「孤立した少数者」としての外国人
——9・11後のアメリカにおける『法の支配』の一断面——

安部圭介

概要

同時多発テロ後のアメリカにおいてさまざまな面前市民の自由が切り詰められ、「法の支配」が根柢から掘り崩される事態が生じている。諸々の手続や処分が秘密裏に進められる傾向が強まり、外国人に対する差別的な取扱いも横行しつつある。「法の下の平等等」というアメリカ的価値の基盤にも厳が入りはじめている。

このような中、2004年の合衆国最高裁判所 Rasul v. Bush は、アフガニスタンなどで身柄を拘束された後、キューバ国内の米軍基地に移送され、弁護士の援助も裁判官へのアクセスも認められないまま施設に収容されていた「敵性戦闘員」らに人身保護請求を提起する権利を認めた。権利に対する法的抑制の必要性を否定するかのようなプッシュ政治の対応に警告を発したものであった。

他方、他の分野や下級軍の動きに目を転じれば、外国人の取扱いをめぐって裁判所や裁判官の間に意見の対立があることもまた見て取れる。アメリカにおける「法の支配」は、今後、同時多発テロの衝撃から数か月に立ち直り、裁判官の前で出ずるさまざまな判決に影が移されてくる。長い時間をかけて綿密な審査を続けてゆくものと思われる。

キーワード

法の支配、敵性戦闘員、人身保護請求、法の下の平等等、厳格審査

1. はじめに

2004年6月28日は、9・11後のアメリカにおいて「法の支配」という理念がその力を失ってはいないことが確認される歴史的な日となった。遠く離れたイラクで米英占領当局から暫定政府への主権委譲が実施されたこの日、合衆国最高裁判所、合衆国軍によって身柄を拘束されている人々の権利に関する3つの重要な判決を下した1)。バグダッドのアブ・グレイブ収容所での収容者虐待事件が国際社会に驚きをもって受け止められ、被拘束者から情報を引き出すために拷問を加えることを許可する権限が大統領にあるとした司法省の報告書が世論の批判にさらされる中2)、それまでテロリズムとの戦いを強力に押し進めてきた大統領の権限に憲法上の制限がかけられた瞬間であった。

判決の1つにおいて焦点となったのは、大統領によって「敵性戦闘員（enemy combat-

特集 「法の支配」の現代的位相
ant) とみなされ、キューバのグアンタナモ基地に移送された外国人の身柄の拘束の当否が連邦裁判所の審査に服するか否かという問題である。

他方、ここ 2, 3 年の下級審の動きに目を向ければ、現にアメリカ社会で暮らす異数の数の外国人にとって、軍によって身柄を拘束されている人々の権利を明らかにした合衆国最高裁判決以上に大きな意味を持つと判断される重要な判決が下されてきていることに気づかされる。雇用や資格取得などの場合での外国人に対する差別的な取扱いについて憲法判断を行った諸判決がその例として挙げられよう。アメリカにおける「法の支配」の現状を評価するに当たっては、合衆国最高裁の動向のみならず、こうした下級審の動きについても併せて検討を加える必要があるものと思われる。

以下、本稿では、「法の支配」の由来とそのアメリカ的展開について概観した後、同時多発テロ後にアメリカにおける外国人の取扱いに関わる 2 つの判決を取り上げ、「分断され、孤立した少数者 (discrete and insular minorities)」の救済という観点からその意義について考察する。

2. 「古きよき法」の支配、「より高次の法」の支配

近年、主に司法制度改革との関係でわが国でも耳にする機会の多くなった「法の支配


（rule of law）」6)という理念の淵源は、よく知られている通り、中世のイギリス法にある7)。そこで、法を神の意思に基づく「永久不変の慣習法」8)と観念するゲルマン法思想の下、「国王も政府も、国家の法には従わなければならな」6,7)との原則が共有され、「未熟な抑制ではあっても、これを専断的権力のうえに加えることを、憲法の支配的原理としようとする動き」10)がしばしば見られた11)。人々の生活の中で時を経て経済学した慣習こそが法であると考えられていた中世において、法を変更することは「ほとんど最大の法の侵犯」12)であり、イギリスの法制度を改革しようとする国王は、「古きよき法」に立ち返ることを要求する抗議の声に常にさらされてきたのである13)。そして、その「古きよき法」は、マグナ・カルタに典型的に表れているように14)、国王の権力ないし権限に一定の制約を課すことを主要な柱とするものであった15)。

このような「法の支配」がイギリスにおいていき早く強調されるようになったことの歴史的背景として、バウンド（Roscoe Pound）は、①他国よりも早く強大な中央政府が成立したこと、②裁判所の権限もまたヨーロッパ諸国に先駆けて確立したことの2点を指摘している16)。「個人や地域共同体の利益［の促進］のために国王［の権力］に抑制を加える必要性が感じられていた」17)イギリスにおいて、実際に権力に制限をかける役割を果たしうる位置にあったのは、他国と比較して強力だった裁判所にほかならなかった18)。

中世以来のイギリス法の伝統として育まえてきた「法の支配」という理念は、絶対王政の時代にもクック（Sir Edward Coke）らによって擁護され、名誉革命を経て、1689年の

6) 田中英夫「英米法のことば」180頁（1986）．また、司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書：21世紀の日本を支える司法制度」ジュリスト1208号185頁、187頁（2001）参照。
7) 「イギリスの法制度のほとんどすべてのもののが、その起源を中世に求められるのであるが、【法の支配】を、その例外ではない。」伊藤正己「法の支配」17頁（1954）。
8) 同書19頁。
9) 同書17頁。
10) 同書同頁。
13) See id. 具体的には、エドワード親王（在位1042–66）が「古きよき法の源流（source of good and ancient law）」とされ、ヘンリ1世（在位1100–35）が「正義の体現者（Lion of Justice）」と位置づけられて、統治のあり方を検討、批判、是正する際の基準とされた。See Holt, supra note 11, at 51–53.
14) マグナ・カルタ自体も、それに先立つアングロ・サクソン期の法の下で保障されていた諸々の権利や自由を確認し、文書化したものであったと言われる。See Corinne Comstock Weston, Epilogue: Diverse Viewpoints on Ancient Constitutionalism, in The Roots of Liberty, supra note 11, at 238, 251.
15) 伊藤正己、前掲書（註7）17頁参照。
17) Id.
18) See id.
特集「法の支配」の現代的位相

Bill of Rights（権利章典）において「最高の憲法原則」19）として確立するわけではないが、そこに至るまでの過程に一時的な断絶を見るのにせよ連続を見るにせよ20），「法の支配」の母国としてのイギリスの重要性は明らかであろう。現在でも、「法の支配」の具体的な内容を論じる際には、①政府の専断や広範な自由裁量権の排除、②公務員もまた一般市民を規律する法に服従する義務を免れないという意味での「法の前の平等」、③憲法上の諸原則が数々の判決の集積の結果として存在すること——裏返して言えば、救済方法のあるところにこそ権利があり、「権利のあるところに救済方法がある」21）こと——の3点を「法の支配」の意味として挙げた19世紀末のイギリスの法学者ダイシ（Albert Venn Dicey）の学説がまず参照されることが多い22）。

しかし、その後の展開を見るならば、「法の支配」の貫徹がとりわけ熱心に追求され、それを担保するための諸々の制度が構築されたのはアメリカにおいてであったと言わなければならない。「法の支配」を実効化するためのさまざまな仕組みのうち、特に重要な意義を持つものとして、①成文憲法の制定23）、②司法審査制の採用が挙げられるが24）、これらはいずれもアメリカにはじまるものである。そして、これらの試みが他国に先駆けてアメリカでなされたことの背景には、一定水準の人権保障と民主的な政治過程の実

19）伊藤正己，前掲書（注7）30頁。
20）田中英夫教授は、マグナ・カルタは、ステュアート朝における国王と国会の抗争を経てはじめて重要な役割を与えられたと考える。田中英夫「私有財産権の保障規定としてのDue Process Clauseの成立」田中英夫「英米法研究2：デュー・プロセス」3頁，22頁（1987）参照，田中教授によれば，「後世に大きな影響を与えたのはクックによるマグナ・カルタの詮釈であるが，それには「クックの偉大さとその果たした大きな役割の故に，しばしば引用され，マグナ・カルタの本来の姿を記したものと誤解され」で，アメリカ民航民の住民の本国民に対する「自由のための闘い」においてよりどころとされたのも，この「クックの詮釈を通じてのマグナ・カルタ」であった。同論文25頁，27頁参照。
21）伊藤正己，前掲書（注7）11頁。イギリスにおいて「個人の権利を護るために裁判所で行われた長い闘争の成果」そして憲法が把握されており，その結果，権利とそれを強行する手段が表裏一体の関係に立つものと考えられていることにつき，同書10-11頁参照。
23）先に述べた通り，ダイシは個人の権利が憲法を根拠として生まれるものではないことを強調するが，このような理解に立たせても，必ずしも成文憲法が重要でないということにはならないであろう。近代憲法が成文憲法主義と結びつくることに「十分の理由がある」ことにつき，伊藤正己『憲法（第3版）』16頁（1995）参照。
24）司法審査制は「憲法保護の方法として最も有効なものと考えられている」。同書617頁。もちろん，それまでどこまで「有効」なのかについては疑問もある。「司法府＝人権保障の壁」論の「問題性」につき，大沼保昭『人権・国家・文明：普遍主義の人権観から文言の人権観へ』200-03頁（1998）参照。
現を「より高次の法（higher law）」25）——宇宙に満ちわたる神の法26）——の命じるところととらえ、立法によっても否定しないものと見るプロテスタンティズムの思想があった27）。とりわけ、必要最小限の政府をもってよしとする開拓者精神と１人１人の聖書解釈を何よりも重視するピューリタニズムをとその基本的特徴としていた初期のアメリカにおいては、ックらの活躍した17世紀のイギリスにもまして、あらゆる政府の行為に強い警戒の目が向けられ、個人の領域への政府の干渉を防止することに意を用いられた28）。こうした社会状況の中から生まれたアメリカ法が「法の支配」を強調し、個人の権利を守るべき政府の権力に厳しい制限を課したのは29）自然なことであった。大統領の行為でこれ軍の行為であれ、恣意的な権力の行使は禁じられた30）。政府は法に従って運営されるほかならないという考え方は、アメリカ型立憲主義のまさに中核を成す観念であった31）。

3. 9・11 後のアメリカの人権状況

ところで、同時多発テロ後のアメリカにおいては、さまざまな分野で市民的自由の縮

26）実定法は必ず「この自然法に究極の承認を得ていないければ」ならないとされた。編纂信成『現代アメリカ法学』22～23頁（1954）参照。阿部義教授も、ピューリタニが「あらゆる人間的、世俗的な法にも神の承認がないければ」ならないとの見方に立ち、「こうした承認を欠くときには、すべての多数決や立法行為は零に等しく無効である」と考えていたことを指摘される。「立憲主義について：その政治学的考察」下山英二・高柳信一・和田英夫（編）『アメリカ憲法の現代的展開 2：統治構造』3頁、16頁（1978）参照。
27）聖書を日々の生活の「手引き（guide）」とし、個人の行為から教会運営、政治体制に至るまですべての問題の答えは聖書に示されているととらえるピューリタニの間では、治者の恣意的な支配に対抗する手段として「より高次の法」の存在を主張する考え方が強かったこと、成文憲法の重要性を強調するアメリカの伝統がこの「より高次の法」も聖書と同じように——すなわち、文書として——誰もが参照できる形で示されるべきではないかというピューリタニの考えから生まれてきた面があることにつき、安部圭介「州憲法の現代的意義（2）：ウォーレン・コート後の人権保障の新しいあり方」法学会協会雑誌 120巻 6号 90～91頁（2003）参照。See also Daniel J. Boorstin, The Americans: The Colonial Experience 18-19 (1958).
30）See Wiecek, supra note 29, at 7.
特集 「法の支配」の現代的位相

減が見られ、①行政の透明性の確保、②権力部門相互の「抑制と均衡」、③法の下の平等の尊重、といった法の基本原則があかさままに軽視される事態が生じた32）。刑事手続の面で政府の権限を大幅に拡大、強化するとともに、外国人の抑留、拘禁に関して司法審査をまったく形式的なものとするUSAパトリオット法の制定は33）、その端的な表れと言えよう。USAパトリオット法に関しては、①個人情報へのほぼ無制限のアクセスをFBI（連邦捜査局）に認めている点、②収集した情報をFBIが州警察やCIA（中央情報局）に横流しすることを認めている点、③「情報目的（intelligence purposes）」34）の捜査については「相当な理由（probable cause）」35）——合衆国憲法第4修正によって要求されているはずの——なく開始できるものとしている点など、驚くべき内容が少なくないが、ブッシュ政権は、その後、こうした最低限の立法の裏づけすら伴わない形で、中東や南アジア諸国からアメリカに入国した青年男性らに対する「底引き網尋問（dragnet questioning）」36）などの極端な政策を次々に実施に移してきた。「法の支配」をまさに根拠から掘り崩すかのような近年のアメリカの状況の中37）、人権団体関係者らによってとりわけ深刻に受け止められてきたものとして、外国人の恣意的な抑留、拘禁に伴う人権侵害の問題があった38）。

専門家らは、「人種による選別（racial profiling）」39）に基づいて抑留、拘禁が進められた点に当初から特に注目し、軽微な移民法違反を理由として40）——もしくは、表向き、同時多発テロに関する「重要な証人（material witness）」41）として——アジア・アフリカ諸国

34）§ 505, 115 Stat. at 365.
35）U.S. CONST. amend. IV. 令状発給の基礎となる、容疑者が一定の罪を犯したと信じるに足るだけの事情や情報を意味する。
36）American Civil Liberties Union, supra note 32, at 6.
37）USAパトリオット法が伝統的な「法の支配」の観念を相容れないのみならず、「およそその対極にあると言ってもよいような内容のものである」ことにつき、安部圭介「9・11後のアメリカの人権状況とそのアジアへの示唆」成蹊法学57号457頁、461頁（2003）参照。
38）同論文464-67頁参照。
40）See, e.g., Donna Lieberman, The Danger of Remaining Silent, in It’s A FREE COUNTRY, supra note 39, at 143, 145.
41）American Civil Liberties Union, supra note 32, at 5.
出身の外国人の抑留、拘禁を続けるブッシュ政権の対応を批判してきたが42), 合衆国政府が「特別の利益 (special interest)」43) を有する事件については移民審判を公開で行うよう指示した首席移民審判官通達の下44), 身柄を拘束された外国人の保釈の許否を決する審判、国外退去強制審判などの審判へのアクセスをことごとく阻まれ45), 外国人の抑留、拘禁に関わる問題の全貌を把握することの困難な状況に置かれてきた。このような中、2002年1月、アフガニスタンにおいて拘束された「敵性戦闘員」らのグアナナモ湾海軍基地への移送がしまった46), 同基地での取扱いの現実がメディアで報道されるに至って47), アメリカにおける「法の支配」のあり方は、その根本から問われることになったのであった。

4. 人身保護手続と外国人： Rasul v. Bush

(1) に始めに

冒頭で触れた2004年6月28日の3つの判決は、いずれも合衆国軍によって身柄を拘束されている者からの人身保護請求に合衆国最高裁が答えたものである。そのうちの2件は合衆国市民からの請求であったが、残る1件で問題になっていたのは、まさにグアナナモ湾海軍基地内の施設に収容されている外国人らの提起した請求であった。「ありとあらゆる人権規範に反する」48) とも評されてきた同基地の状況に照らせば、合衆国軍による

42) See, e.g., Kit Gage, Legalized Cointelpro, in It’s A FREE COUNTRY, supra note 39, at 248, 251–52. 「人種による選別」の影響は合衆国市民にも及んだ。旅券の「変造」を理由にパレスチナ系アメリカ人の父子が空港で身柄を拘束された事例について, see Dan B. Gerson, Tale of Mustafas, in It’s A FREE COUNTRY, supra note 39, at 303, 303-05. 旅券のラミネート加工の施された部分の上に薄いフィルムを貼っていたというのがその理由であり, 父（在時67歳）は11日, 子（24歳）は67日の間, 身柄の拘束を受けた。父子はいずれも合衆国市民であった。See id.


44) 合衆国政府が「特別の利益」を有する事件か否かは、首席移民審判官室が自ら判断する。安部圭介, 前掲論文（註37）467頁参照。

45) その合憲性について、下級審の判断は分かれた。第3巡回区は移民に関わる分野での行政権への謹慎を理由に通達を合憲としたが, 第6巡回区は報道の自由を理由に通達を違憲とした。See New Jersey Media Group, Inc. v. Ashcroft, 308 F.3d 198 (3d Cir. 2002); Detroit Free Press v. Ashcroft, 303 F.3d 681 (6th Cir. 2002).


48) Michael Ratner, Is This a Dark Age for Fundamental Legal Protection?, in It’s A FREE COUNTRY, supra note 39, at 215, 225.
アフガニスタン攻撃の際に身柄を拘束され、その後、同基地に移送された外国人らの拘束、収容の当否が司法審査に服するか否かが問題になったRasul v. Bush（ラズル対ブッシュ事件）において、「人民の自由を保護するための武器」として英米における「法の支配」をつかさどってきた人身保護手続が用いられたことは、いわば必然のなりゆきであったように思われる。その事案は、次のようなものであった。

（2）事実の概要

人身保護請求を提起した14名の外国人のうち、クウェート人12名は、アフガニスタンやパキスタンで人道援助を行っていたのであるが、その親族の証言するところによれば、報奨金を当たる町村に捕えられ、合衆国軍に身柄を引き渡されていた。また、2名のオーストリア人らのうち1名は、アフガニスタン国内で北部同盟による拘束を受けた後、もう1名は、パキスタン国内でパキスタン政府による拘束を受け、いったんスエジト政府に引き渡された後、いずれも合衆国軍に身柄を引き渡されていた。

2002年初頭以来、請求者らは、やはり国外で拘束された640名前後の外国人とともにアフガニスタン基地に収容されているが、同基地はキューバ南東部に位置し、その敷地は、1903年の協定に従ってアメリカがキューバから租借しているものである。この協定の中でアメリカは、アフガニスタン湾地区にキューバの「主権（sovereignty）」が引き続き及ぶことを承認しており、他方、キューバは、アメリカの領土を守る限り、アフガニスタン湾地区がアメリカの「完全な権限と支配（complete jurisdiction and control）」に服することを承認している。1934年には条約が締結され、この租借は、アメリカがアフガニスタン湾基地から自発的に撤退しない限り、効力を有し続けるものとされている。

このような中、請求者らは、身柄の釈放に加え、罪となるべき事実についての告知、弁護士や家族との面会、裁判所へのアクセスなどを求めて、コロンビア特別区合衆国地裁に出訴した。その主張によれば、請求者らは、①アメリカに敵対する戦闘員であったことはなく、②テロ行為を行ったこともないにもかかわらず、③告発も起訴もされず、弁護士による援助を受けることも許されず、裁判所へのアクセスも認められないまま、長期にわ

49）124S. Ct. 2686（2004）。
50）124S. Ct. 2686, 2691 n.4（2004）。
52）Lease of Lands for Coaling and Naval Stations, Feb. 23, 1903, U.S.-Cuba, art. III, T.S. No. 418, cited in Rasul, 124 S. Ct. at 2691 n.2.
53）Id.
たって身柄を拘束されているということであった\(^{55}\)。

合衆国地裁は、これらの請求は結局、いずれも人身保護令状を求めるものであると位置づけた上で、1950年の最高裁判例に従って請求をしりぞけた\(^{56}\)。アメリカの主権の及ばない地域で身柄を拘束されている外国人がアメリカの裁判所に人身保護請求を提起することは判例上認められていないので、本件ではそもそも管轄権が存在しないとの判断であり、控訴裁もこの立場を維持したため\(^{57}\)，請求者らが裁量上訴の申立てを行っていた。

(3) 法廷意見

法廷意見（スティーヴンズ裁判官執筆。オコナ、スータ、ギンズバーグ、ブライアの各裁判官同調）は、判例上、連邦裁判所には行政権による身柄の拘束の当否を審査する広範な権限が認められてきたことをまず指摘する\(^{58}\)。その上で、本件において間われているのは、アメリカの主権は及んでいないものの、アメリカが「包括的かつ排他的な権限 (plenary and exclusive jurisdiction)」\(^{59}\) を行使している地域において行政権が外国人の身柄を拘束している場合に、人身保護手続を定めた連邦法の規定の下\(^{60}\)、拘束の当否について司法審査を受ける権利が認められるか否かであるとし\(^{61}\)、認められるとの結論を導いている。その理由づけは、次のようなものであった。

請求者らの身柄の拘束者たる合衆国政府は、1950年のJohnson v. Eisentrager（ジョンスン対アイゼントレジャ事件）\(^{62}\) を引き、そこで示された立場に従えば本件でも連邦裁判所の管轄権は認められないとするが、本件の事案は、Eisentrager事件とは大きく異なる。

第１に、Eisentrager事件で人身保護令状を求めていたのがドイツ国民であったのに対し、本件の場合、請求者らは交戦当事国の国民ではなく、アメリカを攻撃したことも攻撃を計画したこともなかったと主張している。

第２に、Eisentrager事件においては請求者らがMilitary Commission（軍事審問委員会）による審理を受け、有罪判決を受けていたのに対し、本件の場合、請求者らは司法機関へのアクセスを一切認められていない。

\(^{55}\) See Rasul, 124 S. Ct. at 2691.
\(^{57}\) 401 U.S. 2693.
\(^{58}\) Al Odah v. United States, 321 F.3d 1134 (D.C. Cir. 2003).
\(^{60}\) Id. at 2693.
\(^{61}\) 28 U.S.C. § 2241 (2004)。同条は、「最高裁判所、最高裁判所裁判官、地方裁判所および控訴裁判所裁判官は、それぞれの管轄する区域において（within their respective jurisdictions）人身保護令状を発することができる」と規定する。

Eisentrager事件において請求者らが収容されていたのがドイツ国内の刑務所であったのに対し、本件の請求者らが収容されている施設はアメリカが排他的権限と支配を及ばしている地域にあり、しかも、請求者らはすでに2年以上にわたってそこに収容されている63。

こうした事実の面での重要な違いに加え、Eisentrager判決は、法的構成の点でも本件とはまったく異なっている。同判決は人身保護令状の発給を求める憲法上の根拠について判断を示しているが、制定法上の根拠についてはほとんど検討していないからである。これによって、制定法については、直前の1948年に下されたAhrens v. Clark（アーレンズ対クラーク事件）64で決定的な判断が下されていたという事情によるものと考えられる。

Ahrens事件では、退去強制に向けてエリス島に収容されていたドイツ人らが人身保護請求をコロンビア特別区合衆国地裁に起こしていたが65。最高裁は、連邦裁判所裁判官が「それぞれの管轄する区域において（within their respective jurisdictions）」66人身保護令状を発することができる旨を定めた連邦法の下、人身保護請求は請求者の所在地を管轄する地裁に提起しなければならないとの立場を示して、請求をしりぞけていた67。

そこで、Eisentrager事件を審理した地裁はAhrens判決に依拠して請求を却下68、逆に控訴裁は、以上のように解釈されるところの連邦法は、「人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とする場合でなければ、停止させてはならない」69と定める合衆国憲法第1編第9節第2項との間に「違憲の隙間（unconstitutional gap）」70を生ぜしめるがゆえに、この事件では、法の「基本原理（fundamental principles）」71に基づいて連邦裁判所の管轄権を否定しなければならないと判示していたのである72。最高裁が覆したのは、この控訴裁の判断であった。

しかし、Ahrens判決は、1973年のBraden v. 30th Judicial Circuit Court of Kentucky

---

63）See Rasul, 124 S. Ct. at 2693.
64）335 U.S. 188 (1948).
67）See Ahrens, 335 U.S. at 192.
69）U.S. Const. art. I, §9, cl. 2.
72）See id. at 967-68.
「孤立した少数者」としての外国人

（ブレイドゥン対第30巡回区ケンタッキ州巡回裁判所事件）73）によって判例変更されている。同判決では、人身保護請求を扱う地裁が被拘束者の所在地を管轄していなければならずという連邦法上の要求は必ずしも「絶対不変の要件（invariable prerequisite）」74）ではないとされたので、Eisentracer判決が人身保護請求をしりぞけた際の暗黙の前提——すなわち、制定法上、人身保護請求は必ず被拘束者の所在地を管轄する地裁に提起しなければならず、この点について例外は認められないとの理解——はすでに崩れており、本件請求を審理することは、Eisentracer判決によっては何ら阻まれらない75）。

連邦制定法に関しては、域外適用を認める合衆国議会の意思が明確に示されていない限りは域外適用を認めないので原則であるとの指摘もあるが76），この原則がどのようなものであるにせよ、本件のようにアメリカが「完全な権限と支配」を及ぼしている地域についても、域外適用を認めない旨の推定は問題になりえない。合衆国政府自身、グアム湾基地に収容されているのが合衆国市民であれば地裁は人権保護請求を審理し得るとしており、外国人の場合に限って制定法の地理的射程を狭めることを合衆国議会が意図していたとは考えにくい。同基地で身柄を拘束されている外国人が合衆国市民同様、人身保護請求を提起しようすることは当然である77）。

本件で連邦裁判所の管轄権を認めるところは、人身保護令状の歴史的なあり方にも適合する。イギリスの判例を参照すれば、外国人からの人身保護請求、独自の裁判所を持つCinque Ports（五港）78）やCounties Palatine（パラティニット州）79）で身柄を拘束されている者のからの人身保護請求、Channel Islands（海峡諸島）80）のように王国の一部ではない地域で身柄を拘束されている者のからの人身保護請求なども、古来、コモン・ロー裁判所で審

74）Id. at 495.
75）See Rasul, 124 S. Ct. at 2695.
76）See id. at 2696.
77）See id.
78）ドウヴァ、ヘイストイングズなど、古くから特権を認められていたイングランド南東部の港湾都市を指す。Court of Shepway（五港裁判所）と呼ばれる裁判所を有していた。See Gordon W. Pauleisen, An Historical Overview of the Development of Uniformity in International Maritime Law, 57 Tul. L. Rev. 1065, 1075 (1983).
理されてきたことが明らかである81)。

最後に、本件では2つの事件が併合審理されているが、うち1件の請求者らは、人身保護手続を定めた連邦法の条項以外にも制定法上の根拠を挙げ82)、拘束の当否について司法判断を求めていた。控訴審はそれらの主張をもEisenotrager判決に依拠してしりぞけたが、以上から明らかに通り、Eisenotrager判決のこのような受け止め方は正しくない。国外で身柄を拘束されているのが外国人だからといって、その合法性をアメリカの裁判所で争うことが絶対に認められないとした最高裁判例はなく、アメリカの裁判所が伝統的に外国人にも扉を開いてきたことを考えれば、本件でも連邦裁判所の管轄権を否定すべきである83)。

（4）ケネディ裁判官の結果同意見

ケネディ裁判官は、Eisenotrager判決は具体的な拘束のなされように即して総合的に判断を下したものであるとの把握の下、同判決の枠組みに従って事案を分析し、1)グアントナモ湾地域が事実上、アメリカのterritory（統治地域）であり、かつ、敵対行為の現場から遠く離れていること、2)請求者の場合、処遇を決定する法的手続をまったく提供されないまま、期限の定めなく拘束されていることの2点を理由に、法廷意見の結論に賛成する84)。「別の道筋（different course）」85)をたどって同じ結果に至ると述べているが、Eisenotrager事件との事実関係の違いは法廷意見も強調しているところであり86)、軍に関係する分野での政治的部門への譲歩をEisenotrager判決に読み込んでいる点を別とすれば87)、独自の理由づけが示されているわけではない。実質的には、一部同意意見に近い内容であると言えよう。

（5）スカリア裁判官の反対意見

スカリア裁判官の反対意見（レーンクイスト、トマス両裁判官同調）は、1)問題の連邦法中の「それぞれの管轄する区域において」88)という部分を文理解釈すれば、グアントナモ

83) See Rasul, 124 S. Ct. at 2698-99.
84) See id. at 2699-2701 (Kennedy, J., concurring in the judgment).
85) Id. at 2699.
86) See id. at 2693.
87) See id. at 2700.
「孤立した少数者」としての外国人

湾基地で拘束を受けている者からの人身保護請求について連邦裁判所の管轄権は及ばず、これを変更するのであれば合衆国議会の立法によるべきである89)，(2) Eisentrager 判決は、ごく簡潔にではあるが制定法上の根拠についても論じており、この点を詳細しなかったのは、制定法の解釈として人身保護請求が認められないことが明白だったからにほかならない90)，(3)従って、法廷意見のような結論を採るためには、(a) Eisentrager 判決が Braden 判決によって変更されたと見えるか、(b) 本判決自身が Eisentrager 判決を覆すことができるが、Braden 判決はアラバマ州で身柄を拘束されていた者がケンタッキー州を管轄する合衆国地裁に出訴した事件なので、その趣旨を国外にまで広げて読むことはできず、(a)の解釈は到底無理であるとする91)。結局、この考え方はよれば、法廷意見は無原則な判例変更をしているということになる。

スカリア裁判官の指摘によれば、法廷意見の引くイギリスの判例92)——イギリスの港に停泊中の船、五港、パラティニット州、海峡諸島、北ロウディージア植民地などで身柄を拘束されている者からの請求を扱ったもの——は、いずれもそこにイギリスの「主権」が及んでいること自体は明らかな状況下で下されたものであり、しかも、それらの事件で審理されたのは、「イギリス臣民 (British subjects)」93)から提起された人身保護請求であった。「主権」はなく「権限と支配」が判断の基準であるとすれば、アメリカ占領下のドイツの刑務所に収容されているのはもちろん94)、アフガニスタンやイラク国内のアメリカ占領地域で身柄を拘束されている者からの人身保護請求を審理しなければならないことになるはずである95)、とスカリア裁判官は法廷意見を厳しく批判し、グアンタナモ湾地域にはそもそもアメリカの主権が及んでおらず、仮に及んでいるとしても連邦裁判所が審理できるのは合衆国市民によって提起された請求のみであるので、本件請求者らの主張は「見当違り (inapposite)」96)であると結論づけている。

(6) 検 討

本件法廷意見を貫く「法の支配」への裁判官らのコミットメントは、同じ日に下された

89) See Rasul, 124 S. Ct. at 2701–02 (Scalia, J., dissenting).
90) See id. at 2703.
91) Id. at 2702-06.
92) See id. at 2696–97 nn.11–14.
93) Id. at 2709.
95) See Rasul, 124 S. Ct. at 2708.
96) Id. at 2709.
特集 「法の支配」の現代的位相

Hamdi v. Rumsfeld (ハムディ対ラムズフェルド事件)97)，Rumsfeld v. Padilla (ラムズフェルド対パディラ事件)98)の2判決にもよく表れている。「合衆国市民の権利に関わる場面では、state of war (交戦状態) [の主張]は大統領の [好き勝手に使える] 自由小切手ではない」99)，「われわれは、800年前にマグナ・カルタによって [文書の形で] 表明された伝統の継承者であり、マグナ・カルタは、貴族らの主張に従い、law of the land (国法)によって行政権を制約したのである」100)，「行政権の意のままにされる無期限の拘束からの自由は、英米型の権力分立の枠組みが保障する自由のまさに核心にある」101)，「アメリカがその国旗によって象徴される理想に忠実であろうとするならば、暴虐な力の攻撃と戦う際にも、暴君の [用いるような] 武器をふり回してはならない」102)といった力強い表現の数々は、自由と正義に関する最高裁判官らの基本的な認識を示し、同時多発テロから3年近くを経てなお異例すくめの対応を続けるブッシュ政権のあり方に警鐘を打ち鳴らした点で、大きな意味があるものと考えられる。

しかし、「敵性戦闘員」に指定された合衆国市民については告知や聴問なく無期限に拘束できるとする合衆国政府の主張がしりぞけられたHamdi事件では、裁判官の立場は細かく分かれて、法廷意見は形成されず、最終的に最高裁の呪じるところとなったのは、トマス裁判官の反対意見以外では最も行政権に謙譲的な基準を採るオコナ裁判官の示した処理であった103)。同様に「敵性戦闘員」に指定されたもう1名の合衆国市民からの人身保護請求を扱ったPadilla事件では、当初、ニューヨーク州南部地区合衆国地裁の発した令状に則って刑事手続が開始されていたものの104)，その後、請求者の身柄がサウス・キャロライナ州内の軍刑務所に移されていたため、当該人身保護請求についてニューヨーク

99) Hamdi, 124 S. Ct. at 2650 (plurality opinion).
100) Id. at 2659 (Souter, J., concurring in part, dissenting in part, and concurring in the judgment).
101) Id. at 2661 (Scalia, J., dissenting).
102) Padilla, 124 S. Ct. at 2735 (Stevens, J., dissenting).
「孤立した少数者」としての外国人

ヨーク州南部地区合衆国地裁は管轄権を有しないとされ、結局、請求はしりぞけられていた105。要するに、違法な拘束を受けている疑いのある者からの請求に合衆国最高裁の法廷意見が答えたのはRasul事件のみだったのであり、この意味で、Rasul判決は、9・11後のアメリカ法の変化に関心を寄せる多くの人々にとって、2003年間延期の最重要判決——見方によっては、近年の最重要判決——であったと言ってよい。

とはいえ、その論理展開は滑らかなものとは言いがたい。法廷意見は、一見したところ、酷似した事案のように見受けられるEisentrager事件との違いの指摘にかなりの紙を費やし、Eisentrager判決においては、制定法上、人身保護請求は拘束者の所在地を管轄する地裁にしか提起できないとの理解に立って、憲法上も人身保護請求を提起する権利は認められないとの判断が下されたが、制定法の解釈については後続のBradent判決で判例変更がなされたので、現在では、「どの合衆国地裁の領域的管轄権も及ばない場所で身柄を拘束されている者であっても、right to federal habeas review（拘束の合法性について連邦裁判所の審査を受ける権利）の基礎を合衆国憲法に求める必要はない」106と述べ、Eisentrager判決とは逆の結論、すなわち、地裁の管轄権を肯定する結論を導く。裏返して言えば、Eisentrager判決のうち、請求者からの憲法上の権利を否定した部分については、依然として判例としての拘束力に乏し続けていて位置づけているようにも読めるのであり、実際、国外で身柄を拘束されている外国人に対しては拘束の合法性をアメリカの裁判所で争う憲法上の権利を認めないとの判断は、必ずしも理解できるものではない。しかし、人身保護手続きの前制定法的、講調を強調し、管轄権についての定めを判例上緩やかに解されていることの調和を法廷意見のアプローチは、結果的に本判決を Eisentrager判決とはまったく違った印象のものにしている。ここでは、少なくとも次の2つの点を指摘しておくことができると思われる。

第1に、法廷意見は、本件を Eisentrager事件と distinguish (区別)107するだけでは不十分だと思ったということである。先に述べた通り、Eisentrager事件との事案の違いについては法廷意見自身も強調しており108、これでさえも本件の結論を正当化する基礎たりうることは明らかである。「先例の基礎となった事実関係と裁判所が現に直面している

105）See id. at 2727. この事件でも、Rasul事件同様、人身保護請求に関する連邦法中の「それぞれの管轄する区域において」の解釈が争われた。領域的管轄権に関する原則には「(複数の)例外がある(subject to exceptions)」ことを強調しつつ、本件ではいずれの例外も認められないとする補足意見をケネディ裁判官が付し、オコナ裁判官がこれに加わっている。法廷意見を構成したのは、この2名を含む5名の裁判官であった。See id. at 2727-29 (Kennedy, J., concurring).
107）英英法を特徴づける先例拘束性の原理の下で判例法の発展を支えてきた「区別の技術」につき、田中美夫『英英法総論（下）』490-93頁 (1980) 参照。
108）See Rasul, 124 S. Ct. at 2693.
事件の事実関係とは同一ではないとする「区別」（distinguishing）の技術を駆使して連邦裁判所の管轄権を肯定するケネディ裁判官の結果同意意見は、この意味で十分に説得的なるものと言える。にもかかわらず、法廷意見はこの一点をもって事足りりとはせず、Braden判決がEisentrager判決の前提をいかに掘り崩したかについて詳細な分析を加えている。その結果、Eisentrager判決の射程は厳しく限定され、その先例としての価値は大幅に減殺されていると考えられる。

第2に、法廷意見の叙述の中には、むしろ、Eisentrager事件控訴審判決と響き合う考え方が見られるということである。本判決は、Eisentrager事件控訴審判決とは異なり、明示的には憲法論に踏み込んでいない。しかし、人身保護手続が制定法に先立つ存在であることを高らかに宣言し、それが「英米法の伝統の中でも最も重要な部分」であることを説いている箇所やイギリスの古い判例を引用し、人身保護請求についての裁判所の管轄権を広く認めている箇所からは、憲法的価値の実現を担う司法権の役割に自覚的裁判官らの姿勢が読み取れる。人身保護令状が「個人の自由に関する憲法上の保障を実現する上で不可欠の手段」であり、身体の自由を奪われた者にとって、人身保護手続こそが拘束の合法性を争う「確立された、伝統的な手続」であることを指摘したEisentrager事件控訴審判決と共通する色彩が感じられるのは、法廷意見のこうした部分にほかならない。

このように見えてくると、本判決がEisentrager判決を正面からは覆さないまま正反対の結論を導いたのは、同じ結果を憲法に基づき成ることについて、単に5名の裁判官の支持が得られなかったためなのかという推測が成り立つ。本判決によれば、人身保護請求の文脈において外国人に保障される制定法上の権利は憲法上の権利よりも広いということになるが、それは、人身保護請求を提起する権利が合衆国議会の意思次第でいつでも自由に縮減できるということではない。数百年にわたる英米法の歴史の中で育まれてきた人身保護手続を明文化し、憲法上の保障に高めたのが合衆国憲法第14条9節2項であ
「孤立した少数者」としての外国人

るとの法廷意見の理解に照らせば117），人身保護請求を扱う連邦裁判所の管轄権を制約する立法が制定された場合、これが一定の限界を超えれば憲法上の問題を生じることは明らかであり、本件法廷意見は、人身保護請求を提起する権利を「固有のコモン・ロー上の権利（inherent common law right）」118）と位置づけたEisen trager事件控訴審判決と基本的な認識を同じくするものととらえられる。

であるとすれば、制定法の解釈を通じて連邦裁判所の管轄権が肯定された点は、いわゆる憲法判断回避の準則によるもの119），より実質的には、レーンクイスト・コートにおいて決定票を握る中間派の裁判官らの「最も[射程の]狭い理由づけ(narrowest possible grounds)によって判断を下そうとする」120）傾向の表れと受け止められよう。本判決は、憲法に訴える必要がない場面では可能な限り憲法判断を避けることをもって原則とする現在の合衆国最高裁の特徴と関係づけて理解されるべきである。

最高裁がEisen trager判決を下した際に念頭にあったと見られる制定法についての理解がBraden判決によって変更された、とする本件法廷意見の理由づけは、確かに歯切れのよいものとは言えない。しかし、そこには、形式的には国外と呼ぶほかない地域における外国人の拘束をも連邦裁判所の審察に服せしめ、究極的には人権保障の観点から司法権が呪を加えることによって、行政の透明性を確保し、何としても恣意的な権力の行使を排除しなければならないという最高裁の明確な価値判断が表現されていた。もちろん、論理展開のみに着目すれば、スキャリア裁判官の反対意見が詳述する通り、法廷意見には疑問も多い。たとえば、「主権」ではなく「権限と支配」を基準として人身保護請求の提起の可否を判断するのであれば、アフガニスタンやイラク国内のアメリカ占領地域で身柄を拘束されている者からの人身保護請求も連邦裁判所で審理しなければならないはずだと批判は121），十分な理由のあるものと言ってよいように思われる。しかしながら、こうした法的構成の美しさを重視する立場は、レーンクイスト・コートにおいては一貫して少数派であった。「法の生命は論理ではなく、経験であった」というボウズ裁判官の言葉に代表されるコモン・ローの伝統を受け継ぎ、常に具体的妥当性を優先して事件の処理を図ろうとする現在の合衆国最高裁の多数派の姿勢は、本件では「法の支配」を強める方向に作用したのであった。

121）See Rasul, 124 S. Ct. at 2708.
122）OLIVER WENDELL HOLMES, JR., THE COMMON LAW 1 (1881).
5. 航空運輸安全法と外国人：Gebin v. Mineta

（1）はじめに

このように、Rasul 判決には「法の支配」との関係で大きな意味が認められるのであるが、現在のアメリカにおいて、外国人に対する差別的な取扱いの問題は、ブッシュ政権による「敵性戦闘員」や特定国出身者の抑留、拘禁の場面のみにとどまるものではない。

アメリカ史をもととすれば、市民の間に不安や恐怖感が広がった場合に外国人をはじめとする社会のアウトサイダーが生活のさまざまな場面で排除、抑圧されるという現象は、いくつか例のあるのである。①第 1 次世界大戦中に特にドイツへの反感を背景に Espionage Act（防諜法）123) や Sedition Act（煽動防止法）124) が制定され、それらの法の下でスパイ活動とは何ら関わりのない移民——その多くはドイツ、イタリア、ロシアといった国々の出身者であった——や政治活動家らが訴追を受け、有罪判決を下されたこと125)，②大恐慌期のメキシコ系移民の大量強制送還126)，③第 2 次世界大戦中の日系アメリカ人強制収容127)，④Smith Act（スミス法）128) の下での 1940 年代から 50 年代にかけての共産主義者の弾圧などは129)，そうした排除、抑圧の典型例であり、これらは要するに、社会的混雑に伴う「法の支配」の動揺の例であったと言える。

差別的な刑事訴追や強制送還、強制収容は敵対的な意識の極端なあらわれであるが、それと前後して、似通った意識が社会生活の中より身近な場面に顕を出した例もまた少なくない。漁業許可証を日本人にのみ交付しないものとした第 2 次世界大戦中の州法130)，共産党に所属したことがない旨を明言しない司法試験合格者には弁護士資格を与えないもの

123) 40 Stat. 217 (1917).
124) 40 Stat. 553 (1918).
125) See, e.g., Ira Glasser, More Safe, Less Free: A Short History of Wartime Civil Liberties, in It’s a FREE COUNTRY, supra note 39, at 11, 14-16.
128) 54 Stat. 670 (1940).
130) その制定の経緯については、マーフィ裁判官が 1948 年の最高裁判決の補足意見の中で詳しく論じている。See Takahashi v. Fish & Game Com., 334 U.S. 410, 422-27 (1948) (Murphy, J., concurring).
「孤立した少数者」としての外国人

とれた州司法試験委員会の措置などが想起されるよう131)。ヒステリアに近い世論の動向に司法権もまた流され132)、「法の支配」の実現が危うくなった時期もあった。これまでのところ、アメリカは結果的には自浄作用を発揮してこうした「法の支配」の危機を克服してきたが133)，同時多発テロ後のアメリカ法の変化がどのように収拾されるのかについて
は、なお予断を許さないと言わなければならない。

このような中、合衆国地裁の近年の判決の中には、9・11 後のアメリカにおける「法の支配」の現状を示し、今後の展開を占う手がかりになるものが含まれているように思われる。その1つの例として、Gebin v. Mineta (ゲビン対ミネタ事件)134)を見たい。

(2) 事実の概要

2001年11月19日、いわゆる9・11後の政治的混乱の中、Aviation and Transportation Security Act（航空および運輸の安全に関する法律）135)と呼ばれる連邦法が成立した。同法は、国内の空港における保安検査を合衆国政府の一元的コントロールの下に置く方向を打ち出し、従来、ほとんどの空港で民間職員によってなされていた保安検査を合衆国政府の一部局であるTransportation Security Administration（運輸安全局）136)の職員によって行われるべきものとしたため、すでに各地の空港でsecurity screener（保安検査員）137)として働いていた者も、改めて運輸安全局のポストに応募し、合衆国政府に雇用されるのでなければ勤務を続けることができないことになった。

ところが、同法は、他面において連邦空港保安検査員となりうる者を「合衆国市民（cit-

136) 当時は運輸省。現在は国土安全保障省の一部局である。
137) 空港保安検査員の職務とその勤務現場に9・11が与えた影響について、see generally Ramona Ripton, Casualties of War: Anti-Terror Hysteria, in It's a Free Country, supra note 39, at 133.
づつ公民の現代的位相

izen of the United States）に限定したため、運輸安全局のポストへの合衆国市民でない者の応募は認められず、その結果、全米で8,000名に上る空港保安検査員がその職を奪われる状況が発生した

本件の原告9名のうち、8名はアメリカの「永住権を持つ外国人（permanent residents）」であり、1名はAmerican Samoa（アメリカン・サモア出身の「合衆国国民（U.S. national）」）、「市民（citizen）」ではない——である。いずれもATSAの施行によって空港保安検査員としての勤務を続けられなくなった人々であり、その主張は、要するに、ATSAが連邦空港保安検査員の職への合衆国市民でない者の応募を認めていないうちは原告らの「法の平等な保護を受ける権利（rights to equal protection of law）」を侵害し、合衆国憲法第5修正のdue process（適正過程）条項に違反するというもの

---


142) U.S. CONST. amend. XIV, § 1


である \(^{145}\)。被告は運輸長官および運輸次官である。

空港保安検査員を合衆国市民に限る ATSA の規定が憲法無効である旨の宣言と当該規定の執行差止めを求めた原告からの訴えに対し、両被告は、救済が与えられるべきことを示す請求が訴状に記載されていないとする立場から、連邦民事訴訟規則 12 条 b 節 6 項に従い \(^{146}\)、却下を申し立てた。そこで、第 5 修正の内容たる平等保護の要請との関係上、連邦空港保安検査員を合衆国市民に限ることが許されるか否かにつき、キャリフォーニア州中部地区合衆国地裁の判決が示された。その内容は、次のようなものであった。

(3) 判 旨 \(^{147}\)

州の福祉手当の配分に際し、外国人と比較して合衆国市民を優遇することは許されないと判示した 1971 年の Graham v. Richardson (グレイアム対リチャードソン事件) \(^{148}\)以来、外国人を排除する governmental action (連邦]政府の行為) \(^{149}\)の合憲性が厳格審査基準によって判断されること、合衆国最高裁の判例上、確立している。Graham 事件は第 14 修正の平等保護条項の下で提起された事件であったが、連邦政府に適用される第 5 修正の due process 条項の下でも憲法判断の枠組みは原則として同一である \(^{150}\)。

ただし、外国人を排除する governmental action であっても厳格審査が妥当しない場合として、①「政治的機能[を担う職] (governmental function) \(^{151}\)についての例外、②移民および帰化に関係する分野——これらの分野では、政治的部門への譲譲が強く働くとき

---

\(^{145}\) 「法の平等な保護」が連邦政府との関係では第 5 修正の due process 条項によって保障されることにつき、see Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497, 499-500 (1954).

\(^{146}\) Dismissal for failure to state a claim (訴え不十分を理由とする却下) を求める申立てである。

\(^{147}\) タカスギ (Robert M. Takasugi) 裁判官による。


\(^{150}\) See Gebin v. Mineta, 231 F. Supp. 2d 971, 973 (C.D. Cal. 2002).

\(^{151}\) Id.
特集 「法の支配」の現代的位相

れる——についての例外152）、という2つの重要な例外がある。争われている政府の行為がこのいずれかのカテゴリーに該当する場合には、合理性の審査によって合憲性が判断される。そこで、本件が政治的機能についての例外に当たるか否かについて、まず検討する。

政治的機能に関する例外の下、従来、最高裁判例によって合憲とされてきたのは、警察官、公立学校教員などの職から外国人を排除することである。しかし、それらの判決の理由づけを細かく見てみれば、①警察官を合衆国市民に限る州法の合憲性を扱った Foley v. Connellie（フォウリ対コネリ事件）153）は、警察官が「ほとんど無数の多種多様な判断をする権限（authority to exercise an almost infinite variety of discretionary powers）」154）を有する点を重視して合憲の結論を導いており、警察官を他の公務員や一般的な職業に従事する人と同列に論じることはできないとはっきり述べていたし155）、②公立学校教員についての同様の制限の合憲性を判断した Ambach v. Norwick（アンバッハ対ノウィック事件）156）も、政治過程に参加する市民を育て、アメリカ社会の基礎にある価値を次世代に伝えるという公立学校教員の職務はまさに「代表民主政の核心（heart of representative government）」157）に関わるもので、教員は「政府が有権者に対して負っている最も基本的な義務」158）を果たしているのであるとしていた159）。

ところが、空港保安検査員は自らの判断で行使できる権限を有してもいなければ、職務を通じて「政府が有権者に対して負っている最も基本的な義務」を果たしているというわけではない。従って、本件では、政治的機能についての例外は妥当しない160）。

次に、移民および帰化に関する分野での政治的部門への謙譲についてであるが、ここでは問題になっている連邦法のように「合衆国民民」をも排除対象に含む形で「合衆国市民でない者」を一律に排除するような規制は、移民および帰化に関係する分野を規律する合衆国議会の権限の行使として正当なものとは言えない。もっとも、これらの分野において大統領や合衆国議会の広範な規制権限が認められてきたのは、①移民や帰化に関する政策決定は外交と密接な関係にあり、他国との関係にさまざまな影響を及ぼす可能性があるため、政治や経済の情勢変化の速さに鑑みれば、こうした決定は政治的部門に委ねるほうが望ましいこと、②外国人に帰化のインセンティブを与えることについて合衆国政府が利益

152） See id.
154） Id. at 297.
155） See id. at 298.
157） Id. at 76.
158） Id. (citing Foley v. Connellie, 435 U.S. 291, 297 (1978)).
159） See Gebin v. Mineta, 231 F. Supp. 2d 971, 973-75 (C.D. Cal. 2002).
160） See id. at 975.
「孤立した少数者」としての外国人を有していること、という2つの理由によるのであるが、『合衆国国民』に関してはこれら正当化は成り立ちえないからである。よって、移民および帰化に関する分野についての例外も妥当しない161）。

以上により、2つの例外がいずれも当てはまらないことが明らかになったので、厳格審査基準を適用する。「空の安全の向上（improving aviation security）」162）についての政府の利益はやむにやまれぬものと考えられるが、裁判のこの段階において、連邦空港保安検査員の職から合衆国市民でない者を一義排除することが目指す達成のための「最も非制限的な手段（least restrictive means）」163）であると言うことはできない。被告らの申立てを却下する。

(4) 検討

このように判示した本判決の3日後に当たる2002年11月15日、地裁は暫定的差止命令を発し、本案に関する正式事実審理の終了まで、問題の連邦法の規定の執行を差し止めた164）。暫定的差止命令発給の可否に関する標準的な基準に従って165）、①原告らが勝訴の蓋然性を示したこと、②(a) 差止命令が発せられない場合、原告らは雇用を打ち切られ、回復不能な損害を被るが、(b) 差止命令が発せられた場合には現在の状態が当面継続し、新法の執行遅れだけに過ぎないので、相対的に見れば被告らの損害は大きいとは言えないこと、の2点を指摘した簡潔なものであった166）。

他方、11月25日、合衆国議会は問題の規定を改正し、連邦空港保安検査員の資格要件を列挙した条項中の「合衆国市民」の直後に「または合衆国国民（or a national of the United States）」167）という文言を追加した。空港保安検査員の職から外国人が排除されていることに変わりはないが、すでに見られた通り、地裁判決はATSAが「合衆国国民」をも排除する形で空港保安検査員の資格要件を定めている点の不合理性を強調していたため168）、この法改正は地裁判決の説得力を結果的に弱める効果を生んだものと思われる。

161）See id. at 975-76.
162）Id. at 976.
163）Id. わが国では「より制限的でない他の選択する手段」のテストとして知られている手法が用いられている。なお、このテストがしばしば「LRAの基準」と呼ばれていることへの疑問につき、戸松秀典『憲法訴訟』311頁（2000）参照。
166）See Gebin v. Mineta, 239 F. Supp. 2d 967, 969 (C.D. Cal. 2002).
特集 「法の支配」の現実的位相

2003年5月20日、第9巡回区合衆国控訴裁判所の判決が下された169)。原告らの申立てを法改正に照らして改めて審理すべく、前年11月15日の暫定的差止命令を取り消し、事件を地裁に差し戻すという内容であった170)。

訴訟を手がけたACLU（アメリカ自由人権協会）171)南キャリフォーニア支部のロウズベンハム（Mark Rosenbaum）172)は、「法的問題の核心は変わっていない」173)と指摘し、「[合衆国]市民でない者がイラクで命を賭けて戦うことを認めていながら、空港保安検査員になることは認めないという大統領や連邦議会の態度は、非アメリカ的（un-American）である」174)と現状を批判している。控訴裁の判決が予想外の内容であったとまでは言えないが、それが空港保安検査員からの外国人の排除を実質的に肯定する方向を示しているのだとすれば、そこにはいくつかの大きな問題が含まれているように思われる。

第1に、外国人排除の無意味性である。改めて言うまでもなく、全米各地の空港およびそこから発着する航空機内では著大な数の人々が勤めており、その中には外国人も多数含まれている。こうした中、ATSAは、空港保安検査員についてのみ「合衆国市民」であること要求し、護身士、客室乗務員、航空整備士、荷物積込係、清掃作業員といった他の職種の人々については何ら制限を設けていない。空港保安検査員としての雇用を打ち切られた者の中から別の職に応募して引き続き空港内で働き続ける者が出ることとは容易に予想できるところであり、このような要件が「空の安全の向上」に多少なりとも意味があるとは考えにくい175)。空港保安検査員のみがなぜ合衆国市民でなければならないのかについての合理的な説明はきわめて困難であり、あえて事情を推し量るとすれば、保安検査員は1人1人の乗客と直接接するため、比較的人々の目につきやすく、おそらくその象徴的な意味合いゆえにこのような規制が設けられたのではないかと推測せざるをえないのである。

このことの矛盾は、外国人が合衆国軍で支障なく従来できるものとされていることを考え合わせるとき、いよいよ明らかである。原告の1人ゲビン（Jeimy Gebin）は、5歳の時に家族とともにアメリカに入国し、国内の高校を卒業した後、合衆国軍で3年間服役し、

169) Gebin v. Mineta, 328 F.3d 1211 (9th Cir. 2003).
170) See id. at 1212.
171) その活動状況については、安部圭介、前掲論文（註37）459-60頁参照。
172) ロウズベンハムは、ACLU南キャリフォーニア支部のLegal Director（法務部長）の職にある。この訴訟の原告側弁護団の中心メンバーはACLUの南キャリフォーニア支部、北キャリフォーニア支部、サン・ディエゴ・ウエスト部のスタッフから成り、これに空港職員の労働組合からもし弁護士が加わったほか、憲法学者として著名なスピンスキー（Erwin Chemerinsky）らも参加していた。
174) Id.
175) See Ripston, supra note 137, at 141.
名誉除隊後にロス・アンジェルス空港で保安検査員として働いていた。先に引いたロウズベンパムの「合衆国市民である者の不利益を伴わせない」という言葉は、ゲインの軍での経験を示唆していたものと思われる。外国人が出入国に「安全面での問題があるのだとすれば、なぜ『軍については、合衆国民であることを求める』要件がないのでしょうか」（この原告の疑問は、空港保安検査員から外国人を排除することの合理性を的確に言い表している。

第2に、空の安全にかかって深刻な悪影響が生じないことである。空港保安検査員の業務は1人でモニタを視聴、危険な物品を短時間で発見しなければならない困難なもので、熟達するまでにかなりの期間が必要とされるにもかかわらず、ATSAの制定により、ロス・アンジェルス空港では保安検査員の40％、サン・フランシスコ空港では81％を占めていた外国人らがみの解雇され、再雇用されないという状況が発生した。本件の原告の1人は、空港保安検査員として14年にもわたる勤務経験を有していた。このように経験の長い職員をも含め、外国人を一律に排除するATSAは、「空の安全の向上」という本来の意図とは反対の効果を引き起こしている可能性が高い。

9・11後のアメリカにおいて、テロ攻撃の「危険は現実のものであるが、政府の『採っている』政策や提案『されているさまざまな政策』によってそうした危険が軽減されるときは『何ら』証拠によって示されていない」と言われる。捜査機関の権限を大幅に拡大し、個人情報の獲得を容易にしたUSAパトリオット法が実際には到底分析しきれないほどの情報が捜査機関に集まる結果を生み、情報の洪水の中でテロリストがかえって発

177) Injunction Vacated as Ninth Circuit Panel Sends Airport Screeners Case Back to Takasugi, supra note 173, at 1.
178) Ripston, supra note 137, at 141.
179) チェックにかけられる時間は、荷物1個につき約3秒である。See id. at 138.
182) なお、場面は異なるが、場面に基づく特定の集団の排除が端緒は當該組織に大きな損失をもたらす可能性について、see, e.g., Thomasson v. Perry, 80 F.3d 915, 954 (4th Cir. 1996) (en banc) (Hall, J., dissenting). この事件では、「Don’t Ask/Don’t Tell」政策の下で自らの性的指向を明らかにした海軍大尉が除隊処分を受けていた。訳者として、佐藤義明 「軍は性的指向を問わず、軍人も自らそれを表明すべきではないとする、いわゆる "Don’t Ask/Don’t Tell" 政策を定める国防省技術および国防省規範は、合衆国憲法第5修正および第1修正に抵触しない」1999-2; アメリカ法 320 頁、
183) Glasser, supra note 125, at 23.
特集 「法の支配」の現代的位相

見しにくくなる状況をもたらした一方で、ATSA をはじめ、外国人であることを「疑わしさの表微 (proxy for suspicion)」と択うプッシュ政権の政策は真の危険から人々の注意をそらし、アメリカ社会が安全であるかのような幻影を作り出すことによってきたように見受けられる。先行に検討した ATSA の不合理性を踏まえれば、「アメリカの歴史がゆっくり返し明らかにしてきた通り、[根拠のないイメージに基づいて] 安全だと感じることと実際に安全であることとは違う」というグラッサー (Ira Glasser) の指摘はもっともであり、アメリカ史を通じてこうした経験がくり返されてきた事実は、「自己統治の過程への参加を完全に阻まれている」がゆえに社会的不満の揺げ口とされがちな外国人の「無力さ (powerlessness)」を余すところなく物語っている。

6. おわりに：「法の支配」の動揺と回復?

ルイジアナ州最高裁規則 17 条 3 節 B 項は、同州の弁護士資格申請者は「合衆国市民またはその居住外国人でなければならないと規定する。2002 年 6 月 13 日、ルイジアナ州最高裁は、per curiam (匿名) の判決によってこの条項中の「居住外国人 (resident alien)」という文言の解釈を突然変更し、「居住外国人」とは「永住権を持つ外国人 (permanent resident alien)」に限られると判示した。合衆国内に居住している外国人であれば、ヴィザの種類に関わりなく、誰でも司法試験を受験することができるとしていたそれまでの立場を大きく変更するものであった。
「孤立した少数者」としての外国人

イギリス人2名の訴えを受け①, この規制の合憲性を検討したルイジアナ州東部地区合衆国地裁は②, 2003年9月17日, Wallace v. Calogero（ウォラス対カロジェロ事件）③において, 原告勝訴のsummary judgment（正式事実審理を経ないでなされる判決）を下した。合衆国市民でない者には弁護士資格を与えないとするコネティカット州の規制を違憲と判断した1973年の合衆国最高裁判決In re Griffiths（グリフィスに関する事件）④に依拠しつつ, 厳格審査を適用し, 永住権を持たない外国人を排除することについて「州のやむにやまれぬ利益（compelling state interest）」⑤が示されていないとするものであった。

被告ら——州最高裁の裁判官7名および州司法試験委員会の正副委員長——は, ripeness（成熟性）⑥, standing（当事者適格）⑦, abstention（裁判権行使の回避）⑧, 合衆国憲法第11修正に基づく免責⑨, judicial immunity（裁判官免責）⑩, legislative immunity（立法者免責）⑪の6つの根拠を挙げて訴えの却下を求めていたが, 地裁はこれらの主張をすべて劉しつけた。Summary judgmentの当否についての判断に進んだ地裁は, 次のように言う。

被告らは, 外国人を排除する規制を憲法上疑惑深いものと扱った合衆国最高裁の諸判決がいずれも永住権を持つ外国人の排除に関する事例であったことを指摘し, 「永住権を持たない居住外国人（nonpermanent resident aliens）」を不利に扱う規制の合憀性の判断に当たっては厳格審査基準ではなく, 合理性の基準が用いられるべき旨を主張するが, 本件で決定的な意味を持つGriffiths判決は, 連邦法の条文中で使われている「永住権を持つ

193) 原告のうち1名は, ロンドン大学を卒業し, ソリシタの資格を取得した後, ルイジアナ州内でparalegal（弁護士補助職員）として働いていた。もう1名は, F-1 ヴィザを得てルイジアナ州内のテュレイン大学に入学し, 2003年にJ.D.（法務博士）の課程を修了していた。
194) ファロン（Eldon E. Fallon）裁判官による。
195) 286 F. Supp. 2d 748 (E.D. La. 2003)。
196) 413 U.S. 717 (1973)。
197) Wallace, 286 F. Supp. 2d at 763。
198) See id. at 753-54.
199) See id. at 754-55.
200) See id. at 755.
201) See id. at 755-56.
202) See id. at 756.
203) See id. at 756-57.
204) Id. at 761.
外国人（immigrant）205）ではなく「居住外国人（resident alien）」206）という表現を用いて議論を進めており、しかも、「居住外国人」を排除する州の分類を「監察の疑いの強い分類（suspect classification）」207）と位置づけて厳格審査を行う際、その理由を「居住外国人は、[合衆国]市民同様、税を負担し、経済を支え、軍で服役し、その他、無数の方法でアメリカ社会に貢献している。[この点に鑑みれば]州が居住外国人から雇用の機会を奪う場合には、[そのことについて州のやむにやまれぬ利益を示し、それが必要最小限の手段であることを示すという形で]重い[証明]責任を負うことが適切である」208）と説明している。このような説明は、永住権を持たない居住外国人についてもよく当てはまるものである209）。

州は、永住権を持たない外国人は担当事件の解決前に帰国する可能性があるため、その「一時的、過渡的性質（temporary and transient nature）」210）によって依頼者や州裁判所の利益を害するおそれがあると主張するが、このような不利益を防ぐことが排除の「やむにやまれぬ理由」であるとは到底認められない。というのも、ルイジアナ州の場合、①合衆国市民や永住権を持つ外国人でありさえすれば、州内に住む意図がまったくなくとも弁護士資格を申請し得るという制度、②もともと、弁護士が引退したり、死亡したりするのは常に起こりうることであって、何も「一時的、過渡的性質」は永住権を持たない外国人に限ったことではないからである。のみならず、③技術の進歩により、現在では遠隔地から法的サービスを提供することも十分に可能である。また、④永住権を持たない外国人の場合、在留期限が決まっているという事実も、計画的に引継ぎができる点ではかえって好都合であり、依頼者の利益を必ずしも害するものではない211）。

以上のように述べ、地裁は、合衆国憲法第 14 修正の平等保護条項違反に関する原告らの主張を認め、永住権を持たない外国人が司法試験を受験し、弁護士資格を取得することを妨げている限りにおいて、ルイジアナ州最高裁規則 17 条 3 節 B 項は unenforceable（法的拘束力を欠くもの）であると212）。

207） Id. at 721.
208） Id. at 722.
210） Id. at 763.
211） See id.
212） See id. at 764.
ここには、投票権を認められていないがゆえに「通常の民主政の過程を通じて自らを守ることができない」\(^{213}\) 立場にある外国人の「政治的無力さ（political powerlessness）」\(^{214}\)についての裁判所の深い理解が見られる。「分断され、孤立した少数者」の人権に関わる規制の合憲性が問題になる場面では司法処理主義は決して妥当しないとする United States v. Carolene Products Co.（合衆国対キャロライナ・プロダクツ社事件）\(^{215}\)の考え方の下、平等保護条項は、もともと、外国人に対しては「異例とも言える手厚い保護を提供している」\(^{216}\)と言わてていた。外国人に対する差別的な取扱いは原則として違憲の推定を受け、厳格審査に服るものと考えられてきたのである。このような理解は、先に見たキャリフォーニア州中西部地区合衆国地裁の Gebin 判決にも顕を出しており、さらに言えば、これと共通する発想は、具体的な文脈は異なるものの、合衆国最高裁の Rasul 判決にも間接的ながら大きな影響を与えているように思われる。

しかし、Wallace 判決とほぼ同時期（同年 7 月 2 日）に下されたもう 1 件の判決 Leclerc v. Webb（ルクラー対ウェブ事件）\(^{217}\)は、まったく同様の事案において原告らの summary judgment の申立てをしりぞけ、合理性の基準を用いて、ルイジアナ州最高裁規則を合憲と判断していた\(^{218}\)。Leclerc 事件の原告らの中には American Bar Association（アメリカ法律家協会）の認定校で法学教育を受けた者が含まれていなかったため、両事件は同じ地裁内で別々に審理されただということであった\(^{219}\)。しかし、この点が憲法上の重要性を持つとは考えにくい。両判決の結論の差は、結局、審理を担当した裁判官の見解の相違によってしか説明がつかないように見受けられる。

相対立する内容の 2 判決には、9・11 後のアメリカにおける「法の支配」の危うさが如

---

\(^{213}\) Id. at 760 (citing Gerald M. Rosberg, The Protection of Aliens from Discriminatory Treatment by the National Government, 1977 SUP. CT. REV. 275, 308-09).


\(^{215}\) 304 U.S. 144 (1938).

\(^{216}\) JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISJURST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 194 n.51 (1980).

\(^{217}\) 270 F. Supp. 2d 779 (E.D. La. 2003). ザイニイ（Jay C. Zainey）裁判官による。「居住外国人（resident alien）」と「永住権を持つ外国人（immigrant alien）」という意味の異なる 2 つの用語を「互換的（interchangeably）」に用いるなど、多様な印象を免れない判決であるように思われる。See id. at 784 n.1.


\(^{219}\) Wallace 事件の原告は併合審理を申し立てていたが、ザイニイ裁判官は、Leclerc 事件の原告らの中にはアメリカ法律家協会認定のロー・スチュールを卒業した者が 1 人も含まれていないとして、申立てを却下していた。See Wallace v. Calogero, 286 F. Supp. 2d 748, 752 (E.D. La. 2003).
実に表されている。翻って考えてみれば、グアンタナモ基地内の施設に収容されている外国人からの人身保護請求を扱ったRasul事件においても、連邦裁判所の管轄権を肯定した法廷意見には3名の裁判官らの有力な反対意見が付されており、また、Hamdi事件では法廷意見は形成されず、Padilla事件では人身保護請求そのものがしりぞけられていた。空港保安査査員を“合衆国市民”に限定する連邦法の合憲性が問題になったGebin事件では、法改正を受けて、控訴裁が地裁の発した暫定的差止命令を取り消していた220）。裁判所や裁判官の間のこうした立場の違いは221）、同時に多発テロの直後から、非公開で行われる移民審判の合憲性の問題などをめぐって常にもまして鮮明になっていったものであった222）。Wallace, Leclercの両判決は、9・11後のアメリカにおけるこのような司法権の「揺れ」を象徴するものと受け止めることができる。

2003年開廷期の幕切れの後、専門家からは、この1年間の合衆国最高裁判決についておおむね肯定的な評論を発表した。ACLU本部のシャピロ（Steven R. Shapiro）は、「現政権は『法の支配』をテロ戦争の障害物であるかのように扱ってきたが、これに対して最高裁は、目的は正当化しない、『法の支配』が無視されるとき最高裁は傍聴してはいない、という力強いメッセージを送った223）と述べ、Rasul, Hamdi, Padillaの3判決を「まさしく歴史的な判決（truly historic decisions）」224）と呼んだ。判決はアブ・グレーブ収容所での事件には触れなかったが、シャピロは、「事件が最高裁の『判決』に影響を与え、歯止めのかかれていない権力は『必然的に』濫用に至るとの見方を強めなかったのは『到底考えられない』225）と評した。Wall Street Journalに寄稿したトライブ（Laurence Tribe）も3判決について積極的な評価を示したが、トライブは、国際社会におけるアメリカの印象——虐待事件の発覚によって傷つけられたところの——が今後、

220）その後の展開は明らかでないが、控訴裁決について報じたあるメディアは、『政府が『空港』保安査査員の新規採用をしておらず、勤務中の職員についても一時解雇をはじめていることを考えれば、仮に差止命令が再び発せられたとしても、その直接的な効果はごく小さいであろう』とコメントしている。


222）Compare New Jersey Media Group, Inc. v. Ashcroft, 308 F.3d 198 (3d Cir. 2002), with Detroit Free Press v. Ashcroft, 303 F.3d 681 (6th Cir. 2002). 両判決の分析につき、安部圭介、前掲論文（註37）467-69頁参照。

223）Press Release, American Civil Liberties Union, Supreme Court Ends Term with Reaffirmation of Rule of Law During Times of National Crisis (June 29, 2004) (on file with author).

224）Id.

225）Id.
判決そのものよりもむしろ「アメリカ国民とその選出した代表者ら（すなわち、政治的部門を守る人々）がこれらの厳粛な判決に基づいて対応するかによって形作られるであろう。226）と付け加えることを忘れなかった。「法の支配」の観点から見たとき、判決が下された後の政治的部門の対応が最終的に重要な意味を持つことは改めて指摘するまでもないが227）のこと——そして、その政治的部門に決定的な影響を与える世論がまた重要な意味を持つこと——は、時代の流れの中で常に「分断され、孤立した少数者」であり続けるほかはない外国人に関係する分野において、とりわけ真実であると言える。

アメリカで開かれるラテン・アメリカ学会にキューバから参加予定だった65名の学者や文学者が直前になって入国を拒否されたとの最近の報道は228）閉塞状況の続くアメリカの現状を示し、そうした社会の中で外国人の受けている取扱いについての懸念を抱かせる。それはまた、2世紀以上前、フランスとの関係が悪化し、反仏感情を背景に Alien and Sedition Acts（外国人法および煽動防止法）229）と呼ばれる一連の人権抑圧法が制定された時期に、アダムズ大統領が「社会秩序に反する（incompatible with the social order）」230）という理由でフランス人科学者らの入国に反対した事実を思い出させること。こうした政治的部門や世論の動きに時として押し流され、たびたび過ちを犯しながらも231），アメリカの裁判所は「法の支配」という理念にくくり返し立ち返り続けてきた。そのこれまでの経験において、アメリカの裁判所は「多数者の感情[に基づく侵害]に特にさらされやすい（unusually vulnerable to majority sentiment）」232）権利や自由の守り手としての役割を期待され233），かつ、実際にも一定程度、Carolene Products判決の指針に従ってそうした判断を下してきたのである。外国人に対する差別的な取扱いに厳格審査を適用した合衆国最高裁の諸判決は234），その典型的であったと言える。他方、巨視的に見れば、そこでは、立法権や行政権に比べて長期的な——従って、相対的に見れば比較的冷静

228） 朝日新聞 2004年10月4日夕刊「米、キューバ人65人拒否」参照。
229） Alien Acts, 1 Stat. 556 (1798), 1 Stat. 570 (1798); Sedition Act, 1 Stat. 596 (1798). この時期のアメリカでは、「フランスの密偵がフィラデルフィアに火を放つという情報まで国務省に伝えられ、とりわけイタリアからの移民はフランスに通商しやすいとみなれて警戒された」。有賀貞・大下尚一・志村育恵・平野孝（編）『アメリカ史1：17世紀～1877年』233頁（1994）.
230） Glasser, supra note 125, at 13.
231） See supra note 132 and accompanying text.
な——多数者意思に反応する性質を持つ司法権の傾向，さらには，1つ1つの判例の中でも徐々に法を形成し，発展させてゆく英米法の特徴——その過程は逐次的で，時間を置いて結晶する法には多数の裁判官の見方が反映されるため，結果として法が社会のコンセンサスを映し出すことが多いと言われる——などがおそらく「法の支配」の力を強める方向で作用しており，その結果，政治的部門の短期的，一時的な過熱から外国人をはじめとする「分断され，孤立した少数者」の権利が守られてきたという側面もあった。

いくつかの力強い判断の存在にもかかわらず，アメリカにおいて，同時多発テロのもたらした「法の支配」の危機が去ったとはまだ言えそうもない，とはいえ，こうした動揺がアメリカの裁判所にとってははじめての経験でないこともまた間違いない，アメリカにおける「法の支配」は，今後，同時多発テロの衝撃から緩やかに立ち直り，せめぎ合う裁判官らの紛ぎ出すさまざまな判断に彩られながら，中世のイギリス以来，1000年にわたって常にそうであったように，これからも長い時間をかけて織り成され続けてゆくものと思われる。

---

235) See Girardeau A. Spann, Race Against the Court: The Supreme Court and Minorities in Contemporary America 100-02 (1993).
238) 憲法のコミットメントは歴史の一時点においてなされようものではなく，時の経過を経てはじめてコミットメントたるうること，このようなコミットメントの存在を前提としてはじめて個人が真に自由でありうることにつき，see Jed Rubenfeld, Legitimacy and Interpretation, in CONSTITUTIONALISM, supra note 233, at 194, 213-19.