法とセクシュアリティは、ここ20年におわたって法社会学の重要な研究分野として急速に発展し、そうした最先端の学術的貢献によって、グローバルな探究の分野へと変貌を遂げました。その研究の発展を促進する理由の一つは、多くの西洋社会が、LGBTの個人、関係、生活に法的承認を与え、それを深化させたことによってもたらされる近年の急速な法改正でした。ただし、多くの裁判管轄では、最近、教育や職場、財とサービスへのアクセスにおけるLGBT個人への平等を規定する革新たな差別禁止立法が生まれるようになり、ますます多くの国々が同性関係やその家族に対する承認の枠組みを拡大させています。しかし、いくつかの米国の州で行われている同性婚を禁ずる憲法改正やウガンダで注目を浴びるKill the Gays法案など、同性愛反対の動きも平行して登場してきました。こうした法的有り様の地域的変化は、法とセクシュアリティ研究者に興味深い問題やジレンマを提起します。

本書は、研究者の関心が集中している法とセクシュアリティ研究の重要な研究論文を集める画期的な論文集で、「平等の権利」「重大な交差」「同性関係の認定と規制」「法とセクシュアリティ研究の現代的問題」の各巻から構成されています。本書をジェンダーと法、法社会学、法哲学、人権、家族法など幅広い研究者の有益な研究・教育資料としてお勧めいたします。

Volume I: Rights to Equality
Part 1: Changing Perspectives on (Homo)Sexuality and Law
11. Brenda Cossman, ‘Sexuality, Queer Theory, and Feminism after Reading and Rereading the Sexual Subject’, 2004

Volume II: Critical Intersections
Part 2: Trans*

Part 3: Religion and Race
22. Didi Herman, ‘(Il)legitimate Minorities: The American Christian Right’s Antigay Rights Discourse’, 1996

Part 4: Ageing

Volume III: Recognising and Regulating Same-Sex Relationships
Part 5: Same Sex Marriage and Relationship Recognition
35. Nancy D. Polikoff, ‘We Will Get What we Ask For: Why legalizing Gay Marriage will Not “Dismantle the Legal Structure of Gender in Every Marriage”’, 1993
36. Paula Ettelbrick, ‘Since When is Marriage a Path to Liberation?’, 1992
44. Michael C. Dorf & Sidney Tarrow, ‘Strange Bedfellows: How an Anticipatory Countermovement Brought Same-Sex Marriage into the Public Arena’, 2014
45. Sasha Roseneil & Shelley Budgeon, ‘Cultures of Intimacy and Care beyond ‘the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century’, 2004
49. Alex Sharpe, ‘Transgender Marriage and the Legal Obligation to Disclose Gender History’, 2012

Volume IV: Contemporary Issues in Law and Sexuality Scholarship

Part 6: Families and Parenting
56. Leanne Smith, ‘Tangling the Web of Legal Parenthood: Legal Responses to the Use of Known Donors in Lesbian Parenting Arrangements’, 2013

Part 7: Criminality and Sexuality

Part 8: International Human Rights