**Deutsche Gesellschaft für internationales Recht**

**Société française pour le droit international**

**Ludwig-Maximilians-Universität München**

**Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne**

**Appel à contribution**

**La légitimité du droit international doit-elle être repensée ? - La conception traditionnelle de la souveraineté au défi des exigences de la démocratie, de la numérisation et de la lutte contre le changement climatique.**

Dans le cadre des échanges biennaux entre la *Société française pour le droit international* et la *Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht*, la Chaire dedroit international et droit public l de Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, organise, conjointementavec les professeurs Evelyne Lagrange (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)et Stefan Oeter (Université de Hambourg), et Daniel-Erasmus Khan (Université de la Bundeswehr, Neubiberg) un

**ATELIER DE JEUNES CHERCHEURS**

**EN DROIT INTERNATIONAL**

Ces rencontres, qui auront pour thème « *La remise en cause de la légitimité du droit international public - La conception traditionnelle de la souveraineté au défi des exigences de la démocratie, de la numérisation et de la lutte contre le changement climatique ? »*, se tiendront à Munich / Tutzing, les **23 et 24 septembre 2020**.

Les participants sont cordialement invités à prolonger leurséjour pendant le colloque conjoint franco-allemand qui auralieu les **25 et 26 septembre 2020** sur le thème « *La démocratie comme élément constitutif essentiel de l’ordre international ?* ».

L’atelier des jeunes chercheurs vise à approfondir la connaissance des pratiques et des traditions juridiques françaises et allemandes et à favoriser les échanges entre les centres de recherche des deux Etats.

Un appel à contributions est lancé à l’adresse des doctorants, docteurs, post-doctorants et jeunes maîtres de conférence des universités des espaces franco- et germanophones, ou d’autres universités européennes, pouvant justifier d’un sujet de recherche en rapport avec le thème général de l’atelier de recherche.

Les propositions de contribution (quatre pages maximum, rédigées en français, allemand ou anglais) seront accompagnées d’un C.V. et envoyées à

cwalter@jura.uni-muenchen.de

**La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 17 mai 2020.**

Les organisateurs retiendront jusqu’à 14 candidat(e)s, en veillant à l’équilibre entre les thématiques et les approches. L’originalité et/ou l’actualité de la recherche seront valorisées. Les candidat(e)s seront rapidement informés du résultat de la sélection.

Les interventions seront présentées en français, en anglais ou en allemand (durée maximale : 20 mn) et feront ensuite l’objet de discussions entre les participant(e)s. En l’absence de traduction simultanée, la compréhension (au moins passive) de l’allemand, du français et de l’anglais est requise. Il sera demandé à chaque participant(e) d’adresser à l’avance aux organisateurs un plan de son intervention en allemand et/ou en anglais, respectivement en français, un sommaire et une bibliographie sélective. Ces documents seront communiqués aux autres participant(e)s.

Les organisateurs favoriseront la publication des meilleures contributions.

Les frais de voyage et d’hébergement des candidats retenus seront couverts.

Evelyne Lagrange Christian Walter

Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne Ludwig-Maximilians-Universität

Stefan Oeter Daniel-Erasmus Khan

(Université de Hambourg) (Université des Forces Armeés allemandes)

**Ausschreibung**

**Rethinking the Legitimacy of Public International Law: Democracy, Digitalisation and Climate Change as Challenges for the Traditional Concept of Sovereignty ?**

Im Rahmen des zweijährlichen Austauschs zwischen der ***Société française pour le droit international*** und der ***Deutschen Gesellschaft für internationales Recht*** veranstaltet die Ludwig-Maximilians-Universität München einen

**Workshop junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Völkerrecht**

Der Workshop zum Thema „*Rethinking the Legitimacy of Public International Law: Democracy, Digitalisation and Climate Change as Challenges for the Traditional Concept of Sovereignty”* ist, wird am **23. und 24. September 2020** in Tutzing am Starnberger See veranstaltet. Im Anschluss an ihn findet am **25. und 26. September 2020** das zweijährliche Kolloquium der beiden Gesellschaften statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops sind herzlich zu diesem Kolloquium eingeladen sind. Es wird sich mit dem Thema „*Democracy - Fundamental Building-Block of the International Order?“* befassen.

Das Treffen der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dient dazu, die Kenntnisse der unterschiedlichen Rechtstraditionen beider Länder zu zu erweitern und zu vertiefen. Außerdem soll es einen Austausch über inhaltliche und methodische Fragen zu aktuellen Themen des Völkerrechts ermöglichen.

Doktoranden, Doktoren, Post-Doktoranden und junge Dozenten, die an französischen, schweizerischen und deutschen Universitäten tätig sind – möglicherweise auch an weiteren europäischen Universitäten, solange ihr Forschungsschwerpunkt einen Bezug zu diesem Thema aufweist –, sind herzlich eingeladen, Beiträge vorzuschlagen.

Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge (maximal 4 Seiten, entweder in Französisch, Deutsch oder Englisch) zusammen mit einem *curriculum vitae* bis spätestens **17. Mai 2020** an: [cwalter@jura.uni-muenchen.de](mailto:pierre.dargent@uclouvain.be)

Bis zu 14 Vorschläge werden unter den Gesichtspunkten der Vielfalt der Themen und der Originalität der Ansätze ausgewählt. Dabei werden auch Bezüge zu aktuellen Fragestellungen Berücksichtigung finden. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden zeitnah nach Einsendeschluss über das Ergebnis des Auswahlprozesses informiert.

Die Beiträge müssen in französischer, deutscher oder englischer Sprache präsentiert werden (max. 20 Minuten) und münden in eine Diskussion über die aufgeworfene Forschungsfrage unter den Teilnehmenden. Da keine Simultanübersetzung bereitgestellt wird, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest passive Kenntnis der jeweils anderen beiden Arbeitssprachen aufweisen.

Einen Monat vor dem Workshop werden die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten en gebeten, den Organisatoren des Treffens eine Gliederung des Vortrags, eine kurze Bibliographie und ein Abstract (mit Übersetzung in zumindest eine der anderen Arbeitssprachen) zu liefern. Diese Dokumente werden anschließend dann an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt.

Die besten Beiträge können im Konferenzband der gemeinsamen Tagung veröffentlicht werden.

Reisekosten und die Kosten der Hotelunterbringung werden vom Tagungshaushalt gedeckt.

Evelyne Lagrange Christian Walter

Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne Ludwig-Maximilians-Universität

Stefan Oeter Daniel-Erasmus Khan

(Université de Hambourg) (Université des Forces Armeés allemandes)

**Call for Papers**

**Rethinking the Legitimacy of Public International Law: Democracy, Digitalization and Climate Change as Challenges for the Traditional Concept of Sovereignty?**

As part of the biennial exchange between the *Société française pour le droit international* and the *Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht*, the Chair of Public International Law and Public Law of Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, conjointly with professors Evelyne Lagrange (University of Paris 1 – Panthéon-Sorbonne),Stefan Oeter (University of Hamburg) and Daniel-Ersamus Khan (University of the Armed Forces), organizes a

**Workshop of Young Researchers**

**In International Law**

This workshop on the topic of “*Rethinking the Legitimacy of Public International Law: Democracy, Digitalisation and Climate Change as Challenges for the Traditional Concept of Sovereignty”*, will be taking place on September 23 and 24, 2020. Participants are invited to extend their stay to attend the German-French Joint Conference on “Democracy- Fundamental Building-Block of the International Order?” which will be taking place on September 25 and 26, 2020.

The encounter of young researchers aims at deepening the knowledge of practices and traditions of the German and French legal systems respectively as well as at promoting academic exchange between the research centers of the two states.

The call for papers is addressed at PhD students, postdoctoral researchers or young lecturers of universities in the German-speaking or French-speaking areas, or at other European universities, who are working on a research question linked to the general topic of the joint conference.

Proposals for contributions (maximum 4 pages, written either in French, German or English) must be accompanied by a C.V. and sent to

cwalter@jura.uni-muenchen.de.

**The deadline for applications is the 17 May 2020.**

The organizers will select up to 14 candidates with the aim of striking a balance between different topics and approaches. Originality and/or the topicality of the proposed research question will also be taken into account. The applicants will be informed of the outcome of the selection process rapidly after the expiry of the deadline for application.

Presentations at the workshop will be held in either French, German or English (maximum 20 min) and will be followed by a discussion among the participants. As there is no simultaneous translation, the participants must be able to understand at least passively the other two languages.

Every participant will be required to send a preliminary structure, an abstract and a selected bibliography (in German, French or English) of his or her intervention to the organizers. These documents will then be dispatched to the other participants.

The organizers will promote the publication of the best contributions.

Expenses for travel as well as accommodation of the participants will be covered.

Evelyne Lagrange Christian Walter

University of Paris 1 – Panthéon-Sorbonne Ludwig-Maximilians-Universität

Stefan Oeter Daniel-Erasmus Khan

(University of Hamburg) (University of the Armed Forces)