Tätigkeitsbericht

des Walther-Schücking-Instituts
für Internationales Recht

2014
Inhalt

Einleitung: Jahresrückblick .............................. 1

I. Das Walther-Schücking-Institut .................. 2
   1. Gründung und Entwicklung ...................... 2
   2. Feierlichkeiten zum 100-jährigen Beste-  
      hen ................................................... 5
   3. Bibliothek ............................................. 6
   4. Institutspublikationen ........................... 7
      a) German Yearbook of International  
         Law .................................................. 7
      b) Schriftenreihe .................................. 8
   5. Personal .............................................. 9
      a) Direktoren ....................................... 9
      b) Assistenz der Geschäftsführung ......... 10
         aa) Dr. Ursula Heinz (1981 – 2014) .... 10
         bb) Dr. Tina Roeder (seit 2014) ........ 11
      c) Wissenschaftliche Mitarbeiter .......... 11
      d) Studentische Hilfskräfte ................. 12
      e) Sekretariate ..................................... 12
      f) Bibliothek ....................................... 13
   6. Honorarprofessor ................................. 13
   7. Gastwissenschaftler ............................... 13
   8. Wissenschaftlicher Beirat ..................... 14
   9. Fördergesellschaft .................................. 14

II. Forschung .................................................. 16
   1. Exzellenzcluster „The Future Ocean“ ...... 16
   2. Forschungsverbünde ............................... 16
   3. Laufende Promotionsvorhaben .............. 17
      a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld ......... 17
      b) Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M. .... 19
      c) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. ...... 21
      d) Prof. Dr. Kerstin Odendahl ............ 22
      e) Prof. Dr. Alexander Proelß ............. 25
   4. Abgeschlossene Promotionen .................. 26
   5. Laufende Postdoktorandenvorhaben ...... 27
   6. Auszeichnungen ..................................... 28

III. Publikationen ........................................... 29
   1. Direktoren ......................................... 29
      a) Gemeinsam herausgegebene Pe-  
         riodika und Reihen ................................ 29
      b) Prof. Dr. Andreas von Arnauld ....... 29
         aa) Herausgegebene Periodika ........... 29
         bb) Herausgegebene Bände ............... 29
      cc) Monographie ................................ 29
      dd) Einzelbeiträge ................................ 29
      c) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. .... 30
         aa) Herausgegebene Reihen .............. 30
         bb) Herausgegebene Bände ............... 30
      cc) Einzelbeiträge ................................ 31
      d) Prof. Dr. Kerstin Odendahl .......... 31
         aa) Herausgegebene Reihen .............. 31
         bb) Herausgegebene Bände ............... 32
      cc) Einzelbeiträge ................................ 32
      e) Prof. em. Dr. iur. Dr. h.c. Jost  
         Delbrück, LL.M. LL.D. h.c. (IN) ......... 33
   2. Honorarprofessor ................................. 33
   3. Mitarbeiter ........................................... 33

IV. Tagungen und Seminare ............................ 35
   1. Aus Anlass der 100-Jahr-Feier ............. 35
      a) Seerechtsworkshop „Law of the Sea  
         in the 21st century. Stalemate or  
         flexibility to address new challenges?“  ........................................ 35
      b) Konferenz zum 100-jährigen Be-  
         stehen des Instituts „100 Years of  
         Peace through Law: Past and Fu-  
         ture“ ................................................. 36
      c) Deutsch-Norwegisches Kolloquium  
         „Europe and National Constitutions  
         in a German-Norwegian Context“ .... 36
      d) Jahrestreffen der Deutschen Alumni  
         der Haager Akademie für Interna-  
         tionales Recht .................................. 37
V. Vorträge ........................................ 39
1. Direktoren ........................................ 39
   a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld .......... 39
   b) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. .... 39
   c) Prof. Dr. Kerstin Odendahl ............. 40
2. Honorarprofessor ............................... 40
3. Mitarbeiter ....................................... 41

VI. Interviews und Stellungnahmen ........ 43
1. Zeitungen und Zeitschriften ............... 43
2. Radio, Fernsehen und Onlinedienste ...... 43

VII. Lehre (WiSe 2013/2014 und SoSe 2014) ........................................ 44
1. Lehrveranstaltungen .......................... 44
   a) Pflichtfachstudium ......................... 44
      aa) Vorlesungen und WuV-Kurse ........ 44
   b) Examensübungsklausuren .................. 44
   cc) Arbeitsgemeinschaften ................... 44
   b) Schwerpunktbereich „Völker- und Europarecht“ .................................. 45
      aa) Vorlesungen und Sonderveranstaltungen ...................................... 45
   bb) Seminare .................................... 45
   cc) Universitäre Schwerpunktbereichsprüfungen .................................. 45
   c) LL.M.-Studiengang .......................... 46
      aa) Koordinierung ............................ 46
      bb) Lehrveranstaltungen ..................... 47
      cc) Abgeschlossene LL.M.-Arbeiten .... 47
   d) IPIR-Studiengang ............................ 47
      aa) Koordinierung ............................ 47
      bb) Lehrveranstaltungen ..................... 48
      cc) Abgeschlossene Masterarbeiten ... 48
   e) Koordinierung ERASMUS-Programm ............................................ 49
   f) Nebenfachstudierende ....................... 49
   g) ISOS ........................................... 49
   h) University of Utah Summer Course .... 50
2. Jessup Moot Court ............................... 50
3. Staatliche Pflichtfachprüfung ............... 51
4. Öffentliche Veranstaltungen ............... 51
   a) Ringvorlesung: Der Status von Gruppen im Völkerecht ...................... 51
      aa) Wintersemester 2013/2014 .......... 52
      bb) Sommersemester 2014 ............... 52
   b) Völkerrechtliche Tagesthemen .......... 52
      aa) Wintersemester 2013/2014 .......... 52
      bb) Sommersemester 2014 ............... 53
5. Lehre an anderen Universitäten .......... 53
   a) Paris-Sorbonne University Abu Dhabi ........................................ 53
   b) Haager Akademie in Mexiko .......... 53
   c) International Hellenic University, Thessaloniki ................................ 53
   d) Universität St. Gallen ...................... 54
   e) The Arctic University of Norway, Tromsø ........................................ 54
   f) EBS Law School Wiesbaden .............. 54
   g) Sommerschule des Internationalen Seegerichtshofs (ITLOS), Hamburg .... 54

VIII. Universitäre Selbstverwaltung ........ 55
1. Rechtswissenschaftliche Fakultät .......... 55
   a) Dekanat ....................................... 55
   b) Fakultätsausschuss .......................... 55
   c) Fakultätskonvent ............................ 55
   d) Internationalisierungsbeauftragter .. 55
e) IPIR-Beauftragte......................... 55
f) Familienbeauftragte...................... 56
g) Dr. Otto Bagge-Gedächtnisstiftung... 56
h) Rigorosa ..................................... 56
2. Universität.................................... 56
3. Auswärtige Universitäten ............... 56

IX. Mitgliedschaften in Gremien und wissenschaftlichen Vereinigungen........ 57
1. Direktoren ..................................... 57
   a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld .... 57
   b) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. .... 57
   c) Prof. Dr. Kerstin Odendahl ........... 57
2. Mitarbeiter ..................................... 57

Impressum ........................................ 58
Einleitung: Jahresrückblick


Neben den zahlreichen Jubiläumsaktivitäten nahm das Institut weiterhin seine regulären Aufgaben in Forschung und Lehre in vollem Umfang wahr. Im Vordergrund standen neben der Publikationstätigkeit, wie bislang, die Mitarbeit im Exzellenz­cluster „The Future Ocean“ und in zwei weiteren Forschungsverbünden, die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie das Angebot zahlreicher Lehr­- und Vortragsveranstaltungen. Wie in den vergangenen Jahren konnte das Institut ausländische Gastwissenschaftler begrüßen und war durch seine Direktoren im Ausland vertreten, die in mehreren Ländern Gastprofessuren und Lehr­aufträge wahrnahmen.
I. Das Walther-Schücking-Institut

1. Gründung und Entwicklung


Im Jubiläumsjahr 1964 zog das Institut von den angestammten Räumen in der Dänischen Straße 15 in das neu errichte-


Die folgenden Wechsel in der Institutsleitung haben in Forschung und Lehre zusätzliche Themenfelder erschlossen.


Ringvorlesungen und die alle 14 Tage stattfindenden „Völkerrechtlichen Tagsthemen“, hervorgegangen aus den von Theodor Niemeyer 1912 ins Leben gerufenen „Völkerrechtlichen Erörterungen politischer Tagesfragen“, wenden sich auch an eine interessierte Öffentlichkeit.


2. Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen


3. Bibliothek


Bestand:


- Sammelgebiet: Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht

Im Oktober 1948 wurde an der Fachbibliothek des Walther-Schücking-Instituts die erste deutsche „United Nations Depository Library“ eingerichtet. Das UN Depository Library System umfasst heute mehr als 400 Bibliotheken weltweit, von denen sich sieben in Deutschland befinden. Als UN Depository Library erhält und sammelt die Institutsbibliothek alle englischsprachigen Dokumente und Publikationen der UNO, die allgemein verteilt werden, und macht sie der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Ihr Bestand als Teil der Institutsbibliothek beläuft sich auf ca. 16.500 Bände.

Bis zum Jahr 2009 führte die „UN Depository Library“ einen eigenen Katalog. Seit diesem Zeitpunkt und zunehmend auch rückwirkend sind die Bestandsdaten im Verbundkatalog des GBV verzeichnet und damit über den Gesamtkatalog der Universitätsbibliothek Kiel online recherchierbar. Vor Ort stehen folgende Veröffentlichungen zur Verfügung:
• Sitzungsprotokolle der Hauptorgane, Monographien, Serien, Zeitschriften seit 1948 als gedruckte Veröffentlichungen
• Arbeits- und Tagungspapiere der Hauptorgane und ihrer untergeordneten Gremien innerhalb der Kategorie „allgemeine Verteilung“ seit 1948 als hektografierte bzw. gedruckte Dokumente
• Indizes zur Erschließung der Publikationen und Dokumente, teils als Print-Ausgabe, wie z.B.:

4. Institutspublikationen

a) German Yearbook of International Law


b) Schriftenreihe


Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wechselte die Schriftenreihe des Instituts mehrfach ihren Namen und den Verlag. Seit 1973 wird sie bei Duncker & Humblot, Berlin verlegt. 1996 wurde die Reihe umbenannt in „Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel (VIIR)“. Es ist der Name, den die Reihe heute trägt. Mit ihren Anfängen im
Jahr 1918 ist sie die älteste völkerrechtliche Schriftenreihe in Deutschland.

Heute nimmt die Reihe insbesondere Dissertationen, Habilitationen und andere Monographien aus den Reihen des Instituts auf. Daneben werden die am Institut durchgeführten Kolloquien, Tagungen und Ringvorlesungen in der Reihe veröffentlicht.

Im Jahr 2014 erschienen folgende Bände:


5. Personal

a) Direktoren

Seit 2007 verfügt das Walther-Schücking-Institut über drei Direktorenstellen: zwei W3-Professuren, die den gesamten Tätigkeitsbereich des Instituts abdecken, und eine W2-Professur für Seerecht. Herr Prof. Dr. Jost Delbrück, LL.M. LL.D. h.c. (IN) ist als Emeritus am Institut tätig.

Im Jahr 2014 waren die Direktorenstellen folgendermaßen besetzt:

- **Prof. Dr. Kerstin Odendahl** (seit Februar 2011)
  W3-Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht, Europarecht und Allgemeine Staatslehre (Geschäftsführung)

- **Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.** (seit Oktober 2011)
  W2-Professur für Seerecht

- **Prof. Dr. Andreas von Arnauld** (seit Oktober 2013)
  W3-Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht und Europarecht

- **Prof. em. Dr. Dr. h.c. Jost Delbrück, LL.M. LL.D. h.c. (IN)**
  (von 1976 bis 2001, Emeritus)
  C4-Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht, Europarecht und Allgemeine Staatslehre.
b) Assistenz der Geschäftsführung

aa) Dr. Ursula Heinz (1981 – 2014)

*Alles hat einmal ein Ende* …


Legendär waren ihre einmal pro Semester stattfindenden „Hiwi-Treffen“, bei denen nicht nur die Hiwis, sondern auch die WissMits und die Direktoren eingeladen waren. Schon Tage zuvor kaufte Uschi ein, kochte bis in den späten Abend und versorgte alle mit selbstgemachten Köstlichkeiten. Wenn der letzte Gast gegangen war, räumte sie bis in die frühen Morgenstunden auf – wie sie das alles neben der Arbeit geschafft hat, ist mir bis heute ein Rätsel! Es verwundert nicht, dass Uschi Heinz über die Jahre zur „Seele des Instituts“ geworden ist! Ihr Weggang hinterlässt eine Lücke, die – wenn überhaupt – nur schwer zu füllen sein wird. Aber zum Glück liebt sie ihr Institut und ist immer bereit, mit einem guten Rat weiterzuhelfen.

*Prof. Dr. Doris König. M.C.L.*
bb) Dr. Tina Roeder (seit 2014)

Seit Oktober 2014 hat Dr. Tina Roeder als wissenschaftliche Mitarbeiterin die Aufgaben der Assistenz der Geschäftsführung übernommen und die Nachfolge von Dr. Ursula Heinz angetreten. In diesem Rahmen hat sie auch die stellvertretende Fachbibliotheksleitung inne.

c) Wissenschaftliche Mitarbeiter


- **Felix Bieker**, seit Februar 2014 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Marlitt Brandes**, von Oktober 2012 bis September 2014 (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- **Sinthiou Buszewski**, seit Oktober 2013 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Erik van Doorn**, seit April 2012 (Exzellenz-Cluster, Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- **Johannes Fuchs**, seit November 2011 (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- **Dr. Sarah Gahlen**, seit August 2014 (Post-Doc, Exzellenz-Cluster, Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- **Katrin Kohoutek**, seit Februar 2012 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Stefan Martini**, seit Oktober 2013 (wissenschaftliche Hilfskraft, Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Julia Müller, LL.M.**, von Februar 2011 bis Februar 2014 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Andrea Meyer, LL.M.**, von Februar 2012 bis Juli 2014 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Sylvia Nwamaraihe**, von August 2011 bis August 2014 (Assistant Editor GYIL)
- **Arne Reißmann**, seit April 2014 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Avril Rushe**, seit Oktober 2014 (Assistant Editor GYIL)
- **Katharina Seifert**, seit Mai 2014 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Antje Siering**, von Februar 2011 bis Januar 2014 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Wiebke Staff**, seit Oktober 2013 (Assistant Editor GYIL)
- **Phillipp Stöckle**, seit Oktober 2013 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Yoshinobu Takei**, von Januar 2013 bis Februar 2014 (Post-Doc, Exzellenz-Cluster, Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- **Jens Theilen**, seit September 2014 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Katharina Wommelsdorff**, seit Oktober 2014 (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.).
d) Studentische Hilfskräfte


2014 waren am Institut folgende Studierende als Hilfskräfte beschäftigt:

- **Christoph Beinlich**, seit Oktober 2012 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Sarah Bothe**, seit Oktober 2013 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Henning Büttner**, seit Oktober 2014 (Computer und Netzwerk)

- Liv Christiansen, seit März 2014 (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Charlotte Gaschke, von Oktober 2013 bis September 2014 (Präsenzdienst)
- Sina Hartwigsen, von Oktober 2011 bis September 2012 (Präsenzdienst), Oktober 2012 bis August 2013 (GYIL), seit September 2013 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- Torben Herber, seit Oktober 2013 (Website und Social Media)
- Saskia Hoffmann, seit Oktober 2013 (GYIL)
- Benjamin Jüdes, seit August 2012 (GYIL)
- Benjamin Maass, von Oktober 2012 bis September 2014 (GYIL)
- Anne-Friederike Mildenstein, von Juni 2012 bis Februar 2014 (Präsenzdienst)
- Celia Renz, seit Oktober 2014 (GYIL)
- Jan Schatzmann, seit Oktober 2012 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl).

e) Sekretariate

Zu jedem der drei Direktorenstellen gehört ein Sekretariat. Die drei Sekretariate waren 2014 mit folgenden Personen besetzt:

- **Petra Gnadt**, seit 2000 am Institut, bis 2007 im allgemeinen Geschäftszimmer, seitdem Lehrstuhlsekretariat Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.
- **Carmen Thies**, Lehrstuhlsekretariat Prof. Dr. Andreas von Arnauld, zuständig für ERASMUS-, LL.M.- und weitere Tätigkeiten im Rahmen der Internationalisierung/Verwaltung

- **Samira Wagner**, seit 2014 am Institut, Lehrstuhlsekretariat Prof. Dr. Kerstin Odendahl.

Das Institut verfügt über zwei Verwaltungsstellen, die als Allgemeines Geschäftszimmer für institutsübergreifende Koordinations-, Publikations- und Verwaltungsaktivitäten zuständig sind. 2014 waren die Stellen folgendermaßen besetzt:

- **Andrea Neisius**, seit 2004, Allgemeines Geschäftszimmer
f) Bibliothek

In der Bibliothek des Instituts sind auf Grund ihrer Größe mehrere Bibliotheksmitarbeiterinnen beschäftigt, die gemeinsam den Literaturbestand pflegen und erweitern:
- **Henrike Götz**, seit November 2001, Bibliotheksassistentin
- **Christine Junga**, seit Mai 2002, Diplom-Bibliothekarin
- **Sandra Kindinger**, seit Oktober 1989, Bibliotheksassistentin
- **Jana Kostorz**, seit März 2009, Diplom-Bibliothekarin

6. Honorarprofessor

- **Prof. Dr. Uwe Jenisch**, seit 2005 Honorarprofessor für Seerecht

7. Gastwissenschaftler

Der Tradition folgend beherbergt das Institut jedes Jahr Gastwissenschaftler, die insbesondere wegen der hervorragenden Bibliotheks- und Arbeitsmöglichkeiten nach Kiel kommen. Im Jahr 2014 waren folgende Gastwissenschaftler für einen längeren Zeitraum am Institut tätig:
- **Professor Dr. Mart Susi**, Associate Professor of Human Rights Law, Head of International Research Center of Fundamental Rights, Tallinn University Law School, Estland. Mart Susi absolvierte im August und September 2014 einen Forschungsaufenthalt am Institut. Er schrieb während dieser Zeit zwei Artikel über neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und begann ein gemeinsames Publikationsvorhaben mit Prof. Dr. Andreas von Arnauld und Prof. Dr. Kerstin Odendahl zum Thema „neue Menschenrechte“.

8. Wissenschaftlicher Beirat


- Christine Chinkin, London School of Economics and Political Science
- James Crawford, University of Cambridge
- Lori Damrosch, Columbia University
- Vera Gowlland-Debbas, Universität Genf
- Rainer Hofmann, Universität Frankfurt
- Fred Morrison, University of Minnesota
- Eibe Riedel, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights
- Allan Rosas, Court of Justice of the European Union
- Bruno Simma, Iran-United States Claims Tribunal
- Daniel Thürer, Universität Zürich
- Christian Tomuschat, Humboldt-Universität zu Berlin
- Rüdiger Wolfrum, Max-Planck-Stiftung für Internationales Frieden und Rechtsstaatlichkeit, Heidelberg.

9. Fördergesellschaft


2014 wurde zusätzlich zur regulären Mitgliedschaft eine neue Form der „Fördermitgliedschaft“ geschaffen. Personen und Institutionen, die sich dem Institut besonders verbunden fühlen, können einen höheren Mitgliedsbeitrag leisten. Sie erhalten im Gegenzug regelmäßig Informationen über alle Aktivitäten und Einladungen zu allen Veranstaltungen des Instituts sowie den Jahresbericht in gedruckter Form. Wir möchten unseren Fördermitgliedern auf diesem Wege unseren herzlichen Dank für die besondere Unterstützung des Instituts aussprechen! Fördermitglieder waren im Jahr 2014:

Prof. Dr. Andreas von Arnauld, Nicki Boldt, Britta Buchenau, Dr. Bernhard Flor, Prof. Dr. Stephan Hobe, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Ipsen, Ingrid Jahn-Koch,
Dr. Michael Koch, Prof. Dr. Doris König, Joachim König, Prof. Dr. Nele Matz-Lück. LL-M., Prof. Dr. Kerstin Odendahl, Dr. Hans-Joachim Prieß, LL.M., Dr. Sonja Riedinger.

**II. Forschung**


### 1. Exzellenzcluster „The Future Ocean“


### 2. Forschungsverbünde

Die Direktoren des Instituts arbeiten in folgenden Forschungsverbünden mit:

- **Gustav-Radbruch-Netzwerk für Philosophie und Ethik der Umwelt** (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, Mitglied der Steuerungsgruppe)
- **Beantragter Sonderforschungsbereich „Recht und Literatur: Formen und Funktionen textueller Normativität“,**

3. Laufende Promotionsvorhaben

2014 wurden zahlreiche Promotionen deutscher und ausländischer Doktoranden am Institut betreut. Im Folgenden findet sich eine Auswahl dieser laufenden Promotionsvorhaben. Es handelt sich um Arbeiten, die von Doktoranden der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel geschrieben und von einem der jetzigen bzw. früheren Direktoren als Erstbetreuer betreut werden.

a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld

- **Sinthiou Buszewski**, „Participation of Non-State Actors in International Law-making“/„Beteiligung nicht-staatlicher Akteure am völkerrechtlichen Rechtssetzungsprozess“

  Im Rahmen der Untersuchung wird die Fähigkeit nicht-staatlicher Akteure, am Rechtserzeugungsprozess teilzuhaben, untersucht. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Rechtserzeugung durch Gerichte, die von nicht-staatlichen Akteuren angerufen werden bzw. gerichtliche Verfahren, die durch diese beeinflusst werden, gelegt. Die Arbeit wird auf Englisch verfasst.

- **Stefan Martini**, „Vergleichende Verfassungsrechtsprechung“


- **Fabiana O. Pinho**, „Der Topos der Menschenwürde: ein Beitrag zur Untersuchung der juristischen Argumentation“

ist, die juristische Argumentation zu erklären und zu verstehen, wird eine Analyse bezüglich eines spezifischen argumentativen Topos, d.h., der Topos der Menschenwürde, an dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und an dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) durchgeführt. Diese ausgewählten Entscheidungen konzentrieren sich auf die Konstruktion und auf das Ausfüllen des Inhalts des Topos der Menschenwürde, angesichts des argumentativen Bedarfs, der aus dem jeweiligen Fall hervorgeht.

- **Arne Reißmann, Mag. iur., „Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Völkerrecht“**
  Die Arbeit analysiert die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und widmet sich ausgewählten Problemstellungen, wie sie insbesondere im Kontext von bewaffneten Konflikten und Besatzungsregimes auftreten.

- **Sarah Schadendorf, „NGOs als amici curiae der internationalen Gerichtsbarkeit“**
  In mehreren Etappen hat das aus dem anglo-amerikanischen Recht stammende Institut des amicus curiae Eingang in die Verfahren vor internationalen Gerichten gefunden. Die Dissertation zeichnet diese Entwicklung nach und konzentriert sich dabei auf NGOs als Akteure. Ziel ist zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme der amicus-curiae-Praxis von NGOs vor internationalen Gerichten, die insbesondere die jeweiligen Rechtsgrundlagen und die Zulassungsvoraussetzungen untersucht. Darüber hinaus sollen die verschiedenen Funktionen, die NGOs als amici curiae einnehmen, sowie die sich vor dem jeweiligen Gericht und im jeweiligen Verfahren ergebenden Vor- und Nachteile herausgearbeitet werden. Auf dieser Grundlage sollen das Verhältnis von NGOs und internationaler Gerichtsbarkeit bestimmt und konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt werden.

- **Markus Spörer, „Künstliche Landgewinnung und Völkerrecht“**

- **Wiebke Staff, „Die Verantwortlichkeit bei Friedensmissionen der Vereinten Nationen“**
• **Philipp Stöckle**, „Die Rechtsfolgen von Menschenrechtsverletzungen vor dem Inter-Amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte“
Gegenstand des Dissertationsvorhabens sind die Rechtsfolgenanordnungen des Inter-Amerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Aus der Perspektive des allgemeinen Rechts der Staatenverantwortlichkeit soll untersucht werden, wie und inwiefern der Gerichtshof in seinen Anordnungen nach Art. 63 Abs. 1 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention (AMRK) tradierte Prinzipien der Wiedergutmachung im Völkerrecht an die Besonderheiten der Verletzung der AMRK angepasst und ein Regime spezifisch menschenrechtlicher Unrechtsfolgen entwickelt hat.

• **Jens Theilen**, „Comparative reasoning in international human rights law“
The dissertation concerns the use of comparative reasoning by supra- and international courts when adjudicating human rights claims. The main focus will be laid on the consensus argument of the European Court of Human Rights and the general principles as developed by the Court of Justice of the European Union.

b) **Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M.**

• **Patrick Braasch**, „Die Regelung des Abwrackens von Schiffen im Völker- und Europarecht“

• **Julia Glocke**, „Quellenschutz zugunsten von Journalisten und Pressefreiheit“

- **Heiko Leitsch**, „Die Wirkung von Urteilen internationaler Gerichte im innerstaatlichen Recht“

- **Andrea Meyer, LL.M. „Schutzmöglichkeiten für Opfer des Menschenhandels im Völker- und Europarecht – unter besonderer Berücksichtigung des aufenthaltsrechtlichen Schutzes“**
Die Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern die Opfer des internationalen Menschenhandels durch das Völker- und Europarecht geschützt werden, nachdem sie aus der ausbeutenden Situation befreit worden sind. Dabei soll insbesondere untersucht werden, inwiefern das internationale Flüchtlingsrecht auf die Opfer vom Menschenhandel anwendbar ist. Zudem werden die internationalen und regionalen Menschenrechtskonventionen untersucht und der Frage nachgegangen, inwiefern die Opfer des Menschenhandels dadurch Schutz erfahren. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist, neben der Analyse der existierenden internationalen Instrumente, die Auswertung der Rechtsprechung des EGMR.

- **Anja Segschneider**, „Zulässigkeit der biotechnologischen Forschung am Menschen nach nationalem, Europarecht und Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der Zellreprogrammierung“

c) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.

- **Marlitt Brandes**, „Restrictions on international transfers of conventional arms due to their likely use for human rights violations“  
The study starts by outlining the relationship between conventional arms transfers and human rights violations. It continues with an overview of the legal regime governing arms transfers in international law. Afterwards, it undertakes to identify restrictions on conventional arms transfers due to human rights considerations within primary norms of international law. Lastly, it discusses whether arms exports may in some circumstances qualify as aiding and assisting to human rights violations under the rules of State responsibility.

- **Erik van Doorn**, „Legal implications of the ‚common heritage‘ principle for highly migratory fish stocks“  
The main question for this research to answer is to what extent the notion of common heritage of humankind and its interaction with other principles of the international law of the sea and environmental law could provide protection for highly migratory fish stocks. To discover new opportunities for future ocean governance, this project investigates the interaction of the common heritage principle with the freedom of the high seas, intergenerational justice and the idea of trusteeship, always taking into account the overarching idea of sustainable development.

- **Daniel Klöttschen, LL.M.**, „Immunität von Schiffen im staatlichen Auftrag“  
Ausblick der völkerrechtlichen Veränderungen zu diesem Thema.

- **Xiangxin Xu**, „Environmental Protection and Environmental Regulation with regard to Deep Seabed Mining: From China’s Perspective“
  This doctoral research focuses on the environmental protection and environmental regulation with regard to the deep seabed mining activities beyond the national jurisdiction. Considering that deep seabed mining activities have a significant impact on deep sea environment which concerns all humankind, international law should be maximally comprehensive and complete rather than deficient, which fails to instruct State practice. Moreover, exploration has been realized and exploitation will happen in prospective future as well. Before the exploitation phase begins, certain additional areas of environmental regulation need to be addressed. Therefore, the research proposes to make a comprehensive analysis of existing legal or illegal environmental documents concerning deep seabed mining, attempting to conclude the main contents as well as deficiencies. After that, China’s practice, which is a vivid reflection of the global situation, will be used to determine the gap between theoretical considerations and reality of state practice. Finally, legislation and compliance concerning “blank area” should be explored at the international level as well as the national level, especially in China.

**d) Prof. Dr. Kerstin Odendahl**

- **Felix Bieker**, LL.M. „Data Protection as a Fundamental Right of EU Law“
  The thesis examines the status and scope of the right to the protection of personal data. It focuses on the EU Charter of Fundamental Rights and the case-law of the Court of Justice of the European Union, while also considering the influence of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights on the EU judicature. Further, the relationship between the right to data protection and the right to privacy is assessed.

- **Kristina Grebennikova**, „Rechtsregelung der Organspende im deutschen und russischen Recht“

- **Katrin Kohoutek**, „Maritime Raumordnung und Regelungen zum Schutz der Meeresumwelt in Bezug auf See-kabel in der Nordsee“

- Luis López Zamora, „Contemporary International Law and the Construction of its General Theory“
  The study aims to analyze the general theory of international law and the conflicting methodologies that try to explain it. We seek to explore and articulate a unified theory of current international law by separating modern international law (dominated by voluntaristic-positivism and naturalism) from contemporary international law (advanced by neo-positivism/constitutionalism). To this end, we will revise the shift occurred in our discipline in historical, political, philosophical and sociological perspective. The proposition is that, that shift has generated a new manifestation of international law with two variances (one institutionalized and the other one non-institutionalized). At the same time, we will acknowledge that old international law has not disappeared but it is still regulating – in a fragmented way – some institution of the old regime. With this approach, we will demonstrate that nowadays international relations are regulated by three different manifestations of international law (the old regime, with a general theory sustained by voluntaristic positivism and, two manifestations of the new international law, lacking of a general theory that we intent to provide).

- Julia Müller, LL.M., „Schutz und Integration ‚subsidiär Schutzberechtigter’ in Deutschland“
  Gegenstand der Arbeit ist eine Analyse der Ausgestaltung des sogenannten subsidiären Schutzes im deutschen Recht unter Berücksichtigung völker- und europarechtlicher Verpflichtungen.

- Sylvia Nwamaraihe, „The International Protection of Street Children“
  The study will take a look at the existing body of international rights instruments, academic literature, and State practice. It seeks to present a new legal perspective on how to tackle the presented rights vacuum. The research question is: Should street children be seen as a new category of great concern, sufficient to be given adequate protection in international law?

- Jasmin Oschkinat, „Die Pflicht zur Räumung von explosiven Kampfmittelrückständen und Landminen im Völkerrecht“
  Explosive Kampfmittelrückstände (die völkerrechtliche Bezeichnung u.a. für Blindgänger) und Landminen bleiben nach bewaffneten Konflikten häufig im Boden und stellen damit nicht nur eine erhebliche Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung, sondern auch ein Hindernis für den Wiederaufbau eines Staates dar. Die Dissertation untersucht, unter welchen völkerrechtlichen Normen sich eine Räumpflicht für Staaten ergibt. Hierbei werden nicht nur die speziell zu Minen und
explosive Kampfmittelrückstände geschlossenen Völkerrechtsinstrumente, sondern auch Regeln des Umweltvölkerrechts, der Menschenrechte und der Staatenverantwortlichkeit auf eine indirekt enthaltene Räumpflicht untersucht.

- **Jussi Salminen, „Die Ausschlussklauseln im Flüchtlingsrecht“**

- **Katharina Seifert, LL.M., „Die Anwendung offensiver Gewalt durch UN-Friedensmissionen“**

- **Stephanie Schlickewei, „Die Völkerrechtsmäßigkeit von Amnestien für Völkerrechtsverbrechen. Eine Fallbearbeitung der Übergangsjustiz im Jemen nach den Geschehnissen des Arabischen Frühlings“**

- **Antje Siering, „Die Europäische Union und der Schutz arktischer Biodiversität – Die Nutzung lebender arktischer Ressourcen als Regelungsgegenstand des Unionsrechts“**
  Die Arbeit untersucht, inwiefern geltendes Unionsrecht die arktische Biodiversität zu schützen vermag. Dabei steht nicht die Bedrohung der Biodiversität durch den Klimawandel im Fokus, sondern die sich durch den Klimawandel verstärkten Möglichkeiten der Nutzung lebender Ressourcen. Insofern untersucht die Dissertation, inwiefern die EU durch ihr Recht die Nutzung lebender Ressourcen reglementieren und damit einen Beitrag
zum Erhalt der arktischen Biodiversität leisten kann.
Antje Siering reichte ihre Dissertation im September 2014 ein.

- **Niklas Sievers**, „Komplementierung des europäischen Wirtschafts- und Währungsrecht durch völkerrechtliche Verträge“

- **Henrike Strobl**, „Internationale und deutsche Verhaltenskodizes im Kulturgüterrecht“

- **Ani Yeghiazaryan**, „Vermittlung als ein Mittel der friedlichen Streitbeilegung im Völkerrecht“

**e) Prof. Dr. Alexander Proelß**

- **John Beuren**, „Das Al Qaida-Sanktionsregime als Ausübung supranationaler Kompetenzen durch den Sicherheitsrat“

Bediente sich der Sicherheitsrat früher zum Zwecke der Friedenswahrung unterschiedslos wirkender Kollektivmaßnahmen, die sich gegen Staaten richteten, greift er heute zunehmend

John Beuren reichte seine Dissertation im April 2014 ein.

- **Hong Chang**, „Marine scientific research under the context of the law of the sea“
  The study will consist of three parts. The first part is a general introduction of marine scientific research under the law of the sea. Part two and three will have a look at legal issues regarding the ocean measurements conducted on Voluntary Observing Ship and ocean upwelling pipes that are deployed in the ocean.

Das Promotionsverfahren wurde 2014 nach Trier, der neuen Wirkungsstätte von Prof. Proelß, überführt.

- **Kate Houghton**, „Adaptation to Climate Change: Towards a Risk Management Framework in International Law“
  The doctoral research examines adaptation to climate change and the emergence of a risk management framework under international law. Understanding adaptation as a process rather than a product, the research concentrates on the unique normative characteristics of adaptation emerging within the UNFCCC framework and its capacity to integrate environmental, social and political issues at multiple levels of governance and connect these with the larger discourse on sustainability. Adaptation is a highly complex concept which has been shaped by a broad spectrum of environmental, technical and social sciences disciplines in highly divergent contexts. Legal methodologies have been underutilized in the systematization of the processes and concepts associated with adaptation and provide powerful tools for knowledge integration across disciplines.

Das Promotionsverfahren wurde 2014 nach Trier, der neuen Wirkungsstätte von Prof. Proelß, überführt.

### 4. Abgeschlossene Promotionen

2014 wurden mehrere Promotionen inklusive der Absolvierung des Rigorosums abgeschlossen, bei denen die heutigen Direktoren des Instituts entweder als Erst- oder als Zweitbetreuer fungierten. Folgende Promotionen wurden mit Direktoren als Zweitbetreuern abgeschlossen:
- **Canadar Arslan**, Meinungs- und Kunstfreiheit gegen Religionsfreiheit: Wie viel Schutz für religiöse Empfindlichkeiten? (Erstbetreuer: Prof. Dr. Thomas Giegerich; Zweitbetreuerin: Prof. Dr. Kerstin Odendahl)

- **Frederik von Paepcke**, Statehood in Times of Climate Change – Impact of Sea Level Rise on the Concept of States (Erstbetreuer: Prof. Dr. Florian Becker, LL.M.; Zweitbetreuerin: Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)

- **Philip Seifert**, Das UNESCO Kultur- und Naturerbe der Welt und die deutsche Rechtsordnung (Erstbetreuer: Prof. Dr. Thomas Giegerich; Zweitbetreue- rin: Prof. Dr. Kerstin Odendahl)

- **Tobias Thienel**, Drittstaaten und die Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofs. Zur Monetary Gold-Doktrin (Erstbetreuer: Prof. Dr. Andreas Zimm- ermann; Zweitbetreuerin: Prof. Dr. Kerstin Odendahl).

### 5. Laufende Postdoktorandenvorhaben

Im Jahr 2014 waren am Institut zwei Postdoktoranden im Rahmen des Exzellenzclusters „The Future Ocean“ beschäftigt. Sie befassten sich dabei mit folgenden Postdoktorandenvorhaben:

- **Yoshinobu Takei**, „Tools and Steps for the Reform of Ocean Governance: Legal and Institutional Aspects“
  This research project aims to identify problems associated with ocean governance under the current international legal framework for the oceans and to suggest possible ways towards the reform of ocean governance. In particular, it examines the following issues: (1) the relationship between the concept of ocean governance and the law of the sea, (2) shared responsibility in the context of fisheries, (3) dynamic interactions of international institutions in ocean governance, (4) ocean governance in the Arctic and (5) approaches to the fight against illegal, unreported and unregulated fishing.

- **Dr. Sarah Gahlen**, „Marine Spatial Planning in Areas Beyond National Jurisdiction“
sourcen. Ausgehend von den Vorschriften des Seevölkerrechtes, die grundsätzlich eine sehr weitgehende Freiheit der Hohen See fest-schreiben, wird die Studie Regel-werke für eine andere Art des Meeremanagements erwägen, auch im Hinblick auf die derzeiti-gen Initiativen für eine gerechtere und nachhaltigere Nutzung des Ozeans.

6. Auszeichnungen

III. Publikationen

1. Direktoren

a) Gemeinsam herausgegebene Periodika und Reihen
- Veröffentlichungen des Walther-Schücking Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel.

b) Prof. Dr. Andreas von Arnauld

aa) Herausgegebene Periodika

bb) Herausgegebene Bände

c) Monographie

dd) Einzelbeiträge
- Vom direktdemokratischen Nachzügler zum Vorreiter wider Willen? Spurenlese im Volksgesetzgebungs-Artikel 50 der Hamburgischen Verfassung, in: Andreas Dressel/Gerhard Fuchs/Jürgen Warmke-Rose (Hrsg.), Direkte Demokratie in Hamburg: Fast zwanzig Jahre direkte Bürgerbeteili-
• **Didaktischer Breitensport: Der Verfassungsrechtliche Moot Court**, in: Zeitchrift für Didaktik der Rechtswissenschaft 2014, S. 235-244.

c) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.

aa) Herausgegebene Reihen


bb) Herausgegebene Bände


o Band 5: Johanna Fournier, Der Einsatz der Streitkräfte gegen Piraterie auf See, 2014 (273 Seiten).
cc) Einzelbeiträge


- **Short Communication: A sustainable development goal for the ocean and coasts: global ocean challenges benefit from regional initiatives supporting globally coordinated solutions**, 49 Marine Policy (2014), S. 87-89 (zusammen mit Martin Visbeck u.a.).


d) Prof. Dr. Kerstin Odendahl

aa) Herausgegebene Reihen

- **St. Galler Studien zum Internationalen Recht** (SGIR), Zürich/St. Gallen (zusammen mit Ivo Schwander und Anne van Aaken) (ab Band 39), 2014 erschienen:

- **Schriften zur Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit**, Zürich/St. Gallen/Baden-Baden (zusammen mit Benjamin Schindler und Hans Martin Tschudi). 2014 erschienen:
  - Band 10 (Wissenschaft): Joachim Beck/Fabrice Larat (Hrsg.), Transnationale Verwaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Perspektiven/
bb) Herausgegebene Bände


cc) Einzelbeiträge


- **Bundesverfassung und Völkerrecht**, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Val­lender (Hrsg.), Die schweizerische


e) Prof. em. Dr. iur. Dr. h.c. Jost Delbrück, LL.M. LL.D. h.c. (IN)


2. Honorarprofessor

Der Honorarprofessor für Seerecht, Prof. Dr. Uwe Jenisch, veröffentlichte im Jahr 2014 folgende Beiträge:


3. Mitarbeiter


IV. Tagungen und Seminare

1. Aus Anlass der 100-Jahr-Feier

a) Seerechtsworkshop „Law of the Sea in the 21st century. Stalemate or flexibility to address new challenges?“


Folgende Vorträge, von denen eine Auswahl im GYIL 57 (2014) veröffentlicht sind, wurden gehalten:

- Shunji Yanai, Präsident des Internationalen Seegerichtshofs, Keynote Speech
- Bing-Bing Jia, Evolution and room for change: A historical perspective on the adaptability of the law of the sea to new challenges
- Alexander Proelß, Implementation in multi-layered constellations: The development of IMO standards and the EU
- Yoshifumi Tanaka, Regional regimes in conservation of marine living resources and environmental protection: A critical assessment
- Alex Oude Elferink, Formal dispute settlement or diplomatic solutions: Maritime boundary cases
- Doris König, Maritime security: Cooperative means to address new challenges
- Rainer Froese, Rebuilding fish stocks: Legal governance in the light of scientific uncertainties
- Isabel Feichtner, Ecolabelling as a steering mechanism and the WTO
- Tulli Scovazzi, Exploitation of resources of the deep seabed and the environment.

Zudem fanden auf der Konferenz zwei Podiumsdiskussionen statt:

- Kiel Marine Sciences: Challenges and perspectives of interdisciplinary approaches to Ocean Governance, mit Konrad Ott, Martin Quaas und Martin Visbeck
- The evolution of the law of the sea from an institutional perspective, mit Liesbeth Lijnzaad und Rüdiger Wolfrum.
b) Konferenz zum 100-jährigen Bestehen des Instituts „100 Years of Peace through Law: Past and Future“


Folgende Vorträge, die 2015 in einem Tagungsband veröffentlicht werden, wurden auf der Konferenz gehalten:

- **Knut Ipsen**, 100 Years of Public International Law in Kiel: The History of the Walther Schücking Institute
- **James Crawford**, The Unfolding of Public International Law since 1914
- **Gunter Pleuger**, Maintenance and Restoration of International Peace and Security by Diplomatic Means
- **Francisco Orrego Vicuña**, Maintenance and Restoration of International Peace and Security through Arbitration and Judicial Settlement
- **Théodore Christakis**, Maintenance and Restoration of International Peace and Security by Means of Force
- **Lucy Keller Läubli**, Case study on Cambodia
- **Frank Hoffmeister**, Case study on Cyprus
- **Jean-Yves de Cara**, Case study on Libya
- **Marco Sassòli**, Challenges to International Humanitarian Law
- **Andreas L. Paulus**, Comment on UN Missions and the Law of Occupation
- **Math Noortmann**, Comment on Private Military Companies.

c) Deutsch-Norwegisches Kolloquium „Europe and National Constitutions in a German-Norwegian Context“


d) Jahrestreffen der Deutschen Alumni der Haager Akademie für Internationales Recht


- **Kerstin Odendahl**, Die Geschichte des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht
- **Erik van Doorn**, Humankind’s common heritage as a legal solution: past, present and future role of the United Nations in marine affairs
- **Katrin Kohoutek**, Die Ukraine-Krise im Lichte des Völkerrechts
- **Wiebke Staff**, Die Cholera-Epidemie in Haiti und die Verantwortlichkeit der Vereinten Nationen.

2. Sonstige

a) Doktorandenseminar


b) Habilitanden- und Doktorandenseminar „Kunst und Recht“


c) Scoping workshop „Future Ocean Spatial Planning“

Am 12. und 13. März 2014 organisierte Erik van Doorn mit Kollegen aus dem Exzellenzcluster „The Future Ocean“ (Prof. Dr. Martin Visbeck, Dr. Ulrike Kronfeld-Goharani, Dr. Barbara Neumann und Dr. Jörn Schmidt) am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel einen Workshop über „Future Ocean Spatial Planning“ (FOSP). Ziel war es, ein Konzept für die globale Raumplanung des Ozeans zu entwickeln, die nötigen Schritte auf dem Weg dahin zu identifizieren und Ideen zur Verfolgung dieser Maßnahmen zu entwickeln. Folgende Vorträge wurden auf dem Workshop, an dem auch Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. teilnahm, gehalten:
• Martin Visbeck, Unfolding the roadmap for FOSP
• Sebastian tho Pesch, Rules of the game: law on the national, regional & global level
• Michelle Portman, Being inclusive: Stakeholder dilemmas in a Marine Planning Process
• Frank Maes, Experiences with coastal state marine spatial planning
• David Johnson, Marine protected areas on the high seas: freedom of planning?
• Martin Quaas, FOSP: Who is planning what and for what purpose?
• Charles Ehler, The way forward: FOSP’s problem-solving capacity
• Martin Visbeck, Discussion and planning of the next steps ideas about implementation; planning achievements: toolbox for the future ocean.
V. Vorträge

1. Direktoren

a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld

- **Rechtsfragen der Pirateriebekämpfung**
  Vortrag am 18. Februar 2014 im Rahmen einer Veranstaltung zur Politischen Bildung des Feldjägerdienstkommandos Koblenz am Walther-Schücking-Institut

- **Europarechtliche Zeitschriften: wie europäisch?**
  Impulsreferat am 21. März 2014 im Rahmen der Arbeitstagung „Formate der Rechtswissenschaft“ in der Villa Vigoni (Menaggio/IItalien)

- **Verantwortlichkeit in UN-Friedensmissionen**
  Vortrag am 23. April 2014 vor der Gesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel

b) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.

- **Ein globales Nachhaltigkeitsziel (SDG) für die Meere und Küsten**
  Vortrag am 29. Januar 2014 im Rahmen des IASS-Geomar Workshop, Berlin

- **Der Fischereistreit zwischen den Faröern & der EU: Hintergrund & Perspektiven**
  Vortrag am 9. April 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen

- **Marine Protected Areas in areas under national jurisdiction and beyond: legal aspects and challenges**

- **Arktis im Klimawandel – Was kommt da auf uns zu? Neue Seewege, Rohstoffe und ökologische Folgen**
  Podiumsdiskussion am 30. Juni 2014 im Rahmen der Potsdam Summer School

- **The exploitation of Artic Marine Living Resources**
  Vortrag im Rahmen einer Zusammenkunft der Russian Association of International Law vom 24. bis 26. Juni 2014 in Moskau

- **Souveränität als fundamentale Kategorie des Völkerrechts**

- **International Law and Film**
  Panel Chair am 4. September 2014 auf der Zweijahrestagung der European Society of International Law, Wien

- **Die Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch Interdisziplinarität und Internationalität: Erscheinungsformen, Chancen, Grenzen**
  Referat am 2. Oktober 2014 im Rahmen der Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Düsseldorf.
Governance des Ozeans: Wem gehört das Meer und wie wird es regiert

c) Prof. Dr. Kerstin Odendahl

Debate in Science: Reflection on the importance of an ongoing debate in science and discussion of the culture of debate in our scientific community
Podiumsdiskussion am 10. April 2014 im Rahmen der „Integrated School of Ocean Sciences“ (ISOS) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

100 Jahre Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht

Der völker- und europarechtliche Rahmen für die Endlagerung von Atommüll

International Law, Cultural Heritage and the Arts
Panel Chair am 4. September 2014 auf der Zweijahrestagung der European Society of International Law, Wien

La integración en los órdenes jurídicos internos del derecho internacional de los Derechos Humanos

2. Honorarprofessor

Der Honorarprofessor für Seerecht, Prof. Dr. Uwe Jenisch, hielt im Jahr 2014 folgende Vorträge:

Kiel als Standort maritimer Forschung

Mai 1945 – das Kriegsende an der Kie ler Förde
Vortrag am 29. April 2014, Nautischer Verein zu Kiel

Zur Zukunft des Meeresschutzes
Podiumsdiskussion am 16. Mai 2014 im Rahmen der Veranstaltung „Ein anderes Meer ist möglich“, Bremen

Welche Chancen bietet eine „integrierte Meerespolitik für Schleswig-Holstein?“

Aktuelle Sicherheitsrisiken auf See; Brennpunkt Arktis
3. Mitarbeiter

- **Felix Bieker, LL.M.,** Das „Ende der Maßlosigkeit“? Der EuGH, die Grundrechte und die Vorratsdatenspeicherung (Vortrag am 14. Mai 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen)
- **Felix Bieker, LL.M.,** The CJEU and the Rights to Data Protection and Privacy - Where are we now? (Vortrag am 11. September 2014 im Rahmen der 9th International IFIP Summer School on Privacy and Identity Management for the Future Internet in the Age of Globalisation in Patras, Griechenland)
- **Felix Bieker, LL.M.,** EU law in national courts (Vortrag am 20. November 2014 im Rahmen der EJTN AIAKOS Richterakademie veranstaltet durch das OLG Schleswig)
- **Marlitt Brandes,** Die ‘concluding observations’ des Kinderrechtskomitees der Vereinten Nationen zum zweiten periodischen Bericht des Heiligen Stuhls (Vortrag am 30. April 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen)
- **Sinthiou Buszewski,** Unternehmen und Menschenrechte (Vortrag am 25. Juni 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen)
- **Erik van Doorn,** Die Meere - Schwarzes Loch im Völkerrecht? (Vortrag am 17. Mai 2014 auf der Zivilgesellschaftlichen Konferenz zum Europäischen Tag der Meere 'Ein anderes Meer ist möglich: über die Grenzen des Blauen Wachstums und die Zukunft der Ozeane' in Bremen)
- **Dr. Sarah Gahlen,** Marine Spatial Planning and Ocean Governance in Areas Beyond National Jurisdiction (Vortrag am 12. November 2014 im Rahmen des Treffens von Exzellenz-Cluster „The Future Ocean“ mit LabexMer in Brest, France)
- **Dr. Sarah Gahlen,** Piracy as a Civil Liability Risk: Questions of Strict Liability (Vortrag am 8. Dezember 2014 auf der 2014 Conference on Maritime Piracy, University of Southern Denmark, Odense)
- **Stefan Martini,** CONREASON: Constitutional Reasoning in a Comparative Perspective (Kommentar am 7. Februar 2014 auf Autorenworkshop, Budapest)
- **Wiebke Staff,** Die Cholera-Epidemie in Haiti und die Verantwortlichkeit der Vereinten Nationen (Vortrag am 5. Februar 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen sowie am 24. Oktober 2014 beim Jahrestreffen der Deutschen Alumni Haager Akademie für Internationales Recht in Kiel)
• **Philipp Stöckle**, Das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) und der Investitionsschutz (Vortrag am 28. Mai 2014 im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen).
VI. Interviews und Stellungnahmen

1. Zeitungen und Zeitschriften

- Interview „Völkerrecht für den Fischfang“, unizeit vom 12.4.2014, Beilage zu den Kieler Nachrichten (Erik van Doorn)
- Interview der Lübecker Nachrichten zu den Auswirkungen des Europarechts auf Ostholstein, erschienen als „Der lange Arm der EU: Europarecht in Ostholstein“, Lübecker Nachrichten, 3.5.2014 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- Interview der Kieler Nachrichten zur völkerrechtlichen Beurteilung der Ukraine-Krise und der ISIS-Terroristen, erschienen als „Völkerrecht steht an einem Wendepunkt“, Kieler Nachrichten, 20.9.2014, S. 27 (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)

2. Radio, Fernsehen und Onlinedienste

- Fernsehinterview zum Thema „Der EU-Beitritt Kroatiens“ am 28.1.2014, 18.30 – 19.30 Uhr im Offenen Kanal Kiel, Fernseh-Livesendung W-U-P (Wirtschaft-Umwelt-Politik) (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- Hintergrundgespräch mit Herrn Micken, WDR, zu rechtlichen Fragen der Errichtung „schwimmender autonomer Staaten“ im Meer, 14.4.2014 (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Live-Radiointerview zur Verantwortlichkeit von Kapitänen und rechtlichen Fragen der Evakuierung im Unglücksfall, 22.4.2014, radioeins rbb (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Hintergrundgespräch und Interview zur Verantwortlichkeit von Kapitänen, Antenne Bayern (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Dutch court's 'pioneering role' in Srebrenica case, Interview mit Sarah Steffen (Deutsche Welle international) vom 16.7.2014 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- Untergang der Estonia, 23.9.2014, NDR Info Bericht (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Untergang der Estonia, 24.9.2014, NDR1 Welle Nord (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)
- Interviews für den Beitrag Das Walther-Schücking-Institut feiert 100-jähriges Bestehen von Ursula Storost, 25.9.2014, Deutschlandfunk (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, Dr. Ursula Heinz, Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., Prof. Dr. Kerstin Odendahl, Felix Sachtleben, Wiebke Staff), abrufbar unter http://www.deutschlandfunk.de/voelkerrecht-walther-schuecking-institut-feiert-100.1148.de.html?dram:article_id=298608
- Interview zu rechtlichen Fragen um das Thema Dänemark und Nordpol, 15.12.2014, Online Radio Detektor.fm (Prof. Dr. Nele Matz-Lück)
VII. Lehre (WiSe 2013/2014 und SoSe 2014)


1. Lehrveranstaltungen
a) Pflichtfachstudium

Im juristischen Pflichtfachstudium bietet das Institut traditionellerweise Vorlesungen in den Pflichtbereichen des Staats- und Europarechts an, veranstaltet „Wiederholungs- und Vertiefungskurse“ (WuV-Kurse) für die Examensvorbereitung, stellt Examensübungsklausuren und führt Arbeitsgemeinschaften durch.

aa) Vorlesungen und WuV-Kurse

- Staatsrecht III (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, WiSe 2013/2014).
- Allgemeine Staatslehre (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., WiSe 2013/2014)

bb) Examensübungsklausuren

Das Institut stellte insgesamt fünf Examensübungsklausuren, davon zwei im WiSe 2013/2014 (Prof. Dr. Andreas von Arnauld) und drei im SoSe 2014 (jeweils eine von Prof. Dr. Andreas von Arnauld, von Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., und Prof. Dr. Kerstin Odendahl).

cc) Arbeitsgemeinschaften

Im WiSe 2013/2014 führten die Wissenschaftlichen Mitarbeiter insgesamt vier Arbeitsgemeinschaften im Allgemeinen Verwaltungsrecht durch (Katrin Kohoutek: zwei; Andrea Meyer, LL.M.: zwei).

Im SoSe 2014 wurden sowohl zwei Arbeitsgemeinschaften im Staatsrecht II (Sinthiou Buszewski) als auch zwei Arbeitsgemeinschaften im Europarecht (Felix Bieker) angeboten.
b) Schwerpunktbereich „Völker- und Europarecht“

Im von Frau Prof. Dr. Kerstin Odendahl koordinierten Schwerpunktbereich „Völker- und Europarecht“ bietet das Institut jedes Semester insgesamt mindestens vier Lehrveranstaltungen an. Die meisten davon sind Vorlesungen. Hinzu kommen Seminare und gelegentlich Sonderveranstaltungen. Zuständig ist das Institut darüber hinaus für die Abnahme der Schwerpunktbereichsprüfungen, die zwei Mal im Jahr stattfinden.

aa) Vorlesungen und Sonderveranstaltungen

- Völkerrecht I (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, WiSe 2013/2014)
- Internationaler Menschenrechtschutz (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, WiSe 2013/2014)
- Internationales Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, WiSe 2013/2014)
- International Environmental Law (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., WiSe 2013/2014)
- The Use of Force in International Law (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, WiSe 2013/2014)
- Kolloquium „Milestones in ICJ Jurisprudence“ (Erik van Doorn/Johannes Fuchs, WiSe 2013/2014)
- Europarecht II (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, WiSe 2013/2014)
- Völkerrecht II (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, SoSe 2014)
- International Law of the Sea (Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., SoSe 2014)
- Völkerstrafrecht (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, SoSe 2014)
- International Dispute Settlement (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, SoSe 2014)
- Kolloquium zur Rechtsprechung „Staatsrecht III“ (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, SoSe 2014)
- International Rights of the Child (Sylvia Nwamaraihe, SoSe 2014).

bb) Seminare

- Entwicklungsvölkerrecht (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, WiSe 2013/2014)
- Menschenrechte, Grundrechte, Grundfreiheiten (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, WiSe 2013/2014)
- Völkerrecht in Kiel (Prof. Dr. Andreas von Arnauld, SoSe 2014)
- Aktuelle Probleme des europäischen Wirtschaftsrechts (Prof. Dr. Kerstin Odendahl, SoSe 2014).

cc) Universitäre Schwerpunktbereichsprüfungen

c) LL.M.-Studiengang

aa) Koordinierung

Der LL.M.-Studiengang der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wird seit mehreren Jahren vom Institut koordiniert. Auf diese Weise erbringt das Institut unter Heranziehung vorhandener Personalmittel Leistungen, die der gesamten Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu Gute kommen. Die Koordinierung liegt maßgeblich in den Händen des Internationalisierungsbeauftragten, Prof. Dr. Andreas von Arnau, der die Aufgabe von Prof. Dr. Kerstin Odendahl übernommen hat, sowie in den Händen von Carmen Thies.

Im Einzelnen umfasste die Koordination des Programms folgende Tätigkeiten:

- Schriftliche Beantwortung von Anfragen von LL.M.-Interessierten aus aller Welt inkl. vorläufiger Prüfung der Vergleichbarkeit des ausländischen Studienabschlusses mit der Ersten Prüfung anhand der ANABIN-Datenbank, Leistungsscheinaufstellung, Vergleich Studienplan Rechtswissenschaft, Credits, Sprachkenntnisse
- Bearbeitung und endgültige Zulassung von eingegangen LL.M.-Bewerbungen unter Berücksichtigung der Bildungsabschlüsse und der einschlägigen Rechtsbestimmungen
- Beurteilung sprachlicher Voraussetzungen von LL.M.-Bewerbern nach GERS (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen – A1 – C2) und Vorgaben des Lektorats für Deutsch
- Durchführung von LL.M.-Informationsveranstaltungen
- Betreuung der LL.M.-Kandidaten während ihres Studienaufenthaltes
- Erstellen des Semester-Prüfungsplans; Anschreiben der Prüfer
- Kontrolle der Prüfungsergebnisse und weitere Veranlassung (Exmatrikulation, Wiederholung von Prüfungen, etc.)
- Erstellen von LL.M.-Abschlussurkunden und Leistungsscheinaufstellungen in deutscher und englischer Sprache
- Mitarbeit an Entwürfen zur Änderungen der LL.M.-Magisterordnung.

SoSe 2014

- Prof. Dr. Nele Matz-Lück:
  10 Schwerpunkthausarbeiten im Völkerrecht und 1 Schwerpunkt­hausarbeit im Europarecht
- Prof. Dr. Kerstin Odendahl:
  2 Schwerpunkthausarbeiten im Völkerrecht und 9 Schwerpunkthausarbeiten im Europarecht.
bb) Lehrveranstaltungen


c) Abgeschlossene LL.M.-Arbeiten

Im Rahmen ihres LL.M.-Studiums haben die Studierenden am Ende ihres Studiums eine LL.M.-Arbeit zu schreiben. 2014 wurden vier LL.M.-Arbeiten von den Direktoren des Instituts betreut und abgeschlossen:

- Laura Emse-Jambuseva, „Industrial and noise pollution as an interference with human rights in selected case law of the European Court of Human Rights“ (Betreuerin: Prof. Dr. Kerstin Odendahl)

- Laura Gonzáles Beltran, „Die Bindung von Nicht-Vertragsparteien an das Seerechtsübereinkommen“ (Betreuerin: Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.)

- Katarzyna Izabela Wituszynski, „Der Beitritt Kroatiens zur EU“ (Betreuerin: Prof. Dr. Kerstin Odendahl)


d) IPIR-Studiengang

aa) Koordinierung

Im WS 2011/2012 wurde an der Christian-Albrechts-Universität ein neuer Masterstudiengang „Internationale Politik und Internationales Recht“ (IPIR) eingerichtet. Er wird vom Fach Politikwissenschaft (Institut für Sozialwissenschaften) und von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht) durchgeführt. Zuständige IPIR-Koordinatoren sind Prof. Dr. Kerstin Odendahl von juristischer Seite wie Prof Dr. Tine Stein und Dr. Wilhelm Knelangen von politikwissenschaftlicher Seite (jeweils Institut für Sozialwissenschaften). In dem neuen, in Deutschland bislang einzigartigen Studiengang können die Studierenden zu gleichen Anteilen internationale Politik und internationales Recht (Völker- und Europarecht) studieren und so in beiden Disziplinen Wissen und Kompetenzen erwerben.
bb) Lehrveranstaltungen


cc) Abgeschlossene Masterarbeiten


- **Carolin Ahrens**, The ICC in Post-Colonial Perspective (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Stefanie Bader**, The Muslim Marital Law in the West Bank and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Tamara Becker**, Das Menschenrecht auf Nahrung im Völkerrecht und die Umsetzung in Indien (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Leona Culp**, Die grenzüberschreitende Verbringung von Elektroschrott und das Recht auf Gesundheit (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Anna Dhungel**, Gezielte Tötungen mit unbemannten Luftfahrtsystemen – Der Fall Anwar al-Aulaqi (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Adrian Hellekes**, Contract Models and the Problem of the Other in Political Theory and Jurisprudence. On the Relation of the Contractarian Logic respective its Meaning for the Legal Claims of Undocumented Refugees to Inclusive Legal Non-Positivism in Constitutional and International Legal Theory (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Martin Möller**, Der Einsatz von Kampfdrohnen im grenzüberschreitenden bewaffneten Konflikt (Prof. Dr. Kerstin Odendahl)
- **Felix Sachtleben**, Effective Outreach of International Criminal Courts and Tribunals (Prof. Dr. Andreas von Arnauld)
- **Julian Tost**, US-hegemony and its effect on public international law exemplified by military interventions’ discourse (Prof. Dr. Kerstin Odendahl).
e) Koordinierung ERASMUS-Programm

Wie das LL.M.-Programm, so wird auch das ERASMUS-Programm der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom Institut mit seinem vorhandenen Personalbestand koordiniert. ERASMUS-Beauftragte sind Prof. Dr. Andreas von Arnauld sowie Prof. Dr. Kerstin Odendahl, soweit das ERASMUS-Programm den IPIR-Studiengang betrifft. Ihnen und den langjährigen ERASMUS-Koordinatorinnen Dr. Ursula Heinz, die im Jahr 2014 ausschied, und Carmen Thies oblagen folgende Aufgaben:

- Betreuung bestehender und Abschluss neuer Partnerschaften europaweit (in Zusammenarbeit mit dem International Center der Universität)
- Betreuung und Beratung inländischer ERASMUS-Studierender, die ins Ausland möchten: Informationsveranstaltung, Beratung und Auswahl der Studierenden, Aufklärung über Rechte und Pflichten von Jura-Studierenden (JAVO), Organisation des Auslandsaufenthaltes der Studierenden, Zertifikat-Erstellung nach Auslandsaufenthalt in Deutsch und Englisch für das Justizprüfungsamt
- „Staff Exchange“-Organisation (Einladung ausländischer Wissenschaftler und Organisation ihres Aufenthalts, Rechte und Pflichten von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Wissenschaftlern der CAU, die ins Ausland gehen, Organisation des Aufenthalts)
- Vertretung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bei internationalen ERASMUS-Meetings.

f) Nebenfachstudierende

Im Rahmen der ehemaligen Diplomstudiengänge konnten Studierende im Nebenfach das Öffentliche Recht belegen. Prof. Dr. Kerstin Odendahl nahm im Jahr 2014 fünf Nebenfachprüfungen, Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. zwei Nebenfachprüfungen ab.

g) ISOS


h) University of Utah Summer Course

Im Rahmen des University of Utah Summer Course kommen jeden Sommer ca. 40 Studierende der University of Utah für fünf Wochen nach Kiel. Sie können dabei zwischen zwei Profilen wählen: „Deutsch“ und „International Studies“. In letzterem Profil werden neben „Survival German“ die Kurse „International Relations“ und „International Law“ angeboten, die an vier Tagen pro Woche jeweils 2:15 Stunden unterrichtet werden.

2. Jessup Moot Court


beiden besten deutschen Teams dürfen in Washington D.C. in der internationalen Runde gegen Teams aus aller Welt antreten.


In der 55. Saison des Jessup Moot Courts lag der Schwerpunkt der Streitigkeit zwischen den Staaten Amalea und Ritiania im internationalen Seerecht. Dabei waren Fragen hinsichtlich der Ausbeutung von Meeresressourcen und in diesem Zusammenhang insbesondere der umweltdi-

turfölschen Verpflichtungen Ritanias zu klären. Ferner machten die beiden Streitparteien Rechte an dem Wrack eines vor mehr als 500 Jahren gesunkenen Schiffes sowie an den darauf befindlichen Artefakten geltend. Hierfür waren entsprechende Grundlagen im völkerrechtlich nur wenig geregelt Bereich des Unterwasserkulturgüterschutzes zu suchen. Schließlich war die Rechtmäßig-

tkeit der Festnahme und Verurteilung eines ritanischen Staatsangehörigen durch Amalea nach seiner Verwicklung in eine Schiffskollision zu untersuchen, und zu prüfen, ob eine Verpflichtung Amaleas zur Auslieferung bestand.


3. Staatliche Pflichtfachprüfung

Die Erste Prüfung (ehemals Erstes Juristi-


4. Öffentliche Veranstaltungen

a) Ringvorlesung: Der Status von Gruppen im Völkerrecht

Die seit 2002 angebotene, sich über zwei Semester erstreckende Ringvorlesung widmete sich im WiSe 2013/2014 und SoSe 2014 dem Thema „Der Status von Gruppen im Völkerrecht“. In den öffentlichen Vorlesungen wurden folgende Vor-träge gehalten, die 2015 in einem Sammelband mit dem Titel der Ringvorlesung publiziert werden:
aa) Wintersemester 2013/2014
- **Prof. Dr. Torsten Stein, LL.M.,** Begriff und Bedeutung des Volkes im Völkerrecht (24.10.2013)
- **Prof. Dr. Eckart Klein,** Die Evolution von Gruppenrechten im internationalen Menschenrechtsschutz (12.12.2013)
- **PD Dr. Norman Weiß,** Der Schutz von Minderheiten als Aufgabe des Völkerrechts (16.01.2014)
- **Prof. Dr. Hans-Joachim Heintze,** Die rechtliche Bedeutung indigener Völker (13.02.2014).

bb) Sommersemester 2014
- **Dr. Roland Bank,** Der völkerrechtliche Schutz von Flüchtlingen und seine Umsetzung in Deutschland (10.04.2014)
- **Prof. Dr. Marco Sassòli,** Der Status von Aufständischen/bewaffneten Gruppen im humanitären Völkerrecht (19.06.2014)
- **Botschafter Dr. Thomas Fitschen,** „Staatengruppen“: diplomatische und rechtliche Relevanz (03.07.2014).

b) Völkerrechtliche Tagesthemen

Seit mehreren Jahren heißen die während des Semesters alle zwei Wochen, jeweils mittwochs von 13 bis 14 Uhr, im Institut angebotenen Kurzvorträge zu aktuellen völkerrechtlichen Fragestellungen „Völkerrechtliche Tagesthemen“. Vortragende sind die Direktoren, die Mitarbeiter und die Referendare des Instituts sowie eingeladene Wissenschaftler und Praktiker. Im WiSe 2013/2014 und SoSe 2014 wurden folgende Vorträge im Rahmen der Völkerrechtlichen Tagesthemen gehalten:

aa) Wintersemester 2013/2014
- **Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.,** Die Festsetzung der „Arctic Sunrise“ und ihrer Besatzung (06.11.2013)
- **Katrin Kohoutek,** Der Syrien-Konflikt aus völkerrechtlicher Sicht (20.11.2013)
- **Erik van Doorn,** „To The Hague or not to The Hague?“ A participant’s view of the Academy (04.12.2013)
- **Prof. Dr. Uwe Jenisch,** Kiel maritim: Seerecht, Wissenschaft, Technik und Kultur (18.12.2013)
bb) Sommersemester 2014

- Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., Der Fischereistreit zwischen den Faröern und der EU: Hintergrund & Perspektiven (09.04.2014)
- Marlitt Brandes, Die ‘concluding observations’ des Kinderrechtskomitees der Vereinten Nationen zum zweiten periodischen Bericht des Heiligen Stuhls (30.04.2014)
- Felix Bieker, Das „Ende der Maßlosigkeit“? Der EuGH, die Grundrechtecharta und die Vorratsdatenspeicherung (14.05.2014)
- Philipp Stöckle, Das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) und der Investitionsschutz (28.05.2014)
- Prof. Dr. Michael Staack, Die Krim-Krise und die Zukunft der Ukraine (11.06.2014)
- Sinthiou Buszewski, Unternehmen und Menschenrechte (25.06.2014)
- Prof. Dr. Kerstin Odendahl, 100 Jahre Walther-Schücking-Institut (09.07.2014).

5. Lehre an anderen Universitäten

a) Paris-Sorbonne University Abu Dhabi

Seit Januar 2009 ist Prof. Dr. Kerstin Odendahl Visiting Professor for Public International Law an der Paris-Sorbonne University Abu Dhabi. Im Februar 2014 führte sie in diesem Rahmen die Vorlesung „International Human Rights“ in Form einer zweiwöchigen Blockveranstaltung in englischer Sprache durch.

b) Haager Akademie in Mexiko

Die Haager Akademie für Internationales Recht führte im Dezember 2014 auf Bitten der mexikanischen Regierung eine Schulung mexikanischer Richter am Verfassungsgerichtshof des Landes durch. Im Rahmen dieser Schulung hielt Prof. Dr. Kerstin Odendahl eine einwöchige Vorlesung auf Spanisch zum Thema „La integración en los órdenes jurídicos internos del derecho internacional de los Derechos Humanos“.

c) International Hellenic University, Thessaloniki

Tätigkeitsbericht 2014

54

Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht

d) Universität St. Gallen

Seit dem Frühjahrssemester 2013 hat Prof. Dr. Kerstin Odendahl einen Lehrauftrag für „Völkerstrafrecht“ an der Universität St. Gallen inne. Im Jahr 2014 fand die entsprechende Vorlesung als Blockveranstaltung an jeweils vier Freitagen im April/Mai statt.

e) The Arctic University of Norway, Tromsø

Am K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, Faculty of Law, The Arctic University of Norway, Tromsø, hat Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. eine permanente Gastprofessur inne. Vom 17. bis 19. Februar 2014 hielt sie in diesem Rahmen auf einer Blockveranstaltung eine Vorlesung mit dem Titel „The Law of the Sea and Biodiversity“.

f) EBS Law School Wiesbaden


g) Sommerschule des Internationalen Seegerichtshofs (ITLOS), Hamburg

Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. nahm im Rahmen der Sommerschule am 21. August 2014 als Richterin am Moot Court, einer simulierten Gerichtsverhandlung, teil.
VIII. Universitäre Selbstverwaltung

Die Mitarbeiter der Instituts nahmen im Jahr 2014 zahlreiche Aufgaben im Rahmen der universitären Selbstverwaltung wahr, und zwar sowohl in der Fakultät als auch in der Universität.

1. Rechtswissenschaftliche Fakultät

a) Dekanat

 Prof. Dr. Kerstin Odendahl ist seit dem 1. Juli 2014 Pro-Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

b) Fakultätsausschuss


c) Fakultätskonvent

Im Fakultätskonvent waren 2014 Prof. Dr. Kerstin Odendahl als Vertreterin der Professoren (Stellvertreter: Prof. Dr. Andreas von Arnauld) und Dr. Ursula Heinz (Stellvertreterin: Katrin Kohoutek) in der ersten Jahreshälfte als Vertreterin des Mittelbaus Mitglieder. Seit dem 1. Juli 2014 vertreten Wiebke Staff und Arne Reißmann als ihr Stellvertreter den Mittelbau im Fakultätskonvent.

d) Internationalisierungsbeauftragter

Prof. Dr. Andreas von Arnauld ist seit Juli 2014 Beauftragter der Fakultät für Internationales. Er übernahm das Amt von Prof. Dr. Kerstin Odendahl. Als solcher ist er Ansprechpartner des Präsidiums und der Fakultät für Internationalisierung und neue internationale Programme. Darüber hinaus obliegt ihm die Koordinierung des ERASMUS- und des LL.M.-Programms.

e) IPIR-Beauftragte

Prof. Dr. Kerstin Odendahl ist seit dem WiSe 2011/2012 die Beauftragte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät für den Masterstudiengang „Internationale Politik und Internationales Recht“ (IPIR). In dieser Funktion ist sie insbesondere für die Koordinierung der Lehr- und Prü-
f) Familienbeauftragte

Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. ist seit September 2012 Familienbeauftragte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

g) Dr. Otto Bagge-Gedächtnisstiftung


h) Rigorosa


2. Universität


3. Auswärtige Universitäten

Prof. Dr. Kerstin Odendahl war 2014 auswärtiges Mitglied in der Berufungskommission zur Besetzung einer W1-Professur „Öffentliches Recht, Völkerrecht und Global Constitutionalism“ in Hamburg.


Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M., war Mitglied einer Auswahlkommission an der Universität Tromsø zur Besetzung einer drittmitteleinrichteten Doktorandenposition.
IX. Mitgliedschaften in Gremien und wissenschaftlichen Vereinigungen

1. Direktoren

a) Prof. Dr. Andreas von Arnauld

European Society of International Law, Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht, Deutscher Hochschulverband, Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen, Gesellschaft zur Förderung von Forschung und Lehre am Walther-Schücking-Institut.

b) Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M.


c) Prof. Dr. Kerstin Odendahl


2. Mitarbeiter

*German Moot Court Society*

Impressum

Herausgeber: Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Westring 400
D-24118 Kiel
Telefon +49 (431) 880-2152
Fax +49 (431) 880-1619
http://www.wsi.uni-kiel.de.

Verantwortlich: Prof. Dr. Kerstin Odendahl, Geschäftsführende Direktorin,
unter Mitarbeit von Stefan Martini.