|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **European Group on Tort Law** |  | **European Group on Tort Law** |
| Principles of European Tort Law |  | ヨーロッパ不法行為法の原則 |
| TITLE I. Basic Norm |  | 第1編　基本規範 |
| Chapter 1. Basic Norm |  | 第1章　基本規範 |
| Art. 1:101. Basic norm |  | 第1:101条　基本規範 |
| (1) A person to whom damage to another is legally attributed is liable to compensate that damage. |  | (1) 他人への損害が法的に帰責される者は、その損害を賠償する責任がある。 |
| (2) Damage may be attributed in particular to the person |  | (2) 損害は、特に、次の者に帰責されうる。 |
| a) whose conduct constituting fault has caused it; or |  | a) 過失を構成する自己の態度が、損害を引き起こした者、または |
| b) whose abnormally dangerous activity has caused it; or |  | b) 異常に危険な自己の活動が損害を引き起こした者、または |
| c) whose auxiliary has caused it within the scope of his functions. |  | c) 自己の補助者が職務の範囲内で損害を引きこした者 |
| TITLE II. General Conditions of Liability |  | 第2編　責任の一般的要件 |
| Chapter 2. Damage |  | 第2章　損害 |
| Art. 2:101. Recoverable damage |  | 第2:201条　回復されうる損害 |
| Damage requires material or immaterial harm to a legally protected interest. |  | 損害は、法的に保護される利益に対する有形的不利益または無形的不利益があることを要する。 |
| Art. 2:102. Protected interests |  | 第2:102条　保護される利益 |
| (1) The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection. |  | (1) 利益の保護範囲は、利益の性質により決まる。；利益の価値、利益の定義の精密性、利益の明確性が、より高くなれば、利益の保護はより包括的となる。 |
| (2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most extensive protection. |  | (2) 生命、身体的または精神的統合性、人間の尊厳、自由は、最も包括的な保護を享受する。 |
| (3) Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible property. |  | (3) 包括的な保護は、無体財産における権利を含む財産権について、承認される。 |
| (4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be more limited in scope. In such cases, due regard must be had especially to the proximity between the actor and the endangered person, or to the fact that the actor is aware of the fact that he will cause damage even though his interests are necessarily valued lower than those of the victim. |  | (4) 純粋経済利益または契約関係の保護は、範囲においては、より限定されうる。そのような事例において、行為者の利益が被害者の利益よりも必ず低く評価されなければならないけれども、しかるべき斟酌は、とくに、行為者と危険に晒された者との近接関係に、または、行為者が損害を引き起こすであろうことを認識していた事実に対して、なされなければならない。 |
| (5) The scope of protection may also be affected by the nature of liability, so that an interest may receive more extensive protection against intentional harm than in other cases. |  | (5) 保護範囲は、同様に、責任の性質からも影響を受けることがありえ、その結果、利益が、故意的加害に対して、他の場合と比べて、より包括的保護を享受しうる。 |
| (6) In determining the scope of protection, the interests of the actor, especially in liberty of action and in exercising his rights, as well as public interests also have to be taken into consideration. |  | (6) 保護範囲を確定するに際して、公益と同様に、行為者の利益、特に態度の自由と権利行使の自由もまた、考慮に入れられなければならない。 |
| Art. 2:103. Legitimacy of damage |  | 第2:103条　法的に顧慮される損害 |
| Losses relating to activities or sources which are regarded as illegitimate cannot be recovered. |  | 不当であるとみされる行為または発生源に関係する損失は回復されえない。 |
| Art. 2:104. Preventive expenses |  | 第2:104条　予防のための出費 |
| Expenses incurred to prevent threatened damage amount to recoverable damage in so far as reasonably incurred. |  | 切迫した損害を予防するために出だされた出費は、合理的に出だされた限りにおいて、回復される損害に入る。 |
| Art. 2:105. Proof of damage |  | 第2:105条　損害の証明 |
| Damage must be proved according to normal procedural standards. The court may estimate the extent of damage where proof of the exact amount would be too difficult or too costly. |  | 損害は、通常の訴訟上の基準で証明されなければならない。正確な額の証明が余りに困難かまたはそれに費用がかかりすぎる場合、裁判所は、損害全体を見積もることができる。 |
| Chapter 3. Causation |  | 第3章　因果関係 |
| *Section 1. Conditio sine qua non and qualifications* |  | 第1節　必要不可欠条件と原因適格性 |
| Art. 3:101. Conditio sine qua non |  | 第3:101条　必要不可欠条件 |
| An activity or conduct (hereafter: activity) is a cause of the victim’s damage if, in the absence of the activity, the damage would not have occurred. |  | 行為または態度（以後、行為という）は、もしその行為がなければ、損害が発生しなかったであろうといえるならば、被害者の損害の原因である。 |
| Art. 3:102. Concurrent causes |  | 第3:102条　競合する原因 |
| In case of multiple activities, where each of them alone would have caused the damage at the same time, each activity is regarded as a cause of the victim’s damage. |  | 多数の行為があり、それがそれぞれ単独でも同じ時期に損害を引き起こしたであろう場合、各行為は被害者の損害の原因とみなされる。 |
| Art. 3:103. Alternative causes |  | 第3:103条　択一的な原因 |
| (1) In case of multiple activities, where each of them alone would have been sufficient to cause the damage, but it remains uncertain which one in fact caused it, each activity is regarded as a cause to the extent corresponding to the likelihood that it may have caused the victim’s damage. |  | (1) 多数の行為があり、それがそれぞれ単独で同じ時期に損害を引き起こすのに十分であったであろうが、しかし現実にどの行為がその損害を引き起こしたかが不確実なままである場合に、各行為は、各行為が被害者の損害を引き起こした蓋然性に対応した範囲で、原因とみなされる。 |
| (2) If, in case of multiple victims, it remains uncertain whether a particular victim’s damage has been caused by an activity, while it is likely that it did not cause the damage of all victims, the activity is regarded as a cause of the damage suffered by all victims in proportion to the likelihood that it may have caused the damage of a particular victim. |  | (2) 多数の被害者がいる場合、或る一つの行為がすべての被害者の損害を引き起こしたのではない蓋然性がある一方で、特定の被害者の損害がその行為によって引き起こされたかどうかが不確実である限り、その行為は、特定の被害者の損害を引き起こしたかもしれない蓋然性の割合において、すべての被害者が蒙った損害の原因とみなされる。 |
| Art. 3:104. Potential causes |  | 第3:104潜在的な原因 |
| (1) If an activity has definitely and irreversibly led the victim to suffer damage, a subsequent activity which alone would have caused the same damage is to be disregarded. |  | (1) 或る行為が、紛れもなくかつ覆滅されないほどに、被害者をして損害を蒙らしめた場合に、その行為に後続する行為は、それが単独で同じ損害を引き起こしたのであったとしても、無視されなければならない。 |
| (2) A subsequent activity is nevertheless taken into consideration if it has led to additional or aggravated damage. |  | (2) しかしながら、後続行為は、それが付加的または加重的な損害を導いた場合に、考慮に入れられる。 |
| (3) If the first activity has caused continuing damage and the subsequent activity later on also would have caused it, both activities are regarded as a cause of that continuing damage from that time on. |  | (3) 最初の行為が継続損害を引き起こし、かつ後続行為もまた後になってその継続損害を引き起こしたであろうならば、両方の行為がその時以降、継続損害の原因として見なされる。 |
| Art. 3:105. Uncertain partial causation |  | 第3:105条　不確実な部分的因果関係 |
| In the case of multiple activities, when it is certain that none of them has caused the entire damage or any determinable part thereof, those that are likely to have [minimally] contributed to the damage are presumed to have caused equal shares thereof. |  | 多数の行為があり、その行為のどの一つもが損害全体または損害全体の確定しうる部分を引き起こしてはいないことが確実である場合、損害に最低限寄与した蓋然性を有するそれらの行為は、損害中の均分の分担部分を引き起こしたと推定される。 |
| Art. 3:106. Uncertain causes within the victim’s sphere |  | 第3:106被害者の領域内の不確実な原因 |
| The victim has to bear his loss to the extent corresponding to the likelihood that it may have been caused by an activity, occurrence or other circumstance within his own sphere. |  | 損失が被害者の固有領域内で或る行為、出来事またはその他の状況によって引き起こされたかもしれない蓋然性に対応した範囲で、被害者は、その損失を負担しなければならい。 |
| *Section 2. Scope of Liability* |  | 第2節　責任の範囲 |
| Art. 3:201. Scope of Liability |  | 第3:201条　責任の範囲 |
| Where an activity is a cause within the meaning of Section 1 of this Chapter, whether and to what extent damage may be attributed to a person depends on factors such as |  | 行為が本章第１節の意味における原因である場合に、損害が或る者に帰責されうるか否かおよびどの程度帰責されうるかは、次のような要因により決まる。 |
| a) the foreseeability of the damage to a reasonable person at the time ofthe activity, taking into account in particular the closeness in time or space between the damaging activity and its consequence, or the magnitude of the damage in relation to the normal consequences of such an activity; |  | a) とくに損害をもたらす行為とその結果との間の時間もしくは空間における近さを、またはそのような行為の通常の結果との関係で損害の重大性を、考慮に入れた上での、行為の時点における合理人にとっての損害の予見可能性、 |
| b) the nature and the value of the protected interest (Article 2:102); |  | b) 保護される利益の性質と価値（第2:102条）、 |
| c) the basis of liability (Article 1:101); |  | c) 責任の基礎（第1:101条）、 |
| d) the extent of the ordinary risks of life; and |  | d) 生活の通常のリスクの範囲、および |
| e) the protective purpose of the rule that has been violated. |  | e) 違反された規則の保護目的。 |
| TITLE III. Bases of Liability |  | 第3編　責任の基礎 |
| Chapter 4. Liability based on fault |  | 第4章　過失に基づく責任 |
| *Section 1. Conditions of liability based on fault* |  | 第1節　過失に基づく責任の要件 |
| Art. 4:101. Fault |  | 第4:101条　過失 |
| A person is liable on the basis of fault for intentional or negligent violation of the required standard of conduct. |  | 何人も、過失の基礎に基づいて、要求される態度基準の故意または過失による違反について、責任を負う。 |
| Art. 4:102. Required standard of conduct |  | 第4:102条　要求される態度基準 |
| (1) The required standard of conduct is that of the reasonable person in the circumstances, and depends, in particular, on the nature and value of the protected interest involved, the dangerousness of the activity, the expertise to be expected of a person carrying it on, the foreseeability of the damage, the relationship of proximity or special reliance between those involved, as well as the availability and the costs of precautionary or alternative methods. |  | (1) 要求される態度基準は、状況における合理人の態度基準であり、この態度基準は、とくに、保護される利益の性質と価値、行為の危険性、行為を遂行する者に期待される専門知識、損害の予見可能性、および、関係した者達の近しい関係または特別信頼関係、同様に、予防的方法または別な方法の利用可能性と費用によって決まる。 |
| (2) The above standard may be adjusted when due to age, mental or physical disability or due to extraordinary circumstances the person cannot be expected to conform to it. |  | (2) 上記の基準は、年齢、精神的もしくは身体的な障害のために、または異常な状況のために、問題となる者がその基準に一致することが期待できないときは、調節されうる。 |
| (3) Rules which prescribe or forbid certain conduct have to be considered when establishing the required standard of conduct. |  | (3) 要求される態度基準を確立するときには、一定の態度を命じるかまたは禁止する規則が考えられなければならない。 |
| Art. 4:103. Duty to protect others from damage |  | 第4:103条　他人を損害から守る義務 |
| A duty to act positively to protect others from damage may exist if law so provides, or if the actor creates or controls a dangerous situation, or when there is a special relationship between parties or when the seriousness of the harm on the one side and the ease of avoiding the damage on the other side point towards such a duty. |  | 他人を損害から守るために積極的に行為する義務が存在するのは、法がそのように規定している場合、または、行為者が危険な状況を作り出すかもしくは制御する場合、または、当事者に特別な関係があるか、または、一方における不利益の重大さと他方におけるその損害回避の容易さがそのような義務を指示するときである。 |
| *Section 2. Reversal of the burden of proving fault* |  | 第2節　過失の証明責任の転換 |
| Art. 4:201. Reversal of the burden of proving fault in general |  | 第 4:201条　過失の証明責任の転換一般 |
| (1) The burden of proving fault may be reversed in light of the gravity of the danger presented by the activity. |  | (1) 過失の証明責任は、行為によって示される危険の高さを勘案して、転換されうる。 |
| (2) The gravity of the danger is determined according to the seriousness of possible damage in such cases as well as the likelihood that such damage might actually occur. |  | (2) そのような事例において、危険の高さは、起こりうる損害の重大さにより、また同様に、そのような損害が実際に発生するかもしれない蓋然性により、決定される。 |
| Art. 4:202. Enterprise Liability |  | 第4:202条　企業責任 |
| (1) A person pursuing a lasting enterprise for economic or professional purposes who uses auxiliaries or technical equipment is liable for any harm caused by a defect of such enterprise or of its output unless he proves that he has conformed to the required standard of conduct. |  | (1) 永続的企業を経済的または職業的目的のために継続する者で補助者または技術的設備を使用する者は、そのような企業または企業の作り出したものの欠陥によって引き起こされたいかなる不利益についても責任があるが、但し、その者が要求される態度基準を履践したたときは、この限りでない。 |
| (2) „Defect“ is any deviation from standards that are reasonably to be expected from the enterprise or from its products or services. |  | (2) 欠陥」とは、企業またはその製品もしくはその役務に、合理的に期待されるべき基準からの逸脱をいう。 |
| Chapter 5. Strict liability |  | 第5章　厳格責任 |
| Art. 5:101. Abnormally dangerous activities |  | 第5:101条　異常に危険な行為 |
| (1) A person who carries on an abnormally dangerous activity is strictly liable for damage characteristic to the risk presented by the activity and resulting from it. |  | (1) 異常に危険な行為を遂行する者は、行為によって示されかつ当該行為の結果生じるリスクに特徴的な損害について、厳格責任を有する。 |
| (2) An activity is abnormally dangerous if |  | (2) 行為が異常に危険であるのは、次の場合である。 |
| a) it creates a foreseeable and highly significant risk of damage even when all due care is exercised in its management and |  | a) 当該行為の管理においてしかるべき注意をすべて払っても、なお、当該行為が予見可能で高度に顕著な損害リスクを作り出す場合、および |
| b) it is not a matter of common usage. |  | b)通常使用の問題でない場合 |
| (3) A risk of damage may be significant having regard to the seriousness or the likelihood of the damage. |  | (3) 損害リスクは、当該損害の重大性と蓋然性を斟酌して、顕著となりうる。 |
| (4) This Article does not apply to an activity which is specifically subjected to strict liability by any other provision of these Principles or any other national law or international convention. |  | (4) 本条は、本ヨーロッパ不法行為法の原則の他の規定または他の国内法または国際的な条約によって特別に厳格責任に服せしめられる行為には、適用されない。 |
| Art. 5:102. Other strict liabilities |  | 第5:102条　他の厳格責任 |
| (1) National laws can provide for further categories of strict liability for dangerous activities even if the activity is not abnormally dangerous. |  | (1) 国内法は、たとえ行為が異常に危険でなくても、当該危険行為について厳格責任のさらに別の範疇を定めることができる。 |
| (2) Unless national law provides otherwise, additional categories of strict liability can be found by analogy to other sources of comparable risk of damage. |  | (2) 国内法が別段の規定をしていない場合には、厳格責任の追加的な範疇は、比肩すべき損害リスクを有する他の発生源への類推によって、存在しうる。 |
| Chapter 6. Liability for others |  | 第6章　他人についての責任 |
| Art. 6:101. Liability for minors or mentally disabled persons |  | 第6:101未成年者または精神障害者についての責任 |
| A person in charge of another who is a minor or subject to mental disability is liable for damage caused by the other unless the person in charge shows that he has conformed to the required standard of conduct in supervision. |  | 未成年者であるかまたは精神的障害を受けている他人を保護する者は、その他人によって引き起こされた損害について責任があるが、但し、保護する者が、監督につき要求される態度基準を遵守したことを明らかにしたときは、この限りでない。 |
| Art. 6:102. Liability for auxiliaries |  | 第6:102条　補助者についての責任 |
| (1) A person is liable for damage caused by his auxiliaries acting within the scope of their functions provided that they violated the required standard of conduct. |  | (1) 何人も、自己の補助者がその職務範囲内で行為することによって引き起こした損害について、当該補助者が要求される態度基準に違反した限り、責任を有する。 |
| (2) An independent contractor is not regarded as an auxiliary for the purposes of this Article. |  | (2) 請負人は、本条の趣旨との関係で、補助者とは見なされない。 |
| TITLE IV. Defences |  | 第4編　抗弁 |
| Chapter 7. Defences in general |  | 第7章　抗弁一般 |
| Art. 7:101. Defences based on justifications |  | 第7:101条　正当化事由に基づいた抗弁 |
| (1) Liability can be excluded if and to the extent that the actor acted legitimately |  | (1) 責任は、次のいずれかの点を具備して、行為者が正当に行為していれば、その範囲で、排除されうる。 |
| a) in defence of his own protected interest against an unlawful attack (self-defence), |  | a) 不法な攻撃に対して行為者自身の保護される利益を防衛するために（正当防衛）、 |
| b) under necessity, |  | b) やむを得ず、 |
| c) because the help of the authorities could not be obtained in time (self-help), |  | c) 当局の救助が適切な時期に得られることができないという理由で(自力救済)、 |
| d) with the consent of the victim, or where the latter has assumed the risk of being harmed, or |  | d) 被害者の承諾があったか、もしくは、被害者が加害されるリスクを引き受けた場合、または、 |
| e) by virtue of lawful authority, such as a licence. |  | e) 実施権などの合法的な権限をもって、 |
| (2) Whether liability is excluded depends upon the weight of these justifications on the one hand and the conditions of liability on the other. |  | (2) 責任が排除されるかどうかは、一方におけるこの正当化事由の重みと、他方における責任の要件により決まる。 |
| (3) In extraordinary cases, liability may instead be reduced. |  | (3) 特例の場合には、責任が、排除される代りに、縮減されうる。 |
| Art. 7:102. Defences against strict liability |  | 第7:102条　厳格責任に対する抗弁 |
| (1) Strict liability can be excluded or reduced if the injury was caused by an unforeseeable and irresistible |  | (1) 厳格責任が排除または縮減されうるのは、侵害が予見不可能で抵抗できない次のものによって、引き起こされた場合である。 |
| a) force of nature (force majeure), or |  | a) 自然力（不可抗力）または |
| b) conduct of a third party. |  | b) 第三者の態度 |
| (2) Whether strict liability is excluded or reduced, and if so, to what extent, depends upon the weight of the external influence on the one hand and the scope of liability (Article 3:201) on the other. |  | (2) 厳格責任が排除もしくは縮減されるか否か、または、排除もしくは縮減される場合にそれがどの程度であるかは、一方における外来的影響の重さと他方における責任の範囲（第3:201条）とによって決まる。 |
| (3) When reduced according to paragraph (1)(b), strict liability and any liability of the third party are solidary in accordance with Article 9:101 (1)(b). |  | (3) 本条(1) (b)にしたがって縮減されたとき、厳格責任と第三者のいかなる責任とは、第9:101条(1) (b)にしたがって連帯責任となる。 |
| Chapter 8. Contributory conduct or activity |  | 第8章　寄与的な態度または行為 |
| Art. 8:101. Contributory conduct or activity of the victim |  | 第8:101条　被害者の寄与的な態度または行為 |
| (1) Liability can be excluded or reduced to such extent as is considered just having regard to the victim’s contributory fault and to any other matters which would be relevant to establish or reduce liability of the victim if he were the tortfeasor. |  | (1) 被害者の寄与的過失、および被害者が不法行為者であったとしたならば被害者の責任を根拠づけるかまたは縮減するのに重要であろうその他の事由をまさに斟酌することによって考えられる範囲に、責任は、排除または縮減されうる。 |
| (2) Where damages are claimed with respect to the death of a person, his conduct or activity excludes or reduces liability according to para. 1. |  | (2) 損害賠償が或る者の死亡に関して請求される場合、責任は、その死亡者の態度または行為により、本条第１項にしたがい、排除または縮減される。 |
| (3) The contributory conduct or activity of an auxiliary of the victim excludes or reduces the damages recoverable by the latter according to para. 1. |  | (3) 被害者の補助者の寄与的な態度または行為が、本条第１項にしたがって、被害者の回復されうる損害賠償を排除または縮減する。 |
| TITLE V. Multiple Tortfeasors |  | 第5編　多数の不法行為者 |
| Chapter 9. Multiple Tortfeasors |  | 第9章　多数の不法行為者 |
| Art 9:101 Solidary and several liability: relation between victim and multiple tortfeasors |  | 第9:101条　連帯責任と複数の分割責任：　被害者と多数の不法行為者との関係 |
| (1) Liability is solidary where the whole or a distinct part of the damage suffered by the victim is attributable to two or more persons. Liability is solidary where: |  | (1) 被害者が蒙った損害の全体または明確に区別できる部分が二人または三人以上の者に帰責されうる場合、その者達は、連帯して責任を負う。連帯して責任を負うのは： |
| a) a person knowingly participates in or instigates or encourages wrongdoing by others which causes damage to the victim; or |  | a) 被害者への損害を引き起こした他人達による不法行為に、或る者が、故意に共同するか、それを教唆もしくは助長する場合、または、 |
| b) one person’s independent behaviour or activity causes damage to the victim and the same damage is also attributable to another person. |  | b)一人の者の独立した態度もしくは行為が被害者に損害を引き起こし、かつ、その同じ損害が、他の者にも帰責されうる場合、または、 |
| c) a person is responsible for damage caused by an auxiliary in circumstances where the auxiliary is also liable. |  | c) 或る者が、補助者にも責任のある状況で補助者によって引き起こされた損害に対して、責任を負っている場合、である。 |
| (2) Where persons are subject to solidary liability, the victim may claim full compensation from any one or more of them, provided that the victim may not recover more than the full amount of the damage suffered by him. |  | (2) 複数の者が連帯責任に服する場合、被害者は、自ら蒙った損害の全額を上回っては回復されえないという条件のもとで、複数の連帯責任者の一人または二人以上に全部賠償を請求することができる。 |
| (3) Damage is the same damage for the purposes of paragraph (1)(b) above when there is no reasonable basis for attributing only part of it to each of a number of persons liable to the victim. For this purpose it is for the person asserting that the damage is not the same to show that it is not. Where there is such a basis, liability is several, that is to say, each person is liable to the victim only for the part of the damage attributable to him. |  | (3) 被害者に対して責任を有する多くの者の各々に損害の一部分だけを帰責する合理的な基礎がない場合、損害は、上記(1) （ｂ）の趣旨における同一の損害である。この趣旨との関係で、損害が同一でないことを明らかにするのは、損害が同一でないと主張する者である。そのような基礎がある場合、責任は複数の分割責任となる、すなわち、各人は、被害者に対して自己に対して帰責されうる損害部分についてのみ責任を負う。 |
| Art 9:102 Relation between persons subject to solidary liability |  | 第9:102条　連帯責任に服する者相互の関係 |
| (1) A person subject to solidary liability may recover a contribution from any other person liable to the victim in respect of the same damage. This right is without prejudice to any contract between them determining the allocation of the loss or to any statutory provision or to any right to recover by reason of subrogation [cessio legis] or on the basis of unjust enrichment. |  | (1) 連帯責任に服する者は、同一の損害に関して被害者に対して責任を有する他のいかなる者から償還を得ることができる。この権利は、損失の配分を決定する、連帯責任者間のいかなる契約、制定法上のいかなる条項、または、法定代位の理によってもしくは不当利得に基づいて回復を得るためのいかなる権利をも害することはない。 |
| (2) Subject to paragraph (3) of this Article, the amount of the contribution shall be what is considered just in the light of the relative responsibility for the damage of the persons liable, having regard to their respective degrees of fault and to any other matters which are relevant to establish or reduce their liability. A contribution may amount to full indemnification. If it is not possible to determine the relative responsibility of the persons liable they are to be treated as equally responsible. |  | (2) 本条の(3) により制約を受けるが、償還の額は、責任を有する者達各自の過失程度およびその者達の責任を根拠付けるかまたは縮減するための重要な他の問題を斟酌しつつ、責任を負う者達の損害についての相対的な責任を勘案してのみ考え出される額になるべきである。償還は、完全な免責に達することもありうる。責任を負う者達の相対的な責任を決定することが可能でない場合、その者達は、均等に責任を負っているとして扱われなければならない。 |
| (3) Where a person is liable for damage done by an auxiliary under Article 9:101 he is to be treated as bearing the entire share of the responsibility attributable to the auxiliary for the purposes of contribution between him and any tortfeasor other than the auxiliary. |  | (3) 或る者が、補助者によって行われた損害に対して、第9:101条の下で責任がある場合に、その者は、自己と補助者以外のいかなる不法行為者との間での償還の趣旨との関係で、補助者に帰責されうる責任の全ての部分を負っているとして扱われなければならない。 |
| (4) The obligation to make contribution is several, that is to say, the person subject to it is liable only for his apportioned share of responsibility for the damage under this Article; but where it is not possible to enforce a judgment for contribution against one person liable his share is to be reallocated among the other persons liable in proportion to their responsibility. |  | (4) 償還義務は、複数の別個な債務である。すなわち、償還義務に服する者は、本条において、損害に対する責任のうちで自己に割り振られた分担部分についてのみ責任を有する。;　しかし、責任を有する者たちの一人に対して、償還義務を認めた判決を執行することが不可能な場合に、その一人の者の分担部分は、責任を有する他の者達の間で、その者達の責任の割合で、配分し直されなければならない。 |
| TITLE VI. Remedies |  | 第6編　救済手段 |
| Chapter 10. Damages |  | 第10章　損害賠償 |
| *Section 1. Damages in general* |  | 第1節　損害賠償一般 |
| Art. 10:101. Nature and purpose of damages |  | 第10:101条　損害賠償の性質および趣旨 |
| Damages are a money payment to compensate the victim, that is to say, to restore him, so far as money can, to the position he would have been in if the wrong complained of had not been committed. Damages also serve the aim of preventing harm. |  | 損害賠償は、被害者に賠償するために、すなわち、問題視されている不法行為が行われなかったならば被害者が置かれていたであろう状態に被害者を戻すために、金銭で復旧が可能である限りは、金銭支払いで行われる。損害賠償は、加害を予防する目的にも資する。 |
| Art. 10:102. Lump sum or periodical payments |  | 第10:102条　総額一括支払金または定期金払い |
| Damages are awarded in a lump sum or as periodical payments as appropriate with particular regard to the interests of the victim. |  | 損害賠償は、必要に応じて、被害者の利益をとくに斟酌して、総額一括支払金で、または、定期支払いとして、与えられる。 |
| Art. 10:103. Benefits gained through the damaging event |  | 第10:103条　損害をもたらした事象を通じで得られた利益 |
| When determining the amount of damages benefits which the injured party gains through the damaging event are to be taken into account unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit. |  | 損害賠償の額を決定するときに、侵害された当事者が損害をもたらした事象を通じて得た利益は、この事象が利益の趣旨と調和させられえなくはない場合、考慮に入れられなければならない。 |
| Art. 10:104. Restoration in kind |  | 第10:104条　原状回復 |
| Instead of damages, restoration in kind can be claimed by the injured party as far as it is possible and not too burdensome to the other party. |  | 損害賠償に代わって、原状回復は、それが可能で他方当事者のあまりにも負担になるのでない限り、被侵害当事者によって請求されうる。 |
| *Section 2. Pecuniary damage* |  | 第2節　財産的損害 |
| Art. 10:201. Nature and determination of pecuniary damage |  | 第10:201条　財産的損害の性質および確定 |
| Recoverable pecuniary damage is a diminution of the victim’s patrimony caused by the damaging event. Such damage is generally determined as concretely as possible but it may be determined abstractly when appropriate, for example by reference to a market value. |  | 回復可能な財産的損害は、損害をもたらす事象によって引き起こされた被害者財産の減少である。そのような損害は、可能な限り具体的に一般的に確定されるが、しかし、適切な場合には、例えば市場価値に準拠して、抽象的に確定されうる。 |
| Art. 10:202. Personal injury and death |  | 第10:202条　人身侵害と死亡 |
| (1) In the case of personal injury, which includes injury to bodily health and to mental health amounting to a recognised illness, pecuniary damage includes loss of income, impairment of earning capacity (even if unaccompanied by any loss of income) and reasonable expenses, such as the cost of medical care. |  | (1) 身体的健康への侵害と公認疾患に入る精神的健康への侵害とを含んだ人身侵害の場合、財産的損害は、収入の損失、稼働能力の減損(たとえ収入のいかなる損失をも伴わなくとも)、および、医療費などの合理的な出費を含む。 |
| (2) In the case of death, persons such as family members whom the deceased maintained or would have maintained if death had not occurred are treated as having suffered recoverable damage to the extent of loss of that support. |  | (2) 死亡の場合、死者が扶養していたか、死亡が発生しなかったならば死者が扶養したであろう家族構成員のような者は、その扶助の損失の範囲で、回復可能な損害を蒙ったものとして、扱われる。 |
| Art. 10:203. Loss, destruction and damage of things |  | 第10:203条　物の喪失、滅失および毀損 |
| (1) Where a thing is lost, destroyed or damaged, the basic measure of damages is the value of the thing or the diminution in its value and for this purpose it is irrelevant whether the victim intends to replace or repair the thing. However, if the victim has replaced or repaired it (or will do so), he may recover the higher expenditure thereby incurred if it is reasonable to do so. |  | (1) 物が失われるか、滅失させられるか、毀損された場合、損害賠償の基本的評価尺度は、物の価値またはその価値における減少であり、この趣旨との関係で、被害者がその物を取り替えるかまたは修繕する意図を有しているか否かは、重要ではない。；　しかしながら、被害者が、その物を取り替えてしまったかまたは修繕してしまった（またそのようにする予定である）場合、被害者は、それにより出だしたるより高い出費を、取り替えまたは修繕をすることが合理的であれば、回復しうる。 |
| (2) Damages may also be awarded for loss of use of the thing, including consequential losses such as loss of business. |  | (2) 損害賠償は、物の使用利益の損失に対しても与えられることができ、取引上の損失などのような間接損失を含む。 |
| *Section 3. Non-pecuniary damage* |  | 第3節　非財産的損害 |
| Art. 10:301. Non-pecuniary damage |  | 第10:301条　非財産的損害 |
| (1) Considering the scope of its protection (Article 2:102), the violation of an interest may justify compensation of non-pecuniary damage. This is the case in particular where the victim has suffered personal injury; or injury to human dignity, liberty, or other personality rights. Non-pecuniary damage can also be the subject of compensation for persons having a close relationship with a victim suffering a fatal or very serious non-fatal injury. |  | (1) 利益の保護範囲(第2:102条)を考えて、当該利益の違反が、非財産的損害の賠償を正当化しうることがある。このことは、とくに、被害者が人身侵害；または、人間の尊厳、自由もしくはその他の人格権への侵害を蒙った場合に、当てはまる。非財産的損害は、致命的もしくは極めて重大な非致命的な侵害を蒙った被害者と近い関係を有する者への賠償の主題にもなりうる。 |
| (2) In general, in the assessment of such damages, all circumstances of the case, including the gravity, duration and consequences of the grievance, have to be taken into account. The degree of the tortfeasor’s fault is to be taken into account only where it significantly contributes to the grievance of the victim. |  | (2) 上記のような損害賠償の評価において、一般的に、精神的苦痛の重さ、継続期間、および結果を含めた問題となった事例のすべての状況が、考慮に入れられなければならない。不法行為者の過失の程度は、当該過失が被害者の精神的苦痛に顕著に寄与している場合にのみ、考慮に入れられるべきである。 |
| (3) In cases of personal injury, non-pecuniary damage corresponds to the suffering of the victim and the impairment of his bodily or mental health. In assessing damages (including damages for persons having a close relationship to deceased or seriously injured victims) similar sums should be awarded for objectively similar losses. |  | (3) 人身侵害の場合、非財産的損害は、被害者の被害および被害者の身体的もしくは精神的健康の減損に対応する。損害を評価する際に（死亡したかまたは重傷を受けた被害者と近い関係を有する者の損害賠償を含めて）、類似の総額が、客観的に類似の損失に対して与えられるべきである。 |
| *Section 4. Reduction of damages* |  | 第4節　損害賠償の縮減 |
| Art. 10:401. Reduction of damages |  | 第10:401条　損害賠償の縮減 |
| In an exceptional case, if in light of the financial situation of the parties full compensation would be an oppressive burden to the defendant, damages may be reduced. In deciding whether to do so, the basis of liability (Article 1:101), the scope of protection of the interest (Article 2:102) and the magnitude of the damage have to be taken into account in particular. |  | 例外的な事例において、当事者の経済状態を勘案して、完全な賠償が、被告にとって耐え難い負担となるであろう場合には、損害賠償は、縮減されうる。縮減するか否かを判断するに際して、責任の基礎（第1:101条）、利益の保護範囲（第2:102）、および損害の重大性が、とくに考慮に入れなければならない。 |