento en puntos de vista filosóficos y en concepciones económicas, mal entendidas o mal asimiladas, identificando la deuda con un "valor" y esforzándose así en superar la costumbre del legislador, de reservar la palabra 'cesión' para las vicisitudes traslativas que aumentan la esfera patrimonial del adquirente". RESCIGNO, Pietro, "Manuale di Diritto Privato", 2ª Edición, Jovene Editore, Napoli, 1973, pág. 586.

Surgen estas figuras, positivamente, con el Código General Civil de Austria de fines del siglo pasado, recibiendo la confirmación definitiva con la promulgación del B.G.B. de 1900. La cesión de deuda libera al primitivo deudor. Este resulta no puede producirse contra la voluntad del acreedor: claro que si la 'cesión' les hace perder a este último un deudor, también le hace adquirir otro; pero es posible que el segundo deudor no le inspire al acreedor tanta confianza como el primero. Es por ello imposible que pueda imponérselle al acreedor un cambio de obligado: puesto que precisamente existe un acreedor que espera satisfacción, satisfacción que puede depender tanto de la disposición, cuanto de la solvencia del deudor, es de suponer que al acreedor no le es indiferente la persona misma del deudor. De todo esto se infiere que la llamada "sustitución del deudor" es una novedad de muy delicada y por eso la ley no la consiente si no media el consentimiento del acreedor (salvo que sea necesaria en su mismo interés, como en el caso de muerte del deudor).(24)

Laurent es de la opinión que este razonamiento nos obliga a considerar la cesión de deudas legalmente imposible: "Si cede sus créditos, no cede sus deudas" invocando "el principio elemental que el deudor no puede ceder sus obligaciones".(25) "El Código no admite que las deudas puedan ser cedidas; el deudor está ligado al acreedor, y no puede desligarse de éste".(26)

Para Lebrun la "cession de dette" es un convenio por el cual un deudor trasmite la situación pasiva que tiene con su acreedor a un tercero que deviene deudor en su lugar".(27) La figura se ha clasificado según se la considere asistalademente (o como accesoria de la cesión de un bien) o como elemento de la cesión de contrato, una operación de mayor magnitud.(28)

Nos interesa analizar aquí lo que los franceses llaman la "cesión perfecta", con la cual se trata de hacer adquirir al acreedor un derecho contra el nuevo deudor, perdiendo aquél su derecho contra el primer deudor, quien resulta liberado. La figura no es posible concebiría sin una manifestación de voluntad del acreedor, pues es principio indiscutible que nadie puede ser obligado a cambiar de deudor; la razón estriba en que el valor de una obligación, cualquiera que ella sea, depende en gran parte

(24) CERTAD M., Gastón, op. cit., pág. 10.
(26) LAURENT, op. cit., XXIV, Nº 529.
de la personalidad misma del obligado, su solvencia y también su mora-
ralidad.(29)

Para Lubrun el Código Civil francés debe interpretarse en el sentido
de que no prohibiendo expresamente la figura de la cesión perfecta, no se
la debe rechazar en forma rotunda.(30) Pero la doctrina civilista contempo-
ránea de ese país se encuentra dividida entre quienes, autónoma-
mente, no la admiten del todo (es decir, como otra figura más dentro de
la línea general de la sucesión en el débito, al lado de la delegación y de
la expropiación) (31) y quienes, haciendo un gran esfuerzo interpretativo
e integrativo, la admiten.(32)

Los españoles enfocan el tema de la sucesión inter vivos a título
particular en el débito con el nombre de asunción de deudas,(33) definién-
dola como "... un contrato celebrado por el deudor primitivo con un
nuevo deudor, que asume la obligación de aquél",(34) imponiéndole como
requisito el consentimiento o la ratificación del acreedor. El contrato puede
tener dos manifestaciones: una de la que resulta la liberación del deudor
primitivo (asunción liberatoria), (35) como consecuencia del consentimiento
expreso o tácito del acreedor (artículo 1205 del Código Civil español);
otra que vincula a ambos deudores frente al acreedor (asunción acumulativa
o cumulativa).(36)

El Código Civil español, de inspiración napoleónica, tampoco con-
templa en su articulado la sucesión inter vivos a título particular en la
obligación y de ahí que la asunción de deuda es considerada en España,
por la doctrina mayoritaria, como un contrato atípico, regido por las
estipulaciones hechas por las partes.

El instituto es estudiado por los españoles desde varios puntos de
vista: la liberación o no del deudor anterior; la insolvencia (o quiebra).

(29) Según palabras de los MAZEAUD: "el crédito vale lo que valga el des-
dor..." (Henri, Leon et Jean, "Lecciones de Derecho Civil", III, E.J.E.A.,
(31) Ejemplo de esta tendencia lo constituyen los hermanos MAZEAUD, op. cit.,
pág. 523.
(32) Citamos como ejemplos de esta posición a LEBRUN (op. cit., págs. 1-2)
y a GAUDEMET (Eugène, "Principio General de las Obligaciones", Editorial
Porruá S. A., México, 1974, págs. 504 a 508).
(33) Ver infra, nota 22.
(34) DIEZ-PICAZO, Luis, "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", I, Edit-
torial Tecnos, 1983, pág. 833.
(35) DIEZ-PICAZO, op. cit., pág. 833.
(36) El ordenamiento español consagra el principio de la no presunción de la
solidaridad (artículo 1137 del Código Civil); no obstante, una parte de la
doctrina opta por la solución contraria para el caso de asunción de deuda
acumulativa.

44

45

BIBLIOTECAS, FACULTAD
DE DERECHO

del nuevo deudor; las garantías y obligaciones accesorias; las excepciones
oportunas del acreedor.(37)

4. La historia demuestra que la sucesión inter vivos a título par-
ticular en las deudas representa el punto de llegada de la evolución que
se produjo en torno a la noción de "obligatio" heredada de los romanos.
Se han necesitado muchos siglos para que esta evolución se complete.

A diferencia del Derecho Romano, el antiguo derecho alemán no con-
oció la institución de la asunción de deudas y pese a un periodo de decli-
nación de la misma, puede notarse su resurgimiento a partir de la primera
mitad del siglo pasado.

El Código Prusiano de 1794 ("Allgemeines Landrecht") contenía
algunas disposiciones que, según la forma en que se las interprete nos
llevan a concluir que marcaron la inclinación hacia el triunfo del sistema
germánico moderno.(38) Pero el Código Civil para el Imperio de Alemania,
en su texto definitivo, no fue votado sino en 1896 y es uno de los primeros
en admitir "ex profeso" la asunción privativa(39) de las deudas: Libro II,
relativo al "Derecho de las Obligaciones", Sección V que, bajo la rúbrica
"Asunción de deuda (Schuldübungnahme)", regula la institución en los
artículos 414-419. El Búrglerisches Gesetzbuch prevé que la "Schuldüber-
nahme" —con esta expresión el legislador alemán distingue únicamente
la asunción privativa— puede realizarse entre el tercero y el acreedor (ar-
tículo 414) (40) o bien mediante contrato entre tercero y deudor, que el
acreedor asiente o ratifique expresamente (artículo 415).(41)

Enuncian la asunción (privativa) de deuda como "un contrato
por el cual un nuevo deudor asume una deuda existente en lugar del
hasta entonces deudor. El deudor anterior se libera, se subroga un nuevo
deudor y la obligación sigue siendo la misma",(42) (43)

(37) DIEZ-PICAZO, op. cit., págs. 827-833.
(38) Nos resulta que el primer Código en legislar sobre la asunción privativa
de la deuda fue el Código General en Austria del siglo XIX, tal vez inspi-
rado en el Código Prusiano, pero realmente no tenemos logrado conseguir
información directa que nos permita corroborar este hecho y analizar sus
disposiciones.
(39) Privativa porque el acreedor resulta privado de su crédito frente a su antiguo
deudor, manteniéndose en todo lo demás igual a la obligación.
(40) Tratándose ni más ni menos que de la expropiación y delegación privativas.
Véase supra N° 6.
(41) Esta especie negocial de asunción privativa ocupa, en el Código alemán, el
puesto del "accetto" privativo del Código italiano de 1942, véase supra N° 7.
(42) ENNECERUS, Ludwig, "Tratado de Derecho Civil", tomo II, vol. I,
(43) Lo que la diferencia precisamente de la denominada novación subjetiva pas-
viva, pues la primigenia obligación no perde su contenido sino que subsiste a cargo de
otro sujeto pasivo.
El efecto principal de este contrato es que el adquiriente se coloca en el lugar del antiguo deudor quien queda, a su vez, liberado, pero el crédito no se extingue (esto es, no hay novación), sino que simplemente cambia de dirección respecto de la atribución pasiva de la obligación. La deuda se trasfiere al que la asume tal cual es al momento de la asunción.\(^{44}\)

A pesar de no estar expresamente previstas en el B.G.B., la doctrina admite la asunción acumulativa y la novativa. En virtud de la primera, el tercero subintente se coloca junto al deudor originario —que no queda liberado— como cededor solitario; debe notarse que tampoco en esta figura el contenido de la prestación debida varía; en ella, el tercero debe tener un interés real, verdadero, en la relación obligatoria misma y no únicamente un interés personal en apoyar al deudor.\(^{45}\)

En la asunción novativa, el tercero subintenta al deudor original que resulta liberado como consecuencia de la extinción de la obligación, y nace entre tercero y acreedor una nueva relación obligatoria: como lógica consecuencia, el contenido de la prestación cambia.

Podemos observar, ante estas figuras de asunción (privativa) de la deuda (expromisión, delegación y "accollo") cuál es la noción hoy importante de obligación en el Código Civil alemán: la obligación, desde un punto de vista pasivo, no es considerada ya —como en Roma y en las legislaciones de inspiración napoleónica— como una unión personal —salvo cuando su ejecución no es susceptible que emane de otra persona distinta que no sea el deudor original, en razón de sus aptitudes o cualidades. Pero, fuera de esta hipótesis, decididamente excepcional, la persona del deudor no es en medida alguna elemento de la obligación. La esencia de la obligación, siguiendo las enseñanzas de Saleilles, está "en la naturaleza de la prestación a cumplir", la manera como ella debe ser y el "conjunto de actividades" a la cual ella puede comprometer eso que se ha llamado el "contenido de la obligación, la 'præstare' de los romanos", y esta "præstare" puede tener un valor propio, independiente de la persona y circular como tal".\(^{46}\) Así, la persona del deudor viene a resultar excesiva a la esencia de la obligación; ella sólo tiene importancia bajo el aspecto de las posibilidades de pago.\(^{47}\)

En virtud de una reforma de principios de este siglo, la asunción de deudas versión alemana es acogida por el legislador suizo en el "Code Federale des Obligations": "en la revisión del Código de Obligaciones se adoptó, después de muchas vacilaciones, el punto de vista de la teoría contractual alemana, aunque sólo para el caso corriente de asunción de deuda".\(^{48}\)

Bajo el nombre de "reprise de dette" el Código Suizo regula entonces la sucesión en la posición pasiva de la relación obligatoria, cuyo efecto primordial es el de retomar la deuda, por lo cual el tercero subintrente en esa relación asume la deuda del sujeto pasivo original, que resulta liberado.\(^{49}\)

Al igual que el B.G.B., el Código de Obligaciones suizo contempla dos hipótesis de "reprise de dette": la interna y la externa. La primera, que tal vez debería llamarse con más propiedad "Promesse de liberation",\(^{50}\) es un contrato entre un tercero y el deudor de la obligación en donde aquél promete a éste asumir su deuda frente al acreedor, quien debe liberarlo;\(^{51}\) la liberación prometida al deudor puede lograrse de diversos modos.\(^{52}\)

La "reprise de dette externe" (artículo 176) es un contrato entre el tercero y el acreedor tendiente a que aquél sustituya en la relación obligatoria al deudor original que queda así liberado. "En este tipo de 'reprise de dette' cambia el sujeto pasivo de la obligación (como es lógico) y persiste la deuda original, por lo que no es una novación. El tercero se obliga con el acreedor y el deudor anterior se libera de éste, y si se descata la nulidad del acto, el primer deudor se mantiene en su carácter de obligado; igualmente se libera el tercero si por alguna razón el acreedor no puede disponer del crédito. Ese nuevo deudor asume la deuda en el estado en que se encuentra en ese momento, tanto en sus modalidades y accesorios como con sus excepciones reales".\(^{53}\)

Tenemos entonces que "la obligación que la persona que asume la deuda contrae para con el acreedor es, en cuanto al contenido, identifica a la obligación del deudor a quien se exime de la deuda. A diferencia de la novación, la asunción de deuda no puede introducir más que un simple cambio en la persona del deudor. La asunción de deuda puede concebirse, en cierto modo, como un acto de sucesión en la deuda, del mismo modo que el cesionario viene a ocupar por sucesión el lugar del

---

\(^{44}\) LARENNZ, Karl, "Derecho de Obligaciones", I, Editorial Revista de Derecho.

\(^{45}\) Según Lorenz (op. cit., pág. 485) es ésta una de las diferencias entre la asunción acumulativa y la fianza.

\(^{46}\) "Einsi d'une théorie générale de l'obligation d'apres le projet de Code Civil allemand", París, 1890, N° 82, pág. 71.

\(^{47}\) CERTAD M., Gastón, op. cit., pág. 23.


\(^{50}\) Según la terminología referida por Engel (op. cit., pág. 600).

\(^{51}\) A esta figura el B.G.B., la denomina "asunción de cumplimiento" y corresponde al artículo 175 del Código de las Obligaciones. ENGEL, op. cit., pág. 600; VON TUHR, op. cit., pág. 332.

\(^{52}\) No sólo, como hace resaltar el artículo 175, ap. 1º saldando el crédito al acreedor o asumiendo la deuda, sino también por medio de un contrato de novación o de compensación (expromisión o delegación) con el acreedor.

\(^{53}\) ENGEL, op. cit., pág. 604.
cedente. La asunción de deuda versa sobre ésta en el estado que tenga en el momento de asumirse y, como la obligación de la persona que la asume sigue las huellas de la obligación del deudor, puede clasificarse como una promesa de este a diferencia de la novación, que reviste casi siempre la forma de una promesa abstracta del nuevo deudor". (54)

También existe en el derecho suizo, pero como figura atípica, la denominada "repriese de dette acumulatif". Consiste en la obligación que asume un tercero con el deudor de una relación para pagar la obligación al acreedor; este último tendrá mayor garantía de cumplimiento porque frente a su crédito se sitúan dos deudores solidarios (artículo 143). Esta asunción puede ocurrir de dos formas: a) en virtud de convenio entre el tercero y el deudor original en favor del acreedor quien, sin embargo, puede oponerse al mismo; o b) con base en un convenio entre el tercero y el acreedor directamente sin necesidad de consentimiento del deudor original, ni posibilidad de oposición. La doctrina suiza ha dicho que esta asunción es más que nada una "promesa de ejecución". (55) (56)

En conclusión: como negocios modificativos del débito son regulados en el B.G.B. alemán y en el Código Civil Suizo de las Obligaciones la promisión y el "accollo"; (57) más exactamente se regula la asunción privativa bajo la forma de contrato estipulado entre acreedor y nuevo deudor o bajo la forma de contrato entre viejo y nuevo deudor, aceptado o ratificado por el acreedor. La asunción del débito genera, normalmente, eficacia privativa: la liberación del deudor original va acompañada de la sucesión a título particular en el débito por parte del nuevo obligado. Se considera que la autonomía negocial puede ejercitarse en el sentido de producir una asunción acumulativa o de que se genere una novación de la relación obligatoria más que una asunción privativa o una sucesión a título particular en la deuda, pero la disciplina contempla expresamente sólo el fenómeno sucesorio, que se efectúa mediante la asunción privativa de la deuda ajena.

(54) VON TURH, op. cit., pág. 340.

(55) En igual sentido nos habla el Código General de Austria en su artículo 1406.

(56) ENGEL, op. cit., pág. 608; VON TURH, op. cit., pág. 333, quien la denomina también "incorporación de deuda".

(57) Estos Códigos regulan la delegación ("anweisung") como el negocio mediante el cual el asigne a disposición a un tercero una prestación que debe ejecutar el asignado (que recibe del delegante la orden o el encargo de ejecutarla), y por ello sin ninguna consideración de las eventuales relaciones preexistentes. De ahí que el resultado final de la operación no será siempre y necesariamente la extinción de dos deudas (la del delegante frente al delegatario y la del delegado frente al delegante) sino que puede ser el nacimiento de dos créditos (uno del delegante frente al delegatario y otro del delegado frente al delegante). Con esto no pretendemos decir, obviamente, que la asunción privativa de la deuda no pueda realizarse en Alemania y Suiza a través de la delegación.

5. En la última fase de los trabajos preparatorios del Código Civil italiano de 1942, sus redactores tuvieron plena conciencia de la necesidad de dedicar una apropiada, específica y autónoma disciplina, fuera del campo de la novación, (58) a aquellas figuras negociales que de distintas maneras dan lugar a modificaciones subjetivas en el lado pasivo de la relación obligatoria y, además, la oportunidad de resolver, sobre el plano eminentemente práctico de los intereses, el discutido problema de la distinción entre novación subjetiva pasiva (59) y sucesión particular en la deuda. Esto se lee claramente en la Relación al Rey, Nº 573, del citado Cuerpo de Leyes: "la novación se ha liberado, en la disciplina del nuevo Código, de la confusa promiscuidad en que el Código de 1865 había colocado la doble configuración objetiva y subjetiva".

Por eso puede afirmarse que el Código Civil italiano vigente regula de manera autónoma sólo la novación objetiva (artículos 1230-1234) y no contiene ya una disciplina particular de la novación subjetiva. (60)

Y es precisamente sobre el plano práctico de los intereses y de su concreto modo de comportarse que esta orientación se explica perfectamente y que un tratamiento jurídico-depositivo de la novación subjetiva a la par de ella parecería algo superfluo. Porque en el campo de las modificaciones (exclusivamente) subjetivas de la relación obligatoria las necesidades prácticas se satisfacen normalmente y más adecuadamente no con la novación, que en buena técnica jurídica debe operar con el mecanismo de la doble eficacia extintiva-constitutiva, sino más bien a través de los instrumentos que efectúan la cesión del crédito o la asunción (acumulativa, o liberadora) de la obligación ajena. Pues en esta dirección hacia donde se movilizaron, como vimos, las codificaciones germánicas más modernas,

El legislador italiano del '42 se percató de que ninguna utilidad práctica podía tener la distinción entre novación subjetiva y sucesión en la deuda. (61) En la Relación al Rey, Nº 584, se lee: "Es probable que en abstracto sean bastante netos los criterios diferenciadores entre novación..."

(58) Campo en el que tradicionalmente desde tiempo de los romanos, y ya en época más moderna, con las codificaciones de corte napoleónico, el fenómeno había sido tratado.

(59) Por novación subjetiva se entiende la sustitución de uno de los sujetos de la relación, permaneciendo inalterados los elementos objetivos, pero extinguiéndose la obligación y surgiendo otra nueva.


(60) MAGAZZIN, Andrea, "Novazioni (Diritto Civile)", Enciclopedia del Diritto, XXVIII, Giuffrè Editor, Milano, 1976, págs. 780-781.

(61) El problema, como se sabe, se complica por la incidencia de muchas cuestiones de fondo: desde la legitimidad misma del concepto de sucesión hasta la justificación de la sucesión particular, pasando por la admisión de la sucesión en la deuda (ver infra, Nº 2).
subjetiva por cambio de deudos y la sucesión en la deuda; pero es cierto que quedar unir determinadas consecuencias jurídicas a los acuerdos destinados a producir novación y consecuencias distintas a los destinados, siempre hipotéticamente, a producir sucesión en la deuda, hubiere sido ofrecer un pésimo servicio a la práctica", especialmente si se piensa que "distinguir, en el caso concreto, si el intento práctico de las partes pueda considerarse dirigido a la novación o a la sucesión en la deuda, es casi absolutamente imposible, no pudiendo pretender que los contratantes, normalmente ignorantes de conocimientos jurídicos, se representen sutiles distinciones". (62)

La citada Relación al Rey concluye: "... en definitiva, entonces, el planteamiento que el nuevo Código hace, se puede resumir así: a) ninguna relevancia práctica a la distinción entre novación y sucesión en la deuda; b) disciplina autónoma para los distintos institutos jurídicos a través de los cuales o se consigue el efecto de liberar al deudor original como consecuencia de la asunción de una obligación por parte de otro sujeto o se consigue el efecto de añadir un nuevo deudor al antiguo". (63)

Para nadie es un secreto que un respetable sector de la doctrina italiana (64) desaprobaba la actitud agostista asumida por el legislador del '42 ante el problema teórico de la distinción entre novación y sucesión en la deuda y criticaba la solución normativa ofrecida que, como hemos visto, niega de raíz el significado práctico de tal distinción. Pero es cierto que otros autores consideran meritorio la posición del legislador que con razón ha querido clausurar una larga discusión doctrinal y se ha esforzado exitosamente en simplificar la disciplina de la asunción de la deuda y adecuarla a las exigencias de la práctica, intento que debe ser respetado y secundado por el intérprete. (65) Como se aprecia en el Código italiano del '42 "se han reducido al mínimo, si no es que del todo han desaparecido, las razones para distinguir la sucesión particular en la deuda de la novación subjetiva pasiva. Y en verdad entre la novación, que destruye la antigua obligación para sustituirlo por una nueva relación, y la asunción privativa, que mantiene en vida la vieja relación cambiando el sujeto pasivo, no hay, desde el punto de vista conceptual, la brecha inseparable que une una parte de la doctrina que quiera mantener abierta. La concepción romana de la 'expropiación', que pulveriza la antigua obligación, y la regulación alemana de la Schuldübernahme, que considera la deuda como una cosa capaz de ser transmitida de un patri

(62) MAGAZZU, op. cit., pág. 782.
(63) MAGAZZU, op. cit., pág. 782.
(64) Entre quienes destaco RICAVI, CORRADO, STOLIT y en un primer momento hasta el mismo RESCIGNO.
(67) El Código Civil italiano, en su artículo 1235, alude a la novación subjetiva pasiva, remitiendo a las normas regulatorias de la delegación, la expropiación y el "acollo".
(69) MAGAZZU, op. cit., pág. 835.
La verdad es que, en el ámbito de las modificaciones subjetivas de la relación obligatoria, la novación va bastante más allá del interés práctico y más usual y corriente de las partes; ella representa un fenómeno excesivo respecto a los resultados que con las modificaciones subjetivas las partes pretenden conseguir; para hacer "quimicamente pura" la asunción de la obligación ajena, para regular simplemente una clase de efecto, en síntesis, para hacer la disciplina de la obligación asumida por el tercero "independiente" frente a la de la obligación originaria, parece excesivo recurrir al esquema de la efficacia novativa con su doble vicisitud extintiva-constitutiva, como correctamente se la debe entender.

De todo lo que hemos dicho en torno a la novación subjetiva, resulta claro que el instituto ha sufrido, por obra del legislador italiano del 42, una progresiva reducción en su ámbito de aplicación. Los intentos de revalorizar el instituto, para el que algunos desean conquistar nuevos territorios, tanto en el campo del Derecho Privado como en el ámbito del Derecho Público, nos parecen inclusive anti-históricos. En realidad la novación, como vicisitud extintiva de la obligación, constituye un hecho jurídico que va más allá del interés práctico de las partes de la relación. La regulación de la asunción privativa en los Códigos germanícos y el silencio, siempre en esos Códigos, sobre la novación subjetiva pasiva (que el epígrafe del artículo 1235 todavía menciona) reciben su más confirmada justificación precisamente de su corresponsabilidad con los intereses de las partes... (71)

En resumen, lo que el Código Civil italiano del '42 hace es superar el problema de la distinción entre efecto privativo y privativo, relegándolo al plano de las cuestiones teóricas, extrañas a la previsión y al interés concreto de las partes y regular autónomamente las figuras de la delegación, expropiación y 'accoio' en sus formas acumulativa y liberadora (privativa y novativa). De manera breve pasaremos ahora a analizar estas figuras.

6. La delegación es uno de los instrumentos negociales capaces de efectuar el cambio del sujeto pasivo de la obligación y presupone, generalmente, la existencia de una deuda (del delegante hacia el delegatario) y tiene como efecto una modificación en la posición pasiva, que puede consistir en la sustitución del antiguo deudor, que resulta liberado (delegación liberatoria) o en el ingreso en la obligación de un nuevo deudor junto al viejo (delegación acumulativa). (73)

(74) GRECO, Paolo, "Delegazione (Diritto Civile)", Novissimo Digesto Italiano, VI, UTET, Torino, 1968, págs. 327-328.

(75) Sobre la que Greco dice (op. cit., pág. 532), con vista al artículo 1235 del Código Civil italiano vigente, que es "aquella en la que por delegación, expropiación o 'accoio', el deudor original es sustituido por otro y permanece con ello liberado".


(77) RODOTA, op. cit., págs. 782-783.

Al igual que en la delegación y en el "acollo", en la expropiación también existe una bipartición que coloca junto a la expropiación acumulativa, la privacidad y la novatitud como especies de la expropiación liberadora.\(^{79}\)\(^{80}\)

7. En términos poco técnicos y muy generales se dice que hay "acollo"\(^{81}\) siempre que se logre el resultado de adosar el peso de la deuda a un sujeto distinto del obligado original. Pero ya veremos que esto, que podríamos llamar el concepto económico de "acollo", por lo general nos lleva a confundir este instituto con otros con función similar.

El empleo del término "acollo" en el lenguaje legislativo italiano confirma la importancia de definir el término para indicar genéricamente la asunción de la deuda ajena, según el común significado literal de esa expresión, y sugiere más bien discutir de "acollo" en el sentido específico a que se refieren los artículos 1273 a 1276 del Código italiano vigente, esto es, cuando el deudor ("acollante") y un tercero ("acollatario") convienen en que éste asuma la deuda de aquél, pudiendo el acreedor ("acollato") adherirse a dicha convención, haciendo irreversiblemente la estipulación hecha a su favor.\(^{82}\)

Los Códigos que lo contemplan consideran únicamente el caso del "acollo" con eficacia externa, es decir, oponeible al acreedor (tercero), pero es evidente que no les está prohibido a las personas, con fundamento en la autonomía privada, la posibilidad de estipular válidamente un "acollo" con efectos puramente internos.

El "acollo" externo o con eficacia externa es aquel destinado a producir efectos jurídicos frente al acreedor, que precisamente es llamado a adherirse. Se presenta, por el contrario, el "acollo" interno o con eficacia interna o, como también se le llama, el "acollo simple" o "acollo de pago" cuando la convención entre tercero y deudor pone a cargo del primero la obligación de mantener indemne al segundo del peso de la deuda, pero no le confiere ningún derecho al acreedor; la eficacia del negocio se circunscribe, consecuentemente, sólo a las partes.

La ausencia, en los Códigos Civiles que regulan el "acollo", de una disciplina específica del "acollo simple" se explica, precisamente, en cuanto él, a diferencia del externo, no conlleva la derogatoria al principio general según el cual el negocio no produce efectos respecto de terceros.\(^{83}\)

Claro que para determinar la naturaleza interna o externa del "acollo" es necesario tomar en consideración la voluntad de las partes (tercero y deudor); es decir, se debe determinar, casuísticamente, si las partes han querido o no que la convención produzca efectos frente al acreedor.

Con el "acollo" interno, entonces, el "acollante" puede asumir genéricamente frente al "acollatario" la obligación de procurarle la liberación, sin asumir la deuda frente a su acreedor, bien pagando la deuda como tercero u obteniendo la remisión del débito a beneficio del deudor o estipulando con el acreedor una "datio in solutum", etc. También puede el deudor ("acollante") ejecutar el "acollo" asumiendo obligaciones específicas frente al "acollatario", como la de pagar la deuda como tercero, o de asumir la deuda mediante expropiación liberadora, dada la de procurarle al deudor la cosa para que cancele o bien la de reconstruir en el patrimonio del deudor el valor perdido con el cumplimiento de la obligación objeto del "acollo".

Pasando ahora al "acollo" externo, si el acreedor se adhiere al "acollo" y no declara expresamente que libera al deudor, éste permanece obligado solidariamente\(^{84}\) con el tercero (a no ser que el "acollo" hubiere sido expresamente condicionado a la liberación del deudor original); es éste el denominado "acollo" acumulativo.\(^{85}\)

Si por el contrario, el acreedor declara expresamente que libera al deudor o si se adhiere al "acollo" expresamente condicionado a la liberación del deudor, éste se libera; es éste el denominado "acollo" liberador.\(^{86}\)

Se enseña comúnmente que el "acollo" liberador puede tener efecto novativo (extinción de la obligación original y, por ende, liberación del deudor, y constitución de una nueva obligación en cabeza del tercero subentranente) o bien efecto privativo (sucesión del tercero al deudor original, que resulta librado, manteniéndose inalterados los elementos objetivos de la obligación original).

Se discurre de "acollo ex lege" o legal con referencia a aquellas hipótesis en que la ley pone a cargo de un sujeto una deuda ajena, normalmente como consecuencia de un negocio que no recae sobre una sola deuda sino sobre el bien o el conjunto de bienes al que la deuda alude.\(^{87}\)

\(^{79}\) RODOTA, op. cit., pág. 782.

\(^{80}\) Mayor información sobre la expropiación en CERTAD, op. cit., págs. 11-15 y en QUAGLIAWEBIO, "L'estromissione", Jovene, Napoli, 1953.

\(^{81}\) Véase infra, nota 22.


\(^{84}\) Algunos consideran que esa responsabilidad es, además subsidiaria, aplicando por analogía al "acollo" acumulativo la regla que el artículo 1268 párrafo 2º del Código Civil italiano dicta para la delegación. RESIGNO, "Acollo", cit., pág. 142.

\(^{85}\) CICALA, op. cit., pág. 285.

\(^{86}\) Ahora bien; si los contratantes han puesto como condición la liberación, el acreedor que quiera conservar al viejo deudor no puede modificar los términos del "acollo"; deberá entonces rechazarlo, conservando así el obligado original, sin adquirir la garantía ofrecida por el tercero. Así RESIGNO, "Acollo", cit. pág. 142.

\(^{87}\) RESIGNO, "Acollo", cit., pág. 143.
Como el "acollo" convencional o voluntario, el legal ha sido también dividido tomando en cuenta los casos más significativos disciplinados en los Códigos, así: a) "acollo" interno "ex lege", que se presenta cuando la ley impone a un sujeto relevante de una obligación a otro sujeto, pero no le confiere al acreedor una acción directa contra el primero; (88) b) "acollo" acumulativo "ex lege", que se da cuando a determinadas figuras la ley anexa la adquisición de un nuevo obligado para el acreedor, sin que sea necesaria ninguna actividad de parte suya, bien sea para reforzar la garantía del acreedor; (89) o como consecuencia de la transmisión del interés por el que fue contraída la obligación, o para la formación de una comunidad de intereses con el deudor original; (90) y c) "acollo" privativo "ex lege", que se genera cuando la ley dispone el traslape de la deuda. (91)

En conclusión: el momento comán a las tres figuras brevemente examinadas de la delegación, la expropiación y el "acollo" es la asunción de la deuda ajena, ya en forma acumulativa, ya en forma liberadora (con efecto privativo o novativo). En ellas participan tres sujetos: el deudor original, el acreedor y el tercero. Para cambiar al sujeto pasivo de la obligación, la intervención del deudor original no es indispensable —como lo demuestra al disciplina de la expropiación—; pero en todas se requiere la participación del tercero que asume la deuda (llámesse delegado, expropiante o "acollante") y una manifestación de voluntad del acreedor.

8. Según la enseñanza dominante (y según todo lo que hasta ahora hemos visto), la liberación del deudor original en la relación obligatoria puede producir novación, de esa relación, (precisamente la denominada novación subjetiva pasiva) o bien simple sucesión a título particular del nuevo deudor (en esa misma relación). En el primer supuesto, y en un sentido estrictamente técnico, la vieja relación se extingue y es sustituida por una nueva relación obligatoria cuyas partes serán el acreedor original y el tercero que subintró. En el otro supuesto, la relación persiste, salvo el cambio del sujeto pasivo.

Ahora bien; la liberación del deudor puede producirse como efecto de una delegación, de una expropiación o de un "acollo", de donde junto a la delegación, expropiación y "acollo" novativos, existen también la delegación, expropiación y "acollo" privativos, destinados a efectuar la mera sucesión singular en la obligación. La distinción tiene relevancia jurídica en relación al régimen de las excepciones e incide sobre la suerte de las garantías que asistan al crédito, sólo en el caso de sucesión las excepciones "retroactivas" se transmiten al nuevo deudor y se mantienen las garantías y los accesorios del débito; mientras que en el caso de novación, las excepciones no pasan y las garantías y los accesorios de la obligación se extinguen. (92)

En conclusión: si bien la delegación, la expropiación y el "acollo" constituyen los esquemas negociales típicos destinados a efectuar, en los Códigos Civiles más modernos, la modificación de la relación obligatoria, (93) la verdad es que sólo con el efecto privativo de esas figuras se realiza, stricto sensu, la sucesión inter vivos a título particular en el débito.

9. Como ha quedado expuesto, el problema de la admissibilidad de una sucesión inter vivos a título particular en la deuda comenzó a debatirse seriamente entre la doctrina civilista europea en la segunda mitad del siglo pasado y no fue sino hasta fines de ese mismo siglo que se la reguló expresamente en los Códigos Germánicos.

Nuestro Código Civil, al igual que el Code Civil Napoleón y de todos los Códigos civiles que de una manera directa o indirecta en él se inspiraron, (94) regula únicamente, como instituto dirigido a efectuar, por acto inter vivos, la sustitución del deudor en la relación obligatoria, la novación, (95) en el Libro III "De las Obligaciones", Título V "De los otros medios de extinguir las obligaciones", Capítulo I "De la novación".

(98) Como ejemplos dentro de nuestro ordenamiento jurídico podríamos citar los artículos 555, 607 y 1298 del Código Civil.
(89) Como ejemplos de esta hipótesis podemos citar en Costa Rica los artículos 1264 del Código Civil y 125 del Código de Comercio.
(90) Como ejemplos en nuestro país de esta forma "acollo" legal se pueden mencionar los artículos 28 y 65 del Código de Comercio.
(91) Mayor importancia sobre el "acollo" en CERTAD, op, cit., págs. 16-19.

(92) RESCIGNO, "Debito (Successione nel)" cit., pág. 192.
(93) RESCIGNO, "Delegazione (Diritto Civile)" cit., pág. 933.
(94) Nuestro Código Civil fue promulgado el 26 de abril de 1866 y entró en vigencia el 1° de enero de 1888. "El Código francés llegó al nuestro por la consulta que los redactores hicieron, necesariamente, del Código General de 1841, que parece haber sido obra personal del propio BatoI Carrillo. El Código de Carrillo era, en muchas partes, una traducción casi literal del francés. Pero también la comisión redactora consultó el Código Civil chileno, redactado por el entonces sabio venezolano Andrés Bello. El ordenamiento chileno recogía las bases del código francés, que por su medio llegaron a Costa Rica. También esa influencia refleja el Código Napoleón de la época en que se observa por el análisis que la comisión redactora hizo del proyecto del Código Civil español (conocido como proyecto García Goyena, de 1851, que fue la base del Código Civil español de 1888), que también se fundamentaba en aquel cuerpo de leyes", BAURDT, Diego, "Las influencias en el Código Civil", periódico La Nación, San José, 23 de abril de 1966, pág. 15-A.

(95) "La importancia que a la novación se le dio, en épocas pasadas, ha disminuido considerablemente en nuestros días, pues actualmente la mayor parte de su utilidad práctica, es obtenida por procesos técnicos más modernos, siendo que a medida que se ha ido aminorando la transmisión de las obligaciones, la reducción de créditos es la institución que ha absorbido todo el interés, especialmente en cuanto a la novación subjetiva... son pocos los casos en la vida moderna, que se presentan, y en los que se debe realizar no sólo una función translativa, sino extintiva de la relación civil, situación que explica la declinación persistente de la institución, que se ha manifiestado..."
En lo que respecta a las modificaciones subjetivas, el artículo 814 dispone:

“La novación se efectúa...”

2° Cuando el acreedor libra de su obligación al deudor, admitiendo un nuevo deudor en reemplazo del primero”,(96)

El profesor Brenes Córdoba al respecto comenta: “Por fin, sobreviene novación por cambio de deudor, siempre que el acreedor acepte que un tercero reemplace a aquél como obligado.

Cuando esto ocurre porque sea el deudor quien presenta al tercero para que haga sus veces, se dice que hay ‘delegación’. Se llama delegado al nuevo deudor y delegante al antiguo. Y cuando el deudor suscrito se ofrece espontáneamente, el caso es calificado de expropiación (promesa de sí mismo), siguiendo el tecnicismo del Derecho Romano”.(97)

Reconoce entonces don Alberto, con buen criterio que nosotros compartimos, que la norma sub-examine contempla tanto la delegación como la expropiación liberadoras con efecto novativo. No menciona el comentarista al “acollo”. Es nuestro criterio, ya vertido hace algunos años, que el comentado inciso cobra también la hipotétesis del “acollo” cuando de él se produzca, claro está, la novación de la deuda (“acollo” liberador novativo): la redacción tan genérica de la norma nos permite cómodamente esta interpretación.(98)

Otro artículo que debe ser cuidadosamente examinado en nuestro Código Civil es el 819:

“La simple indicación hecha por el deudor de persona que deba pagar por él, no produce novación.

La delegación, aunque obliga directamente al delegado para con el acreedor que lo acepta, no produce novación por sí misma, sino cuando es acompañada o seguida de descargo total hecho

particularmente en la legislación civil alemana, cuyo Código admite la transmisión directa de los créditos y de las deudas, con lo que la novación subjetiva ha sido relegada a un segundo plano, y la objetiva se la ha considerado como un tipo de dación en pago...” SOTO GAMBOA, María de los Ángeles, "La novación. Aspectos históricos. Concepto actitud y tipología de la novación objetiva", Revista Judicial N° 12, año III, San José, junio de 1979, pág. 26.

(96) Nótese el parecido de esta norma con el inciso 2º del artículo 1271 del Código Civil francés. Ver infra N° 5.


(98) CERTAD, op. cit., pág. 22.

de un modo expreso por el acreedor en provecho del de- legante”.(99)

Añade don Alberto: “El simple encargo que haga un deudor a un tercero para que pague por él, no implica por sí solo novación aún en el supuesto de que el acreedor manifieste estar de acuerdo, pues de ello no se desprende de modo necesario su anuencia de prescindir del deudor primitivo, siendo lo más fundado suponer que se trata simplemente de una recomendación o comisión de pago y no de novar la deuda”.(100)

Se trata ésta, sin lugar a dudas, de lo que los franceses denominan “la delegación imperfecta”, en donde la deuda que la delegación origina, en lugar de suprimir la obligación original, se coloca junto a ella. Es ésta la delegación que nosotros aquí hemos llamado “acumulativa”.(101)

Tenemos así que la delegación, en sus dos formas (acumulativa y liberadora novativa) está expresamente regulada por nuestro Código Civil. Esto nos lleva a una irremediable conclusión: no obstante que el Capítulo I, Título V, Libro III del Código de repetida cita se denomine “de la novación”, no se trata de novación en su acepción técnico-jurídica (extinción-constitución), sino en el más amplio significado de “modificación de la relación obligatoria”.

Debemos atribuir esta impropiedad conceptual de nuestro legislador del ’86 a la misma impropiedad de conceptos de que adolece sobre el particular el Code Napolitain que, como se dijo, es fuente inspiradora de nuestra normativa. El empleo ordinario que se hace de la delegación entre personas que son, las unas de las otras, acreedoras y deudoras, hizo que los legisladores confundieran a menudo la delegación con la novación. Un lamentable error que ni el mismo Pothier pudo evitar.(102)

La delegación no es novación; es una convención especial, análoga al mandato, que persigue obtener del delegado alguna estipulación. La novación —que bien puede resultar de una delegación— no es más que una consecuencia posible, nunca necesaria de la operación: ella supone, ante todo, que las partes estén ligadas entre sí por una obligación anterior que tienen la intención de extinguir, dejando subsistente, únicamente, la nueva obligación. Si falta dicha intención, habrá delegación y nunca novación.

En cuanto a la expropiación acumulativa, nuestro Código no se manifiesta pero seguimos creyendo nosotros que su procedencia en Costa Rica

(99) Nótese la similitud existente entre el párrafo primero de este artículo y el 1277 del Código Civil francés y entre el párrafo segundo y el 1275 ejusdem. Ver infra N° 5.


(101) Véase infra N° 6.

se desprende de una interpretación extensiva del mismo artículo 819 (recordemos que la distinción entre 'expromisión' y 'delegatio' es sumamente sutil, lo que nos permite llegar a ese resultado sin 'retorcer' demasiado la norma). máxime si la expromisión novativa está contemplada expresamente en nuestro Código, como demostramos líneas atrás, en el inciso 2º del artículo 814. Habrá entonces expromisión acumulativa (o imperfecta como la llaman los franceses) cuando el acreedor no acompañe o siga a la expromisión de descargo total hecho de un modo expreso en provecho del exprometido.

No creemos, sin embargo, que pueda utilizarse el mismo orden de ideas para reconocer al "accollo" acumulativo, pues esta asunción de deuda se produce en la dirección deudor-tercer, mientras que la expromisión y la delegación se forman en la dirección acreedor tercero.(104)

Como puede claramente notarse, por fuera de nuestra normativa quedan las verdaderas hipótesis de sucesión a título particular inter vivos en la obligación, esto es, la expromisión, la delegación y el "accollo" liberadores privativos. Precisamente basándose en tal circunstancia, esto es, en que los Códigos Civiles de inspiración napoleónica regulaban expresamente tanto la sucesión en el débito mortis causa a título universal cuanto la sucesión en el crédito a título particular, únicamente, vimos cómo una parte de la doctrina sostiene que la sucesión en el débito a título particular debía considerarse excluida.(105)

La pregunta es: ¿es posible, bajo el imperio de nuestro Código Civil, admitir la sucesión inter vivos a título particular en las deudas, tal y como ella está organizada, entre otros, en los Códigos germánicos y en el italiano?

Con anterioridad a la promulgación de los Códigos germánicos, y hoy en aquellos países en donde la legislación no contempla expresamente la sucesión en la deuda, la mayoría de la doctrina era propensa a considerar admisible la sucesión inter vivos a título particular en la obligación, aunque si bien no existía consenso en la individualización de las figuras que le permitian a las partes realizarse. Al argumento del silencio del Código, utilizado por algunos para no admitir el instituto en cuestión, se le oponía —y todavía algunos lo hacen—(106) que al efecto de hacer subir un nuevo sujeto en la posición del deudor original, sin modificar los elementos objetivos de la relación obligatoria, podía llegarse con fun-

damiento en el principio de la autonomía privada, es decir, en el principio de la libre contratación y en el de que, en derecho privado, lo que no está expresamente prohibido está permitido.

Otro argumento utilizado frecuentemente para negarle ingreso a esta figura es la afirmada incompatibilidad lógica de considerar idéntica una obligación cuando cambia la persona del deudor, pero a esto se opuso que también en la sucesión mortis causa, cambia el deudor, sin que esto implique modificación alguna a la relación originaria.

Naturalmente, quienes afirmaban que era configurable una sucesión a título particular en la deuda eran contestes en sostener que tal efecto sólo se podía conseguir con el consentimiento del acreedor (además del deudor y de quien se ofrecía a suceder) y, en el caso de que hubieren sido otorgadas garantías por parte de terceros, también con el consentimiento de estos; y algunos precisaban que tales consentimientos (del acreedor y de los terceros garantes) debían dirigirse no sólo a permitir la sustitución del deudor, sino además a configurar la nueva relación como idéntica a la preexistente, en defecto de lo cual debía hablarse más propiamente de novación subjetiva pasiva y no de sucesión a título particular en el débito.(105)

El sugestivo argumento de la autonomía privada no nos parece ya tan valedero.(105) Con anterioridad a la promulgación del Código Civil italiano de 1942 dos jóvenes, pero ya insignes y respetables juristas italianos, Rosario Nicola y Walter Bigiavi, hicieron ver que el citado principio, sobre el que se fundaban los simpatizantes de la sucesión a título particular en la deuda, a falta de una disposición que expresamente contemplara tal forma de sucesión —tal era el caso del Código Civil italiano de 1865, entonces vigente—, no podía, en el caso específico, ser de algún válido subsidio, porque la sucesión, como dejamos claramente demostrado líneas atrás,(100) es un fenómeno que encuentra su fuente inmediata y su exclusiva legitimación en la norma jurídica y, más precisamente, en aquella específica valoración que la norma hace de una determinada relación jurídica, la cual es considerada, desde un punto de vista formal, como idéntica a la situación preexistente en cabeza de otro sujeto.(106)

Ahora bien; si demostramos que en nuestro ordenamiento jurídico —porque tampoco nuestro Código de Comercio, no obstante ser de 1964 (1),

(107) CARREST, op. cit., pág. 744.

(108) "La autonomía privada no puede socorrer a las partes cuando se trata de elaborar un esquema de acto destinado a efectuar una sucesión en la relación jurídica, porque sólo la ley puede atribuirse a un acto eficacia frente a terceros, de donde el recurso a la autonomía privada sólo es posible a propósito de actos que producen efectos sólo entre las partes", CARRESI, op. cit., pág. 747.

(109) Véase infra, N° 2.

(110) BIGIAVI, op. cit., págs. 121-122.
contempla este instituto en las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos (Libro II, Título I, Capítulo I)—semejante norma no existe, debemos concluir, necesariamente, que la figura sub-examine debe considerarse, de iure condito, excluida. Sin embargo, la circunstancia de habernos dedicado al estudio del Derecho Mercantil y la necesidad que imponen los tiempos modernos de una tremenda agilidad en la transmisión de los créditos, sobre todo y precisamente dentro de las relaciones jurídicas mercantiles, nos hacen considerar la posibilidad de darle ingreso a esta forma de sucesión en lo tocante a las obligaciones mercantiles. Claro que, como ya dijimos, nuestro Código de Comercio no contiene la norma de ley que dé sustento a esta sucesión; pero los usos mercantiles—a los que alude claramente el artículo 3 ibídem y que, de conformidad con el artículo 2, son fuente de nuestro Derecho comercial—, contemplan la sucesión en el débito como una figura particularmente apta para responder a las exigencias del comercio. Y es que la verdad es, que los cambios relevantes y más usual en la posición pasiva de la relación obligatoria se producen, generalmente, en relaciones comerciales (objetiva y subjetivamente comerciales).(111)

10. La conclusión alcanzada en esta investigación nos deja bastante perplejos. No debe olvidarse la muy meritoria obra realizada por la doctrina civilista europea, empieñada, desde la segunda mitad del siglo XIX, a reconstruir sobre distintas y más idóneas y sólidas bases institutos del derecho de las obligaciones que, tradicionalmente regulados en el terreno de la novación, necesitaban de una disciplina jurídica autónoma, adecuada a su específica función surgida con claridad en la experiencia jurídica moderna, sobre todo en lo que a las relaciones mercantiles respecta.

La sucesión de la deuda ajena es un instituto ligado al régimen de las vicisitudes de la relación jurídica y, en particular, a las modificaciones subjetivas de la obligación. Las figuras al través de las cuales esta sucesión se realiza presuponen la existencia de la deuda y tienen como efecto inmediato un cambio en la posición del deudor. La celeridad de las transacciones modernas exigen ordenamientos jurídicos preparados para brindarles instrumentos aptos para su propio desarrollo. No es posible que la procedencia de estas figuras dependa de una interpretación doctrinal o jurisprudencial, de una determinada tesis, punto de vista o posición que, por su naturaleza, es cambiante.

Ha llegado la hora de promulgar un nuevo Código Civil que incluya y regule por menorizadamente los institutos al través de los cuales se genera la sucesión inter vivos a título particular en la obligación. Esta problemática no es nueva; el tema ha sido objeto de análisis y discusión en otras latitudes. Con la promulgar del Código Civil italiano de 1942, el legislador de ese país tuvo que tomar una decisión; decisión que nos sorprende plenamente. No sabemos si lo correcto es seguir el camino italiano o el germánico; eso podría dejarse para una discusión posterior; pero lo que sí sabemos es que el derecho moderno exige soluciones rápidas y concretas para los problemas cotidianos y la regulación de la asunción de la deuda ajena es algo inminente e indispensable.

Y es que este clamor por un nuevo Código Civil parece estar en las gargantas ahogadas de todos quienes amamos el Derecho privado en Costa Rica: la Doctora María de los Ángeles Soto en alguna ocasión afirmó, a propósito de la novación: "Conseguía muy distinta ha sucedido en Costa Rica, en donde los pronunciamientos jurisprudenciales son escasos y de poca importancia, razón que justificaría la afirmación de que el instituto novativo, regulado en el capítulo dedicado a los otros modos de extinguirse las obligaciones, ha sido de poca utilidad práctica en nuestro medio".(112)

Concluimos diciendo que ante la imperiosa promulgación de un nuevo Código Civil, el legislador se verá enfrentado a tomar, ante el problema de la sucesión del débito ajeno, alguno de estos dos caminos: o regula expresamente los institutos idóneos para realizar la sucesión a título particular en la deuda (expropiación, delegación, "accollo" liberadores privativos y, por qué no, la cesión del contrato), siguiendo la vía ya abierta por los Códigos germánicos y el italiano del '42; o bien que, de la renovada disciplina de los institutos por medio de los cuales tradicionalmente se realiza la sustitución de un nuevo deudor al original, que resulta liberado ("delegatio" y "expromissio"), resultara claramente que tal sustitución implica siempre, en todo caso, necesariamente, la extinción de la preexistente relación obligatoria y el surgimiento de una sucesiva y distinta relación, con un nuevo deudor; es decir, que se produzca siempre una novación. Lo que no podemos hacer es evadir el problema o, lo que es peor aún, seguir de brazos cruzados.

(111) Esta posición fue sostenida con vehemencia en Italia por BIGI, op. cit., págs. 122 y sigs.
BIBLIOGRAFÍA


POUTIER, "Obligation", III, réédité par M. Masson, París, 1883.


SALFILLES, "Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code Civil allemand", Paris, 1890.
