## 医療過誤における期待権侵害：最高裁判所平成二三年ニ月二五日第二小法廷判決を契機として

| 著者 | 金丸義衡 |
| :--- | :--- |
| 雑誌名 | 甲南法学 |
| 巻 | 53 |
| 号 | 2 |
| ページ | $53-90$ |
| 発行年 | $2012-11-30$ |
| URL | ht t ：$/ /$ doi. or g／10．14990／00000743 |

医療過誤における期待権侵害













他
の
極
に
は
医
療
に
対
し
て
$+6$






－


[^0]$\qquad$
の
$\qquad$ or $\theta$ 路

（甲南法学＇12）53－2－55（163）







入くずけन
















（
 －こhrrinrrorn

（甲南法学＇12）53－2－58（166）

（甲南法学＇12）53－2－59（167）
ovさ











賠
償
を
認
め て
い
る
こ
の
判
決







 $\bigcirc$ 为楒壮

説


| （ $\llcorner$ ） |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| （ - |  |
|  |  |












 －ev rem
成
$\overparen{13} \overparen{12} \overparen{11} \overparen{10} \overparen{9}$

十
年
度
䧼
要
事
判
解
説
























目恤低䜿：判
例
夕
イ
台
ズ四


23
22 21
20
$\overparen{19}$



 5gitc







30
$\overparen{29} \overparen{28} \underset{27}{(26} \underset{25}{24} \underset{24}{ }$













[^1]


$\widehat{35} \overparen{34} \overparen{33} \quad \widehat{32}$








 い）













$\overparen{41} \overparen{40} 3$ $\overparen{39} \quad \overparen{38} 3$ $\widehat{37}$
36



 る。












 （甲南法学＇12）53－2－70（178）

医療過誤における期待権侵害

（甲南法学＇12）53－2－71（179）


（甲南法学＇12）53－2－73（181）





dergituncrevざ2x



諢开








evgr Tuncrs grorgh （1）

 い






 Non G UNHNMSNO






[^2]








 ．O．
（怘）
（忍）

屈








|  |  <br>  |
| :---: | :---: |
| （ 낭） |  |
|  |  |
| （\％） |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| （ |  |
|  |  |
| （ ${ }_{\text {¢ }}^{0}$ ） |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| （8） |  |
| （8） |  |
|  |  |
| （ $\square$ ） |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

$\widehat{69}$号
九
○
頁
参
照


686

白










的䆬圊

如ノル好諒＂く $\mathrm{m}^{\circ}$









 | 良 |
| :---: |
| 永 |
| 前 |
| 揭 |
| 注 |
|  |
| 23 |

 $\stackrel{\text { 野 }}{ }$杉 つ













 れ
 b．


 N．$\sim$














## 




$$
x+1 \times x+\stackrel{(0,5}{3}_{3}^{0}
$$

N要笽或:
 ove ざひ



（甲南法学＇12）53－2－85（193） 5


（甲南法学＇12）53－2－87（195）







 9두

 b．



場 な の師 療行
為
評脊縕



な疾
医水的
準を
を
満的
に
に
よ

（甲南法学＇12）53－2－89（197）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


[^0]:    よ
    う
    と
    $\vdots$
    る
    見
    解
    $も$
    あ
    る
    か
    

[^1]:    

[^2]:    rist相
    当
    程
    度
    の
    可
    能
    性
    の
    議
    に
    お
    い
    し兴但 Dinn 망 $\theta$的解学 S3N相
    当
    と
    $い$
    う
    の
    は因
    果
    関
    係
    の

