6. Mai 2022 – 16.00–18.00 Uhr – Pressesaal Palais Widmann Bozen

Der Krieg in der Ukraine. Wo bleiben Menschenrechte und Würde?

Fünf Experten im Gespräch

Eine Veranstaltung der Euregio-Plattform für Menschenwürde und Menschenrechte (EUPHUR) unter der Schirmherrschaft von Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher

Cuno Tarfusser (Ehem. Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag)
diskutiert mit:

* Prof. Sergey Vasiliev (Internationales Strafrecht, University of Amsterdam)
* Prof. Christina Binder (Humanitäres Völkerrecht, Universität der Bundeswehr München)
* Prof. Walter Obwexer (Europarecht und Völkerrecht, Universität Innsbruck)
* Prof. Giuseppe Nesi (Università di Trento und Mitglied der UN International Law Commission)

Moderation: Lisa Maria Gasser (freie Journalistin)

Übersetzung: simultan DE – IT – EN

Ablauf

1. Begrüßung durch Cuno Tarfusser

2. Kurzes Statement von Landeshauptmann Arno Kompatscher

3. Kick-off speech von Sergey Vasiliev

4. Podiumsdiskussion

5. Publikumsfragen

6. Aperitif

**Pressetext**

Der Krieg in der Ukraine ist allgegenwärtig und in allen Medien das beherrschende Thema. Die Akademie Meran und deren Euregio-Plattform für Menschenwürde und Menschenrechte (EUPHUR) befasst sich vor allem mit Menschenrechtsverletzungen und menschenunwürdigen Existenzbedingungen. Leider bietet dieser Krieg in dieser Hinsicht vielfältigen Anlass zur Auseinandersetzung. Aus diesem Grund veranstaltet Euphur auf Initiative ihres Präsidenten Cuno Tarfusser eine öffentliche Diskussionsrunde mit internationalen Menschenrechts­expertinnen und -experten. Es sollen u.a. folgende Themen angesprochen und analysiert werden: allgemeine völkerrechtliche Einordnung von Kriegsgeschehen, die Möglichkeiten und Perspektiven eines internationalen Strafrechts sowie die besondere Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs, die EU-weite Herausforderung von Migrationswellen sowie die juristischen Aspekte und Aussichten eines zeitnahen EU-Beitritts bzw. einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht an ein Fachpublikum, sondern an alle Interessierten.

6 maggio 2022- ore 16-18 – sala stampa palazzo Widmann Bolzano

La guerra in Ucraina. Dove sono i diritti umani e la dignità?
Cinque esperti in dialogo

Un evento della Piattaforma Euregio per la Dignità Umana e i Diritti Umani (EUPHUR) con il patrocinio del presidente della provincia autonoma di Bolzano, Dr. Arno Kompatscher

Cuno Tarfusser (ex giudice della Corte penale internazionale dell'Aia) discute con:

- Prof. Sergey Vasiliev (Diritto penale internazionale, Università di Amsterdam)

- Prof. Christina Binder (Diritto Internazionale Umanitario, Università delle Forze Armate Federali di Monaco)

- Prof. Walter Obwexer (Diritto europeo e internazionale, Università di Innsbruck)

- Prof. Giuseppe Nesi (Università di Trento e membro della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite)

moderatrice: Lisa Maria Gasser (giornalista freelance)

Traduzione: simultanea DE - IT – EN

Svolgimento

1. benvenuto da Cuno Tarfusser

2. Breve dichiarazione del presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher

3. discorso d’apertura di Sergey Vasiliev

4. tavola rotonda

5. domande dal pubblico

6. aperitivo

Comunicato stampa

La guerra in Ucraina è onnipresente e l'argomento dominante in tutti i media. L'Accademia di Merano e la sua Piattaforma Euregio per la Dignità Umana e i Diritti Umani (EUPHUR) si occupano principalmente delle violazioni dei diritti umani e delle condizioni di vita disumane. Purtroppo, questa guerra offre molteplici motivi di discussione a questo proposito. Per questo motivo, Euphur, su iniziativa del suo presidente Cuno Tarfusser, organizza una tavola rotonda pubblica con esperti internazionali di diritti umani. Saranno affrontati e analizzati i seguenti argomenti: la classificazione generale degli avvenimenti di guerra nel diritto internazionale, le possibilità e le prospettive di un diritto penale internazionale e il ruolo particolare della Corte penale internazionale, la sfida a livello europeo delle ondate migratorie e gli aspetti giuridici e le prospettive dell'adesione dell'Ucraina all'UE o alla NATO nel prossimo futuro. L'evento non è espressamente rivolto a un pubblico specializzato, ma a tutti gli interessati.