## الفصل العاشر

# تجزؤ القانون الدولي：الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي 

## باء－النظر في الموضوع في الدورة الحالية

r9人
 حزيران／يونيه، و وي
 وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة النظم القائمة بــــذاتـا،
 وموجز للدراسة عن تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضو ع
 تيودور ميليسكانو؛ ومو جمز للدراسة ضوء＂أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي تنطبق في
 اتغاقية فيينا لعام 979 1）، في سياق التطورات العامة في القانون
 وموجز للدراسة المتعلقة بتعديل المعاهدات المتعددة الأطراف بين


 الكافة، والمادة


و و و－r
 （A／CN．4／L．663／Rev．1）
جيم- تقرير فريق الدراسة

1－تعليقات عامة والحصيلة المرتقبة لأعمال فريق الدراسة
．．． الدر اسة لعام r ．．． الذي أعدته الأمانة العامة للمناقشة اليت جـــرت في اللجنـــــة
（ONT）（Oمكن الحصول على هذه الوثائق من شعبة التـــدو ين التابعــة
لمكتب الشؤون القانونية．
（ONV）


## ألف－مقدمة


 الموضو ع المعنون＂المخاطر الناشئة عن بتزؤ القانون الدولي＂، أن
 مرور عامين قامت اللجنة، في دورقا

 القانون الدولي：الصعوبات الناشئة عن تنوع ع وتو سع القــــــانون
 التوصيات منها توصيات بشأن سلسلة من الدر اسات اليّ يتعين
 رئيس فريق الدراسة عن مسألة＂وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص
ومسألة ‘‘النظم القائمة بذاتحا‘".

و وعينت اللجنة، في دورشا الخامسة والخمسين المعقودة

 من فترة السنوات الخمس الحالية（Y ．．．．．．．． على أعضاء فريق الدراسة الأعمالَ المتعلقَةَ بالمو ضوعات الأَ المرى
 اعتمادها لتلك الأعمال．وأجرت ت اللجنة كذلك مناقشة أُوليـــة لموجز وضعه رئيس فريق الدراسة عن مسألة＂وظيفة ونطـــاق قاعدة التخصيص ومسألة ‘‘النظم القائمة بذاتّاك＂،
（ONY）
 （ONr）
（O人乏）
الفقرات
（0＾0）（أ）تفسير المعاهدات في ضوء＂أية قواعد ذات صلة من قواعد

 القانون الدولي وشو واغل البتمع الدولي؛（ب）تطبي（ب）تطبيق المعاهدات المنتابعة المتصلة






العام؛ (ب) والتجزؤ من خلال نشوء قانون خاص استشار التُناءً للقانون




 فيما ير كز الجزء الثاني على "النظم القائمة بذاهًا".

## (أ) قاعدة التخصيص

\& \& .

 القانوني ير تبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة القانون الدولي كنظا وقد سعى مبدأ قاعدة التخصيص إلى الوواءمة يين المعايير المتضار بة
 أساس الأولوية. وقال إن من الصعب في أحيان أحيان كئيرة التمييز بين







 بالمعنٍ الأولٍ وعامة بالمعن الثاني. ومن المهٍ اعتماد منظور يشمل

 تطبيقها دائماً على بيئة النظام القانوني الغيط بـا
 يقيّد القانون العام هو مبدأ تقليدي ومقبو ألما

 أسلوب قاعدة التخصيص. كما أخلذت اللجنة هِّا المنا الأسلوب في




 القاعدة المسألة قيد النظر بفعالية و كفاءة أكبر وتكمن فائدقّا في إتاحة فرص أفضل لمعرفة إرادة الأطراف.

(A/CN.4/537)، الفرع زاي).




 عام rer .
r r. r السادسة أثناء الدور رة الثامنة والخمسين كلما بلجمعية العامة المعقودة



 يدعو إلى أن يكون العمل مُنصَبَّاً على اتفاقية فيينا لعام

 عملية. وفي هذا الصدد، ناقش فريق الدر اسة أيضاً المسألة المتعلقة بالنتيجة النهائية لأعماله. وفيما رأى بعض الأعضاء ألنا أن الهدف المنشود هو وضع مبادئ تو جيهية والإدلاء بتعليقــــات عليهــا


 استنتاجات، بناء على الدراسات، بشأن طبيعة وآنـــار ظــــــاهرة "تَجَزّوّ" القانون الدولي. وأكد

 الفردية الي أعدها أعضاء فريق الدر اسة.

 بشأن كيفية معالجة التجزؤ .

- مناقشة الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة "النظم القائمة بذاهّا"
 وضعها الرئيس بعنوان "وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألةٍ

 عام r r . . r. وق وقد ميز ذلك التصنيف بين ثلاثة أنواع من التجزؤ هي: (أ) التجزؤ من خلال التضارب بين تفــسيرات الــــانـانون

شنروط السياق فحسب، بل لأنه يعكس على أفضل وجهه قــصدَ من يُلْزَمون به.

 الأولى يمكن اعتبار القاعدة الخاصة تطبيًِا أو توضيحاً أو تحمديثًا

 التخصيص تعتبر استثناءً من القاعدة العامة). غير أن الرئيس أكد






 الخلفية" ويؤثر في تفسير القانون الخاص.


 أو يستنتج فيها هذا الحظر من طبيعة القانون العام. وأشهر هذا الحالات حالة القواعد الآمرة. غير أنه توجد أيضاً حالات الـات أخرى

 ينبغي استنتا جـد عدم تقييد أحكام القانون العام. فالتقييد قد يُ يُحظر
 بين حقوق الأطراف والتزاماهًا.
. اب- وأخيراً، لاحظ الرئيس وجود جانب من جورانب مسألة



هِذا الاقتراح.

ا آ منه في الدراسة والاستنتا جا القائل بأن القانون الدورلي العام يعمل
 القانون الحاص يـيِّد في بعض الأحيان القانون العام توجد



 ذلك في الممار سة العملية إيمازاً أوضح. وقيل إنـا إن استعراض قانون

 القاعدة في تحديد العالاقة بين نصين (خاص وعام) في صك واحن واحد


 العاقة على نو نوذج
 معيار وارد في معاهدة ومعيار غير وارد في معاهدة كما كما في قضية
 (د) والعالاقة يين معيارين غير واردين في معاهدة كما يتـا
 استدلال مشابه على الرغم من عدم التعبير عـــن ذلــــك بلغـــة

قاعدة التخصيص.
קر V•V
 المرمي غير الرسمي نشأ عملياً كجانب "شرعي" أو أو "طبيعي" من
 المعيار الأعم. وهذا التسلسل المرمي العملي يعبر، على حد قد قولهِ؛



Dispute between Argentina and Chile concerning the (09•)
.Beagle Channel, UNRIAA, vol. XXI (Sales No. E/F.95.V.2), p. 53 . ILR, vol. 52 (1979), p. 97 نظر أيضاً

Mavrommatis Palestine Concessions case (091)
ا ا أعل(0)، ص
WTO, Turkey - Restrictions on انظر، على سبيل المثــــال، O9Y)
Imports of Textile and Clothing Products, Report of the Panel (WT/DS34/R), 31 May 1999, para. 9.92; Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Report of the Panel (WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R), 2 July 1998, para. 14.28; and India - Qualitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products, Report of the Panel (WT/DS90/R), 6 April 1999, JT's و انظر أيضاً، على سبيل المثال، في نطاق الاتحاد الأوروبي .para. 4.20 Corporation Ltd v. Commission of the European Communities (case T123/99), Judgment of 12 October 2000, Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance 2000-9/10, section II,
.Court of First Instance, p. 3269, at p. 3292, para. 50
INA Corporation v. The Government of the Islamic انظر (09r)
Republic of Iran, Case No. 161, 12 August 1985, Iran-United States Claims Tribunal, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 8, .p. 373 , at p. 378
Case concerning Right of Passage over Indian Territory ( 09 )
.(Merits), Judgment, I.C.J. Reports 1960, p.6, at p. 44

المادة 00 من مشاريع المواد المتعلقة بــــسؤولية الــــول، الــــيتي اعتمدهًا اللجنة في عام 1 . . . 1 . المادة مثالان هما: الحكم الصادر عن محكمة العدل الدما الدولي الدائمة


 حالتين غختلفتين بعضَ الاختلاف إحداهما عن الأخرى. فالحالة
 معاهدة بشأن مسألة واحدة (أي أحكام معاهدة الـــساملام بــــــن القوى الحليفة والشر يكة وألمانيا (معاهدة فر ساي) بشأن ألمأن الملاححة في قناة كيل). أما الحالة الثانية (المعنى الضيق) فتشير إلى بحموعة



 الأضيق فيتعلق بنظام خاص (قاعدة تخصيص) يتعلق بمـــــــئؤولية الدول ول وقال إن بعض الصيغ المستخدمة تنطوي على إنى إنـا وقال إن من المؤسف أن تيّز اللجنة في تعليقها بـــين أثشــــالـال

 ولا أضعف من أشكال القانون الخاص الأخرى.

 في التعليقات الأكاديمية وين الممارسة لوصف بحالات بكاملها من بحالات التخصص الوظيفي أو الابتاه الغائي، وذلك ولك بالمعىن الذي كان يُعتقد أنه المعنى الذي تطبق به القواعد و الطرائـــق
 القانون الدو لي له مبادئه ومؤ سساته وغاياياته مثل "قانون حقوق الإنسان"، و "قانون منظمة التجــــارة العالميـــة"، و "القــــانون
 هذا التمييز محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن مـالـا
 الرئيس أن المعانِ الثنالثة ل " النظام القائم بذاته" لا يمكن التمييز بينها دائماً تيييز ا واضحاً الماً.


Case of the S.S. "Wimbledon", P.C.I.J., Series A, No. 1, (09४)
.1923, pp. 23-24
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (09人)

Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory (099) opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 239, 241, 243-244 and 247, .paras. $24,27,34,37$ and 51

السوابق القضائية يلقي ضوءاً على دور وتطبيق مبدأ القـــانون الخناص كأسلوب من أساليب الاستدلال القانوني في القـــانون



 تطبيقه فتتوقف عِلى الحالة قيد النظر، .ما في ذلك البِّ البيئة الشارعة.
 استخدام المبدأ في تقييد القانون و وين تطوير القانون، وأن التقارب الوثيق بين هذين الجانبين يُبرز الطابع غير الرمّي للمبدأ الميأ وتوقفه على السياق. ويصح القول نفسه على تييز ذي صلة وهو التمييز

 الخاص منطبقاً باعتباره "تطويراً" للقاعدة ذات ات الصلة الصلة

فا Y K أما المناقشة اليت دارت في إطار فريق الدراسة فقد أيّدت في الغالب الاستنتاجات اليت خلصت إليها اليها الدراسة. غير المير أن تلك


 معالجة ذلك تتوقف أيضاً على السياق، ، بما في ذلك الوقوف على على إرادة الأطر اف.
r r r من أن مبدأ التخصيص يوحي بوجود تسلسلٍ هرمي غير رسمي.







 القانون العام. وفضلا عن مسألة القواعد الآمرة، لا تزالـة ال مسألة جو از التقييد مسألة غير واضحة.
(ب) النظم (الخاصة) القائمة بذاهًا

 استمرار أهمية القانون العام. وقال إن ذلك ألك أمر طبيعي لأن مبرر الاثنين واحد. فالنظم القائمة بذاتحا هي فئة فرعيـــة مــــنـ فئـــــة القانون الحناص.

10 ا 0 - ولاحظ الرئيس أن عبارة "النظم القائمة بذاهًا" تستخلدم .
 الظروف العادية فيحدددها عادة تفسير المعاهدات التي تــشـلـ



 المعاهدات تأخذ بالقانون الدولي العام باستمرار. وأنشار الرئيس


 صريحة. ولا يو جد ين الممارسة ما يؤيد القول بألأن القان النا

 يو افقوا على عدم شمول تلك النظم (أي استبعادها) لمبادئ عامة في القانون الدولي. فمن أين يأتي الطابع الإلزامي لاتفاق كهذا؟ Mr


Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment of 29 (7.•) July 1988, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 4. para. 184; McElhinney v. Ireland, European Court of Human Rights, Application No. 31253/96, Grand Chamber, Judgment of 21 November 2001, Reports of Judgments and Decisions, 2001-XI; and Al-Adsani v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, Application No. 35763/97, Grand Chamber, Judgment of 21 November 2001, ibid., Loizidou v. Turkey, European Court of انظر أيـــا .p. 100, para. 55 Human Rights, Application No. 15318/89, Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions, 1996-VI, para. 43; Fogarty v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, Application No. 37112/97, Grand Chamber, Judgment of 21 November 2001, Reports of Judgments and Decisions, 2001-XI; and Bankovic v. Belgium and Others, European Court of Human Rights, Application No. 52207/99, Judgment of 12 December 2001, ILR, vol. 123 (2003), p. L. Caflisch and A. A. Cançado انظــر كـــنلك .94, at pp. 108-109 Trindade, "Les conventions américaines et européennes des droits de l'homme et le droit international général", Revue générale de droit international public, vol. 108 (2004), p. 10 et seq., at pp. 11-22 WTO, United States-Standards of Reformulated and (7.1) Conventional Gasoline, Report of the Appellate Body (WT/DS2/AB/R), of 20 May 1996; Korea-Measures Affecting Government Procurement, Report of the Panel (WT/DS163/R), of 1 May 2000, para. 7.96; United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body .(WT/DS58/AB/R), of 6 November 1998, paras. 127-131

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) ( ( 7 • Ү ) ص ص 0 . 0 . الفقرة

V V V V وقال الرئيس إن مفهوم "النظم القائمة بذاتحا"، كم ذكر أعلاه، قد دأب على استخدامه بالمعنى الضيق والمعنى الأوســعـع

 قائمة بذاتها بشأن مسؤولية الدولن، لمُ يُذ كر قط ما يشير إلى أن هذه النظم بمكن أن تشكل "دوائر قانونية مغلقة". و لم تتـــــاولـ



 الخاصان ريفاغن وأرابخيو - رويس اللذان ألخذا بالرألي النيا القائل إن

 اللجنة في السابق هو كالتالي: لم يصدر عن اللجنــــة ولا عـــــنـ
 بشكل منتظم فٍ هذا ٍالصدد، ما يعني ضمناً أن القواعد الحن الخاصة منفصلة انفصالا كاملا عن القانون الدولي العام.

 سو اء بالمعنى الأضيق أو بالمعنى الأعمه، منفصلة عن الٍ القـــــانون
 بإمكان النظام أن يكتسب (أو ألا يكتسب) قوة ملا ملز مة قانـا قانوناً ("صالاحية") إلا بالر جوع إلى قو اعد أو مبـــادئ (صــادنـالـة وملزمة) موجودة خارجه .

9 آـ- و وخلص الرئيس إلى القول إن للقانو مزدو جاً فيما يتعلق بأي نظام خاص. فهو أو لا المعيارية لعمل النظام الخاص ويشملِ
 بل ر.عما دائماً، معالجة مسألة ما إلـة

 أداء دوره على النحو المناسب. لذلك، قال الرئيس إن المسائل الرئيسية المثيرة للاهتمام، عند الند معابلجة مساموائل العلاقة بين النظم الخناصة والقانون الدند الدولي العام، هي المسائل اليت تتعلق بما يلي: (أ) شروط إنشاء النظام الخاص؛ و(ب) نطاق تطبيق هــــــا
 و(ج) شروط "الرجوع الاحتياطي" إلى القو اعد العامة بسبب فشل النظام الخاص.
. أيضاً أن تنطبق على النظم الخاصة قِواعد التقييد المتعلقة بالقانون
 رغم وجود قواعد قطعية وبعض الحالات الأخرى من حـنـار الاتـات الات

الدر اسة أيضاً أن التمييز بين "الــشـكل القـــوي" و"الــشـا

 النظم الخاصة. أما العلاقة بين النظام الخاص واصن والقانيانون العام فهي مسألة لا يمكن تسو يتها بأية قواعد عامة.

 صر احة على تقييد القانون العام، قد يكو ن ن أقر بـر إلى الواقع قراءة تلك القضية قراءة تدل على وجود قرينة ضد التقييد.





 يعود إلى الأطراف في ذلك النظام.
.


 ينيغي لأية عاولة من هذا النوع أن تر كز على تـلى تطبيق القـــــــنـون

 قواعدها تكميلية في طابعها ويككن في كثير من الأحيان بجاوزها باتفاق الأطر اف.
r- r- مناقشة المو جز المتعلق بالدراسة عن تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بمو فيينا لقانون المعاهدات











 مغتو حة أمام الأطراف في النظام الخاص وهي مو موجزة فين اتفاقية فيينا لعام 1979 ذامها، وقد تكون القواع العد المتعلقة بــــسؤولية الدول أيضاً ذات صلة في مثل هذه الحالات.
r ب في دراسته هو أن الاستخدام الحالي لمبدأ التخصيص أو نشائو


 بالتنمية الاقتصادية، ومماية حقوق الإنسان والبيئة ولئة، والتزعة
 بقوة. فالنظام ليس في أزمة.







 بعينها.





 تسوية التنازع بين النظم؛ (د) شروط فشل النظم وعواقبه.


 (أي القواعد الثانوية الماصة لمسؤولية الدول) ولما ومعناه العام (أي
 أعضاء فريق الدر اسة أن النظام الخاص بععنــــاه الثالـــــث (أي
 ينبغي مواصلة در استها بغية التوصل إلى فهم كامل للعلاقلاقة اليّ
 أشكال النظام الخاص اللذين تم بثهمها في التقر ير .

أي




 الدراسة، في إحدى جو انبها، على مدى إمكانية الانتقاصٍ من
 معاهدتين متعارضتين في اختيار أي من المعاهدتين ستمتئل الما لما وأي منهما ستقر ر الإخلاول بأحكامها منا مع ما ما يترتب على ذلى ذلك من نتائج منٍ حيث مسؤولية الدولة عن الإنحالٍالٍ إن إيلاء هذه المسألة مزيداً من الدراسة يجب أن يتم استناداً إلى منارســا الدول والسوابق القضائية والفقه، .ما فـي ذلك النـا النظر فيز مبادئ كمبـــدأ المعاهدة أية التز امات على دولة ثالثة ولا أية حقوق هـا هــا دون

prior tempore potior jure (الأولوية بالأسبقية).
ع ع ع
 مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتجزؤ ـ والحالة الوحيدة اليّ ينــئـأ

عنها تعارض يين القواعد هي تلك التي تتناوهلا الفقرة غ(ب). هبץ
 المقررين الحاصين المتعاقينن المعنيين بقانون المعاهدات ون وأيد ألما فريق






 بعض المبادئ التو جيهية في تنفيذ أحكام المادة •r أيضاً.




 لا تكون فيها أية إشكالية عادة. أما فيما يتعلق بالحالـالة الثانيـــــة،
 مشاكل ذات طابع عام ولا حاجة إلى معالجتها في هذا الصـدا منا Vr V طابع تكميلي. غير أن بعض الأعضاء تساءلوا ألوا عما إذا كان من من الصحيح القول إفا ليست إلزامية. فالأحكام تتضمن اعليا اعتبارات مقبولة ومعقولة إلى حد كبير . كما اتفق الفريق على أن حالات الات



 .موضوع عو واحد نتيجةٍ لنمو التعاون الدولي تلبيةً لاحتياجات جديدة ناشئة عن بيئة آخذة في التغير .

ب ب بالموضو ع و مل تنشأ عنها مشاكا





 فالمخالفة تحدث فقط عند تطبيق المعاهدة. ثانياً، إن المـــادة .


تتناول فقط الأولوية النسبية بينهما.
ك المعاهدات أو إفائها، كما أفها لا تتطرق إلى النتائج القانونيــة
「.

تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد

 .كو ضو ع واحد وفقاً للفقرات التالية.

منافية لمعاهدة سابقة أو لاحقة، تسري أحكام هذه المعاهدة الأخيرة.
 أيضاً في المعاهدة اللاحقة، دون إفاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنغيذها
 أحكامها متو افقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة.

السابقة يطبق ما يلي:
(أ) في العاقات يين الدول الأطر اف في كلتا المعاهدتين تنطبق
نفس القاعدة المنصوص عليها في الفقرة بّ؛


المتبادلة للمعاهدة اليت تكونان معاً طرفين فيها.
ه- ليس في الفقرة ع ما يُخل بالمادة اع، أو أو بأية مسألة من



.كو جب معاهدة أخرى".

أو أعباء إضافية على الأطر اف في الاتفاق المتعـــدد الأطـــر اف؛ و(ج) الحفاظ على موضوع المعاهدة المتعددة الأطراف وهدفها.
 الأخرى من الدول هذذا الاتفاق وردود أفعالها عليه.
-
 الدول لا تبدو مختلفة عن القواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلـــق بالتحفظات. و اقترح بعض الأعضاء أن من المفيد وضع معيــار موضوعي للبت في جواز إبرام اتفــــاق فيمـــا بــــــن الـــــــــول. ولا إشكالية في إجراء تغيير ما فيما يتعلق بالمعاهدات اليتي تحدد التزامات متبادلة، أي عندما تكون المعاهدة مؤلفة بصفة أساسية




الا
 المتعددة الأطر اف. ويترك الم نص المادة اء مسألثين دون البـــت


 المادة • 7 من اتفاقية فيينا لعام 1979 المار 19 المروط تصدي الأطر الم

 الدول بأحكام المعاهدة الأصلية.



 يمكن تصور ها أحيانا على أهنا علاقة بين أحد المعـــايير الــــــنـيا

 الدول هي شروط تتجلى فيها مبادئ عامة لقانون المعاهـــــدات تسعى إلى الحفاظ على سلامة المعاهدة. غير أنــــه أثــــير إلى أن
( 7 - V) كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1971 197 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ra7 197.

 لالتز اماها. فإخلالال أحد الأطراف بالتز اماته هو فعلياً إخــــالال إزاء ســـائر الأطراف.
(7-9) تترتب على معاهدة لـقوق الإنـــسان التزامــــات مطلقــــة: فالالتز امات التي تفرضها هي الترا التزامات مستقلة ومطلقة، وأداوأها مستقل عن

وفاء الأطراف الأخرى بالتزامامًا.
 بعض أعضائه بينو أيضاً أنه، في بعض الحالات على الأقل، قد ينشأ أيضاً تعارض لحظَة إبرام المعاهدة اللاحقة.



لقانون المعاهدات)
人 人 شفوي قدمه السيد رياض الداودي. وبحث المو جز هجملة أمـــــور

 نوعان من العالقات القانونية هما: "علاقات عامة" تسري على جميع الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف، وعان انلاقات "انحا تسري على طرفين أو أكثر في الاتفاق فيما بين الدول. ومن ثم،
 تعلعيلها . والعلاقة بين العام والخاص مُناظِرة للعلاقة بين قاعـــــدة التعميم وقاعدة التخصيص.

 الاتفاقات على ترابط المعاهدة الأصلية. ومن بـــين الــــشروط

 الأصلية المتعددة الأطراف(17"7)؛ و(ب) عدم فــــرض التزامـــــات
(7.0) تنص المادة ا؟ من اتفاقية فيينا لعام 1979 على ما يلي: "المادة

الاتفاقات الرامية إلى تعديل المعاهدات المتعددة الأطراف بـــين
بعض الأطر اف فقط

اتفاق يرمي إلى تعديل المعاهدة فيما بينها فقط إذا:
(أ) كان إمكان إجراء مثل هذا التعديل منصوصاً عليــه في
المعاهدة؛ أو
(ب) كان التعديل المقصود غير عظظر في المعاهدة:

المعاهدة ولا على أداء الالتز امات المترتبة عليها؛
 الفعّال لموضو ع المعاهدة وهدفها ككا
بخحاف ذلك، تُخطِرِ الأطرافُ المعنية الأطرافَ الأخرى بنيتها فيُ عقد

الاتفاق وبالتغييرات اليت يُنص عليها" .
 المتحدة لقانون البحار .

الدو لي؛ وأنا لا تقتصر على القانون الدولي العرفي؛ وأها تــــا تـير إلى قو اعد هي على السواء ذات صلة بالموضوع وواجبة التطبيق؛

 وإلى استخحدامها في قضايا عديدة عُرضت على محكمة المطالبات

 وينظر الموجز كذلك في ثلاثة أمثلة عددة على تطبيق هذه المادة في قضية منشأة موكس المعروضة على المحكمة الدولية لقــــانون
 لشمال شرق الميط الأطلسي（اتفاقية أو سبار）، ومحكمة التحكيم
 شركة بوب آنل تالبوت ضل حكومة كندا المعروضة على محكمة

（T11）التقرير الثالث عن قانون المعاهدات الذي أعده المقر ر الخاص،


 Case No．A／18 ，Esphahanian v．Bank Tejarat（1983）（TI Y） （1984）（انظر الحاشية VV أعلاه）．كما اعتُمد على هــــــه الــــادة في رأي مُخالف في قضية Grimm v．Iran（1983），ibid．，1984，vol．2，p． 78 بشأن



Golder v．United Kingdom，Judgment of 21 February（7）个） 1975，European Court of Human Rights，Series A，vol． 18 McElhinney v．（الحاشية ．． 7 أعـــاهاه）؛ Fogarty v．United Kingdom Ireland（المرجع نفسه）؛ وAl－Adsani v．United Kingdom（المرجع نفسه）． Oil Platforms（Islamic Republic of Iran v．United States），（7）₹） （و）Preliminary Objection，Judgment，I．C．J．Reports 1996，p． 803

气．$₹$ ）Gabčikovo－Nagymaros Project（Hungary／Slovakia） أعلا（0）، ص \＆1 1 International Tribunal for the Law of the Sea：The MOX（7）0） Plant Case（Ireland v．United Kingdom），Request for Provisional Measures，Order of 3 December 2001，ITLOS Reports 2001，p．95； Permanent Court of Arbitration：Dispute Concerning Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，Final Award，Decision of 2 July 2003，UNRIAA，vol．XXIII（Sales No． E／F．04．V15），p． 59 （see also ILM，vol． 42 （2003），p．1118）；and The MOX Plant Case（Ireland v．United Kingdom），Order No．3，of 24 June ．2003，ILM，vol． 42 （2003），p． 1187

Award on the merits of phase 2， 10 April 2001，ICSID（7）7） Reports，vol． 7 （2005），p．102；award on damages， 31 May 2002，ibid．，p． 148．ويمكن الاطلاع على الُُكم الثاني في 1347 ．ILM，vol． 41 （2002），p．

شروط إبرام اتفاقات فيما بين الدول لا ترتبط دومــــاً بطبيعـــة الاتفاق الأصلي، بل أيضاً بطبيعة حكـم من أحكامامــــه（المـــادة
 عدم جواز إبرام اتفاقات فيما بين الدول تناول هذا الموضو ع عمزيد من التحليل．

猫

 واضحة ومحددة．فعلى سبيل المثال، قد يفهم أحياناً من التغيير أنه
 الاهتمام في الدراسات اللاحقة．كما اقترح آنخرو ن أنها أنه قد يكون من المفيد إعادة النظر في العلاقة بين خختلف مبــــادئ التــــرابط المنطقي، بما في ذلك الصالات بين المـــادة ． （الاتغاقات اللاحقة）والمادة 1ः منها（تعديل المعاهدات فيما بين الدول）والمادة ए • ا من ميثاق الأمه المتحدة（أولوية الالتمالمامات المات المترتبة على الميثاق）．

ع \＆\＆كـ كما ارتئي أن من المفيد مواصلة استكشاف الدور الذي
 عملياً في التقليل من حدوث حالات التجزؤ ．الاتِيا كما اقتُرح القيام،
 وردود أفعال هذه الدول على هذا الإخطار ．
－م مناقشة الموجز المتعلق بتغسير المعاهدات في ضوء ＂أية قو اعد ذات صلة من قو اعد القانون الـــــــو لـي تنطبق في العلاقات فيما بين الأطراف＂（المــــادنـة
 في سياق التطورات العامة في القــــانون الــــدو لـي
و شو اغل البحتمع الدو لي


 لا سيما صيغة نصها، مع التنويه بأنها تشير إلى قواعد القــــانون
 ＂المادة

القاعدة العامة للتغسير
［．．．］
r－r－يراعى ما يلي بالإضافة إلى السياق：
［．．．］
（ج）أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي تنطبق في
العلاقات فيما بين الأطراف．
＂［．．．］

9


 الخصوص، ليس في المادة ما يعين ضمناً أن تلك القوني العواعد الأخرى




 القانويِ الدولي وضمان وحدته وتستحق من ثَّمَّ دراسة متأنية.
.

 أخرى ذات صلة بالموضوع ووا اجبة التطبيق، فنـــي لا تا تـستبتعد
 والمبادئ العامة التي تقرها الأمم المتحضرة. وربما يـتانتعين إيــاءـاء
 القواعد ذات الصلة. ومع أنه يتعين فهم الإشارة إلى ذلك على أنها
 كعملية يتم فيها تمحيص جميع القو اعد ذات الصلة.




 الدورلي. وتساءل بعض أعضاء الفريق عما إذا ما ما زالت الطريّا اليت كان يُنظر هِا عند اعتماد اتفاِقية فيينا لعام 1979 إِيا إلى قانون التزامن هي الطريقة السليمة نظراً للتحولات الكثيرة اليّ طرأت على النظام الدولي منذ ذلك الحين.
-

 حالات التزاع







 ص ص


 العالمية لتسو ية المنازعات.

 اقتراحات فيما يتعلق بالعمل مستقبالا . وأشار الموجز إلى المالما القيود

 بأن هذه القيود ناشئة عن (أ) السياق المختلف الذئ وني
 الدوري؛ و(ب) الغرض التدريبي لكثير من المعاهدات في تطوير القانون الدولي.
(أرى أخرى من قواعد القانون الدولي ما لم تسفر المعاهدة نفسها عن مشكلة في تفسيرها. وتنشأ عادة حاجة إلى اســـتخلدام المـــا آ ا قاعدة المعاهدة غير واضحة وإنا



 كانت أحكام المعاهدة منفتحة بطبيعتها و كانـــت الإشــــــارة إلى إلى مصادر أخرى من مصادر القانون الدو لمي ستساعد على إعطـــــاء مضمون للقاعدة(9 19 ${ }^{\text {(7) }}$

المهـ المسألة بتحديد اللحظة الزمنية التي يتعين أن تسري فيها
 المعايير الآخذة في التطور. و وثالثا، أبرز الموجز مشاكاكل معينة في
 معاهدات أخرى واجبة التطبيق في العلاقات بين الأطــــرافـ

 أطر افاً في المعاهدة الأخرى اليّ يُشار إليها أو ما إذا كان يكا أن يكون بعضها فقط.
(7lV)
WTO, Report of the Appellate Body (WT/DS26/AB/R, (7) ) .WT/DS48/AB/R), of 16 January 1998
 الاتفاق العام بشأن التعر يفات الجمر كية والتجارة، والذي يرد شـــرحه في United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp قضيتين Products and EC Measures Concerning Meat and Meat Products (انظر الحاشيتين 1 (Hormones)

وأن تمتع عن إير اد حالات عامة أو مطلقة من حالات التسلسل





 لحالات التضارب بين القواعد. ومن المهة الأخرى، قلى قد يكون
 عملياً الطبيعة التطورية لمفاهيم التسلسل الهرمي هذه.

૪07

 علاقات التسلسل الهرمي من ناحيتي الممارسة العملية والمبــــادئ
 القواعد. وقد تتيح هذه الحالات حينئذ بحث حالات عات نمو ذجيـــة أُقيمت فيها علاقات يمكمها التسلسل الهرمي.

وov
 الأعضاء عمّا إذا كانت الالتز امات إزاء اللكافة تنطوي، شأن القو اعدِ الآمرة، على علاقات تسلسل هرمي. واراتئي كذلكّك إيلاء اهتمام لما يترتب على استخدام علاقة يكـمـهـا التسلسل
 نختّها القـاعدة الأقوى جانباً؟ هل يُـُحتَمل أن يستتبع ذلـــــك مسؤوليةَ الدول؟
rô
 الحالات لضمان وحدة النظام القانوني الدولي. وأيــــد الفريـــق


 عن التأييد للنظر في العلاقة القائمة بين هذه الدراسة وطرائــــق التفسير اليت تح بثثها في الدراسات الأنخرى.
 الأمم المتحدة، فضالو عن قبول هذه الالتز امات والأسأساس المنطقي


 ولا يُعتزم بالتالي تحديد أي تسلسل هرمي لمصادر القانون.

 ر.ما لا يكون من المناسب دوماً القياس على النظا
 وذو حجية في القانون الدولي، ولا يو جد بالتالي تسلسل مستقر لطر ائق فض المنازعات كذلك(TYY). وعليه، فإن التسلسل يجسِّد


 التطوير، مع التر كيز على ظهور حالات تسلسل هرمي في عملية وضع المعايير.

عه ع- وثالثاً، تطرق الموجز إلى ضرورة تناول القو اعد الآمرة،




 الفئات (القو اعد الآمرة المتعارضة مثلا).

الهمب- ور كّز فريق الدراسة على توجُّه الدراسة مستقبلاً. وتح

(7) انظر Barcelona Traction, Second phase, Judgment (الحاشية (0)
 East g Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 23 Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 90, at Application of the Convention on the Prevention and g p. 102 (الحاشية V V V أعلا0)، ص 7 (7) Punishment of the Crime of Genocide


الفقرة 7 .0.

