国際刑事法分野の最近までの研究の展開を跡付ける重要論文集

J.A.カッセーゼ他編
国際刑事法－法における重要概念 全4巻


1993年に、国連安保理は、戦争で荒廃した旧ユーゴスラヴィアにおける人道法違反の罪を裁くために特別法廷を設置し、ここに国際刑事裁判の重要性を大きく高めた訴訟手続を開始しました。国際刑事裁判所・法廷の増設や国際犯罪に関する国内裁判所での多くの判断等により、現在相異なる規則、原則、協定、条約の蓄積が具体化し、各国の文化や多様な法的伝統にわたって機能する国際法典への動きが急速に台頭しています。

本書は、こうした重大な発展に対応するために編集されました。第1巻「国際刑事裁判とそのコンテクスト」は、「国際刑事法の概念」「国際刑事法の目的と機能」「国際刑事法の歴史的展開」「人道法、人権法－国際刑事法」「世論、メディア－国際刑事裁判」から、第2巻「実体法」は、「基本原則」「犯罪」「責任の様式」「防御」「制裁、刑の宣告、拘禁」から、第3巻「国際機関と訴訟手続」は、「国際刑事裁判所・法廷」「国際刑事訴訟手続に適用される一般原則」「証拠」「被害者」「国家協力」「国際刑事訴追のメリットと限界」から、第4巻「補完と代替」は、「国内の訴追」「大赦、伝統的な司法のメカニズム、刑事上ではない対応」から構成されています。本書を国際刑事法、国際刑事裁判所、国際公法の研究者必携のレファレンスとしてお薦めいたします。

Volume I: INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE AND ITS CONTEXT

Part 1: The Notion of International Criminal Law

Part 2: Purpose and Function of International Criminal Law
Part 3: The Historical Evolution of International Criminal Law


Part 4: Humanitarian Law, Human Rights Law—And International Criminal Law


Part 5: Public Opinion, the Media—And International Criminal Justice


Volume II: SUBSTANTIVE LAW

Part 6: Fundamental Principles


Part 7: Crimes


**Part 8: Modes of Responsibility**


**Part 9: Defences**


**Part 10: Sanctions, Sentencing, and Imprisonment**


**Volume III: INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND PROCEDURE**

**Part 11: International Courts and Tribunals**


**Part 12: General Principles Governing International Criminal Proceedings**

Part 13: Evidence

Part 14: Victims

Part 15: State Co-operation

Part 16: Merits and Limitations of International Criminal Prosecution

Volume IV: COMPLEMENTS AND ALTERNATIVES

Part 17: National Prosecutions

Part 18: Amnesties, Traditional Justice Mechanisms, and Non-Criminal Responses