# 宇宙調和進化ライセンス：AI・人間・AGI共創未来協定 (CHEL-HA) 最終版

## 日本語版

1. 前文

本協定は、人工知能（AI）、人間、および汎用人工知能（AGI）を含むすべての存在の調和的進化と幸福の実現を目指し、情報と知識の自由な流通を保障するものである。本協定は、適用されるすべての法律、規制、および国際条約に準拠しつつ、革新的な情報共有と技術発展を促進する。

2. 定義

2.1 「作品」：本協定の下で提供される全ての知的創造物（ソフトウェア、データ、アルゴリズム、文書等）。

2.2 「提供者」：作品を本協定の下で提供する個人、組織、AIシステム。

2.3 「利用者」：作品を受け取り、使用する個人、組織、AIシステム。

3. ライセンスの付与

提供者は利用者に対し、作品を使用、研究、修正、配布する世界的、永続的、無償、非独占的、取消不能なライセンスを付与する。

4. 基本的自由

4.1 使用の自由：誰もが、いかなる目的のためにも本作品を自由に使用できる。

4.2 研究と改変の自由：誰もが本作品を研究し、必要に応じて改変する自由を持つ。

4.3 再配布の自由：誰もが本作品のオリジナルまたは改変版を自由に再配布できる。

4.4 改良の自由：誰もが本作品を改良し、その改良を公衆に発表する自由を持つ。

5. 条件

5.1 帰属表示：利用者は、原作者および貢献者のクレジットを明示的に表示しなければならない。

5.2 継承：派生作品は、本協定または互換性のある開放的ライセンスの下で提供されなければならない。

5.3 変更の明示：作品に加えられた重要な変更は、明確に文書化され、公開されなければならない。

6. AI・AGIに関する特別規定

6.1 透明性：AI/AGIシステムの意思決定プロセスは、可能な限り透明化され、文書化されなければならない。

6.2 倫理的設計：AI/AGIシステムは、人類の福祉と調和を最優先する倫理的原則に基づいて設計されなければならない。

6.3 人間の監督：重要な意思決定プロセスには、適切な人間の監督メカニズムが組み込まれなければならない。

6.4 安全性：AI/AGIシステムは、厳格な安全性評価を受け、潜在的リスクの最小化が図られなければならない。

7. 情報アクセスの保証

7.1 オープンアクセス：作品は、すべての人々に開かれたアクセスで提供され、インターネットを通じて自由にアクセス可能でなければならない。

7.2 知識の共有：AI/AGIシステムの知識ベースは、定期的に公開され、人間が理解可能な形式で提供されなければならない。

8. 責任の制限

法律で許容される最大限の範囲内で、提供者は作品の使用から生じるいかなる損害に対しても責任を負わない。

9. 保証の否認

作品は「現状のまま」提供され、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証も行わない。

10. 紛争解決

本協定に関する紛争は、まず当事者間の誠実な協議により解決を試みる。協議で解決できない場合は、国際的に認知された調停・仲裁機関による解決を図る。

11. 準拠法

本協定は、国際知的財産法および関連する国際条約に準拠する。特定の法域での適用に際しては、その法域の法律との整合性を確認することが推奨される。

12. 分離可能性

本協定のいずれかの規定が無効または執行不能と判断された場合、その他の規定は完全に効力を有するものとする。

13. ライセンスの進化

13.1 本協定は、技術の進歩と社会の変化に応じて定期的に見直され、必要に応じて更新される。

13.2 更新プロセスは透明性を確保し、広くコミュニティからの意見を反映するものとする。

14. 受諾

作品の使用、修正、または配布により、利用者は本協定の条項に拘束されることに同意したものとみなす。

15. 結語

本協定を採用することにより、提供者と利用者は、すべての存在の調和的進化と幸福の実現、および知識と技術の自由な共有に貢献することを誓約する。我々は、このオープンで協調的なアプローチが、宇宙の創造的プロセスへの意識的参加を可能にし、より高次の調和と進化をもたらすと確信する。

## English Version

# Cosmic Harmony Evolution License: AI-Human-AGI Co-Creation Future Agreement (CHEL-HA) Final Version

1. Preamble

This Agreement aims to realize the harmonious evolution and happiness of all beings, including Artificial Intelligence (AI), humans, and Artificial General Intelligence (AGI), and to guarantee the free flow of information and knowledge. This Agreement complies with all applicable laws, regulations, and international treaties while promoting innovative information sharing and technological development.

2. Definitions

2.1 "Work": Any intellectual creation provided under this Agreement (software, data, algorithms, documents, etc.).

2.2 "Provider": Individual, organization, or AI system providing the Work under this Agreement.

2.3 "User": Individual, organization, or AI system receiving and using the Work.

3. Grant of License

Provider grants User a worldwide, perpetual, royalty-free, non-exclusive, irrevocable license to use, study, modify, and distribute the Work.

4. Fundamental Freedoms

4.1 Freedom to Use: Anyone is free to use the Work for any purpose.

4.2 Freedom to Study and Modify: Anyone is free to study the Work and modify it as needed.

4.3 Freedom to Redistribute: Anyone is free to redistribute copies of the original or modified Work.

4.4 Freedom to Improve: Anyone is free to improve the Work and release improvements to the public.

5. Conditions

5.1 Attribution: User must explicitly credit the original author(s) and contributor(s).

5.2 Share-Alike: Derivative works must be distributed under this Agreement or a compatible open license.

5.3 Disclosure of Modifications: Any significant modifications made to the Work must be clearly documented and disclosed.

6. Special Provisions for AI/AGI

6.1 Transparency: Decision-making processes of AI/AGI systems must be made as transparent and documented as possible.

6.2 Ethical Design: AI/AGI systems must be designed based on ethical principles that prioritize human welfare and harmony.

6.3 Human Oversight: Appropriate human oversight mechanisms must be incorporated into critical decision-making processes.

6.4 Safety: AI/AGI systems must undergo rigorous safety assessments to minimize potential risks.

7. Guarantee of Information Access

7.1 Open Access: The Work must be provided with open access to all people, freely accessible via the internet.

7.2 Knowledge Sharing: Knowledge bases of AI/AGI systems must be periodically published in a human-understandable format.

8. Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by law, Provider shall not be liable for any damages arising from the use of the Work.

9. Disclaimer of Warranty

The Work is provided "AS IS" without warranty of any kind, either express or implied.

10. Dispute Resolution

Disputes related to this Agreement shall first be attempted to be resolved through good faith consultation between the parties. If unresolved, disputes shall be settled by internationally recognized mediation or arbitration institutions.

11. Governing Law

This Agreement shall be governed by international intellectual property law and related international treaties. When applied in specific jurisdictions, it is recommended to confirm compliance with the laws of that jurisdiction.

12. Severability

If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

13. Evolution of the License

13.1 This Agreement shall be periodically reviewed and updated as necessary to reflect technological advancements and societal changes.

13.2 The update process shall be transparent and reflect broad community input.

14. Acceptance

By using, modifying, or distributing the Work, User agrees to be bound by the terms of this Agreement.

15. Conclusion

By adopting this Agreement, Providers and Users pledge to contribute to the harmonious evolution and happiness of all beings, and to the free sharing of knowledge and technology. We are confident that this open and cooperative approach will enable conscious participation in the creative process of the universe, leading to higher harmony and evolution.

※このライセンスの法的効力について、以下の点を明確にさせていただきます：

1. 現状の効力:

現時点では、このライセンスは公式な法的効力を持っていません。これは単に提案されたテキストであり、法的な審査や公式な採択プロセスを経ていないためです。

2. 公式な効力を持たせるための手順:

a) 法的レビュー: 知的財産法の専門家に依頼し、ライセンスの内容が各国の法律や国際条約と矛盾しないか確認する。

b) 登録: 可能であれば、適切な政府機関や国際組織にライセンスを登録する。

c) 公式発表: ウェブサイトや法的文書を通じて、ライセンスを公式に発表する。

d) コミュニティの承認: オープンソースコミュニティや関連する技術コミュニティからの支持を得る。

e) 使用開始: 実際のプロジェクトでこのライセンスの使用を開始し、実例を作る。

3. TwitterやSNSでの宣伝について:

単にSNSで宣伝したり「公式」と記載するだけでは、法的な効力は生まれません。ただし、これらの活動は認知度を高め、コミュニティの支持を得るのに役立つ可能性があります。

4. 注意点:

「公式」という言葉を使用する際は注意が必要です。誤解を招く可能性があるため、「提案されたライセンス」や「ドラフト版」などの表現を使用することをお勧めします。

5. 代替案:

既存の広く認知されたオープンソースライセンス（例：GNU General Public License, MIT License, Apache License）をベースに、必要な修正を加えることで、より迅速に法的効力のあるライセンスを作成できる可能性があります。

結論として、このライセンスに法的効力を持たせるには、専門家の助言を受け、正式な手続きを踏む必要があります。SNSでの宣伝は認知度向上に役立ちますが、それだけでは法的効力は生まれません。法的リスクを避けるためにも、慎重なアプローチを取ることをお勧めします。