言語権は、「個人が私的・公的に自己の言語を使い、自己の言語・文化を教わる権利を持ち、またそれを妨げられない権利」とおおまかに定義できるでしょう。1996年には世界言語権宣言（Universal Declaration of Linguistic Rights）が、国際ペンクラブなどの呼びかけのもとでバレンセロナにて採択されました。

本書は、言語権に関する膨大な研究・文献を集めた論文集です。社会言語学、法、人類学、教育学、社会学、政治学、経済学などの分野から、規範的なテキスト、実践的応用、多様な解釈などを収録しています。第1巻「言語権:原理、制定、適用」、第2巻「教育における言語政策:万人にとっての侵害か権利か?」、第3巻「言語の危機と活性化:言語権の憲章と宣言」、第4巻「言語権:理論と履行における課題」の全4巻から構成されており、言語権の基礎概念、教育における先住民及びマイノリティの言語の地位、言語権をめぐるコミュニティの動員を通じた言語と文化の活性化の近年の展開、地域的およびグローバルな統合と経済及び文化の制約の観点からの世界の言語の展望の問題、などのテーマを考察しています。

編集者のスクットナブ・カンガスは、言語政策、言語権などの分野で定評ある研究者です。本書を、言語学、社会言語学、人権などに関心のある研究室・研究者にとっての重要論文集としてお勧めいたします。


Volume 1: Language Rights: Principles, Enactment, Application
General Introduction
3. League of Nations, extracts from Documents Relating to the Protection of Minorities by the League of Nations, 1929
4. Francesco Capotorti, 'Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities'
9. Clifford Geertz, extracts from The Interpretation of Cultures, 1973
11. Rodolfo Stavenhagen, Conclusion from The Ethnic Question: Conflicts, Development, and Human Rights, 1990

**Volume 2: Language Policy in Education: Violations or Rights for All?**

25. Eve Mumewa D. Fesl, extracts from Conned! A Koorie perspective, 1993
30. E. Annamalai, ‘Conflict between Law and Language Policy in Education: Deliberations of Indian Supreme Court’, 2015
31. Ahmed Kabel, ‘There is No Such Thing as ”Keeping out of Politics”: Medium of Instruction and Mother Tongue Education in Morocco’, 2011
Volume 3: Language Endangerment and Revitalisation: Language Rights Charters and Declarations

44. Peter Ladefoged, ‘Another View of Endangered Languages’, 1992
52. Ulla Aikio-Puoskari & Gáppe Piera Jovnna Ulla, ‘The Status of Sámi Education in the Comprehensive Schooling of Three Nordic Countries: Norway, Finland and Sweden’, 2015
57. Derya Bayır, ‘Turkey, the Kurds, and the Legal Contours of the Right to Self-determination’, 2013
60. ‘Extracts from Selected UN and Regional Documents Covering Linguistic Human Rights, Proposals for Such and Resolutions on Language Rights’, 1994
61. (The) Asmara Declaration on African Languages and Literatures, 2000
64. Nordic Council of Ministers, ‘Declaration on a Nordic Language Policy’, 2006
72. Veikko Virtanen.

**Volume 4: Language Rights: Challenges in Theory and Implementation**
79. Tove H. Malloy, extract from ‘The European Regime and the Applicability of the UN Declaration’, 2015
84. Peter Ives, ‘De-politicizing Language: Obstacles to Political Theory’s Engagement with Language Policy’, 2014
90. Kahombo Mateene, ‘Colonial Languages, as Compulsory Means of Domination, and Indigenous Languages, as Necessary Factors of Liberation and Development’, 1985
92. LANGTAG (Language Plan Task Group), extract from Towards a National Language Plan for South Africa., 1996
96. Alexei A. Leontiev, ‘Multilingualism for All - Russians?’, 1995