## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

Defendant.

# PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S EXHIBIT LIST 

(Final Evidentiary Hearing [D.E. 59])
Hearing Date: August 18, 2017
Plaintiff RMS Titanic, Inc. ("RMS"), by and through undersigned counsel, hereby files this Exhibit List for the August 17, 2017 final evidentiary hearing [D.E. 59].

[^0]| Exh. <br> No. | Document Description | Date <br> Identified | Date <br> Admitted | With or Without <br> Objection |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Plaintiff's Motion for Entry of <br> Default by Clerk Against Default <br> Against Defendant French Republic <br> a/k/a Republic of France [D.E. 10] |  |  |  |
| 2 | Plaintiff's Motion for Default <br> Judgment Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 11] |  |  |  |
| 3 | Plaintiff's Notice of Filing Affidavit <br> in Support of Motion for Default <br> Judgment Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 12] |  |  |  |
| 4 | Plaintiff's Amended Motion for <br> Entry of Clerk's Default Against <br> Defendant French Republic a/k/a <br> Republic of France [D.E. 45] |  |  |  |
| 5 | Plaintiff's Amended Motion for <br> Default Judgment Against <br> Defendant French Republic a/k/a <br> Republic of France [D.E. 46] | Plaintiff's Memorandum of Law in <br> Support of Its (i) Motion for <br> Clerk's Default Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France and (ii) Motion for Default <br> Judgment Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 49] |  |  |
| 6 |  |  |  |  |


| Exh. <br> No. | Document Description | Date <br> Identified | Date <br> Admitted | With or Without <br> Objection |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 7 | Plaintiff's Notice of Filing <br> Declaration of David P. Stewart in <br> Support of Its Memorandum of <br> Law in Support of Its (i) Motion for <br> Clerk's Default Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France and (ii) Motion for Default <br> Judgment Against Defendant |  |  |  |
| 8 | French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 50] | Plaintiff's Supplemental Submission <br> in Support of Its Motion for Default <br> Judgment Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 61] | Statement of the Official Committee <br> of Equity Security Holders of <br> Premier Exhibitions, Inc. in <br> Support of Plaintiff's Amended <br> Motion for Default Judgment <br> Against Defendant French Republic <br> a/k/a Republic of France [D.E. 62] | Filing Correspondence as to Status <br> of Service of Process and Sale of <br> "French Collection" Artifacts raised <br> from the Titanic [D.E. 34] |
| 12 | Proof of Service on Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 44] | Order Granting Plaintiff's Amended <br> Motion for Entry of Clerk's Default <br> and Amended Motion for Default <br> Judgment Against Defendant <br> French Republic a/k/a Republic of <br> France [D.E. 52] | Entry of Default [D.E. 53] |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Plaintiff reserves its right to amend and/or supplement this Exhibit List.

## NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)
600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
KALEO LEGAL
Brian A. Wainger
4456 Corporation Lane, Suite 135
Virginia Beach, Virginia 23462
(757) 965-6804
(757) 304-6175 (fax)
bwainger@kaleolegal.com
Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on August 16, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rrt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## Via U.S. Mail

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Jacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/ Daniel F. Blanks
Attorney

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## MOTION FOR ENTRY OF DEFAULT BY CLERK AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Plaintiff RMS Titanic, Inc. ("Plaintiff"), by and through its undersigned counsel, pursuant to Local Rule 7001-1(e), moves this Court for entry of a default against Defendant French Republic a/k/a Republic of France ("Defendant") for failure to enter an answer or pleading within the time required to Plaintiff's Complaint, and states.

[^1]1. Defendant was served with Plaintiff's Complaint on August 31, 2016 by special process server [D.E. 4]. A copy of the Declaration of Joanna Sirour regarding service of the Complaint is attached hereto as Exhibit A.
2. Defendant was also served with Plaintiff's Complaint on August 31, 2016 by mail service in the United States [D.E. 4]. As such, a response was due on October 31, 2016.
3. No extension of time was sought by the Defendant.
4. At the time of the filing of this Motion for Entry of Default by Clerk, Defendant has failed to file a responsive pleading or motion to the Complaint.

WHEREFORE, Plaintiff RMS Titanic, Inc. seeks a Default against Defendant French Republic $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ Republic of France as a result of the failure to respond.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com

Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

EXHIBIT A

## U.S. BANKRUPTCY COURT

 MIDDLE DISTRICT OF FLORIDAIn re: Bankruptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG

RMS TITANIC, INC.
Debtor
RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v.

FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## DECLARATION OF JOANNA SIROUR

I, Joanna Sirour, do hereby declare under penalty of perjury of the laws of the United States of America, that the following is true and correct and that I could competently testify, if called, that:

1. I am over the age of 18 years, a resident of Guérard, France and am not a party to the within action. I am the process server who served the FRENCH REPUBLIC $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ REPUBLIC OF FRANCE in the above-captioned matter. I regularly serve legal documents in France and I am authorized to do so. I can competently testify to the facts stated and declared within.
2. On August 23, 2016, I received a process service assignment related to the abovecaptioned case with instructions to serve the FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE ("Defendant"). The documents to be served were a Summons in an Adversary Proceeding, Adversary Complaint, Local Rule 7001-1, and Exhibits A-D.
3. On August 31, 2016, I attempted to serve the documents listed in paragraph 2 above on the Defendant at Ministre de l'Environnement, de l'Énergir et de la Mer ("Ministre"), Tour Pascal A et B, Tour Sequoia, 92055 La Défense CEDEX, France.
4. The authorities at the Ministre refused to accept service by stating that the official policy of the Ministre is for service to be made only by post mail. On August 31, 2016, I mailed the documents described in paragraph 2 above to the Ministre at the address stated in paragraph 3 above.
5. I am fully familiar with Federal Rule 4 requirements regarding service outside the United States.

I declare, under penalty of perjury of the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Dated: September 6, 2016


# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Plaintiff RMS Titanic, Inc. ("Plaintiff"), by and through its undersigned counsel, pursuant to Local Rule 7001-1(e), moves this Court for a Judgment by Default against Defendant French Republic a/k/a Republic of France ("Defendant"), and states.

1. Plaintiff filed this adversary proceeding against the Defendant seeking a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts; or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy
[^2]Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts.
2. Defendant was served with Plaintiff's Complaint on August 31, 2016 by special process server [D.E. 4]. A copy of the Declaration of Joanna Sirour regarding service of the Complaint is attached hereto as Exhibit A.
3. Mail service was made by summons issued on August 18, 2016 on the Defendant, in compliance with the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Rule 7004 [D.E. 4].
4. No extension of time was sought by the Defendant.
5. Defendant has failed to file a responsive pleading or motion to the Complaint.
6. Defendant is filing a Motion for Default simultaneously wit the filing of this Motion.
7. Plaintiff has filed an affidavit contemporaneously with this Motion supporting the allegations in the Complaint and establishing grounds for the entry of a Final Default Judgment.

WHEREFORE, Plaintiff RMS Titanic, Inc. seeks a Default Judgment against Defendant French Republic $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ Republic of France as a result of the failure to respond.

## NELSON MULLINS RILEY

 \& SCARBOROUGH LLPBy__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct) (904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com

Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

EXHIBIT A

## U.S. BANKRUPTCY COURT

 MIDDLE DISTRICT OF FLORIDAIn re:
Bankruptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG
RMS TITANIC, INC.
Debtor

RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v.

FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## DECLARATION OF JOANNA SIROUR

I, Joanna Sirour, do hereby declare under penalty of perjury of the laws of the United States of America, that the following is true and correct and that I could competently testify, if called, that:

1. I am over the age of 18 years, a resident of Guérard, France and am not a party to the within action. I am the process server who served the FRENCH REPUBLIC $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ REPUBLIC OF FRANCE in the above-captioned matter. I regularly serve legal documents in France and I am authorized to do so. I can competently testify to the facts stated and declared within.
2. On August 23, 2016, I received a process service assignment related to the abovecaptioned case with instructions to serve the FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE ("Defendant"). The documents to be served were a Summons in an Adversary Proceeding, Adversary Complaint, Local Rule 7001-1, and Exhibits A-D.
3. On August 31, 2016, I attempted to serve the documents listed in paragraph 2 above on the Defendant at Ministre de l'Environnement, de l'Énergir et de la Mer ("Ministre"), Tour Pascal A et B, Tour Sequoia, 92055 La Défense CEDEX, France.
4. The authorities at the Ministre refused to accept service by stating that the official policy of the Ministre is for service to be made only by post mail. On August 31, 2016, I mailed the documents described in paragraph 2 above to the Ministre at the address stated in paragraph 3 above.
5. I am fully familiar with Federal Rule 4 requirements regarding service outside the United States.

I declare, under penalty of perjury of the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Dated: September 6, 2016


## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## NOTICE OF FILING AFFIDAVIT IN SUPPORT OF <br> MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Notice is hereby given that Plaintiff RMS Titanic, Inc. is filing the Affidavit in Support of Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic a/k/a Republic of France [D.E. 11].

[^3]
## NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By_ /s/ Daniel F. Blanks<br>Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)<br>Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)<br>50 N. Laura Street, Suite 4100<br>Jacksonville, Florida 32202<br>(904) 665-3656 (direct)<br>(904) 665-3699 (fax)<br>daniel.blanks@nelsonmullins.com<br>lee.wedekind@nelsonmullins.com

Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:
Case No. 3:16-bk-02230-PMG
RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1} \quad$ Chapter 11 (Jointly Administered)
Debtors.

RMS TITANIC, INC., Plaintiff,

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## AFFIDAVIT IN SUPPORT OF MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

BEFORE ME this day personally appeared Jerome Henshall, who, after first being duly sworn, deposes and says:

1. Affiant makes all the following statements based on his own personal knowledge. Affiant is Chief Financial Officer, Director of Premier Exhibitions, Inc.

[^4]2. Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP"), a predecessor in interest to Plaintiff, (collectively "RMST"), with the assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer, the French government's oceanographic institute ("IFREMER"), conducted an expedition to the wreck of the RMS TITANIC in 1987. Over the course of 32 dives during that expedition, TVLP recovered approximately 2,100 artifacts from the Titanic wreck site (the "French Artifacts" or the "French Collection"). TVLP took the French Artifacts to France for conservation and restoration.
3. IFREMER is a French government agency under the supervision of the French Ministry of National Education and the Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs.
4. IFREMER and TVLP executed a charter agreement governing the respective duties, obligations, rights and benefits associated with the expedition (the "Charter Agreement").
5. A true and correct copy of the Charter Agreement is attached to the Adversary Complaint as Exhibit A.
6. On October 20, 1993, an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) pursuant to the proces verbal awarded the Company title to the French Artifacts (the "Proces Verbal").
7. A true and correct copy of the Proces Verbal is attached to the Adversary Complaint as Exhibit B.
8. On September 22, 1993, TVLP wrote a letter to France noting the aspirations of the company with respect to the French Artifacts (the "September 22, 1993 Letter").
9. A true and correct copy of the September 22, 1993 Letter is attached to the Adversary Complaint as Exhibit C.
10. The Administrator's decision "duly noted" assurances made by TVLP that it "agreed to make use of such objects in conformity with the respect due the memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition." See Exhibit C to the Adversary Complaint. These assurances were referenced in the Proces Verbal, but the Proces Verbal was unconditional.
11. Attached to the Adversary Complaint as Exhibit D is a "Note" purportedly from the French Embassy dated July 8, 2016.
12. In 1993, RMST conducted an additional research and recovery expedition to the wreck of the Titanic, and on August 26, 1993, commenced an in rem action in United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "EDVA Court") against the artifacts recovered in the 1993 expedition, and the wreck itself. Id.
13. A few months later, the EDVA Court entered an Order that assumed in rem jurisdiction over the artifacts recovered by RMST in 1993, as well as the wreck itself, and declared RMST to be the salvor-in-possession of the wreck and wreck site. Id. RMST remains salvor-in-possession of the Titanic wreck site today.
14. RMST conducted further salvage operations at the Titanic wreck site in 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 and recovered over 3,000 additional artifacts (the artifacts recovered in 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 shall be referred to as the "American Artifacts" or the "American Collection"). RMST conducted an additional research expedition to the wreck in 2010, but did not recover any artifacts.
15. The EDVA Court has in rem jurisdiction over the American Artifacts; it does not have jurisdiction over the French Artifacts.
16. The Proces Verbal constitutes a legally enforceable administrative decision that transferred to RMST legal title to the French Artifacts.
17. The transfer of title to RMST was unconditional.
18. Title to the French Artifacts contains no liens or encumbrances, and no party other than RMST has a legal interest in them.
19. France does not have, never had, any beneficial interest in the French Artifacts.

FURTHER AFFIANT SAYETH NOT.

JEROME HENSHALL
Sworn to and subscribed before me

(Print or Type Notary Name)
The said $\qquad$
Х is personally known to me; or
has produced as identification
Mn y Connwsime Spaces september 11, 2018.

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors

Case No. 3:16-bk-02230-PMG Chapter 11 (Jointly Administered)

RMS TITANIC, INC.
Plaintiff,
vs.
Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE

Defendant.

## PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S AMENDED MOTION FOR ENTRY OF CLERK'S DEFAULT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Plaintiff RMS Titanic, Inc., ("RMST" or "Debtor" and together with its affiliated debtors listed in footnote 1 , the "Debtors") by undersigned counsel, pursuant to Local Rule 7001-1(e), and 7055-2, files this amended motion (the "Amended Motion") for entry of clerk's default against Defendant French Republic a/k/a Republic of France (" Defendant").

[^5]1. On September 29, 2016, Plaintiff filed its first Motion for Entry of Clerk's Default Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France [D.E. 5], which was abated by the Court on October 4, 2016 for failing to make certain statements required by the Local Rules.
2. On November 4, 2016, Plaintiff filed its Motion for Clerk's Default Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France [D.E. 10] (the "Motion for Clerk's Default") curing the defaults noted in the Court's abatement. Plaintiff fully incorporates herein the Motion for Clerk's Default, including the Declaration of Joanna Sirour attached thereto.
3. Since the filing of the Motion for Clerk's Default, Plaintiff received on January 27, 2017, a certificate from the Central Authority of France confirming that service was effectuated on the French Ministry of the Environment, Energy and the Sea on December 16, 2016. See Exhibit A attached hereto.
4. Thus, Plaintiff perfected service on Defendant in accordance with the Hague Convention, and therefore the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, by no later than December 16, 2016.
5. Pursuant to the Hague Convention Defendant had 60 days from, at the latest, December 16, 2016, to file a responsive pleading. A responsive pleading was therefore due no later than February 14, 2017. Defendant has not sought an extension of time to file a responsive pleading.

LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.
6. Defendant has not filed a responsive pleading as of the date of this Amended Motion and therefore has failed to file a responsive pleading by the time specified under the Hague Convention.

WHEREFORE, Plaintiff RMS Titanic, Inc. seeks entry of default against Defendant French Republic $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ Republic of France for failure to timely file a response.

## NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__/s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
and

TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)

600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
Co-Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on February 16, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rrt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors

Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## Via U.S. Mail

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com

## Attorneys for Official Committee of

 Unsecured CreditorsJacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/ Daniel F. Blanks
Attorney

Paris, le 27-01-2017
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

À
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
FL 32202 JACKSONVILLE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
00.01.2017 001035

Référence à rappeler :
8049TR2016 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
58NOTIF2016
Demande Daniel F Blanks-Procédure n ${ }^{\circ} 3: 16$-ap- 00183 -
PMG-Convocation devant le Tribunal des Faillites des
Etats-Unis, district méridional de Floride
Destinataire : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Objet : Retour d'une demande de notification d'acte judiciaire.

Texte de référence : Círculaire NOR JUS CO5 20961 C (CIV/20/05) du 1er février 2006, relative aux "Notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale" [ la partie pratique de la circulaire est disponible sur l'Internet à l'adresse : www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli les documents établis à la suite d'une demande de notification internationale.

LD


## ATTESTATION CERTIFICATE

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,

1. que la demande a été exécutée*
that the document has been served*

| - le (date) / the (date): | $16 / 12 / 2016$ |
| :--- | :--- |
| -à (localité, rue, numéro): <br> at (place, street, number): | IOUR PASCAL B - 92055 LA DEFENSE CEDEX |

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 : in one of the following methods authorised by Article 5:
$\boxtimes \quad$ a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*
in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*b) selon la forme particulière suivante*: in accordance with the following particular method*:
c) par remise simple* by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily*

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
The documents referred to in the request have been delivered to:

| Identité et qualité de la personne : Identity and description of person: | Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer - Monsieur Jean-Luc LAVALARO (Courrier Central TPA) |
| :---: | :---: |
| Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: <br> Relationship to the addressee (family, business or other): | - |

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants* : that the document has not been served, by reason of the following facts*:

$\square$ Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes / Annexes




# Tribunal des faillites des États-Unis District méridioual de Floride 

In re:<br>RMS TITANIC, INC.<br>Débiteur<br>RMS TITANIC, INC.<br>Affaire de faillite no. 3 : 16-bk-02230-<br>PMG<br>Procédure contradictoire no. : 3 : 16-ap-<br>00183-PMG<br>Demandeur<br>v.<br>LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ALIAS LA REPUBLIQUE DE FRANCE<br>Défendeur

## CONVOCATION A UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

VOUS ÊTES CONVOQUÉ et on vous demande de soumettre une requête ou de répondre à la plainte qui est jointe à cette convocation auprès du Greffier du Tribunal des faillites dans un délai de 30 jours après la date d'émission de la présente convocation ; de manière exceptionnelle, les États-Unis et ses fonctionnaires et agences doivent soumettre une requête ou répondre à la plainte dans un délai de 35 jours après l'émission.

```
L'adresse du greffier
Greffier, Cour des faillites des États-Unis
District Méridional de Floride
300 North Hogan Street Appartements 3-150
Jacksonville, FL 322012
```

En même temps, vous devez fournir une copie de la requête ou une réponse à l'avocat du demandeur.
Nom et adresse de l'avocat du demandeur
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, FL 32202
Si vous présentez une requête, le délai dont vous disposez pour répondre se soumet à la Loi Fédérale de la Procédure de Faillite 7012.

SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS À LA PRÉSENTE CONVOCATION, VOTRE DÉFAILLANCE SERA CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT VOTRE CONSENTEMENT RELATIF A L'ENREGISTREMENT DU JUGEMENT AUPRĖS DE LA COUR DES FALLLITES; UN JUGEMENT PAR DÉFAUT PEUT ÊTRE PRONONCÉ A VOTRE ENCONTRE POUR LES RÉPARATIONS DEMANDÉES DANS LA PLAINTE.

## Rẻgle 7001-1

## PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - PROCÉDURES

(a) Dispositions générales: Cette règle s'applique à toutes les procédures contradictoires et, selon la décision de la Cour, aux affaires contestées. Dans la mesure où les périodes établies dans la présente règle entrent en conflit avec celles établies dans les Règles Fédérales de Procédure Civile, les Règles Générales de Procédure de Faillite ou avec d'autres Règles Locales, la présente règle a la primauté.
(b) La signification. Le demandeur est tenu de transmettre la convocation issue par le Greffier, la plainte et une copie de la présente règle dans un délai de sept jours après l'émission de la convocation, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7004(e). Si la convocation initiale et les documents qui y sont joints ne sont pas transmis en temps utile, le demandeur peut solliciter immédiatement l'émission d'une convocation alias et peut transmettre la convocation alias avec la plainte et une copie de la présente règle. Le demandeur est tenu de transmettre ces documents aux défendeurs dans un délai maximal de 28 jours après le dépôt de la plainte. Si une autre partie est nommée ensuite en tant que demandeur ou défendeur, le demandeur est tenu de transmettre une copie de la présente règle à chaque partie supplémentaire dans un délai de sept jours après la date où la partie supplémentaire est nommée.
(c) Preuve de signification. Le demandeur est tenu de déposer immédiatement une preuve de la signification, qui atteste la transmission de chaque convocation, de la plainte et de la présente règle à chaque défendeur.
(d) Défaut de signification. Si le demandeur ne transmet pas en temps utile et de manière efficace la convocation et la plainte, la Cour peut rejeter la procédure contradictoire pour absence de poursuite, sans notification ou audience ultérieure. Si le demandeur a besoin d'un délai supplémentaire pour effectuer la signification, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(e) Défaillances. Si le défendeur n'a pas déposé une réponse en temps utile, le demandeur est tenu de solliciter un enregistrement de la défaillance du défendeur respectif par le Greffier et le jugement par défaut dans un délai maximal de 60 jours après le dépôt de la plainte. Si le demandeur requiert un délai supplémentaire pour solliciter l'enregistrement de la défaillance ou le jugement par défaut, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(f) Déclarations initiales. En conformité avec la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f), pendant ou avant la Rencontre des Parties décrite ci-dessous et sans des demandes formelles de découverte, chaque partie doit :
(1) Identifier par écrit le nom et, s'ils sont connus, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque individu ayant des informations qui peuvent être divulguées et qui font référence aux faits disputés;
(2) Fournir des copies ou une description écrite, par catégories et lieux, de tous les documents qui sont importants dans la perspective des faits disputés ;
(3) Fournir un calcul écrit de tous les dommages réclamés;
(4) Fournir une copie de tout accord d'assurance qui puisse être disponible afin de se conformer à un jugement rendu, en totalité ou en partie, ou d'indemniser ou de rembourser les paiements effectués pour se conformer au jugement.
(g) Rencontre des Parties. Dans un délai d'au moins 14 jours avant la conférence préparatoire ou de mise en état, les avocats des parties ou les parties, si elles ne sont pas représentées par des avocats, se rencontreront ("la Rencontre des Parties ») afin de discuter :
(1) Les prétentions et les défenses des parties;
(2) La possibilité d'arriver à un règlement à l'amiable ;
(3) Les déclarations initiales requises dans la sous-section (f) ci-dessus; et
(4) Un plan d'enquête, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f). S'il n'y a pas de dispositions contraires données par la Cour, les parties peuvent annoncer oralement leur plan d'enquête lors de la conférence préparatoire ou de mise en état; elles ne sont pas tenues de déposer un rapport écrit.
(h) La conférence préparatoire ou de mise en état. La Cour organisera une conférence préparatoire ou de mise en état à tout moment après le dépôt d'une contestation d'une demande mais, en tout cas, dans un délai approximatif de 90 jours après le dépôt de la plainte. Les parties n'ont pas le droit de présenter des témoignages ou des preuves documentaires lors de la conférence de mise en état. La Cour, en tout cas, peut considérer importants des faits non-disputés, des affidavits offerts sans objection par les parties opposées, des éléments relatifs à la connaissance d'office et des admissions effectuées pendant la conférence de mise en état par les parties, directement ou par l'intermédiaire des avocats respectifs.
(i) L'enquête.
(1) Dispositions générales. Les parties doivent connaitre les Règles Fédérales sur l'enquête, y compris les Lois Locales 7026-1, 7030-1 et 7037-1.
(2) Début de l'enquête. S'il n'y a pas d'exemption établie par la Cour, l'enquête ne peut commencer qu'après avoir obtenu une conclusion suite à la Rencontre des Parties.
(3) Délai de l'enquête. Les parties sont tenues d'effectuer l'enquête dans un délai maximal de sept jours avant la date du procès ; par contre, les parties peuvent prendre des dépositions programmées avant jusqu'à la date du procès.
(4) Disputes sur l'enquête. S'il y a une dispute sur l'enquête, les parties doivent essayer d'abord de résoudre le litige de bonne foi, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7037(a)(1). Si les parties ne sont pas capables de résoudre la dispute, toute partie peut demander à la Cour une conférence par téléphone, de manière que la Cour rende une décision informelle et préliminaire sur la dispute qui porte sur l'enquête, sans porter atteinte au droit de toute partie de déposer une requête formelle.
(j) Les requêtes.
(1) Les requêtes doivent être déposées en utilisant les procédures d'avis contraire de la Cour. Toutes les requêtes, à l'exception des types de requêtes mentionnés ci-dessous, doivent être déposées et remises en utilisant les procédures d'avis contraire de la Règle Locale 2002-4:
(i) Les requêtes stipulées, communes ou de consentement ;
(ii) Les requêtes pour prolongement des délais;
(iii)Les requêtes de continuation;
(iv)Les requêtes portant sur les situations d'urgence ou sur une exemption immédiate ;
(v) Les requêtes en vue de l'enregistrement de la défaillance et du jugement par défaut; et
(vi)Les requêtes en vue du retrait de la référence, en conformité avec la Règle Locale 5011-1.

Les instructions sur l'avis contraire doivent prévoir une période de réponse de 14 jours, à l'exception des requêtes de jugement sommaire, dans le cas desquelles le temps de réponse sera de 21 jours, s'il n'y a pas de stipulation contraire donnée par la Cour. L'auteur de la requête peut déposer une réponse, s'il pense nécessaire, dans un délai maximal de sept jours après le dépôt de la réponse.

## 

(2) Le format. Toutes les requêtes, réponses et répliques doivent respecter le Guide Stylistique de la Cour, qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb.uscourts.gov. Les documents doivent être rédigés à interligne double et, le cas échéant, doivent inclure un mémorandum juridique qui doit comprendre l'argument et la mention des autorités. S'il n'y a pas d'exemption donnée par la Cour, les mentions et les mémorandums d'appui ne doivent pas dépasser dix pages.
(3) Requêtes d'urgence. La Cour prendra en compte les requêtes d'urgence à tout moment, à son entière discrétion. Les requêtes d'urgence doivent respecter la Règle Locale 9004-2(e) et doivent être déposées en utilisant le lien Dépôts d'urgence/Questions urgentes/Requêtes d'urgence qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb.uscourts.gov.
(4) Requêtes déposées afin d'établir si l'affaire est centrale. Une partie qui conteste l'enregistrement des décisions ou les jugements finaux donnés par la Cour des faillites sur tout problème qui fait référence à la procédure contradictoire doit déposer une requête, en respectant la date établie pour déposer une réponse à la plainte, par laquelle elle doit demander que la Cour établisse si la procédure est une procédure centrale ou si elle se soumet à l'enregistrement des décisions ou des jugements finaux par cette Cour. On considérera qu'une partie qui ne dépose pas une requête dans le délai établi pour le dépôt d'une réponse à la plainte a exprimé son accord avec l'enregistrement par la Cour des faillites des décisions et des jugements finaux de la procédure, qui peuvent être contestées seulement par appel, en conformité avec 28, Code des États-Unis § 158.
(5) Requêtes pour jugement sommaire. Les requêtes pour jugements sommaires doivent être déposées dans un délai maximal de 60 jours avant le procès. La Cour peut établir une audience sur la requête pour jugement sommaire, mais cela n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de disposition de la part de la Cour, le procès aura lieu le jour établi, même s'il y a une requête pour jugement sommaire en cours.
(k) Déclarations concernant les témoins et emploi des dépositions avant le procès. La Règle Fédérale de Procédure Civile 26(a)(3) (à l'exception des dispositions qui portent sur les limites) régira les déclarations concernant les témoins et l'emploi des dépositions avant le procès. Les parties doivent déposer et échanger des noms, des numéros de téléphone et des adresses des témoins, tout comme tout autre élément des dépositions dans un délai maximal de 28 jours avant le procès. Les objections concernant l'emploi des dépositions devront être déposées dans un délai de 14 jours après les déclarations. Les parties peuvent se reférer à toute stipulation factuelle ou concernant les preuves avant le procès.

## (1) Les preupes.

(1) Les preuves qui seront déposées et échangées par l'intermédiaire du CM/ECF. Les parties doivent préparer les preuves en conformité avec la Règle Locale 9070-1 et 1'Ordre Administratif FLMB-2015-6 qui porte sur les Preuves Stockées sur support électronique et doivent échanger des preuves dans un délai maximal de sept jours avant la date établie pour le procès. Sauf objection écrite concernant l'admissibilité d'une preuve, déposée avant la clôture de l'affaire, le lendemain du procès, toute objection d'admissibilité (autre que celles prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves 402 et 403) sera considérée annulée.
(2) Auto-authentification des enregistrements de l'activité menée régulièrement. Une partie qui a l'intention de faire recours aux procédures d'auto-authentification prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves 902(11) ou (12) afin de présenter comme éléments de preuve des enregistrements concernant les activités menées régulièrement, en conformité avec la Règle Fédérale sur les Preuves 803(6), doit, dans
un délai maximal de 28 jours avant le procès, déposer auprès de la Cour et remettre aux autres parties la déclaration écrite requise par la Règle Fédérale sur les Preuves 902(11) ou (12) et une copie des tous les enregistrements qui sont présentés en vue de l'admission.
(m)Témoignages des experts. Sauf si la Cour décide autrement, une partie qui veut offrir des témoignages des experts pendant le procès doit respecter les exigences de la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(a)(2).
(n) Stipulations. Toutes les stipulations des parties doivent être préparées par écrit et doivent être signées et déposées immédiatement auprès de la Cour.
(o) Supplémentation des déclarations. Les parties sont tenues de supplémenter ou de corriger leurs Déclarations initiales et leurs Déclarations formulées avant le procès, en conformité avec la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(e).
(p) Sanctions. Si les exigences de cette règle ne sont pas respectées, cela peut mener à des sanctions, qui peuvent comprendre l'annulation de la plainte d'une partie ou le refus du droit de présenter des preuves ou des témoignages des témoins.
(q) Règlements à l'amiable. En conformité avec la Loi Locale 9019-1, les parties sont tenues de notifier immédiatement la Cour concernant tout règlement à l'amiable et de déposer et de transmettre promptement une requête pour demander l'approbation du compromis dans l'affaire principale du débiteur et pas dans la procédure contradictoire. Si la plainte fait valoir seulement des prétentions formulées en conformité avec 11 du Code des États-Unis §523, une requête d'approbation du compromis n'est pas nécessaire. En tout cas, le cas échéant, les parties peuvent demander l'approbation du règlement à l'amiable en déposant une requête dans la procédure contradictoire.

## Notations du Comité Consultatif

## 2016

Cette nouvelle règle comprend les dispositions de l'Ordre Administratif archivé FLMB-2014-1, «Ordre Administratif prescrivant les Procédures pour la Procédure Contradictoire». En plus, la section (f)(4) concernant les déclarations formulées avant le procès est conforme maintenant à la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f). La règle apporte également des clarifications sur l'exigence selon laquelle la requête dans la procédure contradictoire doit être déposée et transmise en utilisant les procédures de l'avis contraire prévues par la Loi Locale 2002-4. Cette règle entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

## CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je soussigné, $\qquad$ certifie que j'ai l'âge légal, que j'ai eu l'âge légal pendant la signification et que je ne suis pas une partie de l'affaire qui fait l'objet de la signification. De même, je certifie avoir transmis la présente convocation, une copie de la plainte et une copie de la Règle Locale 7001-1 le ......... (date), par :
[o] Le service postal : courrier régulier, courrier rapide des États-Unis, courrier prépayé entièrement, adressé à :
[o] Signification personnelle : Apres le procès, au défendeur ou à un fonctionnaire ou représentant du défendeur, à :
[o] Signification à la résidence : En laissant la copie du procès à la personne adulte ci-dessous, à :
[0] Le service de poste recommandée ou une Institution de dépôt assuré : En envoyant le procès par poste certifiée adressé au fonctionnaire ou au représentant ci-dessous, à :
[ 0 ] Par publication : Le défendeur a reçu la copie comme suit : [Veuillez décrire brièvement]
[o] La loi de l'État: Le défendeur a reçu le document en conformité avec les lois de l'État de $\qquad$ (nom de l'État).

Sous peine de parjure, je déclare que les faits exposés ci-dessus sont vrais et exacts.

Date

| Nom imprimé |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Adresse commerciale |  |  |
| Ville | Etat | Code zip |  |

# TRIBUNAL DES FAILLITES DES ETTATS-UNIS <br> DISTRICT MERIDIONAL DE FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE 

In re:
RMS TITANIC, INC., et al. ${ }^{1}$ Débiteurs

RMS TITANIC, $\operatorname{INC}$. Demandeur
v.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ALIAS
LA RÉPUBLIQUE DE FRANCE
Défendeur

## PLAINTE CONTRADICTOIRE

Le demandeur, RMS Titanic, Inc. ( $«$ le Demandeur $»$ ), par et par l'intermédiaire de ses avocats soussignés, allègue et porte plainte par la présente contre le Défendeur, la République Française, alias la République de France («la France » ou « le Défendeur »), comme suit :

## NATURE DE L'ACTION

1. Le présent document représente une procédure contradictoire introduite en conformité avec les Règles 7001(2) et (9) des Règles Fédérales sur la Procédure de Faillite («les Règles sur la faillite 》) et avec les Sections 105 et 363 du Titre 11 du Code des États-Unis, $\S \S 101$ et suiv. (《le Code de la faillite $>$ ), ayant comme but de demander : (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a pas d'intérêt dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous) ; ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la France dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous).

## JURIDICTION ET COMPÉTENCE

2. La présence Cour est compétente en la matière, en conformité avec 28 Code des États-Unis $\S \S$ 157 et 1334(b).
3. La présente procédure contradictoire est une procédure centrale, en conformité avec 28 , Code des États-Unis § 157(b)(2).

[^6]4. Le lieu de jugement de cette affaire et de la présente procédure contradictoire dans le présent District est conforme, en conformité avec 28, Code des Etats-Unis $\S \S 1408$ et 1409.

## LES PARTIES

5. Le Demandeur est un débiteur et un débiteur-non-dessaisi dans l'affaire susvisée dans le Chapitre 11.
6. Le Défendeur est un État souverain, ayant l'adresse de service ci-dessous :

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue Douai
750009, Paris, France

## INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

7. Le 14 juin 2016 ( la Date de la requête »), chaque Débiteur a déposé une requête volontaire auprès de la présente Cour pour demander une réparation, en conformité avec le chapitre 11 du Code des États-Unis, 11 Code des États-Unis §§ 101 et suiv. (avec les amendements ultérieurs, «Le Code de la Faillite »). Les informations préliminaires factuelles concernant les Débiteurs, y compris l'opération commerciale, le capital et la structure des dettes, et les événements qui ont déterminé le dépôt de cette affaire de faillite sont présentés en détail dans le Résumé de l'affaire.
8. Les Débiteurs continuent à gérer et à conduire leurs affaires en tant que débiteur non dessaisi, en conformité avec le Code de la faillite, sections 1107 et 1108 .
9. Aucun administrateur ou examinateur n'a été désigné dans l'affaire mentionnée dans le chapitre 11 ; aucune commission n'a pas encore été nommée.

## RKPARATIONS DEMANDÉES

10. Par l'intermédiaire de la présente procédure contradictoire, le Demandeur sollicite l'enregistrement d'une décision judiciaire qui comprenne et qui soutienne: (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini ci-dessous); ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini cidessous).

## LES ARTEFACTS DE TITANIC

I. Les Artefacts français
11. La société en commandite Titanic Ventures («TVLP»), un prédécesseur de l'intérêt du Demandeur (appelés collectivement «RMST »), avec l'assistance de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, l'institut océanographique du Gouvernement Français («IFREMER »), ont mené une expédition à l'épave de RMS TITANIC en 1987. A l'occasion des 32 plongées effectuées pendant l'expédition, TVLP a récupéré un nombre approximatif de 2.100 artefacts du lieu de l'épave du navire Titanic («les Artefacts français» ou «la Collection
francaise »). TVLP a transporté les Artefacts français en France, en vue de la conservation et de la restauration.
12. IFREMER est une agence du gouvernement français, qui se trouve sous le contrôle du Ministère Français de l'Éducation Nationale et du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires Maritimes.
13. IFREMER et TVLP ont conclu un contrat d'affrètement qui régit leurs tâches, obligations, droits et bénéfices associés avec l'expédition («le Contrat d'affrètement »).
14. Une copie conforme du Contrat d'affrètement est jointe aux présentes en tant qu' Annexe A.
15. Le 20 octobre 1993, un Administrateur du Bureau Français des Affaires Maritimes (Ministère de l'Équipement, du Transport et du Tourisme), en conformité avec le procès-verbal, a accordé à la Société le droit aux Artefacts français (《le Procès-verbal »).
16. Une copie conforme du Procès-verbal est jointe aux présentes en tant qu' Annexe B.
17. Le 22 septembre 1993, TVLP a écrit une lettre adressée à la France pour préciser les prétentions de la société concernant les Artefacts français («la Lettre du 22 septembre 1993 »).
18. Une copie conforme de la Lettre du 22 septembre 1993 et attachée aux présentes en tant qu'Annexe C.
19. La décision de l'Administrateur «mentionnait dûment» des garanties formulées par TVLP, conformément auxquelles il «a convenu d'utiliser ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas dérouler des transactions commerciales concernant de tels objets, de ne vendre aucun objet et de ne pas effectuer de transactions qui mèneraient à leur dispersion, si cela n'est pas effectué en vue d'une exposition, » Voir l'Annexe C. Ces garanties ont été mentionnées dans le Procès-verbal, mais le Procès-verbal a été inconditionnel.
20. En tant qu'Annexe D, vous trouverez ci-joint une «Note » prétendument issue par l'Ambassade Française, datant du 8 juillet 2016.

## II. Les Artefacts américains

21. En 1993, RMST a mené une recherche supplémentaire et une expédition de récupération à l'épave du navire Titanic et, le 26 août 1993 a été démarré une action in rem à la Cour de District des États-Unis pour le District de l'Est de Virginie ( $«$ la Cour EDVA ») portant sur les artefacts récupérés a l'occasion de l'expédition de 1993 et de l'épave même. Id.
22. Quelques mois plus tard, la Cour EDVA a prononcé une Décision qui assumait une compétence in rem sur les artefacts récupérés par RMST en 1993, tout comme sur l'épave même, et a déclaré que RMST' est le sauveteur-nón-dessaisi de l'épave et du lieu de l'épave. Id. RMST est resté le sauveteur-non-dessaisi de l'épave du Titanic jusqu'aujourd'hui.
23. RMST a mené des opérations ultérieures de sauvetage au lieu de l'épave du Titanic en 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 et a récupéré plus de 3.000 artefacts supplémentaires (les artefacts récupérés en 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 seront nommés ci-après «les Artefacts américains» ou «la Collection américaine »). RMST a mené une expédition de recherche supplémentaire à l'épave en 2010, mais il n'a récupéré aucun artefact.
24. La Cour EDVA a une compétence in rem sur les Artefacts américains; elle n'a pas de compétence sur les Artefacts français.
III. L'attribution du titre concernant les Artefacts français a été inconditionnelle
25. En conformité avec la loi française, le Procès-verbal constitue une décision administrative légalement applicable par laquelle le titre légal sur les Artefacts français a été transféré à RMST. 26. Le transfert du titre à RMST a été inconditionnel.
26. Le titre visant les Artefacts français est libre de tout privilège ou charge; aucune partie, à l'exception de RMST, n'a aucun intérêt légal en ce qui concerne ces artefacts.
27. La France n'a jamais eu d'intérêts bénéficiaires visant les Artefacts français.

## CHEF D'ACCUSATION I JUGEMENT DÉCLARATOIRE

29. Le Demandeur ré-allègue et introduit les paragraphes $1-28$ de la présente Plainte, tel que précisé dans ce Chef d'accusation I.
30. Le Demandeur introduit le présent motif à l'encontre du Défendeur, demandant une déclaration selon laquelle la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français.
31. Il y a une dispute substantielle et permanente entre le Demandeur et le Défendeur concernant la validité du titre visant les Artefacts français; une déclaration des droits est nécessaire et adéquate, pour établir le fait que la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français. Voir l'Annexe D.

## DEMANDE DE REPARATION

PAR CONSÉQUENT, le Demandeur requiert un jugement à l'encontre du Défendeur, comme suit :
(a) Un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français ; ou
(b) Alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2), la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la France rarations légales et équitables que la Cour juge
(c) L'octroi au Demandeur de toutes les autres réparations légales et équid juste et appropriées.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBORUOUGH LLP

Par /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (No. Barreau de Floride 88957)
Lee D. Wedekind, III (No. Barreau de Floride 670588)
50 N. Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, Floride 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com lee.wedekind@nelsonmullins.com

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 1 de 19

PILECE A
[écriture illisible] télécopieur Xerox $7020 ; 8$-16-88; 1:18 PM ; 2038888724 MER No. 87/1210589 Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le07/06/16 Page 2 de 19 ; \# 2 Affaire [écriture illisible] Déposée le08/17/16 Page 2 de 19 [cachet]

| 號 | 1. Place et date PARIS, 24 JUIN 1987 | LA CONFERENCE MARITIME BALTIQUE ET INTERNATIONALE <br> CHARTE-PARTIE A TEMPS UNIFORME POUR LES NAVIRES DE SERVICE OFFSHORE NOM DE CODE: «TEMPS D'APPROVISIONNEMENT" |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2. Armateurs / Affreteur-transporteur Place d'affaires IFREMER, ci-après dénommés les ARMATEURS ou IFREMER <br> 66, avenue d'IENA <br> 75116- PARIS | 3. Affréteur / Place d'affaires OCEANIC RESEARH AND EXPLORATION LTD 28 IRISH TOWN GIBRALTAR |
|  | 3. Nome du Navire <br> NADIR SURFACE VESSEL ensemble avec <br> - NAUTILE SUBMERSIBLE (-6000m) <br> -ROBIN (ROV) <br> NAVIS (système de positionnement) | 8 juillet 1987 <br> 6. Date d'annulation (Cl. 2(A)) N'EST PAS APPLICABLE |
|  | 7. Port ou lieu de livraison (Cl. 2(A)) <br> TOULON LA SEYNE (FRANCE) <br> 9. Période de loyer <br> 54 jours | 8. Port ou lieu de restitution (Cl. Гécriture illisible] (A)) <br> FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) <br> 10. Prolongation de la période de loyer (optionnel) (Cl. 1(B)) <br> 17 jours avec préavis écrit donné à IFREMER avant le 10 août 1987 |
|  | 11. Limites de négociation (Cl. 3(A)) OCÉAN ATLANTIQUE NORD ET L 12. Emploi des Navires limité à (indiqu SUBMERSION SUR HMS TITANIC L'ÉPAVE ET DE RÉCUPÉRER LES 13. Loyer (Cl. 7(A)) <br> VOIR ARTICLE 24 | A MER MÉDITERRANÉENNE OUEST <br> er la nature des services) (Cl. 3(A) <br> AFIN DE PROMOUVOIR L'ENQUETE DE <br> OBJETS DU TITANIC <br> 14. Paiement du loyer (indiquer monnaie, mode et lieu de paiement: [écriture illisible] et compte bancaire) (Cl. 7(A)) <br> Francs Français; Lettre de crédit irrévocable en faveur dTFREMER <br> Crédit Lyonnais, Agence Ligne <br> ENTREPRISES |



Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 3 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 3 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISTONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore

## 1. Période

(A) Les Armateurs (écriture illisible) et les Affréteurs louent le Navire décrit à l'Annexe A pour la période indiquée dans l'encadré 9 à partir du moment où le Navire est livré aux Affréteurs.
(B) Les Affréteurs ont (écriture illisible) sous réserve de Clause 7 (D) d'étendre la Charte en continuation directe pour la période indiquée dans l'encadré 10 , mais une telle option doit être décidée 20 jours avant l'expiration de la période d'affrètement.

## 2. Livraison

(A) Sous réserve de la sous clause (écriture illisible) de la présente Clause et de la Clause 21 de ceci, le Navire sera délivré par les Armateurs et accepté par les Affréteurs entre la date indiquée dans l'encadré et la date indiquée dans l'encadré (écriture illisible) (ci-après dénommée date d'annulation dans le port ou le lieu indiqués dans l'encadré (écriture illisible) dans une telle (écriture illisible) où le Navire peut (écriture illisible) que les Affréteurs peuvent diriger. Les Armateurs ne sont pas responsables des retards de livraison résultant de grèves, de lock-out ou (écriture illisible) ou de contrainte de travail, partielle ou générale.

## Mobilisation

(B) i) Les Affréteurs paient une somme forfaitaire au montant indiqué dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte par voie de frais de mobilisation en contrepartie des Armateurs qui délivre au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré (écriture illisible). La Charte doit être payée à $50 \%$ au début du voyage jusqu'au port de livraison, qui doit être non retournable soit le Navire perdu ou non perdu et le solde à l'arrivée au port de livraison.
(Ii) Si les Armateurs acceptent la charge de chargement et de transport du Navire et entreprennent tout autre service pour les Affréteurs sur le trajet jusqu'au port de livraison du port de remise, les conditions
et indemnités de cette Charte-partie s'appliquent à ce chargement, transport et / ou autre service exactement comme s'ils avaient été exécutés pendant la période de validité de la Charte, sauf que tout fret forfaitaire convenu à cet égard sera payable à l'expédition ou au commencement du service, selon le cas; soit le Navire ou les marchandises perdus ou non perdus.

## Annulation

(C) A tout moment, au plus tard sept jours avant la date d'annulation indiquée dans l'Encadré 5 , les Armateurs peuvent aviser par écrit les Affréteurs qu'ils ne pourront pas livrer le Navire avant la date d'annulation mais livreront le Navire par la date qui peut être (écriture illisible). Les Affréteurs peuvent, dans les quarante-huit heures suivant la réception de cet avis, aviser par écrit les Armateurs d'annuler la Charte-partie, auquel cas la présente Charte-partie prendra fin à la condition que l'autre partie soit responsable envers l'autre pour les pertes encourues en raison de la non-livraison du Navire ou I'annulation de la Partie Charte.
Si les Affréteurs ne donnent pas un tel préavis que la (écriture illisible) l'avis du Propriétaire est substitué à la date d'annulation pour tous les buts de la Charte-partie.

## 3. Emploi

A) Le Navire (écriture illisible) doit être employé dans des activités légales offshore restreintes à la (écriture illisible) établi dans l'Encadré 12 et dans voyages entre (écriture illisible) ou lieu et tout endroit ou en mer (écriture illisible) ou le Navire peut (écriture illisible) dans les limites de négociation indiquées dans l'Encadré (écriture illisible) qui ne peut en aucun cas être dépassée sans accord préalable et adaptation de la Charte et (écriture illisible) à convenir et établi dans l'Encadré 27. Si (écriture illisible) les Affréteurs ne garantissent pas la sécurité d'un tel endroit (écriture illisible) mais agissent avec prudence (écriture illisible) au Navire comme si le Navire était leur propre propriété et compte tenu de ses capacités et de la nature de l'emploi. Les Affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage subi par le Navire en raison de la condition de (écriture illisible) ou de l'unité en mer (offshore).

## 4. Les Armateurs à fournir

(A) Les Armateurs doivent fournir et payer pour tous (écriture illisible) cette partie de la Charte sont expressément payables par les Affréteurs et les frais d'entretien de la coque et de la machinerie du Navire pendant son emploi.
B) Les Armateurs (écriture illisible) qui, pendant toute la durée de la présente Charte, auront (écriture illisible) des mesures raisonnables pour maintenir le Navire (écriture illisible) la coque et la machinerie ou pour rétablir le Navire comme nécessaire à cette fin conformément aux dispositions de Clause (écriture illisible).

## 5. Les Affréteurs à fournir

Les Affréteurs fournissent et paient tous les carburants et lubrifiants et (écriture illisible) de celui-ci y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine (écriture illisible) (qu'ils soient obligatoires ou (écriture illisible) en relation avec l'entreprise des Armateurs. (écriture illisible) taxes consulaires ces (écriture illisible) au Capitaine, aux Officiers et à l'Equipage) (écriture illisible) agences et commissions encouru par l'Entreprise des Affréteurs frais pour la sécurité des gardiens, frais (écriture illisible) et l'extermination de la vermine (écriture illisible).
Les unités offshore ou nécessités par les exigences sociales ou les autorités portuaires et toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement ou le déchargement. Les Affréteurs doivent également fournir et payer (écriture illisible) les droits d'importation, y compris les coûts liés à l'établissement des frais d'expédition temporaires ou permanents (écriture illisible), frais de dédouanement tant pour le Navire que pour l'équipement aussi spécial (écriture illisible) aux plates-formes offshore, câbles (écriture illisible) lignes de ressorts, élingues etc. (écriture illisible) travaux offshore tous les tuyaux de déchargement alimentant les plates-formes (écriture illisible) raccords et adaptateurs de tuyaux, bouteilles d'oxygène / acétylène de recharge, (écriture illisible) électrodes d'alimentation utilisées pour les travaux offshore.

## 6. Soutes

Sauf accord contraire, le Navire sera livré avec des soutes et des lubrifiants à bord et livré avec au moins des soutes suffisantes pour atteindre la prochaine étape d'avitaillement sur la route du prochain port d'escale des Navires. Les Affréteurs au moment de la livraison et les Armateurs au moment de la remise prendront la relève et paieront les soutes et les lubrifiants à bord au moment de l'installation du contrat en cours (écriture illisible) au moment de la livraison et de la remise.

## 7. Loyer

(A) Les Affréteurs paieront comme Loyer du Navire au taux indiqué dans l'Encadré 13 par jour ou une partie de celui-ci à partir du moment où le Navire sera livré aux Affréteurs jusqu'à l'expiration ou la résiliation anticipée de la Charte- partie, ce loyer étant basée sur une complémentaire, du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage aux taux en vigueur à payer. Paiement du loyer sera fait en espèces de la manière prescrite dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte, tous les 30 jours, à l'avance. Le (écriture illisible) paiement à effectuer le jour de la livraison du Navire aux Affréteurs (écriture illisible), de paiement les Armateurs auront le droit de mettre fin à la présente Charte et de retirer le Navire du service des Affréteurs sans être obligés de noter aucune protestation ou faire une demande à aucun tribunal et sans autre formalité que ce soit et sans préjudice de toute réclarnation que les Armateurs pourraient avoir sur les Affréteurs en vertu de la Charte. Si le Navire est perdu ou absent, le loyer cessera à compter de la date où elle a été perdue. Si la date de la perte ne peut être établie, le loyer sera payé à compter de la date de la dernière déclaration du Navire jusqu'à la date calculée d'arrivée du Navire à sa destination. Toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence.
(B) Les Armateurs ont le droit d'ajouter 1 (écriture illisible) par mois d'intérêt si le loyer de la Charte n'est pas reçu 15 jours suivant la date de paiement prévu au Clause 7 (A).

## Augmentation des coûts des Armateurs

(C) En cas de hausse des taux de l'un des Grands Officiers et de l'Équipage (selon les taux de rémunération officiellement négociés) prenant effet après la date de la Charte, le taux de Loyer sera augmenté selon la formule (écriture illisible) (1+ écriture illisible x P (100) (où (écriture illisible) taux de loyer après augmentation) avec (écriture illisible) taux de loyer en vigueur au moment de l'augmentation
de salaire (où $P$ (écriture illisible) augmentation en pourcentage du coût des taux de rémunération, y compris à cet effet les heures supplémentaires, les primes, les gratifications, les congés, les cotisations sociales et les impôts et tous les paiements semblables).
(D) Si l'option prévue à la Sous-Cause 1 (écriture illisible) est exercée, le loyer doit être négociée entre les Armateurs et les Affréteurs sur la base des (écriture illisible) mentionnés dans l'Encadré 13, mais les changements dans les dépenses des Armateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les salaires et les frais de fonctionnement à prendre en considération.

## 8. Remise

(A) Le Navire sera remis à l'expiration (écriture illisible) résiliation de la présente Charte-partie, en sans cargaison et dans (illisible) en bon ordre comme los de la livraison aux Affréteurs (écriture illisible) au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré 8 ou si aucun lieu nommé à (écriture illisible) un endroit libre convenu entre les Armateurs et les Affréteurs et à défaut d'accord au lieu de livraison.

## Démobilisation

B) Les Affréteurs paieront une somme forfaitaire correspondant au montant indiquée dans l'Encadré 17 , à titre de démobilisation, dont le montant sera (écriture illisible) à l'expiration ou à la résiliation anticipée de la Charte et ne sera pas remboursable soit le Navire perdu ou pas perdu.
(C) Les Affréteurs doivent (par (écriture illisible) aviser par écrit leur intention de remettre le Navire conformémenṭà à l'Encadré 18 .

## Résiliation anticipée de la Charte

(D) Dans le cas où les Affréteurs abandonneraient toutes les opérations dans les limites de négociation spécifiées dans l'Encadré (écriture illisible) et à tout moment avant l'expiration de la présente Charte, ils pourraient résilier cette Charte en donnant moins de le nombre de mois préavis par écrit, comme indiqué dans 1 'Encadré 20, aux Armateurs de leur intention de résilier et écriture illisible) aux Armateurs à cette résiliation une somme égale au nombre de mois de loyer indiqué dans I 'Encadré 19.

## Stationnement du Navire

(E) Les Affréteurs auront l'option de stationner le Navire à la totalité ou à une partie de la période de la Charte, auquel cas l'ordonnance de loyer (écriture illisible) ordre continuera d'être payée, mais si la période de cette (écriture illisible) excède 30 jours ils seront (écriture illisible) contre une telle loyer (écriture illisible) que les Armateurs auront épargnée en raison de la réduction des dépenses et (écriture illisible) à la suite de la stationnement du Navire (écriture illisible) étant donné que cette période de stationnement (écriture illisible) dépasse 30 jours.

## 9. (écriture illisible)

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs recevant un espace adéquat et suffisant pour l'équipement du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage du Navire, (écriture illisible) le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs sont autorisés à transporter (écriture illisible) dans la mesure où des espaces sont disponibles et aux fins et dans le cadre des opérations et (écriture illisible).

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 4 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 4 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore
(i) cargaison légale, qu'il soit porté sur ou sous le pont;
(ii) explosifs et marchandises dangereuses, à condition qu'ils soient emballés et entreposés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent la responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris (écriture illisible) frais) encourus par les Armateurs relativement au transport de cette cargaison.

## 10 Capitaine et Equipage

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables, dans les limites de ses capacités, jour et nuit, aux heures ou aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrangements et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences ou responsabilités découlant du respect de ces ordres. Les Affréteurs doivent (écriture illisible) le Capitaine avec toutes les instructions et les instructions de navigation, et le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme (écriture illisible), cependant ne pas être Factures (écriture illisible) mais des (écriture illisible) qui ne sont pas documents négociables et doivent être marqués comme tels.
Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences et (écriture illisible) du Capitaine, des Officiers ou des agents qui signent sous la direction des Affréteurs les documents de cargaison ou autres documents incompatibles avec cette Charte-partie ou toute irrégularité dans les documents fournis par les Affréteurs ou leurs agents.
(B) L'Equipage du Navire, s'il est requis par les Affréteurs, connecte et déconnecte (écriture illisible) eau les tuyaux pneumatiques lorsqu'ils sont placés à bord du Navire au port ainsi qu'aux unités offshore,
exploiteront les machines à bord du Navire pour le chargement et décharger des cargaisons, et écharpe et accroche la cargaison au cours du chargement ou de déchargement aux côtés d'unités en mer. Si la réglementation portuaire des marins et/ou des syndicats ne permet pas à IEquipage ou au Navire d'effectuer une quelconque de ces opérations, les Affréteurs prendront à leurs frais tout autre arrangement nécessaire sous la direction du Capitaine.
(C) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Autre Ingénieur ou membre de l'Equipage, les Armateurs et le Capitaine sur réception des détails de cette plainte doivent rapidement enquêter sur la question et si, à leur avis, est nécessaire (écriture illisible) faire un changement dans la nomination.

## 11. Suspension du loyer

(A) Si , à la suite d'une faute de l'Equipage ou du Propriétaire (écriture illisible) de la grève du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage (écriture illisible) de machines, de dommages à la coque ou à toute autre (écriture illisible), le Navire est empêché de travailler pendant une période de plus de 48 heures consécutives, le loyer sera payable au titre de la perte de temps excédant 48 heures et toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence, toutefois, cette loyer ne cessera pas si le Navire est empêché de travailler comme (écriture illisible) à la suite de:
(i) le transport de marchandises dangereuses
(ii) quarantaine ou le risque de mise en quarantaine, à moins causé par le Capitaine, les Officiers ou l'Equipage ayant communication avec le rivage dans une zone infectée non reliée à l'emploi du Navire et sans le consentement ou les instructions des Affréteurs;
(iii) dérogation à ses obligations en vertu de la Charte ou une exposition à des risques anormaux à la demande des Affréteurs;
(iv) travaillant aux côtés ou à proximité de toute unité offshore, à condition qu'il n'y ait pas eu grossier (écriture illisible) du devoir de la part du Capitaine, des Officiers ou de l'Equipage du Navire;
(v) détention suite à l'entrée dans le port ou (écriture illisible) ou (écriture illisible) dans les ports peu profonds ou à (écriture illisible) d'un accident de sa cargaison lorsque les frais résultant de cette (écriture illisible) seront pour le compte des Affréteurs, quelle qu'en soit-la cause;
(vi) tout acte d'omission des Affréteurs, de leurs préposés ou agents;
(vii) (écriture illisible) des dommages causés par la glace.

## Responsabilité pour le Navire ne fonctionnant pas

(C) Le Navire doit être amarré à sec à des intervalles réguliers pour être convenu d'un commun accord et tous les frais (écriture illisible) encourus et le carburant consommé pendant la période d'amarrage à acc pour le compte du Propriétaire. Les Affréteurs doivent mettre le Navire à la disposition du Propriétaire sans cargaison, au port ou à l'endroit désigné à la Encadré 13 ou au port le plus proche approprié à cet effet. Le Navire doit être en mer, à moins que le temps plein permis dans la Clause (écriture illisible) ne soit pas utilisé à partir du moment de l'arrivée au port d'amarrage (écriture illisible) sans cargaison et restera en loyer jusqu'à ce qu'il soit prêt à reprendre le service des Affréteurs à l'endroit où la période de détachement a commencé.

## (écriture illisible)

(D) (écriture illisible) de la présente Clause, les Affréteurs accorderont aux Armateurs un maximum de 24 heures de loyer qui (écriture illisible), y compris amarrage à sec (écriture illisible) fonctions des Armateurs en vertu de la Clause (écriture illisible). Toute temps accumulée (écriture illisible) réparation sauvée mais non utilisée doit être payée aux Affréteurs (écriture illisible) et tout solde au moment de la remise (écriture illisible).

## 13. Pièces exclues

(A) Le Navire ne doit pas être commandé ni lié (écriture illisible) sans l'autorisation écrite des Armateurs: a) tout endroit où la fièvre ou les épidémies sont répandues ou auxquelles le Capitaine, les Officiers et les membres d'Equipage ne sont pas tenus par la loi de suivre le Navire; B) tout endroit glacé ou tout endroit où lumières (écriture illisible), des marques et des bouées sont ou sont susceptibles d'être retirés en raison de la glace à l'arrivée du Navire ou lorsque le Navire risque normalement de ne pas pouvoir en raison de la glace pour atteindre le lieu ou de sortir après avoir terminé ses opérations. Le Navire n'est pas obligé de forcer la glace, ni de suivre le brise-glace. Si, à cause de la glace, le Capitaine juge dangereux de rester dans le lieu de chargement ou de déchargement par crainte que le Navire ne soit gelé et / ou endommagé, il a la liberté de naviguer dans un endroit convenable et d'attendre les nouvelles instructions des Affréteurs.
(B) Si le Navire, avec ou sans l'autorisation du Propriétaire, entre dans le lieu mentionné sous Sous Clause (A) de la présente Clause, les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs de toute perte de la vie et aux blessures personnelles du Capitaine du Propriétaire, de lÉquipage, des préposés et des autres personnes dans le Navire, ce qui entraîne une responsabilité légale de la part des Armateurs, quelle que soit la cause ou la conséquence de l'entrée dans ce lieu.

## 12. Remorquage. Manipulation d'Ancre

(A) A la livraison, le Navire sera équipé aux frais du Propriétaire des équipements décrits à l'Annexe B. Si , pendant la période de la Charte, ces équipements sont endommagés et inutilisables pendant les opérations, les Affréteurs les remplacent à leurs frais.
(B) Tout remorquage effectué par le Navire pour les Affréteurs sera assujetti aux Conditions de remorquage standard du Royaume-Uni.

## 15. Responsabilités et exceptions des Armateurs

(A) Les Armateurs sont responsables envers les Affréteurs des pertes ou des dommages subis par les Affréteurs en raison d'un manque de diligence de la part des Armateurs pour rendre le Navire en état de navigabilité et apte à ses fonctions en vertu de la Charte, mais la responsabilité des Armateurs À l'égard de toute non-exécution par le Navire de ses fonctions en vertu de la Charte se limitera à la suspension du loyer. Les Armateurs ne seront pas responsables envers les Affréteurs ou les Entrepreneurs des Affréteurs au titre de:
(i) toute perte de vie, blessure, perte ou dommage à un passager ou à toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement de Les Affréteurs ou toute perte ou dommage causé à la cargaison, quelle qu'en soit la cause, même si cette perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage est due à tout acte ou omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de lé'quipage du Navire;
(ii) toute perte ou dommage causé aux unités en mer, directes ou indirectes, y compris, mais non limité à une perte consécutive, ou;
(iii) tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou omission de tout polluant survenu dans le site offshore et toute pollution qui en résulterait, si tel est le cas;
(iv) toute perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage causé à une personne sur ou à proximité d'unités en mer, à moins qu'elle ne soit due uniquement à un acte négligent ou à une omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de l'Équipage du Navire seulement dans le cours des travaux qui seraient normalement effectués par l'Équipage du Navire;
(v) perte, dommage ou retard résultant de grèves, de lock-out ou d'arrêts ou de contraintes de travail (y compris le Capitaine, les Officiers et l'Équipage), qu'ils soient partiels ou généraux.

## Responsabilités des Affréteurs

(B) Les Affréteurs seront responsables des pertes ou dommages causés au Navire ou aux Armateurs;
(i) par des marchandises verrouillées contrairement aux dispositions de la Charte ou par un avitaillement abusif ou négligent ou conduisant, arrimant ou déchargeant les marchandises;
(ii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de leur part ou de celui de leurs préposés ou agents;
(iii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de tout membre passager de l'Équipage d'une unité en mer ou d'une autre personne (qui n'est pas le Capitaine ou un Officier ou un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement des Affréteurs;
(iv) en raison d'un déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou de l'émission de tout polluant. survenu dans l'offshore (écriture illisible) et de toute pollution qui en résulte, et ce, sans s'y limiter Le coût des mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution.

## Indemnités des Affréteurs

(C) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité (y compris les frais et dépens) à l'égard de toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises, quelle qu'en soit la cause, même si causée par la négligence ou la faute des préposés et mandataires des Armateurs pour:
(i) tout tierce partie possédant ou ayant un intérêt dans une unité en mer;
(ii) tout tierce partie à l'égard des marchandises transportées par le Navire;
(iii) toute tierce partie résultant d'une émission réelle ou potentielle (écriture illisible) et / ou d'émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenu dans l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résulte, quelle qu'en soit la cause;
(iv) tout passager ou toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou à la connaissance ou au consentement des

## Affréteurs;

(v) toute autre personne à proximité de l'unité offshore fournie (écriture illisible) de la présente Charte ne sera pas (écriture illisible) de quelque manière que ce soit diminuer les responsabilités des Affréteurs en sa qualité de propriétaire (écriture illisible) d'une telle unité a mer ou à toute autre capacité que celle des Affréteurs du Navire.

## Responsabilité du Capitaine, des Officiers et de l'Équipage

(Écriture illisible) Navire ne doit en aucun cas (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 5 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 5 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Patie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore aux Armateurs ou auxquels les Armateurs ont droit doit également (écriture illisible) protéger le Capitaine et lÉquipage du Navire agissant comme susdit pour l'application du présent Clause. Les Armateurs sont et sont réputés agir en qualité d'agent pour le compte et pour (écriture illisible) du Capitaine et de l'Équipage du Navire (écriture illisible) d'être parties au contrat contenu dans la Chartepartie et les Affréteurs conviennent à ne (écriture illisible) toute procédure contre eux à l'égard de ces questions.

## 16. (écriture illisible) pour aider

Le Navire a le droit, à tout moment, d'aider Navires et autres (écriture illisible) aux fins de sauver des vies ou des propriétés et, à cette fin, d'appeler dans un ou plusieurs ports pour le carburant et / ou d'autres fournitures et pour transporter du fret sur et / ou sous le pont.

## 17. Sauvetage

Sous réserve de la (écriture illisible)
L'assistance à d'autres Navires doit être (écriture illisible)

## 18. Aide aux Affréteurs (écriture illisible)

(Écriture illisible) toute autre disposition contenue dans la présente Charte (écriture illisible) Le consentement des Armateurs pour aider toute (écriture illisible) unité en détresse possédée par ou (écriture illisible) les Affréteurs (écriture illisible) le Capitaine, les Officiers ou l'Équipage.
(i) Les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs des paiements effectués en vertu de tout (écriture illisible) droit au Capitaine et à l'Équipage en (écriture illisible) de cette assistance;
(ii) Les Affréteurs seront responsables et rembourseront les Armateurs pour toute perte ou dommage (écriture illisible) par le Navire ou son équipement en raison de l'assistance et paieront également les dépenses du Propriétaire;
(iii) Les Affréteurs seront responsables de tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenant au sein de l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résultera de là o ù jamais il peut (écriture illisible) y compris, mais sans s'y limiter, le coût des mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, cô̂t ou (écriture illisible) découlant de ce déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou émission.
(iv) Le Navire ne doit pas être hors-loyer à la suite d'une telle assistance ou (écriture illisible) ne doit pas compter sur le temps accordé en vertu de Sous Clause (D) ou de la Clause 11.
(v) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, coût et/ou frais relatifs à toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises causés par cette assistance.

## 19. Droit de gage

Les Armateurs auront (écriture illisible) sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs auront un (écriture illisible) sur le Navire pour tous (écriture illisible) à l'avance et non gagné.
Les Affréteurs (écriture illisible) à continuer tout droit de gage ou (écriture illisible) qu'lls auront subi ou qu'ils pourraient avoir (écriture illisible) des Armateurs sur le Navire.
Les Affréteurs indemnisent et tiennent les Armateurs indemnes de tout droit de gage ou de quelque (écriture illisible) qui survienne sur le Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Navire par les Affréteurs ou de toute négligence des Affréteurs vis-à-vis du Navire ou de son exploitation. Si le Navire est arrêté en raison de réclamations (écriture illisible) découlant de son opération aux termes des présentes par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs frais toutes les raisonnables (écriture illisible) pour s'assurer que dans un délai raisonnable le Navire est libéré et à leurs propres frais mis en liberté sous caution pour assurer la libération du Navire.

## 20. Sous-louer

(A) Les Affréteurs doivent avoir la (écriture illisible) de sous-louer le Navire à toute (écriture illisible) avec les Armateurs, sous réserve de l'approbation préalable du Propriétaire qui ne doit pas être refusée sans raison valable. (Écriture illisible) aux Armateurs, mais les Affréteurs originaux demeurent toujours responsables envers les Armateurs pour l'exécution de la Charte et les entrepreneurs de la personne ou de la compagnie (écriture illisible), cette sous-louer est réputée être des Entrepreneurs des Affréteurs à toutes fins de la présente Charte. Les Armateurs en font une condition (écriture illisible) que le loyer supplémentaire sera payé comme convenu entre les Affréteurs et les Armateurs en tenant compte de la nature et du service (écriture illisible) du Navire.
(B) Si le Navire est sous-loué ou prêt à entreprendre (écriture illisible) l'ancre (écriture illisible) et des opérations de remorquage liées à un équipement autre (écriture illisible) par les Affréteurs qu'un écrit quotidien (écriture illisible) à la Charte (écriture illisible) dans le montant indiqué à l'Encadré 25 ou (écriture illisible) doit être (écriture illisible) pour ces opérations jusqu'au retour aux fonctions normales pour les Affréteurs.

## 21. Remplacement du Navire

(Écriture illisible) à tout moment avant la date (écriture illisible) pendant la période de la Charte afin de remplacer le Navire nommé à l'Encadré (écriture illisible) par une autre Navire ou équipement (écriture illisible).

## 22. Guerre

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit (écriture illisible) de ne pas être ordonné, ni continuer à un endroit ou sur un voyage, ni être utilisé sur un service qui l'amènera dans une zone qui est dangereuse en raison des actes de guerre, des hostilités de guerre, des actes de guerre, des actes de piraterie ou dhostilité ou de malveillance (écriture illisible) contre ce ou tout autre Navire ou sa cargaison par une personne, un corps ou un État, quelle que soit un révolution, une guerre civile, un agitation civile ou un application du droit international, ni être exposé, dans une guerre, à des sanctions
(écriture illisible) par suite de l'imposition de sanctions, ni porter des marchandises qui pourraient de quelque manière que ce soit (écriture illisible) à toutes risques de (écriture illisible) capture, pénalités ou toute ingérence (écriture illisible) de quelque nature que ce soit du belligérant ou des combattants (écriture illisible) ou des parties ou par tout gouvernement ou souverain.
(B) Si le Navire approche ou peut être amené ou ordonné dans une telle zone (écriture illisible) de quelque manière que ce soit aux risques mentionnés (1), les Armateurs (écriture illisible) de temps en temps pour assurer (écriture illisible) au Navire (écriture illisible) les risques susceptibles d'être impliqués ainsi (écriture illisible) les Affréteurs de faire un retour aux Armateurs (écriture illisible) sur demande et (2) (écriture illisible) pour toute perte de temps, y compris (écriture illisible) perdu en raison de la perte ou des blessures au Capitaine, aux Officiers ou à léquipage ou (écriture illisible) se rendent dans cette zone ou sont exposés à de tels risques.
(C) En cas de (écriture (illisible) du Capitaine, d'Officiers et / ou d'Équipage ou le coût des provisions et $/$ ou des provisions (écriture illisible) pont et / ou (écriture illisible) et / ou les primes d'assurance sont augmentées en raison ou pendant l'assistance de l'une des questions mentionnées à Sous Clause (A) (écriture illisible) à ajouter au loyer et payé par les affréteurs (écriture illisible) Compte tenu de ce compte étant (écriture illisible) mensuelle.
D) Le Navire doive avoir la liberté de se conformer aux ordres ou instructions de départ, d'arrivée (écriture illisible) que ce soit donnée par le Gouvernement (écriture illisible) ou toute autre (écriture illisible) agissant ou prétendant d'agir avec l'autorité d'un tel gouvernement ou d'une commission ou d'une personne (écriture illisible) d'assurance sur le Navire le droit de donner de telles ordres ou instructions.
(E) Dans le cas où la nation sous pavillon duquel le Navire navigue (écriture illisible) dans des hostilités de guerre, des opérations guerrières, une révolution ou une agitation civile et si par conséquent le Navire est empêché de remplir ses fonctions en vertu de la Charte, le Propriétaire et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire est remis aux Armateurs au port ou à la destination ou, s'ils sont empêchés par les dispositions de Sous Clause A de l'atteindre ou (écriture illisible) à un port presque ouvert et sûr de l'option des Armateurs après le déchargement de toute cargaison à bord.
(F) Si , conformément aux dispositions de la présente Clause, quelque chose est fait ou n'est pas fait, ne pas être considéré comme un écart.

* Sous Clause (écriture illisible) est facultative et devrait être considérée comme supprimée, à moins d'être convenue conformément à l'Encadré 24 .


## 23. Moyenne générale

Général Moyenne à ajuster selon les règles de York-Anvers 1974. Loyer à ne pas contribuer à la moyenne générale.

Si le Navire entre en collision avec un autre Navire à la suite de la négligence de l'autre Navire et de tout acte, négligence ou (écriture illisible) du Capitaine, du navigateur, du pilote ou des préposés des Armateurs à (écriture illisible) la gestion du Navire, Les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité à l'égard de l'autre (écriture illisible) ou de ses Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente une perte ou un dommage ou une réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportée en vertu de la présente Charte payée ou payable par l'autre Navire ou par ses Armateurs aux Armateurs (écriture illisible) des marchandises (écriture illisible) ou récupérée par l'autre Navire ou le navire non porteur (écriture illisible) ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs exploitants ou les responsables d'un Navire ou d'un Navire ou d'objets autres que (écriture illisible) en plus des Navires en collision ou des objets sont (écriture illisible) d'une collision ou d'un contrat.

## 25. Modifications structurelles

Les Affréteurs auront l'option de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs, mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis réintégré à son état d'origine. Le Navire doit rester (écriture illisible) pendant toute période de ces modifications ou rétablissement. Les Armateurs ne seront en aucun cas responsables des conséquences découlant des Affréteurs qui ont effectué une telle modification ou rétablissement.

## 26. Définitions

$\neg$ L'unité a mer (offshore) est définie, aux fins de la présente Charte, comme un Navire, une installation au large, une structure et / ou une unité mobile utilisé pour l'exploration, l'exploitation ou la production en mer.
$\rightarrow$ Offshore (écriture illisible) $\neg$ est défini, aux fins de la présente Charte, comme la zone située à moins de trois miles nautiques d'une unité offshore à partir de laquelle les Armateurs sont priés de prendre leur Navire par les Affréteurs.

## 27. Arbitrage

La présente Charte sera régie par la loi anglaise et tout litige découlant de la présente Charte sera (écriture illisible) l'Arbitre désigné par les Armateurs et les Affréteurs (écriture illisible) et au cas où les Arbitres ne (écriture illisible) est la décision d'un Juge-arbitre d'être nommée par eux (écriture illisible), les Arbitres ou le Juge-arbitre pour être définitif et s'appliquer obligatoirement à les deux (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 6 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 6 de 19

## Entretien du Navire

(B) Les Armateurs s'engagent à ce que pendant toute la durée de la présente Charte ils prennent toutes les mesures raisonnables pour maintenir le Navire en état d'efficacité de la coque et les machines ou pour rétablir le Navire dans cet état.
(C) Les Armateurs doivent également fournir et payer tous les combustibles et lubrifiants et leur transport (y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine), l'eau, les frais portuaires, le pilotage et les bateliers (obligatoires ou non), les timoniers, les cotisations lumière, le ballast solide, l'assistance au remorqueur, les frais de consulat, les redevances portuaires et autres cotisations et redevances, l'octroi de mer, les droits portuaires et de tonnage aux ports de livraison et de restitution, les coûts des agences et les frais de commission de sécurité ou d'autres gardiens, les frais de fumigation (y compris dératisation et extermination de la vermine) et de quarantaine (si occasionnée par la nature de la cargaison transportée ou du port visité pendant l'emploi en vertu de la présente Charte). Les Armateurs doivent également fournir et payer le chargement et le déchargement des cargaisons, à l'exception des objets visés à l'article 21 et pour tout le calage nécessaire, les montants et l'équipement d'étayage pour la sécurité des marchandises portuaires, tous les cordages (à l'exclusion de ceux requis pour les besoins ordinaires du Navire, l'amarrage à côté du port, mais y compris ceux qui sont nécessaires pour assurer l'accès aux unités en mer ou qui sont nécessaires par suite d'exigences spéciales des autorités portuaires) ainsi que toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement et le déchargement. Les Armateurs doivent également fournir et payer pour les droits de douane, permis, droits à limportation y compris le coût de l'établissement des obligations temporaires ou permanentes d'importation, les frais de dédouanement pour le Navire et / ou l'équipement, sauf pour les objets visés de la clause 21 , ainsi que des lignes d'amarrage spéciales pour les plateformes offshore, les vires, les nylons, les lignes de ressorts, les élingues etc ... utilisés pour les travaux offshore avec raccords et adaptateurs de tuyaux, recharger les bouteilles d'oxygène / acétylène et les électrodes d'alimentation pour les travaux au large.

## 5. SOUTES ET LUCRICANTS

Les Armateurs sont responsables de la fourniture et du paiement de tous les soutes et lubrifiants.

## 6. RESTITUTION

Le Navire sera restitué à l'expiration de la présente Charte-Partie.
ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020 ; 8-16-88; 1:17 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 7 de $19 \quad$;\# 5
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 7 de 19

## 7. L'ESPACE DU NAVIRE

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs en réservant un espace adéquat et suffisant pour le Capitaine du Navire, les Officiers, l'Équipage, l'équipement, les vêtements, le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs auront le droit de porter, dans la mesure où des espaces sont disponibles et à leurs fins dans le cadre de leurs opérations:
(i) Des passagers, y compris des équipes de télévision et de tournage, et, à ces fins, utiliser le logement disponible du Navire qui n'est pas utilisé pendant le voyage par le Navire et l'Équipage. Les Armateurs doivent fournir les dispositions et les conditions appropriées pour ces passagers.
ii) Des marchandises légales transportées sur ou sous pont.
iii) Des explosifs et marchandises dangereuses, à condition quils soient emballés et arrimés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris les frais de remise en état) encourus par les Armateurs en ce qui concerne le transport de cette cargaison.
(iv) Les PROPRIETAIRES doivent permettre aux passagers, y compris le personnel de tournage ou télévision, de se déplacer à bord du "Nautile", mais ces passagers seront transportés à leurs propres risques et soumis à une évaluation médicale satisfaisante.

## 8. CAPITAINE ET ÉQUIPAGE

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables qui sont à sa portée, jour et nuit, aux heures et aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Sous réserve de l'article 18.2 ci-après, le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrangements. Le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme présentée.
(B) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Officier, Ingénieur ou membre de l'Équipage, les Armateurs et le Capitaine en recevant les détails de la plainte doivent rapidement enquêter sur la question et, s'ils estiment il est nécessaire et faisable de faire un changement dans la nomination.

ENVOYÉE PAR télécopieur [écriture illisible]
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 8 de 19 ;\# 6
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 8 de 19

Aux fins de la présente clause, les Affréteurs traitent uniquement avec le représentant principal des Armateurs en mer et les Armateurs mettent en cuvve les souhaits des Affréteurs concernant le Capitaine, l'Ingénieur et l'Équipage en relation avec cette clause.

## 9. DÉROUTEMENT À ASSISTER

Le Navire a le droit, en tout temps, d'aider les Navires et autres biens en détresse, à se départir pour sauver des vies ou des biens et, à cette fin, de faire escale dans un port ou ports pour combustible et / ou et de transporter du fret sur ou sous le pont. Ce déroutement est considéré comme une période de loyer.

## 10. SAUVETAGE

Tous les travaux de sauvetage (autres que ceux prévus et découlant des activités décrites à l'Encadré 12) et l'assistance à d'autres Navires sont à l'avantage égal des Armateurs et des Affréteurs après déduction de la proportion du Capitaine et de l'Équipage et toutes les dépenses légales et autres, y compris le loyer
payé en vertu de la Charte pour le temps perdu dans le sauvetage, les réparations des dommages et du pétrole consommé. Les Affréteurs sont tenus par toutes les mesures prises par les Armateurs afin de garantir le paiement du sauvetage et de fixer leur montant. Les Affréteurs conviennent et s'ils en ont le contrôle, doivent fait en sorte que toute l'aide de sauvetage à moins que des conditions alternatives ne soient convenues avec les propriétaires, sera selon les modalités du formulaire ouvert de Lloyd "Pas de résultat - pas de paiement".
Les Armateurs indemnisent et tiennent à couvert les Affréteurs de toute réclamation pour sauvetage faite par le Capitaine, tout préposé de l'Équipage ou agent d'Armateur. En cas de conflit entre cette clause et la clause 21, celle-ci prévaudra.

## 11. PRIVILÈGE

Les Armateurs ont un privilège sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs ont un privilège sur le Navire pour toutes les sommes payées à l'avance et non gagné, Affréteurs ne souffrira pas, ne permettent pas de continuer toutes privilèges ou charges encourus par eux ou leurs agents, qui pourraient avoir priorité sur le titre et les intérêts des Armateurs dans le bâtiment.

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 9 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 08/17/16 Page 9 de 19 ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:18 PM; 2038669724

Les Affréteurs doivent indemniser et tenir les Armateurs à couvert contre tout privilège ou toute autre nature découlant du Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Vassal par les Affréteurs ou de tout négligence des Affréteurs en relation au Navire ou à son exploitation. Si le Vassal est arrêté en raison de réclamations ou de privilèges découlant de son exploitation par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs propres frais toutes les mesures raisonnables pour obtenir que, dans un délai raisonnable, le Navire soit libéré et à ses propres frais, sécurité du Navire.

## 12. SOUS-LOUER

Sous réserve de l'approbation écrite préalable des Armateurs, les Affréteurs sont autorisés à sous-louer le navire à toute personne ou compagnie n'étant pas en concurrence avec les Armateurs.

## 13. GUERRE

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit obtenu d'abord, ne doit pas être commandé, ni continué à un endroit ou un voyage, ni être utilisé sur aucun service qui la conduira dans une zone qui est dangereuse à la suite des faites de guerre, de guerre, d'hostilités, des opérations de guerre, d'actes de piraterie ou d'hostilité ou d'atteintes malveillantes contre ceci ou de tout autre Navire ou de sa cargaison par une persomne, un organisme ou un État quelconque, révolution, guerre civile, agitation populaire ou l'opération du droit international, ni être exposé de quelque manière que ce soit à des risques ou à des sanctions quelconques consécutifs à limposition de sanctions.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 19$ PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 10 de 19 ;\#8
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 10 de 19
(B) Si , à la suite de ces actes ou opérations de guerre sous mentionnés, le navire est empêché d'exercer ses fonctions en vertu de la présente partie, les Armateurs et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire doit être renvoyé à Les Armateurs dans le port de restitution défini dans l'encadré 8.
Les Armateurs ne seront pas responsables des conséquences de cette résiliation anticipée de la Charte et le loyer de Charte totale définie dans l'encadré 13 sera versé aux Armateurs.

## 14. MOXENNE GÉNÉRALE

Moyenne générale à ajuster selon les Règles d'York et d'Anvers, 1974. Loyer à ne pas contribuer à la Moyenne Générale.

## 15. CLAUSE DE LA RESPONSABILITÉE PARTAGÉE EN CAS D'ABORDAGE

Si le Navire entre en collision avec un autre navire en raison de la négligence de l'autre navire et de tout acte, négligence ou défaut du Capitaine, du marin, du pilote ou des préposés des Armateurs dans la navigation ou la gestion du Navire, les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité envers l'autre ou navire non porteur ou son Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente la perte ou le dommage ou toute réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportées en vertu de la présente Charte payés ou payables par l'autre ou navire non porteur ou par son Armateurs aux Armateurs desdits biens et compensation, récupérés ou recouvrés par l'autre ou navire non porteur ou par ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou le Navire Les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs, les exploitants ou les responsables des tout navire ou navires ou autres objets que les navires ou objets en collision sont en défaut à l'égard d'une collision ou d'un contrat.

## 16. MODIFICATIONS STRUCTURELLES

Les Affréteurs auront la possibilité de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis rétabli à son état initial. Le Navire doit rester en loyer pendant toute période de ces modifications ou rétablissements.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:19 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19

## 17. ARBITRAGE

Tout litige découlant de la présente Charte qui ne peut être réglé de manière amiable sera renvoyé à l'arbitrage à Londres conformément aux règles et règlements de l'International Changer of Commerce de LONDRES.

La présente Charte sera régie par le droit anglais.

## 18. LA POSITION DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE

Les Armateurs garantissent quills ont une connaissance exacte de la position exacte de l'épave "TITANIC" et s'engagent à amener le Navire à cette position et à plonger leur submersible sur le site TITANIC (tel que défini dans la Clause 19. Les Armateurs s'engagent à fournir la position exacte du TITANIC aux affréteurs. Les Affréteurs ne divulgueront pas inutilement la position DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE à un tiers.

## 19. DÉFINITION DU "SITE"

"LE SITE" est:

1. Les sections de proue et de poupe de "RMS TITANIC".
2. La zone qui se trouve à un demi mille marin de chaque côté de la ligne, de l'avant de la section de proue à l'arrière de la section de poupe, étendue un mille nautique à l'arrière de la section de poupe.

## 20. RÉCUPÉRATION D'OBJETS

20.1. Les ARMATEURS remettront sans délai aux Affréteurs tous les objets collectés sur ou du site Titanic pendant l'exécution de cette Charte-partie. Les ARMATEURS renoncent à tous les droits de
propriété sur les objets recueillis pendant l'expédition effectuée en vertu de cette Charte, tant pour euxmêmes que pour le compte du Capitaine, des Officiers, de l'Équipage, des préposés et des agents, à condition que tous les paiements définis à l'article 24 soient faits aux ARMATEURS.

En particulier, les Affréteurs ne peuvent utiliser les coffres forts que si le terme correspondant est versé à IFREMER.
20.2 En raison du fait que les objets recueillis par les ARMATEURS pour le compte des Affréteurs ne sont pas la propriété des ARMATEURS, les Affréteurs indemnisent et tiennent à couvert les ARMATEURS contre toute réclamation relative au recouvert des objets susmentionnés excepté toujours les réclamations faites par tout capitaine, équipage, agents, préposés ou employés des ARMATEURS.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020 ; 8-16-88; 1:20 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19
-8-

Les Affréteurs rembourseront les ARMATEURS de tous les frais juridiques engagés par les ARMATEURS dans le cadre de ces réclamations.

Les Affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les ARMATEURS, mais les utilisent uniquement à des fins d'exposition.
20.3 Les ARMATEURS ne sont pas responsables du processus de conditionnement et de conservation des objets à bord du Navire.
20.4 Les ARMATEURS auront le droit de recueillir quelques échantillons spécifiques de l'épave Titanic à des fins expérimentales scientifiques dans le cadre de la recherche sur la corrosion et / ou la recherche biologique.
La sélection des échantillons et la collecte de ces échantillons seront convenues d'un commun accord entre le représentant des ARMATEURS et les Affréteurs sur le Navire et la collecte de ces échantillons ne doit en aucun cas nuire à l'utilisation du Navire par les Affréteurs.

## 21. DROITS AUDIO-VISUELS ET AUTRES DROITS COMMERCLAUX

21.1. Le titulaire aura en tout temps le droit de bénéficier de tous les médias, les droits audiovisuels, de télévision concernant et provenant des activités de la charte.
21.2. Tous les logos figurant sur le Navire demeureront tels quels et là où ils se trouvent, cependant les affréteurs auront le droit de placer tels logos supplémentaires qu'ils désirent sur le navire et / ou l'équipement auxiliaire dans la position qu'ils désirent, pourvu que ce positionnement ne doit pas interférer avec l'exploitation du navire ou de toute partie de celui-ci ou obscurcir les ARMATEURS ou autres logos ou noms actuellement sur le «navire» et ses équipements auxiliaires.

### 21.3 Arrangements de marchandisage pour les iouets et les modèles

Sous réserve des dispositions de la présente section, les Affréteurs conservent et bénéficient de tous droits de marchandisage et autres droits commerciaux relatifs aux activités de la Charte et découlant de ces activités. Les Affréteurs ont pleinement le droit d'autoriser et de patenter la production de modèles, de jouets et de représentations des bateaux et du matériel utilisés par lIIFREMER aux fins de la Chartepartie («les navires et l'équipement») pour le merchandising et le gain commercial dans le cadre de l'expédition de TITANIC de 1987.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:20 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 13 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 13 de 19
-9.

L'IFREMER a droit à $5 \%$ du chiffre d'affaires total des ventes de jouets et des modèles représentant l'équipement de lIFREMER.
Après le 31 août 1992, les Affréteurs ne pourront, sans le consentement écrit préalable des Armateurs, conclure de nouveaux contrats pour la commercialisation, la production et la vente des jouets, mais tous les contrats conclus par les Affréteurs avant cette date devront être exécuté jusqu'à l'expiration.
21.4 Les Affréteurs doivent informer les ARMATEURS de la préparation de tout film ou ouvrage relatif aux expéditions RMS TITANIC ou au site TITANIC.

## 22. EXPÉDITIONS FUTURES SUR LE SITE TITANIQUE

22.1 Si l'affréteur a l'intention de planifier des expéditions supplémentaires sur le site TITANIC pendant les années 1988 à 1992 inclus, l'affréteur informera les ARMATEURS de ses intentions avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle l'expédition aura lieu.
22.2. Si IFREMER sera contacté pendant les années 1988 à 1992 par une nouvelle entité sans prépaiement sur les sites TITANIC, IFREMER accorder un droit de premier refus à l'accord à le CHARTERER pour lui permettre de participer à un nouveau TITANIC expédition.

Le premier droit de refus doit être exercé par le CHARTERER dans les trois semaines suivant l'avis donné par écrit par l'IFREMER.

## 23. RESPONSABULITÉ

23.1. Les ARMATEURS garantissent que le navire est en état de navigabilité et convient dans tous les aspects à ses fonctions en vertu de cette Charte.
23.2. La gestion et l'exploitation du navire, les opérations de plongée et l'ensemble de la sécurité du navire, ainsi que toutes les dépenses et responsabilités découlant de ce qui suit sont à la seule responsabilité des ARMATEURS.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:21 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 14 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 14 de 19

LES ARMATEURS sont seuls responsables des dommages et préjudices causés à tout Capitaine, équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS ou de toute autre personne se trouvant à bord du Navire à leur demande et pour tous dommages ou pertes causés ou encourus par le navire ou d'autres biens des ARMATEURS ou des ARMATEURS leurs-même découlant de ou de toute manière liée à l'exécution des travaux en mer ou sous-marin en vertu du présent accord, quelle qu'en soit la cause. Sous réserve de Sous Clause 23.3 des présentes, les ARMATEURS sont responsables de tous les dommages et préjudices subis ou encourus en relation avec les réclamations faites par des tiers, à l'exception des journalistes, des compagnies de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les affréteurs et les ARMATEURS devront indemniser et tenir à couvert les affréteurs de toutes les réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coûts.
Aucune disposition de la présente clause ou de la charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les responsabilités et responsabilités susmentionnées aux affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment ou de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que ces objets soient remis aux affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les ARMATEURS seront tenus responsables de tous les dommages causés par les dommages causés par les tiers, à l'exception des journalistes, des sociétés de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les Affréteurs, et les ARMATEURS devront indemniser les Affréteurs de toute responsabilité Réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coâts.

Aucune disposition de la présente clause ou de la Charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les droits et obligations susmentionnés aux Affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront toutefois pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que les objets soient remis aux Affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les affréteurs sont responsables de toutes les pertes dommages et frais et réclamations résultant de décès ou de blessures corporelles à tout passager ou autre personne (à l'exclusion du Capitaine, de l'équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS) à bord du navire à leur demande ou à la connaissance ou consentement des Affréteurs.
Les affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage aux objets provenant de l'épave de RMS TITANIC après leur remise par les ARMATEURS. Pour éviter tout doute, les affréteurs et ses compagnies d'assurance renoncent à tout droit de poursuivre les ARMATERURS à l'égard de toutes les questions couvertes par le présent paragraphe.
23.4. Les Armateurs ne peuvent être tenus pour responsables de tout retard causé par une grève des personnes autres que les employés ou agents des Armateurs.

## ARTICLE 24-CONDITIONS DE PATEMENT

24.1. Le loyer globale de la Charte pour la période d'affrètement de base ( 54 jours), sous réserve de d'option d'arrangement décrit au paragraphe 24.2 ci-dessous, est une somme forfaitaire de 6610000 francs français (huit millions six cent dix mille francs) plus 3690000 francs français (huit millions six cent quatre-vingt-dix mille francs français) pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE, plus 615000 francs français (six cent quinze mille francs français) pour chacun des deux coffrets-forts supplémentaires du TITANIQUE.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 21$ PM ; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 15 de 19 ;\# 13
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 15 de 19
-11-

La Chartes globale engagées pour la période d'affrètement de base ( 54 jours) seront payées comme suit: a Les Affréteurs délivreront avant le 3 juillet 1987 une lettre de crédit irrévocable en faveur de IIFREMER, compte no. 2335 A

CREDIT LYONNAIS, Agence Digne Entreprises
75008 - PARIS, 55 Champa Elysée
Télex 660021 P
avec la condition de paiement suivante:
-1291500 FF payables au plus tard le 3 juillet 1987
-2000000 FF à payer à la réception d'un télex émis par IFREMER confirmant le départ du NAVIRE NADIR de TOULON pour le SITE DU TITANIQUE,

- 2000000 FF à payer à la réception d'un télex délivré par l'IFREMER confirmant que la première plongée NAUTILE a lieu sur le SITE DU TITANIQUE,
- FF 2.000.000 payable trente jours après la date de la première NAUTILE DIVE sur le site TITANIC. - 1318500 FF payables le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture de l'IFREMER.
b/Les Affréteurs délivreront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER définie au paragraphe a de FF 3690000 pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE.,

Cette lettre de crédit doit être émise par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex envoyé par l'IFREMER.

Le montant de 3690000 FF sera payable le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER,
c / Les Affréteurs seront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER défini au paragraphe a de 615000 FF pour le recouvrement de chacun des deux coffres supplémentaires du TITANIQUE,

Ces lettres de crédit doivent être délivrées par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex adressé par I'IFREMER.

Le montant de 615000 FF sera payable pour deux coffrets-forts additionnels récupérés le 30 novembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER.

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 16 de 19
Appendice «A» à la Charte-partie
Nom du Navire :

## NADIR

Navire de soutien pour la recherche sous-marine - caractéristiques principales:

| classe de navire | BV $+1-3 \approx 3 \mathrm{E}$ (haute mer) Glace III |
| :--- | :--- |
| longueur totale | $55,75 \mathrm{~m}$ |
| faisceaun global | $11,89 \mathrm{~m}$ |
| ebauche max. | $4,69 \mathrm{~m}$ |
| profondeur moulé | $5,50 \mathrm{~m}$ aup pont principal |
| déplacement | 2035 tons |
| cargaison sur pont | 360 tons |
| aire de pont | 33 mx 11 m |
| poids mort | 1173 tons |

propulsion principale:
. quatre moteurs, puissance totale 2400 CV

- deux moteurs sur chaque hélice à pas réglable
- propulseur auxiliaire: propulseur d'étrave à brouillard 420 CV
- puissance électrique 970 KVA

380 V 50 HZ 3 phases,

- Équipement

Système de navigation par satellite
Téléphonie par INMARSAT

- installations pour le transport du Nautile
- un portique arrière spécial ( 20 tonnes)
- une plateforme roulante pour le transfert du submersible à l'atelier
- installations pour le transport d'équipements de surface importants
- une crane principale ( 3 tonnes à $14,7 \mathrm{~m}$ )
- récipients de laboratoire (20')
- agents d'hébergement et hommes 14
- personnel technique: 15
- passagers: 10

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déplosée le 06, hifibithin 17 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Dépo

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## NAUTILE



Un système de positionnement navis sera fourni à la position Nautile et Nadir sur le fond marin


.../..

2038669724 ;\# 17
ENVOYÉ PAR: Télécopier Xerox 7020; 9 - 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 18 de 19

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## R.O.V. ROBIN

- véhicule téléguidé attaché et commandé à partir du Nautile
- situé à l'extrémité avant inférieure du Nautile quand il n'est pas en service.
max. profondeur d'exploitation
longueur ombilicale neutre
masse
dimensions
vitesse d'avance
propulsion
capteurs

6000 m
70 m
130 kg
L $\quad 0,67 \mathrm{~m}$
W $0,70 \mathrm{~m}$
H $\quad 0,55 \mathrm{~m}$
jusqu'à 1 nœud
4 propulseurs électriques
( 5 kg de poussée chacun)
gyroscope à à basse dérive
capteur de pression haute précision
capot automatique et capacité de profondeur automatique
lumière
télévision
$2 \times 2 \mathrm{SQ} \mathrm{W}$ iodure de quartz
$1 \times 100 \mathrm{~W}$ d'iodure de quartz
1 couleur basse lumière
2 noir et blanc
appareil photo fixe (option)
tête de flash 100 j
clignoteur d'urgence
télémétrie MUX date et vidéo

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée létoditainicio Page 19 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 19

ENVOYÉ PAR:Télécopier Xerox 7020; 9-16-88; 1:23 PM;
2038669724 ; \#18

Annexe «B» de la Charte
Particularités de l'équipement des Navires

Navette autonome
5 composé de $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ panier équipé de système de relâchement acoustique sera fourni.
Pour des raisons de sécurité, ces navettes doivent être abaissées avant la plongée Nautilus.

Affaire 3: 16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 1 de 7

PIÈCE B

Affaire 3: 16-ap-00183-[écriture illisible] 17/08/16 page 2 de 7
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

## AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT

## "PROCES-VERBAL DE REMISE AU SAUVETEUR DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TITANIC EN 1987"

Par l'Administrateur des Affaires Maritimes,
M. CHAFALAIN
representant le Chef- de Quartier de LORIENT, 88-90, Avenue de la Perrière
B.P. 2143

56321 LORIENT Cédex
à
la société TITANIC VENTURES Limited Partnership
représenté par Monsieur Georges TULLOCK, directeur assisté de Capitaine Alain de- FOUCAULD, avocat, 204 Old Post Road, Southport
CONNECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conformément à sa décision en date du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant régime desépaves maritimes, Monsieur CHAPALAIN, représentant le Chef de Quartier des Affaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour à la remise des objets prélevés sur lépave du TTTANIC en 1987 et dont les légitimes Armateurs ou ayants droit n'ont pu être identifiés comme suite aux mesures de publicité prises par les autorités françaises, à la société TITANTC VENTURES Limited Partnership, en sa qualité de sauveteur.

La liste de ces objets figure en annexe du présent procès-verbal, ainsi que la lettre d'intention de la société TITANIC VENTURES Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur des Affaires Maritimes
Monsieur CHAPALAIN
représentant le Chef
de Quartier de LORIENT
[signature illisible]
CACHET: AFFAIRES MARITIMES * LORIENT

A Saint Rémy, le 22 octobre 1993

La société TITANIC VENTURES
Limited Partnership représenté par
Monsieur G. TULLOCH,
Directeur
[signature illisible]
assisté de Martre A. de FOUCAULD,
Avocat
[signature illisible]

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 4 de 7
(Traduction faite par
J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIQUE FR ANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT

## "PROCÈS-VERBAL DE LIVRAISON AU

 SALVADOR DES ARTIFACTS RÉCUPÉRÉS
## L'ÉLIMINATION TITANE EN 1987 "

(Article 13 du décret $n^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer)

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière
B.P. 2143

56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures
Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M. Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour la livraison des artefacts récupérés de l'épave du Titanic en 1987 et dont les Armateurs légaux ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en ceuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 85-8 Filed 08/16/17 Page 8 of 59

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 5 de 7
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient

Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993 Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 6 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 23
(Traduction faite par J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIOUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT
"PROCĖS-VERBAL DE LIVRAISON AU SALVADOR DES ARTIFACTS RÉCUPÉRÉS

L'ÉLIMINATION TITANE EN 1987 "
(Article 13 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière B.P. 2143 56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $n^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M . Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour la livraison des artefacts récupérés de l'épave du Titanic en 1987 et dont les Armateurs légaux ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en cuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

## Case 3:16-ap-00183-PMG

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 7 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 20 de 23
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient
Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993 Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire : 3 : 16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 1 de 3

PIÈCE C

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 déposé le 17/08/16 page 2 de 3

## Traduit du francais

Cachet : OFFICE TRANSLATOR(H), P. BONNEFOUS<br>30 BIS, rue Emile-Menier<br>75116 PARIS France<br>Tel. 0145532313

NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport, Connecticut
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673

M. Tricot<br>Chef de l'Unité des Affaires Maritimes<br>Lorient Affaires Maritimes Unité<br>88,90 avenue de Laperrière<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Paris, 22 septembre 1993

## Cher M. Tricot,

La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayant droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de l'intention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

# Case 3:16-ap-00183-PMG 

## Affaire : 3 :16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Cordialement,
[signature illisible]
Georges Tulloch
Associé Général
Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Affaire : 3 : 16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Déposé le 17/08/16 page 3 de 3

Cachet: OFFICE TRANSLATOR(H), P.
BONNEFOUS
30 BIS, rue Emile-Menier
75116 PARIS France
Tel. 0145532313
NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport. Connecticut
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673

M. Tricot<br>Chef de l'Unité des Affaires Maritimes<br>Lorient Affaires Maritimes Unité<br>88, 90 avenue de Laperrière<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Paris, 22 septembre 1993

Monsieur,
La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayatit droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de l'intention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

Affaire : 3:16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

[signature illisible]<br>Georges Tulloch<br>Associé Général<br>Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Fax émis par: 33145533419
TRADUTEC 28/09/04
15:00
Pg:3/3

# Case 3:16-ap-00183-PMG 

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 1 de 4

## PIÈCE D

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 2 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 1 de 3
Ambassade de France
Aux États-Unis
No. 216-506130/DOS

## NOTE

L'Ambassade de la République de France présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur de se reférer à la procédure concernant le RMS Titanic (RMST) dans le Tribunal de District des États-Unis pour le District de 1'Est de la Virginie, Division Norfolk (Affaire no. 2: 93- cv-902) et dans la Cour de Faillite des États-Unis pour le District Moyen de Floride, Division Jacksonville (Affaire no. 3:16-bk-02230).

La propriété de la France des artefacts ré́cupérés remonte à l'expédition sur le site de l'épave en 1987, dans laquelle 1'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) a joué un rôle actif, à savoir lutilisation de ses navires par Oceanic Research and Exploration Ltd. à plonger sur «HMS TITANIC pour promouvoir l'étude de l'épave et récupérer des objets du Titanic $»$.
En vertu de l'Article 20 «Récupération d'objets» convenu dans une Charte signée par les deux parties (IFREMER en tant que armateur et Oceanic Research and Exploration en tant qu'affranchisseur), il a été formellement convenu que «les affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les Armateurs, mais les utilisera seulement à des fins d'exposition ».

En 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), prédécesseur de RMST, a recherché et obtenu le mandat d'objets Français du Ministère Français de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, sous réserve des assurances faites par la société que là collection ne serait pas vendue ni dispersés.

## Le Département d'État

## Bureau français

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 3 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 2 de 3
Ainsi, dans la lettre ci-jointe du 22 septembre 1993, signée par le Directeur du TVLP, la France a été assurée que «les artefacts seront utilisés uniquement à des fins culturelles et ne feront donc pas partie de toute opération susceptible d'entraîner leur dispersion, à l'exception des fins d'exposition et aucune des artefacts ne sera pas vendue ".

Avec cette garantie compréhensive et signée, l'administration française a accepté d'accorder le titre à TVLP dans un Procès-Verbal du 20 octobre 1993.
Avec la fusion de mai 1993, RMST a acquis les artéfacts détenus par TVLP pour le gouvernement français et a monté d'autres expéditions au cours des années, récupérant plus d'artefacts pour lesquels il a été accordé une récompense de titre de sauvetage par le Tribunal du District de la Virginie.
L'Ambassade de France note que dans le procès du District de l'Est de la Virginie, le Département de la Justice des États-Unis et l'Administration Nationale de l'Océanie et de l'Atmosphère ont élaboré et obtenu l'approbation judiciaire des clauses et conditions pour la protection et la non dispersion des artefacts récupérés du Titanic à la possession de parties privées, RMS Titanic, Inc. et Premier Exhibitions, Inc. Ces clauses et conditions comprennent le maintien des artefacts comme une collection qui ne doit pas être dispersée par vente ou autre aliénation, c'est-à-dire les mêmes conditions et clauses relatives aux artefacts français.

L'Ambassade rappelle en outre que, dans cette procédure, Quatrième Court de Circuit a reconnu que les artefacts français étaient assujettis aux mêmes conditions contraignantes, puisqu'il indiquait que «la décision de l'Administration Française de 1993 avait également incorporé les assurances de Titanic Ventures» assurances formulées dans sa lettre du 22 septembre 1993 indiquant que «Titanic Ventures a accepté de faire usage de ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas effectuer aucune transaction commerciale concernant ces objets ni aucune vente de l'un d'eux ni aucune transaction entraînant leur dispersion, sinon à des fins d'exposition » (RMS Titanic, Inc, 435 F 3 d à $527-28$ ).

En outre, ces conditions sont également conformes aux principes du texte final approuvé par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Canada pour 1'Accord International de protection du navire naufragé RMS Titanic en ce qui concerne toute récupération ultérieure d'artefacts.
L'Ambassade de France note donc avec préoccupation que l'intention a été exprimée par' RMS Titanic, Inc., dans le District Moyen de Florida, pour demander l'autorisation de vendre et de disperser des artefacts français, à la violation du Procès-Verbal susmentionné et aux clauses et conditions du Tribunal du District de L'Est de Virginia et sous l'hypothèse erronée selon laquelle la France n'a aucun intérêt pour les artefacts français.

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 4 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 3 de 3

Cette tentative et ce postulat sont d'autant plus surprenants que la France n'a jamais été informée par RMST de son intention de vendre les artefacts.

La France tient à rappeler à RMST que son intérêt pour la fête des artefacts est élevé et que non seulement la dispersion ou la vente des artefacts enfreindrait le respect dû à la mémoire de ses premiers propriétaires mais violerait également le principe de l'immunité souveraine.

L'Ambassade de France demande donc l'assistance du Département d'Etat et de tout autre organisme des États-Unis compétent pour informer les tribunaux de ces questions et prend les mesures appropriées pour assurer le respect des principes, clauses et conditions susmentionnés.

L'Ambassade accueille cette occasion pour assurer au Département d'Etat sa plus haute considération.


## SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.<br>(Article 5, fourth paragraph)

ame and address of the requesting authority:
laniel F. Blanks
uthorized to act as Requesting Authority
0 North Laura Street, Suite 4100
ıcksonville, FL 32202 USA
articulars of the parties*:
rench Republic a/k/a Republic of France
10 Ministere de la Justice
lirection des Affaires Civile et du Sceau
ureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
3, Place Vendome
5042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document:
, give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to rve written defenses to the claim.
ature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
ivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original risdiction.
ate and place for entering appearance**:
ot applicable (N/A)
ourt which has given judgment**:
ot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
ate of judgment**:
ot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
me-limits stated in the document**:
efendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
me-limits stated in the document**: Not applicable (N/A)
[f appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. Delete if inappropriate.

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
l) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)
of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)
-- relationship to addressee (family, business or other):
) that the document has not been served, by reason of the following
scts*:
$\bar{\square}$

1 conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the spenses detailed in the attached statement.*
nnexes
ocuments returned:
one at: $\qquad$ ,

। appropriate cases, documents tablishing the service:

RECHEE
—_ Signature and/or stamp.
lelete if inappropriate.

## 23 NOV. 2016

오앵

## REQUEST

FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.

| Identity and address of the applicant |
| :--- |
| Daniel F. Blanks |
| Authorized to act as Applicant |
| 50 North Laura Street, Suite 4100 |
| Jacksonville, FL 32202 USA |
|  |

## Address of receiving authority

Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de I"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Codex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, ie, (identity and address):

## French Republic a/k/a Republic of France

c/o Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commercial Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France
$[X]$ a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
[]b) in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
[ ] c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)*.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes* - with a certificate as provided on the reverse side.

Service is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention

## List of documents:

Summons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016

[^7]

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
-in one of the following methods authorized by article 5-
___._(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)
-- relationship to addressee (family, business or other):
2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:
$\qquad$
$\qquad$

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.*

## Annexes

Documents returned:
$\qquad$

Done at: $\qquad$ ,

In appriopriate cases, documents establishing the service:

Signature and/or stamp.
*delete if inappropriate.

RMS Titanic, Inc. v. French Republic, et al. Bankatcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG

# SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED <br> Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965. <br> (Article 5, fourth paragraph) 

Name and address of the requesting authority:
Daniel F. Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

Particulars of the parties*:
French Republic a/k/a Republic of France
c/o Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

## Nature and purpose of the document:

To give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to serve written defenses to the claim.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Civil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original jurisdiction.

Date and place for entering appearance**:
Not applicable (N/A)
Court which has given judgment ${ }^{* *}$ :
Not applicable (N/A)
Date of judgment ${ }^{* *:}$
Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document**:
Defendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written Answer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

Nature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document ${ }^{* *}$ : Not applicable (N/A)

[^8]
## Case 3:16-ap-00183-PMG <br> Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

## U WB Bankrupt cay Court <br> Middle District of Florida

In re:
RMS TITANIC, INC.
Debtor
RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v.

FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMONED and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptcy Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices and agencies shall submit a motion or answer to the complaint within 35 days of issuance.

Address of Clerk
Clerk, U.S. Bankruptcy Court Middle District of Florida 300 North Hogan Street Suite 3-150 Jacksonville, FL 32202
At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attorney.
Name and Address of Plaintiff's Attorney
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202

If you make a motion, your time to answer is governed by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FAIL TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR FAILURE WLL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BY DEFAULT MAY BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF DEMANDED IN THE COMPLAINT.

*** Important Notice *** Tue Ans Bennett

The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

## Rule 7001-1

## ADVERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankr. P. 7004(e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R. Civ. P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection (f) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the trial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary ruling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures. All motions, except for the following types of motions, shall be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.
The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Court. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Court's Style Guide posted on the Court's website, www.fimb.uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergency Filings/Matters/Motions link on the Court's website, www.flmb.uscourts.gov.
(4) Motions to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. § 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CM/ECF. Parties shall prepare exhibits in compliance with Local Rule 9070-1 and Administrative Order FLMB-2015-6 addressing Electronically Stored Exhibits and shall exchange exhibits no later than seven days before the date set for trial. Unless written objection to the admissibility of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902(11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shall, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid. 902(11) or (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Witness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R. Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or correct their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. 26(e).
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading. or the denial of the right to introduce evidence or witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. § 523 only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee

This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section (f)(4) regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. 26(f). The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1, 2016.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 7 of 7

## CERTIFICATE OF SERVICE

$$
\mathrm{I},
$$

1. $\qquad$ , certify that $I$ am, and at all times during the service of process was, not less than 18 years of age and not a party to the matter concerning which service of process was made. I further certify that the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)
Mail Service: Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:
$\square$ Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:Certified Mail Service on an Insured Depository Institution: By sending the process by certified mail addressed to the following officer of the defendant at:Publication: The defendant was served as follows: [Describe briefly]

StateLaw: The defendant was served pursuant to the laws of the State of (name of state) as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

| Print Name |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Business Address | State | Zip |

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION

In re:

$$
\text { RMS TITANIC, INC., et al., }{ }^{1}
$$

Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,
Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No.

## ADVERSARY COMPLAINT

Plaintiff, RMS Titanic, Inc. (the "Plaintiff"), by and through its undersigned attorneys, hereby alleges and complains against Defendant, the French Republic a/k/a Republic of France ("France" or the "Defendant"), as follows:

## NATURE OF ACTION

1. This is an adversary proceeding brought pursuant to Rules 7001(2) and (9) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure (the "Bankruptcy Rules") and
[^9]Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 2 of 7

Sections 105 and 363 of Title 11 of the United States Code, $\S 101$ et seq. (the "Bankruptcy Code") seeking (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as defined below).

## JURISDICTION AND VENUE

2. This Court has jurisdiction over this matter pursuant to 28 U. S.C. §§ 157 and 1334(b).
3. This adversary proceeding is a core proceeding under 28 U.S.C. § 157(b)(2).
4. Venue for this case and this adversary proceeding in this District are proper under 28 U.S.C. $\S \S 1408$ and 1409.

## PARTIES

5. Plaintiff is a debtor and debtor-in-possession in the above captioned Chapter 11 case.
6. Defeudant is a sovereign state with an address for purposes of service of:

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue de Douai
75009 Patis, Frạacẹ

## BACKGROUND

7. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), each of the Debtors filed a voluntary petition in this Court for relief under chapter 11 of the United States Code, 11 U.S.C. §§ 101 et seq. (as amended, the "Bankruptcy Code") The factual

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
background regarding the Debtors, including its business operations, its capital and debt structure, and the events leading to the filing of this bankruptcy case, are set forth in detail in the Case Summary.
8. The Debtors contimue to manage and operate their business as a debtor in possession under Bankruptcy Code sections 1107 and 1108.
9. No trustee or examiner has been appointed in this chapter 11 case, and no committee has yet been appointed.

## RELIEF REQUESTED

10. By this adversary proceeding, Plaintiff requests entry of an order finding and holding (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as such term is defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as such term is defined below).

## TITANIC ARTIFACTS

## I. The French Artifacts

11. Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP"), a predecessor in interest to Plaintiff, (collectively "RMST"), with the assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer, the French government's oceanographic institute ("IFREMER"), conducted an expedition to the wreck of the RMS TITANIC in 1987. Over the course of 32 dives during that expedition, TVLP recovered approximately 2,100 artifacts from the Titanic wreck site (the "French Artifacts" or the PECUIE
"French Collection"). TVLP took the French Artifacts to France for conservation and restoration.
12. IFREMER is a French government agency under the supervision of the French Ministry of National Education and the Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs.
13. IFREMER and TVLP executed a chatter agreement governing the respective duties, obligations, rights and benefits associated with the expedition (the "Charter Agreement").
14. A true and correct copy of the Charter Agreement is attached bereto as Exhibit A.
15. On October 20, 1993, an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) pursuant to the proces verbal awarded the Company title to the French Artifacts (the "Proces Verbal").
16. A true and correct copy of the Proces Verbal is attached hereto as

## Exhibit B.

17. On September 22, 1993, TVLP wrote a letter to France noting the aspirations of the company with respect to the French Artifacts (the "September 22, 1993 Letter"),
18. A true and correct copy of the September 22, 1993 Letter is attached hereto as Exhibit C.
19. The Administrator's decision "duly noted" assurances made by TVLP that it "agreed to make use of such objects in conformity with the respect due the

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1. Filed 08/17/16 Page 5 of 7
memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition." See Extibit C. These assurances were referenced in the Proces Verbal, but the Proces Verbal was unconditional.
20. Attached hereto as Exhibit D is a "Note" purportedly from the French Embassy dated July 8, 2016.

## II. The American Artifacts

21. In 1993, RMST conducted an additional research and recovery expedition to the wreck of the Titanic, and on August 26, 1993, commenced an in rem action in United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "EDVA Court") against the artifacts recovered in the 1993 expedition, and the wreck itself. Id.
22. A few months later, the EDVA Court entered an Order which assumed in rem jurisdiction over the artifacts recovered by RMST in 1993, as well as the wreck itself, and declared RMST to be the salvor-in-possession of the wreck and wreck site. Id. RMST remains salvor-in-possession of the Titanic wreck site today.
23. RMST conducted further salvage operations at the Titanic wreck site in 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 and recovered over 3,000 additional artifacts (the artifacts recovered in 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 shall be referred to as the "American Artifacts" or the "American Collection"). RMST conducted an additional research expedition to the wreck in 2010, but did not recover any artifacts.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 6 of 7
24. The EDVA Court has in rem jurisdiction over the American Artifacts; it does not have jurisdiction over the French Artifacts.

## III. The Award of Title in the French Artifacts was Unconditional

25. Under French law, the Proces Verbal constitutes a legally enforceable administrative decision that transferred to RMST legal title to the French Artifacts.
26. The transfer of title to RMST was unconditional.
27. Title to the French Artifacts contains no liens or encumbrances, and no party other than RMST has a legal interest in them.
28. France never had any beneficial interest in the French Artifacts.

## COUNT I <br> DECLARATORY JUDGMENT

29. The Plaintiff reallege and incorporate paragraphs 1 through 28 of this Complaint as if set forth in this Count I:
30. The Plaintiff brings this cause of action against Defendant seeking a declaration that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts.
31. There is a substantial and continuing controversy between Plaintiff and Defendant regarding the validity of title of the French Artifacts, and a declaration of rights is both necessary and appropriate to establish that France does not have any interest in the French Artifacts. See Exhibit D.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 7 of 7

## PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiff pray for judgment against Defendant as follows:
(a) For declaratory judgment pursuant to Bankxuptcy Rule 7001.(9) that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts; or
(b) In the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts; and (c) Awarding Plaintiff such other legal or equitable relief as the Court deems just and proper.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By $\frac{/ \text { s/Daniel F. Blanks }}{\text { Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957) }}$
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## Identity and address of the applieant

Daniel F. Blanks
Authorized to act as Applicant
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

## Address of recelving authority

Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome 75042 Paxis, Cedex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e, identity and address):

French Republic $a / k / a$ Republic of France
a/o Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paxis, Cedex 01, France

X] a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
] b) in accordance with the following particular method (Šub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
] c) by delivery to the addressee, if he accepts it vohuntarily (second paragraph of Article 5)*:
The authority is requested to return or to have returued to the applicant a copy of the documents - and of the amexes* - ryith a certificate $s$ provided on the reverse side.
jervice is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention
ist of documents:
;ummons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016


RMS Titanic, Inc. v. Ftench Republic, et al. Bankruptoy Case No, 3:16-bk-02230-PMG

Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
___ (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
$\qquad$ (b) in accordance with the following particular method*:
_(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*
The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)

- relationship to addressee (family, business or other):

2) that the document has not been served, by reason of the following acts*: $\qquad$
$\qquad$
M,
n conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the xpenses detailed in the attached statement,*
innexes
)ocuments returned:
$\qquad$
lone at: $\qquad$ , $\qquad$
1 appropriate cases, documents itablishing the service:

23 มov. 2976
BLTP
$\qquad$
lelete if inappropriate.
Signature and/or stamp.

# SUMIMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED 

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.
(Artiele 5 , fourth paragraph)
Vame and address of the requesting authority:
Daniel F, Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
30 North Laura Street, Suite 4100
lacksonville, FL 32202 USA
?articulars of the parties*:
Irench Republic $a / k / a$ Republic of France
こ/0 Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
Sureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
!3, Place Vendome
15042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICLAL DOCUMENT**

Vature and purpose of the document:
o give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to erve written defenses to the claim.

Vature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
'ivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original rrisdiction
rate and place for entering appearance ${ }^{* *}$ :
lot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
;ourt which has given judgment ${ }^{* *}$ :
fot applicable (N/A)
late of judgment**:
Tot applicable (N/A)
'ime-limits stated in the document**:
lefendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

'ature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
ime-limits stated in the document**: Not applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )

If appropriate, identity and address of the person inferested in the tansmission of the document,

* Delete if inappropriate.


## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

# Gish Rankuptimy Court <br> Middle District of Florida 

## Ip re:

Bankruptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG
RMS TITANIC, INC.
Debtor
Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG
"RMS TLTANIC, INC.
Plaintiff
V .
FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUELIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMONED and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptey Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices aud agencies shall submit a motion of answer to the complaint within 35 days of issuance.

| Address of Clerk | Clerk, U.S. Bankuptcy Count |
| :--- | :--- |
|  | Middle District of Florida , |
|  | 300 North Hogan Street Suite 3-150 |
|  | Jacksonville, BL 32202 |

At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attomey.

| Name and Address of Plaintiff's Attorney |  |
| :--- | :--- |
|  |  |
|  | Daniel F Blanks |
|  | S0 North Lamra Street, Suite 4100 |
|  | Jacksonville, FL 32202 |

If you make a motion, your time to answer is govencd by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FAL TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR TALURE WLL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BX DEFAULT MAY BE TAISEN AGAINST YOU TOR THE RELIET DRMANDED IN THE COMPLATNT.

*** Important Notice ***
Kopportant Notice
The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 2 of 7

## Rule 7001-1

## ADVERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankr. P. 7004(e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R, Civ, P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

RECU ME
23 NOU. 2016

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection (I) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the frial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary xuling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 4 of 7

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures.
(1) Motions Shall Be Served Using the
(1)

All motions, except for the for Local Rule 2002-4: negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
(vi) motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.

The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Coutt. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Cout's Style Guide posted on the Court's website, www.flmb. uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergency Filings/Matters/Motions link on the Court's website, wWw.fmb.uscourts.gov.
(4) Mottons to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. \& 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CM/ECF. Patties shall prepare exhibits in compliance with Local Rule 9070-1 and Administrative Order FLMB-2015-6 addressing Electronically Stored Exhibits and shall exchange exhibits no later than seven days before the date set for trial. Unless written objection to the admissibility of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902 (11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shail, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid, 902 (11) or (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Witness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R. Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or correct their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. 26(e).
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading or the denial of the right to introduce evidence or' witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. $\S 523$ only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee
2016
This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section ( $f$ (4) regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. $26(f)$. The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1,2016.

## CERTIITCATE OFSERVICE

I, $\qquad$ , certify that 1 am, and at all times during the service of process was, not less than 18 years of age and not a party to the matter concerning which service of process was made. that the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)Mail Service: Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:


Certified Mail Service on an officer of the defendant at:Publication: The defendant was served as follows: [Describe briefly]

StateLaw: The defendant was served pursuant to the laws of the State of $\qquad$ as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

Siguature

| PrintName |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Business Address | State | Zip |
| City |  |  |

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Filed 08/17/16 Page 1 of 19

 h. Pase and dato

FARIS, 24th of JUNE 1987

 CODA NAME1 "BUPPLYTIME"

OCMANLO RBCRAROH AND EXPLORATION IID 28, TRISH TOWN GTERALIARA.
OY IFREMER
66, avanue a'tent
75116 - PARTS
C. VaAaili hamo
NADIR SURACE VESSEC together

| RIS, | COBA NAMEI "BLPPLYTIME' PAAY: |
| :---: | :---: |
|  <br> THREMER, hereattor oalled the OWNWR <br> OT IFREMER <br> 66, avanue a'TENA <br> 75116 - RARIS |  <br> OCRANYO KDGBAROH AND EXELORATION IIT 28, TRISH TOWN gTERALITAR. |
| NADIR STRBAOE VESSEL togather with <br> 1. Yeanaltin hamo <br> - NAUTLIA SUEMETSIDTE ( -6000 m ) |  8th JULI 1987 <br>  NOT APPTTOABELE |
| - BOBTE (ROV) <br>  TOULON LA GEYNE (FRANGE) |  |
|  54 days |  <br> 17 days with a prifor written notioe given to InPBMEW by August 10, 1987 |


NORTH ATLANTIC OCEAN AND WESTERN MEDITERRANEAN SEA
12. Employmen olvain

DIVING ON HMS TITNANTC TO PROMOIE THED SURVEY OF THE WREOK AND TO RECOVER OBJECIS OF THE TTINANIO


1 to 24



 the provisions of part I bhail prevail over thon of par Appendilx B.

## 

"SUPFLYTIME" Unifom Tima Chanter Party tot Othohora Sarvica Vensals

5. Earlat




 Hhy chetige squited
6. Daterry








夆gobrigetion




 pert









## GE 7EABMQ



























D. Diphay fo Frgetye























## Suntama





 at 1 mma and part of sallugry bat rexalivary.













 that be zdumbay aceordindy.


fincraser fir Owneris Gualt









 Inda cematataititn.

## 





 DerrobMrkkton







Eady Yerrunalion of cobarly

 loss than the numbut of mantrs nobite in triong as indicated


taying ve of Yazagl







## 






##  <br> Case 3.16 －ap－ 0183 ． <br> ＂SUPFLYTIME＂Uniform Time Charter Pariy for








## 玄 13

作．植昭形





























Prombly inveng fig miak it cherge

8．Suxpation of hlea

 hull or diff zj5raxik




258

258








 ff lo enter or gora













 lot the suf



Epplifiturt bitaterifaty























 sh Wain
the zamb moy stixa of re

275



 B）All fowiga parionmad ty tha Yeinal for ing chatinang．











 Ya the Ratic of











但 The Chanaleis inaif

 by mprnpor pr co



 aning the wand the yosern the the iach


（17）




## hatierare：indumilles

（1）



















#### Abstract

      


## 420


 Prorert and


435




 corsurap




434












 theretavon，vifrax品
 rassan of a （i4）







17．
high














20． 34 man （kI
481













 it hay
 490




















 tost awith to lass of of infury ion to frotevio to suth zoms or 9

tappsad to xych 1sky．





（0）Tha Vasiat io haw libativ to fomply with ary getary of titestom



 and at by kif edmmer veisel the rign









 （f）ti in camplianeq sith lin ploviniong of ind fivialion．



72．亡tntat ATarky
豦







 cantage to




 ot a collinien of contict．








45．Detliditan
 grath．Olishora samblikiolifion as produchion




## z7．Arbludilen








## 

## Maintenanoe of VagBal

(B) The Omara undartaks that theraghout the pariod under thit Charter thoy Mil taka all raabonable atepa to maintain tha Vasial in
 stata.
(c) The OHners shad Luzthes provide and pay sor aid sued nad
 gailey fuel), water, poxt, ahater, pilotage and boatmen (whather

 dook, harbour and tomate duan at the porta of deldvery and ra-dedyery, agenados and comisaions aonts for becurity or othat watchmen, expenses of fumpation (thoiuding domatatation and extermination of vermin) and of quaxantine (1s oocasioned by the nature of the antro oarried or the port visitiod whilst amployed undar that chartay). The Ownars shall also provida and pay for the lodaing and unloading of ancgoan oreapt the provide and pay for tha dod 21 and for ail neansasmy dunnage, upzighta and ghoring equipment for quouring daok oargo, all aoxdage (axaiudng nuch as is xequikad for ordinary mip's purpomen, moozing alongaido in
 unita or nocessitatean by any aparial requirament of the harboux
 oargo disohatiga hosas) actualiy unsd low loading and alaoharging. Owners ohail eurther provida and pay Ear auatrom dutiar, pormito, 1 mpart dution, inciuding costa involved in ebtabiithing tempocary of parmanent
 equipmant except in reapaet on the objeots oovaras by alsume 21, also
 IInes, ginge ato... uged for ofthrare work with hoge arnneationg and
 offehore warkn

## 5. MUNKRRS AND LUBRICANTS

The ownera ohall be rasponatbio fon proviaing and paying for ald bunkars arid jubricante.
6. REDDELTVERY

The Vagael ghall be remdedivared on the expiration of that Charter-partyl

## 7. THE VESBEL'9 SPACM

The whole reach and burden and Gecks of the Vensal ghad be at the


 is availadie and for thedry puxperes in gorneotion with their oparationa 1
(1) Pabsengars Lnoluding movand filming crows, and for buoh purpores to make usa of the vossel's availatia aocomnodation not being used on the voysag by the Vassel and Oraw. The Ounexs ahad provida sultabia provisione and requigites for auch pasandiexs.
(1i) Lawtul oatgo whethar carsiad on or undar deok.
(111) Exploaivab and dangetraus oargo providad buoh axa packad and stowod in aoooxdance with ahipl national regulations and/or IMCD Dangeroun gooda code andor othar partinent regulationa, The chartarars adoapt responalbility for any adational expenses (inajuing restoration expanaes) inouxred by the owners in relation to the gaxilage of such aargo.
(iv) The owners ahali parmat parangera inoluding ailm or m, v. parbonnal to travel aboara "Nautiley but thoce pasemifaxe will be oarriad at thely own riak and gubyeot to satiofaotory - madical aspasament.

## B. MASMER AND CREN

(A) The Master shail oarzy out his aluties promptiy and the vessel shall rendar ail reasomabie servicea within har qapabilitlas by day and by right and at auch time and on acheduiles ate the chartaraxs may raasonably require without eny obligatione of the Charterars to pay to the Owners or the Mastar, offiabrs on the Craw of the Vossel any axoose or ovartime
 the ordara of the Charterara as ragarda employment, agenoy and other arrangementa, The Master ana Englnees shall keap full and oomyect logs aogesidble to the Chartarexs or thelr: agantan. The Martar ahail sign aargo dooumentr as and in the form precentad. .
(B) If the Chaxtarers have reason to be alsatigeted with the oonduct of the Mastar or any Offloor, Enginear or member as the Cxaw, the owners and Mastax on reosiving partioulars of tine oomplaint shall promptiy inveatigata the matter and, in, in thein opdnion, it is neoasaary and práutiondie malce a ohange in the apnaintment.

Far the purpone of this olame, the chartarezt ghaid dead aolely with the Ownara gendox Rapragentativa at gea and the Ownars will implemenc the Chartarase whothe in xaspeat. of the Master, Enginear and Crew in ralacion to this adause.
-
9. DEUSATION TO ASSISTI

The Vaged bhail be antitiled at adi timea to asaiot vasagia and othei property in diatresa, to deviatia for the purpose of saving 2ife or groperty and for that purpose to ondi at any port ox porta for sued and/or othar gupplies and to oaxry caxgo on or under dack. Suoh daviation shali be considared as a pariod of hive.

## 10. SALVAGE

A11 balvag (other than is oontemplatad by and arisee from the activities desaxibed in box 1.2) and masimtanoe to aftex daduating the for the Owners' and the Chartarars aja legad and other expensea
 including hire pald under the chartex. repairs of damage and ofl nonsumea. measures taken by the ownars in orda if within their oontrod ahall ao

 with owners, shail ba on terma of

The owners shali indemnify and hold hazmiess whervant or agent of any ciaim for galvage made by the Mastar, any ar the owner,

If any oonfliot arines potween this olause and olause 21 then the Jattar shall provaid,

## 12. LISN


 a 21 an on the Versel for adi monies paid to bo continued, any 11 an or chartarers widi not aster, nor parir agenta, whioh might have priordty encumbeance inourred by them or the cmande in the Vesagia over the titio and intereat of the cmaxa in the veace.

$$
\ldots \text {..../... }
$$

Charterara shaj ingemnify and hoda Oumera harmiabs againat any Ifen or whatroevar natixe axiaing upon the Vassal auring the charear pariod whila ehe if undar the ooncrol of Chasearaxg，and againgt any
 charterars or out of any negleat of Charterare in ralacion to the vabsel or the opatation thereor．should the Vassad ba axcendar by chartarese oladme or liens aristng out of her oparation hesmonde stope to
 seaure that within a yeagonable rave ralease of the vasged． own expense put up baid to 自自的保a racease or tho

## 12．SUB－LET

Subleot to the prior written approval of the OWNERE，the Charterara ghall buthorized of pub－intuing tha vessel to any pexion or company not competing with the owners．

## 13．WAR

（A）The Veagel uniest tha canocnt of the Owners be Elyat obtained not to be oxperad nox oontinue to any plaoe or on any voyage no be used on any bexvioe whion will bring her within a zons whion is dangerous as the rasult of any aotual or threatened ath of war，war，hoseliltes， warlike operations，acta of piratoy ox of hostility or maliolous aamage againat this or ariy other vasael or ite oaxgo by anmotion or the State whataboyef，rovolution，advil hax，exposed in any way to any risks operation of international law，noz pon the fmposition of anotions． or penalties whathoterac consequent upon the
(B) St a a reault of muoh atoromentionad aota or wailike operationa the Vagal. it prevanted Encim carxying out har dution undar this Charter Party, both the ownerg and the Chartatars anay oanaad the Charter and, unless otheridea agrad, the Vesmad to be reapdivared to the Ownere in poric of ramelivory defined in box 8 .
 tomination of the oharter and the totad oharcer hise deflred in box is ghall be paid to the owners.

## 14. GENERALAVERAGE

General Average to be adjustad acooraing to York/Antwerp Rulab, 1974. Hise not to oontribute to Ganaral Avarage.
15. $\operatorname{BOTH} \sim T O-B L A M E$ COLTISTON CLAUSE

If the Veaged comes into collidion with another ahip an a result of the nagligence of the other ehip and any act, negleat or dafault of the Mastax, mariner, piliot of the servanta of tha owners in the navigation of the management of the Vabsel, the chatresiers will Indemadyy the Owners againat all losk or liablidty to the othar or nonmaryying ship
 damage to, or any olaim whatnoevar of the ominy of any goode oaxyhad under this Chartar paid or payable by the othat or non-eazrying ahtp or
 reaovered by the other or nommariying ship of her ownars as part of their dialm againat the vesmel or the ownerg. The foragoing provialona shall alao apply where the ownera, operatora ox those in oharge of any ahip or ahtps or objectio othat than or in adadition to the codidadng ships or objeate are at fault in reapeat of a ooliliaion or contaat.

## 16. $\operatorname{CTRUCTURAZ~AUTERARTONA~}$

The chartorack thall heve the option of making at their expenae atruatural altarations to tha Vassel with the writtem consent of the owners but unless otherwise strad the Vasal in to be ro-delivered reminstated to ham oxiginal uondition. Tha Vessel is to remain on hire during any period of these altaration or ramintatomant.
..../...

## 17. ARBITRAXON

Any Adsputa ardeing under thia Chartar which annot be geteled in an amicable mannex shadi be regaryed too arbitration in toondon according to the rules and fegulations of the Inearnational chambar of Comeroe of LONDON.

This Chartar Pasty ohaid be governed by English lav.

## 18. POSIMEON OF TIMANTC WRECX

Qwners warant that they hava aocurate knowladge of tha exact position of the "ritianta" wrocik and unabrtake to bring the veraed to
 defined in Chausa 19., Omers undertaka to supply the miranic'o aceurate position to the oharterer. The chartexer will not unnecesarily divulge the position of the RIMANTC WRECK to any third party.
29. DBETNITLON OF THE SITE

```
"IHE STTE" ig:
```

2. The bow and stern qeotions of "RME MLTANIC".
3. The area which ilen haif a natulcal mile to elthar alda of the line from the front of the bow soation to the rear of the gtain geotion, extended one nautical mide to the fear of the etorn section.
4. RECOVERY OE OBJEOTS
20.1. OWNERS W112 forthwith hand over to the Charterere all objocta ooljeoted on of from the riftanio olte during the parformanoe of this oharter yarty, OWNERS renounce ad propesty zights in the objeote colleoted durdig the expedition performed under thin charter party, both for themeareas and on bahalif of the Master, Offionrb, arew, bervants and agenta, provided ail paymants detinad In artiole 24 be made to the OWNERS, In particular, the charterers may only kaep tha adfen is the coxcresponding herm of payment is mado to InREMER.
20.2. Owing to the fact that the objeats colleatad by OMEER on behadt of the Chartararb are not the property of OWNERS, tha Charterare ghajl indamify and hold harmians owners agninst ali and any alaim rolated to tha recovery of tha afoxamentioned objota exoepting alwaye any cladme mada by any master, oxew, agente meryants or amployear of OWNERS.

$$
\ldots / . .
$$

Chartarars ohaid relmburge ofners of all dagal expensas dnousced DY OWNERS in OOmmetion with suoh olaims．
 shad use them only wex exhibition guxpoge．
20.3 OWNERS shald nat be xesponelble for the proosen of eondiedoning and prepervation of these objeoth on boasd the veasel．
 Thtanio wraok for sedantilio experimental purpose日 in oorrosion rapearch andor blologiond regaroh．

Whe peleotion of gamplat and the collaction of tha same ohal be mutuadily agreed betwan the rapresantative of OWNER and of the Charterers on the vespel and the colicotion of these emmphas shail in no way interfere with the charterera use of the versel．

21．AUDIO VISUAL RIGHPG AND OTHER COMHERCIAL RIGHTS

21．1．The oharterar shall at all timen have and be athitiad to the beneflt of all media，m，V，audiomizuai zights zalating to and axising from the a otivitiag of the chartex．

21．2．A11 logos appearing on the vearal widit ramain an they ara and ，revarthela日白 the oharterers ahali have the right to plage bugh adadtional logos as they wish on the veabal and／or anolilary equipement in suoh poalition as they Wish，provided that ouoh positioning shail not interatare with the operation of the veasel ox any part of $i 厶^{4}$ or obseute any of OWNERS of other logos or names auryentiy on the＂vegsel＂and wto anojiliary equipamenta．$:$＂

21．3，－Maxchandiaing xryangements for toya and modals
subject to the proviatons of this seotion the Chartarera ahall retain and bo entatima to the bohefit of all marchandiaing and other commeralal rights relating to and whialng from the notivithea of the the groduotion of modela，toys and ail repsesentations of the vessela and equipment used by IFRBMER For tho purpoan of the Chartar Party＂the vaspela and the equipmont＂for merohandiadng and commeroial gain in conneotion with the 1987 MITANIC Expadition．

$$
\ldots / . .
$$


 equipment.

 j1cansing of the macchandialng, production and ale of the toys, but all contract e untaxed dino by the chaztaxera poor to that data shall be allowed to run to expiry.
21. A. The ohactarare shall keep OMNEAS Informed of preparations for any film of book relating to the RMS FIMANIC expedition or to the minRNIC site.
22.

In the event that the ohastacea intends to plan additional 22.1.
 January of the year during which the expedition Will take place.
 2992 by a new pretty in order to parioxm aimilar expedition a on the
 in orates to allow him to paxtiolpate in a new manic expedition.

The fica rafugal right has to be exaralaed by the charterer Within three work after notion given in writing by IFReMER.
23. KIABILITMY
 aspects for has duties under thin charter.
23.2. The navigation management and operation of the vessel, the diving oparetiona and the overall safety of the vessel and all Loss damage a coats expenses and inabilities arising out of or connected therewith shad be the role responsibility of the OWNERE.

$$
\ldots \quad \ldots . \ldots
$$



 agent or employa of owners or any other parbon on board the varged ats their request and wor ali danage ox $20 a 8$ caused to ox dnourred by the



 sufferad or incurred in conneotion with ofadms made by thixa parthes axapting the journailsts, T. V. ompanias and aly persons invited on boand by the oharterers and. owners ghali indernify and hold hermiees the


Nothing in thia olaune or in the ohartarmarty as a whole may be fagarded an tranatening the afoxesald reaponaibijities and 11abilities to the Chasterars.

OWHERS shall not howevar be liable for log or damage oquad to the objectis. Exom the wreok of RMS TITANIC from the time of corraotion of recovery by ownera until such objeots are handed over to the chastacers puracant to alause 20.1.
23.3. Tha Charterers ahail ba bolaly Liabla for aj Lobsa amages
 pabaengex or othor pexson (not being the Matar, cxaw abryant agant of employan of OFNER日) on boird the vassig at their requage ar with the knowledge of oonaent of the chartarera, The ohartexera ahali be reaponsjble for all hose or damage to objeota from the wradk of pMs TITANIC after they ate handed over by OWNERS. FOH the avodannoe of doubt the chartarese and his ansurano companies wajve any right to sue the owners in reapeot of ali matters covered by this paragraph.
23.4. The Owners shali not be hald ldabia for any dalay caubed by a etrike by peraons other the ownerg omm amployees of agente.

## ARTICLE 24 - CONDIRYONS OF PAYMENM

24.1. The global charter hirg for the bania ohartex pariod (54 daye), aubject to tha option arxangemant danoribad in paragraph 24.2
 hunArea ten thousand franos) piun frenoh franas 3,690,000 (three midilon gix hundred binety thouand Franoh frandel for the reaovery of the firat MITANTC safe, plus Frenah franos 615000 (adx hundrea and fiftean
 thousand Exenoh srancal Lor anan on
.../...

The giobai chartar hire fox the babia chaxter persod (5A daya) shail be gade an toisows:



- CREDTS LYONNATE, Agence Ligne Entropxdsea

Telex 660 021 5
With following condition of payment日 1
- EF $4,292,500$ payabla by Jujy 3, 2987
$\cdots$. FF 2,00g,000 payabla on zapaption of a telex isbued by IFREMER COMfizming the daparture of the NADIR V日GSBL

- FF 2,000,000 payable on raoeption of a talak 1abuad by IFREMER donflzming that the firbe NAUTILE QIve bakas giage on the rimadic sixm,
- EF 2,000,000 payabia thitwy days aptus the date of the Plust NAUMTLE DIVE on the TLANTE SITE.
- FF 2.318,500 payale on Saptembar 30, 2987 upon prasentation of an invodoe by ameaner.
b/ The Chartarare bhall fesue an ixrevooabla latier of oredit in tavour of IFrompz adoount desined in paragraph af Fre 3,690,000 for the recovery of the Airat mxthnic BAFE.
mids latter of aredit has to be Lasued by the Chartarest no latex than 48 houre aftar racovery of the gafe notificed to the charterese by telak ant by Igramer.

The EF $3,690,000$ bhail be payuble on 8eptember 30,1987 upon

of The Chattarers thail 18 bue an Iryevoodin latter of oredit In f 5 OF TRPEMER acoount defined in paragzaph a of FF 615,000 for the 2 wovery of each of the two adidtional mimalice bases.

These letters of oxediti have to be iagued by the charterera no Later than 48 hours athar rapovery of the gate notifised to the ahartarara by talek gent by IFAEMAR.
 reoovared on Novenbex 30, 1987 upot presantation of an divotoe by IFRENEA.

$$
\ldots . .
$$

Vine of Vessel:
MADTR

Guntura varsal for haderwater research

- main characteristica :


beam overald: i 11, 日品m
drauthemaki 1 A,68
dapth mowlded $15,50 \mathrm{~m}$ en main deck
displaqument : 2025 tons
dack eargo 1360 nons
deak area : 33 m x 11 m
dasdivaigh 12273 tong
majn propuision :
    - agur Anginas, focal outpue 2400 KP
two ancines on anch contuoliabla patoh propelíar

    - Qjectrical power 970 KVA
380 y 50 Hz 3 phabes
- Ecuinmont
Sacelinza navication gystem
Telephont - talax by Jillinsic
- ELChimedes for casyising Nautile
- one special stern ganexy (20 tons)
for trantiering the gumarsibla to the
wothahop

n'one maln axane (3 tons at $14,7 \mathrm{~m}$ )
- Laboracory contadners (201)
- Accommodationiosithare and men 14
- nachical parsonal : 15
- maspencora: 10


## NATMET

manned gubmarelbla

pltoh and tind aontrol with maroury pump $12^{\circ}$
power systam：Ni－CA battary at Kwh
propuision ： 1 axial motor
fighspead 2,5 knots 15 mites
gutonomy safety 130 holurs
telemandpuiation
－ 2 anms
communications
－ 1 underwater telephona
$\therefore \quad$ miacellaneous equipmante
1 boaning sonar

－ 2 phato gameran


－G extern 11ghta
－ 1 sub bottom prosiliex
． 2 daad raokoning
A mavis posithoming systam will ba supplfed to position Natulia and Nadir on the saabed

Appendix "B" to the Chartar Party Particulars of vesoli's equipment

## B.O.V ROBTN

- tatharea remote operatad vahiela powared and gontrojian fyom the Nautile
-     - Located at the Lowar fyont ena of the Nautila when not in apexation.
max. operating depths 6000 m
neutral umbilical length 70 m weight

| aimensions | I | $0,67 \mathrm{~m}$ |
| :--- | :--- | :--- |
|  | H | $0,70 \mathrm{~m}$ |
|  | H | $0,65 \mathrm{~m}$ |

forward speed up to 1 knot
propulaion $\quad 40$ oideriliad elactrioni thruatiats
sensoze m low dudet gyro

- high agouraci preagura bantor

Quto heading and auko depth capability
21ght $2 \times 250 \mathrm{~W}$ quarts loalae

- $1 \times 100 \mathrm{~N}$ quazto 10 dide
televiaion 1 aolour low 2hath
till pionug black and white
flash head 100 j
emexgency locator fiashes
talemetry MUX date and video





```
        75116 PRRIS
        4th 72"u%|M|
                                    2R0,03,01
```




Appendix "g" to the chaster party Paytioulars of vesoel'a aquipment

## nutonomous ahutitia

5 made of $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ basketi fithted with quouruto releaga syatem will be aupplied.

For $\beta$ afety reasona thesen 日huthler heve to be lowared down prior to the Nautille's dive.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 1 of 7

Case 3:16-ap-00183-R

MTHISTERE DE 工'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURTSME
AFEAIRES MARTMTMES

QUARTIER DE LORTENT

```
                    -m-.-
```

"PROCES-VEREAY DE REMISE AU SAUUETEUR DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TIMANIC EN $1987^{\circ}$
(Articie 13 du décret $n^{9} 61-1,547$ du 21 décembre 1961 fixant le régime des épaves martitimes)

Par I'Administrateur des Affaires Marytimes, M. CEAPALAIN
représentart. Ie chès de Quartier de LORTENT, 88-90, Avenue de la Perriere
$\cdot$ B.R. 2143
56321 IORIENH Cedex
a
la.soclaté mithinic venqures Limited Partnership xepresentë par Monsieur Georges TULLOCR; directeur assistë de Haître Alain de FOUCAULD; avocat, 20401 dPost Road, Southport CONAECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conforménent à sa déc!sion en date du 12 octobre 1.993, prise en application des alspositions du áécret no ${ }^{\circ} 61-1547$ du 26 décembre 1961 fixant le regime des épayes meritimes, Monsieur Chapaiain, représentant io. Chef. ae Quartier des Afxaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour a la remise des objets pralevés sur l'épave du TITANIC en 1987 et aont les légitimes propriétaires"ou ayants aroit nont pu être ıdentifinés, comine sulte aux mesures de publicitá pitises par les autorites frangaises, à la sooléte TITANIC VEMUURES thaited Partnership, en sa qualité de saupeteur:

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
procès-verbal, ainsi que da lettre dintention de la soclété primanic VENTURES Limited Partnershlp en date du 22 septembre 1993.

## a Scaintlémy: 1e 20 orbbere 1993

I'Administrateur
des Affalres Maritimes
Monsleur CHAPatiatn representant le Chef.


La societa TIMANIC VENTURES Iimited Paxtnership représentè. pai Nonsieur G. Mulizoch, Diriecteur

assistè de Majtre A. de FOUCRULD, Avocat


Case 3:16-ap-Ө0183-PMG
Doc 1-2. Filed 08/17/16 Page 4 of 7
¡Translation mada by J.C Goldsmith el Assoclés)

FRENCH. REPUBLIC

MINISTAY OF EQUIPMENT TRANSPORTATION AND TOURISM

MARITIMES AFFRIRS

HEADQUARTER OF LORIENT
"MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFACTS RECOVERED FROM THE TITANIC WRECK IN 1987 ${ }^{\circ}$
(Article 13 of the decree $n^{\circ} 61$-1547 dated December 21,1961 determining the ragime of the wreck at sea)

By the Martitme Aftalrs Adminlstrator,
M. Chapalaln representing the Head of the Headquarter of Lorlent, 88-90 Avenue Laperrlère
B.P. 2143

E6321 Lorlent Cedex

## to

Titanlc Ventures Limilted Partnershlp represented by $M$. George Tulloch, Managing Partner, asslated by Alaln de Foucaud, Est. 204, Old Post Moad, Southport Connectlout 08490 (Unlted States)

In accordance with its "decision dated Ootober 12, 1993, taken pursuant to the provisions of the decree $N^{\circ} 61-1547$ dated Dacember 28, 1081 determining the regime of the wreck at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Martime Affalrs of Lorlent, has carried out this day the dellvery of the artifacts"recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or halrs have not been. Identified"pursuant to the publicly measures implemented by the Frênch Authorities, to Titanlo Ventures Limiled Parnership, in ths capacity of salvagor. by the Frênch Authoritlas, to tianio vo

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2. Filed 08/17/16 Page 5 of 7 The list of the anifacts is exhibited to the prasent minutes together with ine letrer or intent or Titanio Ventures Limited Partnership dated September.22,1993.

Done at Salnt-Riemy, on October 20, 1993

The Administrator
of Martime Affairs
M. Chapalain representing the Head of the Headquarter of Lorient

Titanic Ventures Limited Parnership represented by M. George Tulloch ${ }_{1}$ Managing Partner.

Assisted by Alain do Foucaud, Esq. Attorngy at Law

## FRENOH，REPUBLIO

MINISTAY OF EQUIPMENT TRANSPORTATION AND TOLAISM

## MARITIMES AFHAIAS

HEADQUAKTER OF LORIENT
－MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFAOTE REOOVERED FROM THE TITANIO WFECK IN 19日7＊
（Artiole 1 of the deoree $n^{\circ}$ 的m 1547 dated Dearmber 21,1901 datemining the ragime of the wrook at sea）

Ey the Hapltime Altalra Adminletrator， M．Ghapalath
Yepresenting the Hoad of the Headquarter of Lorlent
agngo Avenue Laparilire
日，P，24령
66321 Lorlan＇t Oaday

Thanlo Yentupes Limittad Partnership
representad by M．Georgé Tulloch，Managing Partmer， asislsted by Alain do Fousaur，Est

204，old post Hoad，southport


In acoordanca with Ita＂dacision datad Oopober 12，1999，tekan pursuant to the provislons of the
 Ohabalaln，representing the Head of the Headquarter of Marillme Affalrs of Lorlent，has cardad out thia day the dellivery of the enllaghs＂reavered from the Thanla yrack in 1987 and whase





Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Filed 08/17/16 Page 1 of 3 EXHIBIT C

## Trunslated from the French

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport, Connecticut 06490
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673


Mr. Tricot<br>Head of the Naritime Affairs Umit<br>Lorient Maritime Affairs Unit<br>88,90 avemue de Laperriere<br>BP 2143<br>56321 Loriont Cedex<br>France

Purls, 22 September 1993

Dear Mr. Tricot:
The procedure for the seatch for the assigns in respent of the objects salvaged from the wreck of the Titanic during the 1987 expedition is about to be completed.
Titanic Ventures Xitmited Partnership (Titanic Ventures), acting in its capaoity as a rescuer, thus intends to take possersion of those objects whose rightful owners or beneficiarios have not been identified following the anneunoemenss made by French authorities.
On this opcasion, I would like, on beholf of Titanic Ventures, of which $Y$ am the Centeral Partner, to inform you of Titanic Ventures' intent to use the objects collected from the wreck of the Titanic in a mamer respocting the memory of these objects' initial owners.
Along these lincs. 1 would like to indicate to you that these objects shall he used only for cultural porposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (exeept for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold.
In addition, I expressly release the French State from any liability vis-ì-vis any third party whose interests might have been harmed by the delivery of the objects collected from the wreck of the Titanic.

Sincerely yours,
signature
Georges Tulloch
General Partrer
Titanic Ventures Limited Partnexship

Titanic and the Titanic logo are trademarks of Titanic Ventures.

## TITANIC VENTURES

- 204 Old Posit Moad. Southport, Comecticur 06490

Tol. (207) $265-94: 1$, fax (209) 255-7673

paris le 22 septeribre 1993

La procédure de recherche des ayants droit des objets tirés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, amive à son terme.
Titanic Ventures Limited parnershîp (litanic Ventures), en sa qualitó do sauveteur, souhaite donc prendro possession des objets dont les legitimes propidatres ou yants droir n'ont pu êtro identifiés, comme suite aux mesures de publicie qu etté prises par les autoritós frangaises.
A cette occasion, je tiens au nom do Ritatric Ventures dont je suis le Directeur, à a vous faite ocasion, je tiens aut nom de l'intention de la socítér de faire des objets prétevés de l'epave du Titanic en 1987 , un usage respectueux du souvenir de leurs propnetaine initiaux.
Dans cette optique, je yous indique qua les objets ne seront utilisés ques dans un but culturel et ne feront, en conséquence, l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion, si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni diaucuner vente de l'un quelcomque d'entre eux.
En outre, je décharge expressement l'Etat francais de route responsabilité vis-àrvis des tiers dont les interéts auraient été atidents par la remise des objets tires de l'épave du Titanic.
Te vous prié de croire, Monsieur, a l"assurance de mes sentíments distinguées.
Monsieur Thicot af Afaires Martimes Quartier des Aftaires Maritimes de dorient 88.90 Avemue de laperrlere

RP 2143
5631 Rarient Cedex France

## Monsieur,

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Filed 08/17/16 Page 1 of 4

## Case 3:16-ap-00183-PMG <br> $\begin{array}{lll}\text { Doc 1-4 } & \text { Filed } 08 / 17 / 16 & \text { Page } 2 \text { of } 4 \\ \text { Doc } 81-3 & \text { Filed } 0 / 12 / 16 & \end{array}$

Slumbaurado de Gtumence

## aux Btars-9mid

## vo $2016-506130_{\mathrm{mos}}$

## NOTE

The Embassy of the Republic of France presents is compliments to the Department of State and has the honor to refer it to the proceedings concerning the RMS Titanic (RMST) in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Norfolk Division (Case No. 2:93-ov-902) and in the United States Bankruptcy Court for the Middle District of Florida, Jacksonville Division (Case No. 3:16mbk-02230).

France's ownership of recovered artifacts dates back to the expedition on the site of the wreak in 1987, in which the Institut Francis de Recherche pour l'Exploitation de la Der (IFREMER). played an active part, namely the use of its vessels by Oceanic Research and Exploration Ltd, to dive on "HMS TITANIC to promote the survey of the wreak and to recover objects from the Titanic".

Under Article 20 "Recovery of objects" agreed upon in a Charter signed by both parties (IFREMER as the owner and Oceanic Research and Exploration as the Charterer), it was formally agreed that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall use them only for exhibition purposes".

In 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), RMST's predecessor-in-interest, sought and obtained the remit of French artifacts from the French Ministry of Equipment, Transportation andTourism, subject to assurances made by the company that the collection would neither be sold nor dispersed.

## The Department of State

## Case 3:16-ap $00183-\mathrm{PMG}$ Boc 1-4 Filed 08/17/16 Page 3 of 4

Thus, in the attached letter from September 22, 1993, signed by the Director of TVLP, France was assured that "the artifacts will be used only for cultural purposes and will not, therefore, be part of any oporations that would lead to thoir dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold".

With this understanding and signed guaranteo, the French administration agreed to grant the title to TVLP in a Proces=Verbal of October 20, 1993.

With the merger of May 1993, RMST acquired the artifacts held by TVLP for the French government and mounted other expeditions over the years, recovering more artifacts for which it was granted an in speote salvage award of title by the District of Virginia Court.

The Embassy of France notes that in the Eastern Distriot of Virginia proceeding, the United States Department of Justice and the National Oceanio and Atmospheric Administration developed and obtained judicial approval of covenants and conditions for the protection and nondispersal of artifacts recovered fiom the Titanic in the possession of private partles, RMS Titanic, Inc, and Premier Exhibitions, Inc. These covenants and conditions include araintentance of the artifacts as a collection not to be dispersed through sale or other disposition, le, the same conditions and covenants regarding the French artifauts.

The Embassy further observes that in those proceedings, the Fourth Cireuit Court recognized that the French artifacts were subject to the same binding conditions, as it stated that "the 1993 French Administration decision also incorporated Titanic Ventures' assurances made in its September 22, 1993 letter stating that "Titanic Ventures agreed to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of their initial owners and not to carry out any commercial transaction concerning suoh objects nor any sale of any one of them nor any transaotion enteiling their dispersion, if not for the purposes of an oxhibition" (RMS Titanic, Inc, 435 F 3 d at 527.28 ).

Furthemore, these conditions are also consistent with the principles of the finalized text agreed by the United States, France, Great Britain and Canada for the International Agreement to Protect the Shipwrecked Vessel RMS Titanio in respect of any future recovery of artifacts.

The Embassy of France thus notes with concern that the intention was expressed by RMS Titanic, Inc, in the Middle District Florida to seek approval to sell and disperse Frenoh antifacts, la violation of the aforementioned Proces-Yerbal and the covenants and conditions of the Eestern District of Virginia Court and under the erroneous assumption that France has no intorest in the French artifacts.

## 

This attempt and assumption are all the more surprising in that France has never been given any prior notice by RMST of it intention to sell the artifacts.

France would like to remind RMST that its interest in the fate of the arttfacts is high, and that not only would the dispersion or sale of the artifacts infininge upon the due respect to the memory of its initial owners but also violate the principle of sovereign immunity,

The Embassy of France therefore requests the assistance of the Department of State and any other appropriate United States agencies to inform the courts of these matters and takes such action as appropriate to secure compliance with the above-reforenced principles, covenants and conditions.

The Embassy of Franoe takes this opportunity to assure the Department of State of its highest consideration.



## CHRETIENNOT Nelly

| De: | BELLAYER-ROILLE Alexandra [alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr](mailto:alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr) |
| :--- | :--- |
| Envoyé: | mardi 13 décembre 2016 12:36 |
| À: | CHRETIENNOT Nelly; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia |
| Cc: | HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse; |
|  | alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier; |
|  | ORTOLLAND Didier |
| Objet: | RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de |
|  | Jacksonville |

Bonjour,

Il nous semble que le Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) , «héritier» du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme dont relevait les signataires de la lettre du 12 octobre 1993 et du procès-verbal du 20 octobre 1993, est le plus compétent en la matière.

L'Administrateur des Affaires maritimes et le chef du Quartier maritime de Lorient, qui ont signé ces deux documents «remettant en propriété» les objets du Titanic à la société américaine, dépendaient en effet du ministère de l'Equipement à l'époque et toute l'affaire repose sur ces documents.

A défaut, le Ministère de la Culture pourrait être intéressé dans la mesure où il s'agit d'objets du patrimoine archéologique subaquatique.

Bien cordialement

## Alexcindra Bellayer-Roille

en charge du Droit de la mer, Délimitations maritimes, Recherche scientifique marine
Ministère des Affaires étrangères et du développement international
Direction des affaires juridiques
Sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles (DI/mer)
57 boulevard des Invalides
75700 Paris 07 SP
Tel. +33 (0)153693657
alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr

De : CHRETIENNOT Nelly [mailto:Nelly.Chretiennot@justice.gouv.fr]
Envoyé : mercredi 30 novembre 2016 19:54
À : BELLAYER-ROILLE Alexandra; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia
Cc: HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse;
alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier
Objet : RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de Jacksonville
Bonsoir,

Je vous remercie de vos précisions dans ce dossier.

Toutefois, le BDIP doit remettre l'acte à son destinataire, et identifier pour cela qui peut recevoir l'acte pour l'Etat français.

Il faut en effet distinguer la volonté de l'Etat français de ne pas constituer avocat dans la procédure (si j'ai bien compris, l'Etat n'interviendra pas car il ne souhaite pas régler les honoraires d'un avocat dans la procédure américaine) et la notification d'un acte de cette procédure à l'Etat français.

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

RMS TITANIC, INC.
Plaintiff,
vs.
Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE

Defendant.

## PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S AMENDED MOTION <br> FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Plaintiff RMS Titanic, Inc., ("RMST" or "Debtor" and together with its affiliated debtors listed in footnote 1 , the "Debtors") by undersigned counsel, pursuant to Local Rule 7001-1(e), and 7055-2, files this amended motion (the "Amended Motion") for entry of default judgment against Defendant French Republic a/k/a Republic of France ("Defendant").

[^10]1. On November 4, 2016, Plaintiff filed its Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France [D.E. 11] (the "Motion for Default Judgment") together with the Affidavit in Support of Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic a/k/a Republic of France of Jerome Henshall [D.E. 12] (the "Henshall Affidavit"). Plaintiff fully incorporates herein the Motion for Default Judgment (including its attachments) and the Henshall Affidavit.
2. Since the filing of the Motion for Clerk's Default, Plaintiff received on January 27, 2017, a certificate from the Central Authority of France confirming that service was effectuated on the French Ministry of the Environment, Energy and the Sea on December 16, 2016. See Exhibit A attached hereto.
3. Thus, Plaintiff perfected service on Defendant in accordance with the Hague Convention, and therefore the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, by no later than December 16, 2016.
4. Pursuant to the Hague Convention Defendant had 60 days from, at the latest, December 16, 2016, to file a responsive pleading. A responsive pleading was therefore due no later than February 14, 2017. Defendant has not sought an extension of time to file a responsive pleading.
5. Defendant has not filed a responsive pleading as of the date of this Amended Motion and therefore has failed to file a responsive pleading by the time specified under the Hague Convention.

LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.
6. The Henshall Affidavit supports the allegations in the Complaint and establishes grounds for entry of default judgment against Defendant declaring that Defendant has no interest in the "French Artifacts" as defined in the Complaint.

WHEREFORE, Plaintiff RMS Titanic, Inc. seeks entry of default judgment against Defendant French Republic a/k/a Republic of France declaring that Defendant has no interest in the "French Artifacts" as defined in the Complaint.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By _/s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
and
TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)
600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
Co-Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on February 16, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rrt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Via U.S. Mail

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Jacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/ Daniel F. Blanks Attorney

Paris, le 27-01-2017
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

À
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
FL 32202 JACKSONVILLE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
00.01.2017 001035

Référence à rappeler :
8049TR2016 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
58NOTIF2016
Demande Daniel F Blanks-Procédure n ${ }^{\circ} 3: 16$-ap-00183-
PMG-Convocation devant le Tribunal des Faillites des
Etats-Unis, district méridional de Floride
Destinataire : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Objet : Retour d'une demande de notification d'acte judiciaire.

Texte de référence : Círculaire NOR JUS CO5 20961 C (CIV/20/05) du 1er février 2006, relative aux "Notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale" [ la partie pratique de la circulaire est disponible sur l'Internet à l'adresse : www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli les documents établis à la suite d'une demande de notification internationale.

LD


## ATTESTATION CERTIFICATE

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,

1. que la demande a été exécutée*
that the document has been served*

| - le (date) / the (date): | $16 / 12 / 2016$ |
| :--- | :--- |
| -à (localité, rue, numéro): <br> at (place, street, number): | IOUR PASCAL B - 92055 LA DEFENSE CEDEX |

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 : in one of the following methods authorised by Article 5:
$\boxtimes \quad$ a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*
in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*b) selon la forme particulière suivante*: in accordance with the following particular method*:
c) par remise simple* by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily*

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
The documents referred to in the request have been delivered to:

| Identité et qualité de la personne : Identity and description of person: | Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer - Monsieur Jean-Luc LAVALARO (Courrier Central TPA) |
| :---: | :---: |
| Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: <br> Relationship to the addressee (family, business or other): | - |

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants* : that the document has not been served, by reason of the following facts*:

$\square$ Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes / Annexes




# Tribunal des faillites des États-Unis District méridioual de Floride 

In re:<br>RMS TITANIC, INC.<br>Débiteur<br>RMS TITANIC, INC.<br>Affaire de faillite no. 3 : 16-bk-02230-<br>PMG<br>Procédure contradictoire no. : 3 : 16-ap-<br>00183-PMG<br>Demandeur<br>v.<br>LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ALIAS LA REPUBLIQUE DE FRANCE<br>Défendeur

## CONVOCATION A UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

VOUS ÊTES CONVOQUÉ et on vous demande de soumettre une requête ou de répondre à la plainte qui est jointe à cette convocation auprès du Greffier du Tribunal des faillites dans un délai de 30 jours après la date d'émission de la présente convocation ; de manière exceptionnelle, les États-Unis et ses fonctionnaires et agences doivent soumettre une requête ou répondre à la plainte dans un délai de 35 jours après l'émission.

```
L'adresse du greffier
Greffier, Cour des faillites des États-Unis
District Méridional de Floride
300 North Hogan Street Appartements 3-150
Jacksonville, FL 322012
```

En même temps, vous devez fournir une copie de la requête ou une réponse à l'avocat du demandeur.
Nom et adresse de l'avocat du demandeur
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, FL 32202
Si vous présentez une requête, le délai dont vous disposez pour répondre se soumet à la Loi Fédérale de la Procédure de Faillite 7012.

SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS À LA PRÉSENTE CONVOCATION, VOTRE DÉFAILLANCE SERA CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT VOTRE CONSENTEMENT RELATIF A L'ENREGISTREMENT DU JUGEMENT AUPRĖS DE LA COUR DES FALLLITES; UN JUGEMENT PAR DÉFAUT PEUT ÊTRE PRONONCÉ A VOTRE ENCONTRE POUR LES RÉPARATIONS DEMANDÉES DANS LA PLAINTE.

## Règle 7001-1

## PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - PROCÉDURES

(a) Dispositions générales: Cette règle s'applique à toutes les procédures contradictoires et, selon la décision de la Cour, aux affaires contestées. Dans la mesure où les périodes établies dans la présente règle entrent en conflit avec celles établies dans les Règles Fédérales de Procédure Civile, les Règles Générales de Procédure de Faillite ou avec d'autres Règles Locales, la présente règle a la primauté.
(b) La signification. Le demandeur est tenu de transmettre la convocation issue par le Greffier, la plainte et une copie de la présente règle dans un délai de sept jours après l'émission de la convocation, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7004(e). Si la convocation initiale et les documents qui y sont joints ne sont pas transmis en temps utile, le demandeur peut solliciter immédiatement l'émission d'une convocation alias et peut transmettre la convocation alias avec la plainte et une copie de la présente règle. Le demandeur est tenu de transmettre ces documents aux défendeurs dans un délai maximal de 28 jours après le dépôt de la plainte. Si une autre partie est nommée ensuite en tant que demandeur ou défendeur, le demandeur est tenu de transmettre une copie de la présente règle à chaque partie supplémentaire dans un délai de sept jours après la date où la partie supplémentaire est nommée.
(c) Preuve de signification. Le demandeur est tenu de déposer immédiatement une preuve de la signification, qui atteste la transmission de chaque convocation, de la plainte et de la présente règle à chaque défendeur.
(d) Défaut de signification. Si le demandeur ne transmet pas en temps utile et de manière efficace la convocation et la plainte, la Cour peut rejeter la procédure contradictoire pour absence de poursuite, sans notification ou audience ultérieure. Si le demandeur a besoin d'un délai supplémentaire pour effectuer la signification, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(e) Défaillances. Si le défendeur n'a pas déposé une réponse en temps utile, le demandeur est tenu de solliciter un enregistrement de la défaillance du défendeur respectif par le Greffier et le jugement par défaut dans un délai maximal de 60 jours après le dépôt de la plainte. Si le demandeur requiert un délai supplémentaire pour solliciter l'enregistrement de la défaillance ou le jugement par défaut, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(f) Déclarations initiales. En conformité avec la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f), pendant ou avant la Rencontre des Parties décrite ci-dessous et sans des demandes formelles de découverte, chaque partie doit :
(1) Identifier par écrit le nom et, s'ils sont connus, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque individu ayant des informations qui peuvent être divulguées et qui font référence aux faits disputés;
(2) Fournir des copies ou une description écrite, par catégories et lieux, de tous les documents qui sont importants dans la perspective des faits disputés ;
(3) Fournir un calcul écrit de tous les dommages réclamés;
(4) Fournir une copie de tout accord d'assurance qui puisse être disponible afin de se conformer à un jugement rendu, en totalité ou en partie, ou d'indemniser ou de rembourser les paiements effectués pour se conformer au jugement.
(g) Rencontre des Parties. Dans un délai d'au moins 14 jours avant la conférence préparatoire ou de mise en état, les avocats des parties ou les parties, si elles ne sont pas représentées par des avocats, se rencontreront ("la Rencontre des Parties ») afin de discuter :
(1) Les prétentions et les défenses des parties;
(2) La possibilité d'arriver à un règlement à l'amiable ;
(3) Les déclarations initiales requises dans la sous-section (f) ci-dessus; et
(4) Un plan d'enquête, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f). S'il n'y a pas de dispositions contraires données par la Cour, les parties peuvent annoncer oralement leur plan d'enquête lors de la conférence préparatoire ou de mise en état; elles ne sont pas tenues de déposer un rapport écrit.
(h) La conférence préparatoire ou de mise en état. La Cour organisera une conférence préparatoire ou de mise en état à tout moment après le dépôt d'une contestation d'une demande mais, en tout cas, dans un délai approximatif de 90 jours après le dépôt de la plainte. Les parties n'ont pas le droit de présenter des témoignages ou des preuves documentaires lors de la conférence de mise en état. La Cour, en tout cas, peut considérer importants des faits non-disputés, des affidavits offerts sans objection par les parties opposées, des éléments relatifs à la connaissance d'office et des admissions effectuées pendant la conférence de mise en état par les parties, directement ou par l'intermédiaire des avocats respectifs.
(i) L'enquête.
(1) Dispositions générales. Les parties doivent connaitre les Règles Fédérales sur l'enquête, y compris les Lois Locales 7026-1, 7030-1 et 7037-1.
(2) Début de l'enquête. S'il n'y a pas d'exemption établie par la Cour, l'enquête ne peut commencer qu'après avoir obtenu une conclusion suite à la Rencontre des Parties.
(3) Délai de l'enquête. Les parties sont tenues d'effectuer l'enquête dans un délai maximal de sept jours avant la date du procès ; par contre, les parties peuvent prendre des dépositions programmées avant jusqu'à la date du procès.
(4) Disputes sur l'enquête. S'il y a une dispute sur l'enquête, les parties doivent essayer d'abord de résoudre le litige de bonne foi, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7037(a)(1). Si les parties ne sont pas capables de résoudre la dispute, toute partie peut demander à la Cour une conférence par téléphone, de manière que la Cour rende une décision informelle et préliminaire sur la dispute qui porte sur l'enquête, sans porter atteinte au droit de toute partie de déposer une requête formelle.
(j) Les requêtes.
(1) Les requêtes doivent être déposées en utilisant les procédures d'avis contraire de la Cour. Toutes les requêtes, à l'exception des types de requêtes mentionnés ci-dessous, doivent être déposées et remises en utilisant les procédures d'avis contraire de la Règle Locale 2002-4:
(i) Les requêtes stipulées, communes ou de consentement ;
(ii) Les requêtes pour prolongement des délais;
(iii)Les requêtes de continuation;
(iv)Les requêtes portant sur les situations d'urgence ou sur une exemption immédiate ;
(v) Les requêtes en vue de l'enregistrement de la défaillance et du jugement par défaut; et
(vi)Les requêtes en vue du retrait de la référence, en conformité avec la Règle Locale 5011-1.

Les instructions sur l'avis contraire doivent prévoir une période de réponse de 14 jours, à l'exception des requêtes de jugement sommaire, dans le cas desquelles le temps de réponse sera de 21 jours, s'il n'y a pas de stipulation contraire donnée par la Cour. L'auteur de la requête peut déposer une réponse, s'il pense nécessaire, dans un délai maximal de sept jours après le dépôt de la réponse.
(2) Le format. Toutes les requêtes, réponses et répliques doivent respecter le Guide Stylistique de la Cour, qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb.uscourts.gov. Les documents doivent être rédigés à interligne double et, le cas échéant, doivent inclure un mémorandum juridique qui doit comprendre l'argument et la mention des autorités. S'il n'y a pas d'exemption donnée par la Cour, les mentions et les mémorandums d'appui ne doivent pas dépasser dix pages.
(3) Requêtes d'urgence. La Cour prendra en compte les requêtes d'urgence à tout moment, à son entière discrétion. Les requêtes d'urgence doivent respecter la Règle Locale 9004-2(e) et doivent être déposées en utilisant le lien Dépôts d'urgence/Questions urgentes/Requêtes d'urgence qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb.uscourts.gov.
(4) Requêtes déposées afin d'établir si l'affaire est centrale. Une partie qui conteste l'enregistrement des décisions ou les jugements finaux donnés par la Cour des faillites sur tout problème qui fait référence à la procédure contradictoire doit déposer une requête, en respectant la date établie pour déposer une réponse à la plainte, par laquelle elle doit demander que la Cour établisse si la procédure est une procédure centrale ou si elle se soumet à l'enregistrement des décisions ou des jugements finaux par cette Cour. On considérera qu'une partie qui ne dépose pas une requête dans le délai établi pour le dépôt d'une réponse à la plainte a exprimé son accord avec l'enregistrement par la Cour des faillites des décisions et des jugements finaux de la procédure, qui peuvent être contestées seulement par appel, en conformité avec 28, Code des États-Unis § 158.
(5) Requêtes pour jugement sommaire. Les requêtes pour jugements sommaires doivent être déposées dans un délai maximal de 60 jours avant le procès. La Cour peut établir une audience sur la requête pour jugement sommaire, mais cela n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de disposition de la part de la Cour, le procès aura lieu le jour établi, même s'il y a une requête pour jugement sommaire en cours.
(k) Déclarations concernant les témoins et emploi des dépositions avant le procès. La Règle Fédérale de Procédure Civile 26(a)(3) (à l'exception des dispositions qui portent sur les limites) régira les déclarations concernant les témoins et l'emploi des dépositions avant le procès. Les parties doivent déposer et échanger des noms, des numéros de téléphone et des adresses des témoins, tout comme tout autre élément des dépositions dans un délai maximal de 28 jours avant le procès. Les objections concernant l'emploi des dépositions devront être déposées dans un délai de 14 jours après les déclarations. Les parties peuvent se reférer à toute stipulation factuelle ou concernant les preuves avant le procès.

## (1) Les preupes.

(1) Les preuves qui seront déposées et échangées par l'intermédiaire du CM/ECF. Les parties doivent préparer les preuves en conformité avec la Règle Locale 9070-1 et 1'Ordre Administratif FLMB-2015-6 qui porte sur les Preuves Stockées sur support électronique et doivent échanger des preuves dans un délai maximal de sept jours avant la date établie pour le procès. Sauf objection écrite concernant l'admissibilité d'une preuve, déposée avant la clôture de l'affaire, le lendemain du procès, toute objection d'admissibilité (autre que celles prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves 402 et 403) sera considérée annulée.
(2) Auto-authentification des enregistrements de l'activité menée régulièrement. Une partie qui a l'intention de faire recours aux procédures d'auto-authentification prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves 902(11) ou (12) afin de présenter comme éléments de preuve des enregistrements concernant les activités menées régulièrement, en conformité avec la Règle Fédérale sur les Preuves 803(6), doit, dans
un délai maximal de 28 jours avant le procès, déposer auprès de la Cour et remettre aux autres parties la déclaration écrite requise par la Règle Fédérale sur les Preuves 902(11) ou (12) et une copie des tous les enregistrements qui sont présentés en vue de l'admission.
(m)Témoignages des experts. Sauf si la Cour décide autrement, une partie qui veut offrir des témoignages des experts pendant le procès doit respecter les exigences de la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(a)(2).
(n) Stipulations. Toutes les stipulations des parties doivent être préparées par écrit et doivent être signées et déposées immédiatement auprès de la Cour.
(o) Supplémentation des déclarations. Les parties sont tenues de supplémenter ou de corriger leurs Déclarations initiales et leurs Déclarations formulées avant le procès, en conformité avec la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(e).
(p) Sanctions. Si les exigences de cette règle ne sont pas respectées, cela peut mener à des sanctions, qui peuvent comprendre l'annulation de la plainte d'une partie ou le refus du droit de présenter des preuves ou des témoignages des témoins.
(q) Règlements à l'amiable. En conformité avec la Loi Locale 9019-1, les parties sont tenues de notifier immédiatement la Cour concernant tout règlement à l'amiable et de déposer et de transmettre promptement une requête pour demander l'approbation du compromis dans l'affaire principale du débiteur et pas dans la procédure contradictoire. Si la plainte fait valoir seulement des prétentions formulées en conformité avec 11 du Code des États-Unis §523, une requête d'approbation du compromis n'est pas nécessaire. En tout cas, le cas échéant, les parties peuvent demander l'approbation du règlement à l'amiable en déposant une requête dans la procédure contradictoire.

## Notations du Comité Consultatif

## 2016

Cette nouvelle règle comprend les dispositions de l'Ordre Administratif archivé FLMB-2014-1, «Ordre Administratif prescrivant les Procédures pour la Procédure Contradictoire». En plus, la section (f)(4) concernant les déclarations formulées avant le procès est conforme maintenant à la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f). La règle apporte également des clarifications sur l'exigence selon laquelle la requête dans la procédure contradictoire doit être déposée et transmise en utilisant les procédures de l'avis contraire prévues par la Loi Locale 2002-4. Cette règle entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

## CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je soussigné, $\qquad$ certifie que j'ai l'âge légal, que j'ai eu l'âge légal pendant la signification et que je ne suis pas une partie de l'affaire qui fait l'objet de la signification. De même, je certifie avoir transmis la présente convocation, une copie de la plainte et une copie de la Règle Locale 7001-1 le ......... (date), par :
[o] Le service postal : courrier régulier, courrier rapide des États-Unis, courrier prépayé entièrement, adressé à :
[o] Signification personnelle : Apres le procès, au défendeur ou à un fonctionnaire ou représentant du défendeur, à :
[o] Signification à la résidence : En laissant la copie du procès à la personne adulte ci-dessous, à :
[0] Le service de poste recommandée ou une Institution de dépôt assuré : En envoyant le procès par poste certifiée adressé au fonctionnaire ou au représentant ci-dessous, à :
[ 0 ] Par publication : Le défendeur a reçu la copie comme suit : [Veuillez décrire brièvement]
[o] La loi de l'État: Le défendeur a reçu le document en conformité avec les lois de l'État de $\qquad$ (nom de l'État).

Sous peine de parjure, je déclare que les faits exposés ci-dessus sont vrais et exacts.

Date

|  | Nom imprimé |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Adresse commerciale |  |
| Ville | Etat | Code zip |

# TRIBUNAL DES FAILLITES DES ÉTATS-UNIS <br> DISTRICT MERIDIONAL DE FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE 

In re:
RMS TITANIC, INC., et al. ${ }^{1}$ Débiteurs

RMS TITANIC, $\operatorname{INC}$. Demandeur
v.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ALIAS
LA RÉPUBLIQUE DE FRANCE
Défendeur

## PLAINTE CONTRADICTOIRE

Le demandeur, RMS Titanic, Inc. ( $«$ le Demandeur $»$ ), par et par l'intermédiaire de ses avocats soussignés, allègue et porte plainte par la présente contre le Défendeur, la République Française, alias la République de France («la France » ou « le Défendeur »), comme suit :

## NATURE DE L'ACTION

1. Le présent document représente une procédure contradictoire introduite en conformité avec les Règles 7001(2) et (9) des Règles Fédérales sur la Procédure de Faillite («les Règles sur la faillite 》) et avec les Sections 105 et 363 du Titre 11 du Code des États-Unis, $\S \S 101$ et suiv. (《le Code de la faillite $>$ ), ayant comme but de demander : (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a pas d'intérêt dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous) ; ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la France dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous).

## JURIDICTION ET COMPÉTENCE

2. La présence Cour est compétente en la matière, en conformité avec 28 Code des États-Unis $\S \S$ 157 et 1334(b).
3. La présente procédure contradictoire est une procédure centrale, en conformité avec 28 , Code des États-Unis § 157(b)(2).

[^11]4. Le lieu de jugement de cette affaire et de la présente procédure contradictoire dans le présent District est conforme, en conformité avec 28, Code des Etats-Unis $\S \S 1408$ et 1409.

## LES PARTIES

5. Le Demandeur est un débiteur et un débiteur-non-dessaisi dans l'affaire susvisée dans le Chapitre 11.
6. Le Défendeur est un État souverain, ayant l'adresse de service ci-dessous :

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue Douai
750009, Paris, France

## INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

7. Le 14 juin 2016 ( la Date de la requête »), chaque Débiteur a déposé une requête volontaire auprès de la présente Cour pour demander une réparation, en conformité avec le chapitre 11 du Code des États-Unis, 11 Code des États-Unis §§ 101 et suiv. (avec les amendements ultérieurs, «Le Code de la Faillite »). Les informations préliminaires factuelles concernant les Débiteurs, y compris l'opération commerciale, le capital et la structure des dettes, et les événements qui ont déterminé le dépôt de cette affaire de faillite sont présentés en détail dans le Résumé de l'affaire.
8. Les Débiteurs continuent à gérer et à conduire leurs affaires en tant que débiteur non dessaisi, en conformité avec le Code de la faillite, sections 1107 et 1108.
9. Aucun administrateur ou examinateur n'a été désigné dans l'affaire mentionnée dans le chapitre 11 ; aucune commission n'a pas encore été nommée.

## RKPARATIONS DEMANDÉES

10. Par l'intermédiaire de la présente procédure contradictoire, le Demandeur sollicite l'enregistrement d'une décision judiciaire qui comprenne et qui soutienne: (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini ci-dessous); ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini cidessous).

## LES ARTEFACTS DE TITANIC

I. Les Artefacts français
11. La société en commandite Titanic Ventures («TVLP»), un prédécesseur de l'intérêt du Demandeur (appelés collectivement «RMST »), avec l'assistance de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, l'institut océanographique du Gouvernement Français («IFREMER»), ont mené une expédition à l'épave de RMS TITANIC en 1987. A l'occasion des 32 plongées effectuées pendant l'expédition, TVLP a récupéré un nombre approximatif de 2.100 artefacts du lieu de l'épave du navire Titanic («les Artefacts français» ou «la Collection
française »). TVLP a transporté les Artefacts français en France, en vue de la conservation et de la restauration.
12. IFREMER est une agence du gouvernement français, qui se trouve sous le contrôle du Ministère Français de l'Éducation Nationale et du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires Maritimes.
13. IFREMER et TVLP ont conclu un contrat d'affrètement qui régit leurs tâches, obligations, droits et bénéfices associés avec l'expédition («le Contrat d'affrètement »).
14. Une copie conforme du Contrat d'affrètement est jointe aux présentes en tant qu' Annexe A.
15. Le 20 octobre 1993, un Administrateur du Bureau Français des Affaires Maritimes (Ministère de l'Équipement, du Transport et du Tourisme), en conformité avec le procès-verbal, a accordé à la Société le droit aux Artefacts français (《le Procès-verbal »).
16. Une copie conforme du Procès-verbal est jointe aux présentes en tant qu' Annexe B.
17. Le 22 septembre 1993, TVLP a écrit une lettre adressée à la France pour préciser les prétentions de la société concernant les Artefacts français («la Lettre du 22 septembre 1993 »).
18. Une copie conforme de la Lettre du 22 septembre 1993 et attachée aux présentes en tant qu'Annexe C.
19. La décision de l'Administrateur «mentionnait dûment» des garanties formulées par TVLP, conformément auxquelles il «a convenu d'utiliser ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas dérouler des transactions commerciales concernant de tels objets, de ne vendre aucun objet et de ne pas effectuer de transactions qui mèneraient à leur dispersion, si cela n'est pas effectué en vue d'une exposition, » Voir l'Annexe C. Ces garanties ont été mentionnées dans le Procès-verbal, mais le Procès-verbal a été inconditionnel.
20. En tant qu'Annexe D, vous trouverez ci-joint une «Note » prétendument issue par l'Ambassade Française, datant du 8 juillet 2016.

## II. Les Artefacts américains

21. En 1993, RMST a mené une recherche supplémentaire et une expédition de récupération à l'épave du navire Titanic et, le 26 août 1993 a été démarré une action in rem à la Cour de District des États-Unis pour le District de l'Est de Virginie ( $«$ la Cour EDVA ») portant sur les artefacts récupérés à l'occasion de l'expédition de 1993 et de l'épave même. Id.
22. Quelques mois plus tard, la Cour EDVA a prononcé une Décision qui assumait une compétence in rem sur les artefacts récupérés par RMST en 1993, tout comme sur l'épave même, et a déclaré que RMST' est le sauveteur-nón-dessaisi de l'épave et du lieu de l'épave. Id. RMST est resté le sauveteur-non-dessaisi de l'épave du Titanic jusqu'aujourd'hui.
23. RMST a mené des opérations ultérieures de sauvetage au lieu de l'épave du Titanic en 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 et a récupéré plus de 3.000 artefacts supplémentaires (les artefacts récupérés en 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 seront nommés ci-après «les Artefacts américains» ou «la Collection américaine »). RMST a mené une expédition de recherche supplémentaire à l'épave en 2010, mais il n'a récupéré aucun artefact.
24. La Cour EDVA a une compétence in rem sur les Artefacts américains; elle n'a pas de compétence sur les Artefacts français.
III. L'attribution du titre concernant les Artefacts français a été inconditionnelle
25. En conformité avec la loi française, le Procès-verbal constitue une décision administrative légalement applicable par laquelle le titre légal sur les Artefacts français a été transféré à RMST. 26. Le transfert du titre à RMST a été inconditionnel.
26. Le titre visant les Artefacts français est libre de tout privilège ou charge; aucune partie, à l'exception de RMST, n'a aucun intérêt légal en ce qui concerne ces artefacts.
27. La France n'a jamais eu d'intérêts bénéficiaires visant les Artefacts français.

## CHEF D'ACCUSATION I JUGEMENT DÉCLARATOIRE

29. Le Demandeur ré-allègue et introduit les paragraphes $1-28$ de la présente Plainte, tel que précisé dans ce Chef d'accusation I.
30. Le Demandeur introduit le présent motif à l'encontre du Défendeur, demandant une déclaration selon laquelle la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français.
31. Il y a une dispute substantielle et permanente entre le Demandeur et le Défendeur concernant la validité du titre visant les Artefacts français; une déclaration des droits est nécessaire et adéquate, pour établir le fait que la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français. Voir l'Annexe D.

## DEMANDE DE REPARATION

PAR CONSÉQUENT, le Demandeur requiert un jugement à l'encontre du Défendeur, comme suit :
(a) Un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français ; ou
(b) Alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2), la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la France rarations légales et équitables que la Cour juge
(c) L'octroi au Demandeur de toutes les autres réparations légales et équid juste et appropriées.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBORUOUGH LLP

Par /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (No. Barreau de Floride 88957)
Lee D. Wedekind, III (No. Barreau de Floride 670588)
50 N. Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, Floride 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com lee.wedekind@nelsonmullins.com

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 1 de 19

PIIECE A
［écriture illisible］télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 18 \mathrm{PM} ; 2038888724$ MER No．87／1210589 Affaire 3：16－bk－02230－PMG Doc 73－1 Déposée le07／06／16 Page 2 de 19 ；\＃ 2 Affaire［écriture illisible］Déposée le08／17／16 Page 2 de 19 ［cachet］

|  | 1．Place et date <br> PARIS， 24 JUIN 1987 | LA CONFERENCE MARITIME BALTIQUE ET INTERNATIONALE <br> CHARTE－PARTIE A TEMPS UNIFORME POUR LES NAVIRES DE SERVICE OFFSHORE NOM DE CODE：«TEMPS D＇APPROVISIONNEMENT＂ |
| :---: | :---: | :---: |
| 若 品 嵒 0 0 0 0 | 2．Armateurs／Affréteur－transporteur／ Place d＇affaires <br> IFREMER，ci－après dénommés les ARMATEURS ou IFREMER <br> 66，avenue d＇IENA <br> 75116－PARIS | 3．Affréteur／Place d＇affaires  <br> OCEANIC RESEARH AND <br> EXPLORATION LTD  <br> 28 IRISH TOWN  <br> GIBRALTAR  |
| 总 总 总 <br> ت 号 0 0 0 | 3．Nome du Navire <br> NADIR SURFACE VESSEL ensemble avec <br> －NAUTILE SUBMERSIBLE（－6000m） <br> －ROBIN（ROV） <br> NAVIS（système de positionnement） | 8 juillet 1987 <br> 6．Date d＇annulation（Cl．2（A）） NEST PAS APPLICABLE |
|  | 7．Port ou lieu de livraison（Cl．2（A）） <br> TOULON LA SEYNE（FRANCE） <br> 9．Période de loyer <br> 54 jours | 8．Port ou lieu de restitution（Cl．［écriture illisible］（A）） <br> FORT DE FRANCE（MARTINIQUE） <br> 10．Prolongation de la période de loyer （optionnel）（Cl．1（B）） <br> 17 jours avec préavis écrit donné à IFREMER avant le 10 août 1987 |
|  | 11．Limites de négociation（Cl．3（A）） OCEAN ATLANTIQUE NORD ET L 12．Emploi des Navires limité à（indiqu SUBMERSION SUR HMS TITANIC L＇ÉPAVE ET DE RÉCUPÉRER LES 13．Loyer（Cl．7（A）） <br> VOIR ARTICLE 24 | MER MÉDITERRANÉENNE OUEST <br> er la nature des services）（Cl．3（A） <br> AFIN DE PROMOUVOIR L＇ENQUETE DE OBJETS DU TITANIC <br> 14．Paiement du loyer（indiquer monnaie， mode et lieu de paiement：［écriture illisible］et compte bancaire）（Cl．7（A）） Francs Français；Lettre de crédit irrévocable en faveur d＇IFREMER Crédit Lyonnais，Agence Ligne ENTREPRISES |



Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 3 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 3 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISTONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore

## 1. Période

(A) Les Armateurs (écriture illisible) et les Affréteurs louent le Navire décrit à l'Annexe A pour la période indiquée dans l'encadré 9 à partir du moment où le Navire est livré aux Affréteurs.
(B) Les Affréteurs ont (écriture illisible) sous réserve de Clause 7 (D) d'étendre la Charte en continuation directe pour la période indiquée dans l'encadré 10 , mais une telle option doit être décidée 20 jours avant l'expiration de la période d'affrètement.

## 2. Livraison

(A) Sous réserve de la sous clause (écriture illisible) de la présente Clause et de la Clause 21 de ceci, le Navire sera délivré par les Armateurs et accepté par les Affréteurs entre la date indiquée dans l'encadré et la date indiquée dans l'encadré (écriture illisible) (ci-après dénommée date d'annulation dans le port ou le lieu indiqués dans l'encadré (écriture illisible) dans une telle (écriture illisible) où le Navire peut (écriture illisible) que les Affréteurs peuvent diriger. Les Armateurs ne sont pas responsables des retards de livraison résultant de grèves, de lock-out ou (écriture illisible) ou de contrainte de travail, partielle ou générale.

## Mobilisation

(B) i) Les Affréteurs paient une somme forfaitaire au montant indiqué dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte par voie de frais de mobilisation en contrepartie des Armateurs qui délivre au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré (écriture illisible). La Charte doit être payée à $50 \%$ au début du voyage jusqu'au port de livraison, qui doit être non retournable soit le Navire perdu ou non perdu et le solde à l'arrivée au port de livraison.
(Ii) Si les Armateurs acceptent la charge de chargement et de transport du Navire et entreprennent tout autre service pour les Affréteurs sur le trajet jusqu'au port de livraison du port de remise, les conditions
et indemnités de cette Charte-partie s'appliquent à ce chargement, transport et / ou autre service exactement comme s'ils avaient été exécutés pendant la période de validité de la Charte, sauf que tout fret forfaitaire convenu à cet égard sera payable à l'expédition ou au commencement du service, selon le cas; soit le Navire ou les marchandises perdus ou non perdus.

## Annulation

(C) A tout moment, au plus tard sept jours avant la date d'annulation indiquée dans l'Encadré 5 , les Armateurs peuvent aviser par écrit les Affréteurs qu'ils ne pourront pas livrer le Navire avant la date d'annulation mais livreront le Navire par la date qui peut être (écriture illisible). Les Affréteurs peuvent, dans les quarante-huit heures suivant la réception de cet avis, aviser par écrit les Armateurs d'annuler la Charte-partie, auquel cas la présente Charte-partie prendra fin à la condition que l'autre partie soit responsable envers l'autre pour les pertes encourues en raison de la non-livraison du Navire ou I'annulation de la Partie Charte.
Si les Affréteurs ne donnent pas un tel préavis que la (écriture illisible) l'avis du Propriétaire est substitué à la date d'annulation pour tous les buts de la Charte-partie.

## 3. Emploi

A) Le Navire (écriture illisible) doit être employé dans des activités légales offshore restreintes à la (écriture illisible) établi dans l'Encadré 12 et dans voyages entre (écriture illisible) ou lieu et tout endroit ou en mer (écriture illisible) ou le Navire peut (écriture illisible) dans les limites de négociation indiquées dans l'Encadré (écriture illisible) qui ne peut en aucun cas être dépassée sans accord préalable et adaptation de la Charte et (écriture illisible) à convenir et établi dans l'Encadré 27. Si (écriture illisible) les Affréteurs ne garantissent pas la sécurité d'un tel endroit (écriture illisible) mais agissent avec prudence (écriture illisible) au Navire comme si le Navire était leur propre propriété et compte tenu de ses capacités et de la nature de l'emploi. Les Affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage subi par le Navire en raison de la condition de (écriture illisible) ou de l'unité en mer (offshore).

## 4. Les Armateurs à fournir

(A) Les Armateurs doivent fournir et payer pour tous (écriture illisible) cette partie de la Charte sont expressément payables par les Affréteurs et les frais d'entretien de la coque et de la machinerie du Navire pendant son emploi.
B) Les Armateurs (écriture illisible) qui, pendant toute la durée de la présente Charte, auront (écriture illisible) des mesures raisonnables pour maintenir le Navire (écriture illisible) la coque et la machinerie ou pour rétablir le Navire comme nécessaire à cette fin conformément aux dispositions de Clause (écriture illisible).

## 5. Les Affréteurs à fournir

Les Affréteurs fournissent et paient tous les carburants et lubrifiants et (écriture illisible) de celui-ci y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine (écriture illisible) (qu'ils soient obligatoires ou (écriture illisible) en relation avec l'entreprise des Armateurs. (écriture illisible) taxes consulaires ces (écriture illisible) au Capitaine, aux Officiers et à l'Equipage) (écriture illisible) agences et commissions encouru par l'Entreprise des Affréteurs frais pour la sécurité des gardiens, frais (écriture illisible) et l'extermination de la vermine (écriture illisible).
Les unités offshore ou nécessités par les exigences sociales ou les autorités portuaires et toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement ou le déchargement. Les Affréteurs doivent également fournir et payer (écriture illisible) les droits d'importation, y compris les coûts liés à l'établissement des frais d'expédition temporaires ou permanents (écriture illisible), frais de dédouanement tant pour le Navire que pour l'équipement aussi spécial (écriture illisible) aux plates-formes offshore, câbles (écriture illisible) lignes de ressorts, élingues etc. (écriture illisible) travaux offshore tous les tuyaux de déchargement alimentant les plates-formes (écriture illisible) raccords et adaptateurs de tuyaux, bouteilles d'oxygène / acétylène de recharge, (écriture illisible) électrodes d'alimentation utilisées pour les travaux offshore.

## 6. Soutes

Sauf accord contraire, le Navire sera livré avec des soutes et des lubrifiants à bord et livré avec au moins des soutes suffisantes pour atteindre la prochaine étape d'avitaillement sur la route du prochain port d'escale des Navires. Les Affréteurs au moment de la livraison et les Armateurs au moment de la remise prendront la relève et paieront les soutes et les lubrifiants à bord au moment de l'installation du contrat en cours (écriture illisible) au moment de la livraison et de la remise.

## 7. Loyer

(A) Les Affréteurs paieront comme Loyer du Navire au taux indiqué dans l'Encadré 13 par jour ou une partie de celui-ci à partir du moment où le Navire sera livré aux Affréteurs jusqu'à l'expiration ou la résiliation anticipée de la Charte- partie, ce loyer étant basée sur une complémentaire, du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage aux taux en vigueur à payer. Paiement du loyer sera fait en espèces de la manière prescrite dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte, tous les 30 jours, à l'avance. Le (écriture illisible) paiement à effectuer le jour de la livraison du Navire aux Affréteurs (écriture illisible), de paiement les Armateurs auront le droit de mettre fin à la présente Charte et de retirer le Navire du service des Affréteurs sans être obligés de noter aucune protestation ou faire une demande à aucun tribunal et sans autre formalité que ce soit et sans préjudice de toute réclarnation que les Armateurs pourraient avoir sur les Affréteurs en vertu de la Charte. Si le Navire est perdu ou absent, le loyer cessera à compter de la date où elle a été perdue. Si la date de la perte ne peut être établie, le loyer sera payé à compter de la date de la dernière déclaration du Navire jusqu'à la date calculée d'arrivée du Navire à sa destination. Toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence.
(B) Les Armateurs ont le droit d'ajouter 1 (écriture illisible) par mois d'intérêt si le loyer de la Charte n'est pas reçu 15 jours suivant la date de paiement prévu au Clause 7 (A).

## Augmentation des coûts des Armateurs

(C) En cas de hausse des taux de l'un des Grands Officiers et de l'Équipage (selon les taux de rémunération officiellement négociés) prenant effet après la date de la Charte, le taux de Loyer sera augmenté selon la formule (écriture illisible) (1+ écriture illisible x P (100) (où (écriture illisible) taux de loyer après augmentation) avec (écriture illisible) taux de loyer en vigueur au moment de l'augmentation
de salaire (où $P$ (écriture illisible) augmentation en pourcentage du coût des taux de rémunération, y compris à cet effet les heures supplémentaires, les primes, les gratifications, les congés, les cotisations sociales et les impôts et tous les paiements semblables).
(D) Si l'option prévue à la Sous-Cause 1 (écriture illisible) est exercée, le loyer doit être négociée entre les Armateurs et les Affréteurs sur la base des (écriture illisible) mentionnés dans l'Encadré 13, mais les changements dans les dépenses des Armateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les salaires et les frais de fonctionnement à prendre en considération.

## 8. Remise

(A) Le Navire sera remis à l'expiration (écriture illisible) résiliation de la présente Charte-partie, en sans cargaison et dans (illisible) en bon ordre comme los de la livraison aux Afféteurs (écriture illisible) au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré 8 ou si aucun lieu nommé à (écriture illisible) un endroit libre convenu entre les Armateurs et les Affréteurs et à défaut d'accord au lieu de livraison.

## Démobilisation

B) Les Affréteurs paieront une somme forfaitaire correspondant au montant indiquée dans l'Encadré 17 , à titre de démobilisation, dont le montant sera (écriture illisible) à l'expiration ou à la résiliation anticipée de la Charte et ne sera pas remboursable soit le Navire perdu ou pas perdu.
(C) Les Affréteurs doivent (par (écriture illisible) aviser par écrit leur intention de remettre le Navire conformémenṭà à l'Encadré 18 .

## Résiliation anticipée de la Charte

(D) Dans le cas où les Affréteurs abandonneraient toutes les opérations dans les limites de négociation spécifiées dans l'Encadré (écriture illisible) et à tout moment avant l'expiration de la présente Charte, ils pourraient résilier cette Charte en donnant moins de le nombre de mois préavis par écrit, comme indiqué dans 1 'Encadré 20, aux Armateurs de leur intention de résilier et écriture illisible) aux Armateurs à cette résiliation une somme égale au nombre de mois de loyer indiqué dans I 'Encadré 19.

## Stationnement du Navire

(E) Les Affréteurs auront l'option de stationner le Navire à la totalité ou à une partie de la période de la Charte, auquel cas l'ordonnance de loyer (écriture illisible) ordre continuera d'être payée, mais si la période de cette (écriture illisible) excède 30 jours ils seront (écriture illisible) contre une telle loyer (écriture illisible) que les Armateurs auront épargnée en raison de la réduction des dépenses et (écriture illisible) à la suite de la stationnement du Navire (écriture illisible) étant donné que cette période de stationnement (écriture illisible) dépasse 30 jours.

## 9. (écriture illisible)

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs recevant un espace adéquat et suffisant pour l'équipement du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage du Navire, (écriture illisible) le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs sont autorisés à transporter (écriture illisible) dans la mesure où des espaces sont disponibles et aux fins et dans le cadre des opérations et (écriture illisible).

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 4 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 4 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore
(i) cargaison légale, qu'il soit porté sur ou sous le pont;
(ii) explosifs et marchandises dangereuses, à condition qu'ils soient emballés et entreposés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent la responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris (écriture illisible) frais) encourus par les Armateurs relativement au transport de cette cargaison.

## 10 Capitaine et Equipage

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables, dans les limites de ses capacités, jour et nuit, aux heures ou aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrangements et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences ou responsabilités découlant du respect de ces ordres. Les Affréteurs doivent (écriture illisible) le Capitaine avec toutes les instructions et les instructions de navigation, et le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme (écriture illisible), cependant ne pas être Factures (écriture illisible) mais des (écriture illisible) qui ne sont pas documents négociables et doivent être marqués comme tels.
Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences et (écriture illisible) du Capitaine, des Officiers ou des agents qui signent sous la direction des Affréteurs les documents de cargaison ou autres documents incompatibles avec cette Charte-partie ou toute irrégularité dans les documents fournis par les Affréteurs ou leurs agents.
(B) L'Equipage du Navire, s'il est requis par les Affréteurs, connecte et déconnecte (écriture illisible) eau les tuyaux pneumatiques lorsqu'ils sont placés à bord du Navire au port ainsi qu'aux unités offshore,
exploiteront les machines à bord du Navire pour le chargement et décharger des cargaisons, et écharpe et accroche la cargaison au cours du chargement ou de déchargement aux côtés d'unités en mer. Si la réglementation portuaire des marins et/ou des syndicats ne permet pas à lEquipage ou au Navire d'effectuer une quelconque de ces opérations, les Affréteurs prendront à leurs frais tout autre arrangement nécessaire sous la direction du Capitaine.
(C) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Autre Ingénieur ou membre de l'Equipage, les Armateurs et le Capitaine sur réception des détails de cette plainte doivent rapidement enquêter sur la question et si, à leur avis, est nécessaire (écriture illisible) faire un changement dans la nomination.

## 11. Suspension du loyer

(A) Si, à la suite d'une faute de l'Equipage ou du Propriétaire (écriture illisible) de la grève du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage (écriture illisible) de machines, de dommages à la coque ou à toute autre (écriture illisible), le Navire est empêché de travailler pendant une période de plus de 48 heures consécutives, le loyer sera payable au titre de la perte de temps excédant 48 heures et toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence, toutefois, cette loyer ne cessera pas si le Navire est empêché de travailler comme (écriture illisible) à la suite de:
(i) le transport de marchandises dangereuses
(ii) quarantaine ou le risque de mise en quarantaine, à moins causé par le Capitaine, les Officiers ou l'Equipage ayant communication avec le rivage dans une zone infectée non reliée à l'emploi du Navire et sans le consentement ou les instructions des Affréteurs;
(iii) dérogation à ses obligations en vertu de la Charte ou une exposition à des risques anormaux à la demande des Affréteurs;
(iv) travaillant aux côtés ou à proximité de toute unité offshore, à condition qu'il n'y ait pas eu grossier (écriture illisible) du devoir de la part du Capitaine, des Officiers ou de l'Equipage du Navire;
(v) détention suite à l'entrée dans le port ou (écriture illisible) ou (écriture illisible) dans les ports peu profonds ou à (écriture illisible) d'un accident de sa cargaison lorsque les frais résultant de cette (écriture illisible) seront pour le compte des Affréteurs, quelle qu'en soit-la cause;
(vi) tout acte d'omission des Affréteurs, de leurs préposés ou agents;
(vii) (écriture illisible) des dommages causés par la glace.

## Responsabilité pour le Navire ne fonctionnant pas

(C) Le Navire doit être amarré à sec à des intervalles réguliers pour être convenu d'un commun accord et tous les frais (écriture illisible) encourus et le carburant consommé pendant la période d'amarrage à acc pour le compte du Propriétaire. Les Affréteurs doivent mettre le Navire à la disposition du Propriétaire sans cargaison, au port ou à l'endroit désigné à la Encadré 13 ou au port le plus proche approprié à cet effet. Le Navire doit être en mer, à moins que le temps plein permis dans la Clause (écriture illisible) ne soit pas utilisé à partir du moment de l'arrivée au port d'amarrage (écriture illisible) sans cargaison et restera en loyer jusqu'à ce qu'il soit prêt à reprendre le service des Affréteurs à l'endroit où la période de détachement a commencé.

## (écriture illisible)

(D) (écriture illisible) de la présente Clause, les Affréteurs accorderont aux Armateurs un maximum de 24 heures de loyer qui (écriture illisible), y compris amarrage à sec (écriture illisible) fonctions des Armateurs en vertu de la Clause (écriture illisible). Toute temps accumulée (écriture illisible) réparation sauvée mais non utilisée doit être payée aux Affréteurs (écriture illisible) et tout solde au moment de la remise (écriture illisible).

## 13. Pièces exclues

(A) Le Navire ne doit pas être commandé ni lié (écriture illisible) sans l'autorisation écrite des Armateurs: a) tout endroit où la fièvre ou les épidémies sont répandues ou auxquelles le Capitaine, les Officiers et les membres d'Equipage ne sont pas tenus par la loi de suivre le Navire; B) tout endroit glacé ou tout endroit où lumières (écriture illisible), des marques et des bouées sont ou sont susceptibles d'être retirés en raison de la glace à l'arrivée du Navire ou lorsque le Navire risque normalement de ne pas pouvoir en raison de la glace pour atteindre le lieu ou de sortir après avoir terminé ses opérations. Le Navire n'est pas obligé de forcer la glace, ni de suivre le brise-glace. Si, à cause de la glace, le Capitaine juge dangereux de rester dans le lieu de chargement ou de déchargement par crainte que le Navire ne soit gelé et / ou endommagé, il a la liberté de naviguer dans un endroit convenable et d'attendre les nouvelles instructions des Affréteurs.
(B) Si le Navire, avec ou sans l'autorisation du Propriétaire, entre dans le lieu mentionné sous Sous Clause (A) de la présente Clause, les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs de toute perte de la vie et aux blessures personnelles du Capitaine du Propriétaire, de lÉquipage, des préposés et des autres personnes dans le Navire, ce qui entraîne une responsabilité légale de la part des Armateurs, quelle que soit la cause ou la conséquence de l'entrée dans ce lieu.

## 12. Remorquage. Manipulation d'Ancre

(A) A la livraison, le Navire sera équipé aux frais du Propriétaire des équipements décrits à l'Annexe B. Si , pendant la période de la Charte, ces équipements sont endommagés et inutilisables pendant les opérations, les Affréteurs les remplacent à leurs frais.
(B) Tout remorquage effectué par le Navire pour les Affréteurs sera assujetti aux Conditions de remorquage standard du Royaume-Uni.

## 15. Responsabilités et exceptions des Armateurs

(A) Les Armateurs sont responsables envers les Affréteurs des pertes ou des dommages subis par les Affréteurs en raison d'un manque de diligence de la part des Armateurs pour rendre le Navire en état de navigabilité et apte à ses fonctions en vertu de la Charte, mais la responsabilité des Armateurs À l'égard de toute non-exécution par le Navire de ses fonctions en vertu de la Charte se limitera à la suspension du loyer. Les Armateurs ne seront pas responsables envers les Affréteurs ou les Entrepreneurs des Affréteurs au titre de:
(i) toute perte de vie, blessure, perte ou dommage à un passager ou à toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement de Les Affréteurs ou toute perte ou dommage causé à la cargaison, quelle qu'en soit la cause, même si cette perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage est due à tout acte ou omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de léquipage du Navire;
(ii) toute perte ou dommage causé aux unités en mer, directes ou indirectes, y compris, mais non limité à une perte consécutive, ou;
(iii) tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou omission de tout polluant survenu dans le site offshore et toute pollution qui en résulterait, si tel est le cas;
(iv) toute perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage causé à une personne sur ou à proximité d'unités en mer, à moins qu'elle ne soit due uniquement à un acte négligent ou à une omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de l'Équipage du Navire seulement dans le cours des travaux qui seraient normalement effectués par l'Équipage du Navire;
(v) perte, dommage ou retard résultant de grèves, de lock-out ou d'arrêts ou de contraintes de travail (y compris le Capitaine, les Officiers et l'Équipage), qu'ils soient partiels ou généraux.

## Responsabilités des Affréteurs

(B) Les Affréteurs seront responsables des pertes ou dommages causés au Navire ou aux Armateurs;
(i) par des marchandises verrouillées contrairement aux dispositions de la Charte ou par un avitaillement abusif ou négligent ou conduisant, arrimant ou déchargeant les marchandises;
(ii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de leur part ou de celui de leurs préposés ou agents;
(iii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de tout membre passager de l'Équipage d'une unité en mer ou d'une autre personne (qui n'est pas le Capitaine ou un Officier ou un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement des Affréteurs;
(iv) en raison d'un déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou de l'émission de tout polluant. survenu dans l'offshore (écriture illisible) et de toute pollution qui en résulte, et ce, sans s'y limiter Le coût des mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution.

## Indemnités des Affréteurs

(C) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité (y compris les frais et dépens) à l'égard de toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises, quelle qu'en soit la cause, même si causée par la négligence ou la faute des préposés et mandataires des Armateurs pour:
(i) tout tierce partie possédant ou ayant un intérêt dans une unité en mer;
(ii) tout tierce partie à l'égard des marchandises transportées par le Navire;
(iii) toute tierce partie résultant d'une émission réelle ou potentielle (écriture illisible) et / ou d'émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenu dans l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résulte, quelle qu'en soit la cause;
(iv) tout passager ou toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou à la connaissance ou au consentement des

## Affréteurs;

(v) toute autre personne à proximité de l'unité offshore fournie (écriture illisible) de la présente Charte ne sera pas (écriture illisible) de quelque manière que ce soit diminuer les responsabilités des Affréteurs en sa qualité de propriétaire (écriture illisible) d'une telle unité a mer ou à toute autre capacité que celle des Affréteurs du Navire.

## Responsabilité du Capitaine, des Officiers et de l'Équipage

(Écriture illisible) Navire ne doit en aucun cas (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 5 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 5 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Patie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore aux Armateurs ou auxquels les Armateurs ont droit doit également (écriture illisible) protéger le Capitaine et lÉquipage du Navire agissant comme susdit pour l'application du présent Clause. Les Armateurs sont et sont réputés agir en qualité d'agent pour le compte et pour (écriture illisible) du Capitaine et de l'Équipage du Navire (écriture illisible) d'être parties au contrat contenu dans la Chartepartie et les Affréteurs conviennent à ne (écriture illisible) toute procédure contre eux à l'égard de ces questions.

## 16. (écriture illisible) pour aider

Le Navire a le droit, à tout moment, d'aider Navires et autres (écriture illisible) aux fins de sauver des vies ou des propriétés et, à cette fin, d'appeler dans un ou plusieurs ports pour le carburant et / ou d'autres fournitures et pour transporter du fret sur et / ou sous le pont.

## 17. Sauvetage

Sous réserve de la (écriture illisible)
L'assistance à d'autres Navires doit être (écriture illisible)

## 18. Aide aux Affréteurs (écriture illisible)

(Écriture illisible) toute autre disposition contenue dans la présente Charte (écriture illisible) Le consentement des Armateurs pour aider toute (écriture illisible) unité en détresse possédée par ou (écriture illisible) les Affréteurs (écriture illisible) le Capitaine, les Officiers ou l'Équipage.
(i) Les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs des paiements effectués en vertu de tout (écriture illisible) droit au Capitaine et à l'Équipage en (écriture illisible) de cette assistance;
(ii) Les Affréteurs seront responsables et rembourseront les Armateurs pour toute perte ou dommage (écriture illisible) par le Navire ou son équipement en raison de l'assistance et paieront également les dépenses du Propriétaire;
(iii) Les Affréteurs seront responsables de tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenant au sein de l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résultera de là o ù jamais il peut (écriture illisible) y compris, mais sans s'y limiter, le coût des mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, coût ou (écriture illisible) découlant de ce déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou émission.
(iv) Le Navire ne doit pas être hors-loyer à la suite d'une telle assistance ou (écriture illisible) ne doit pas compter sur le temps accordé en vertu de Sous Clause (D) ou de la Clause 11.
(v) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, coût et/ou frais relatifs à toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises causés par cette assistance.

## 19. Droit de gage

Les Armateurs auront (écriture illisible) sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs auront un (écriture illisible) sur le Navire pour tous (écriture illisible) à l'avance et non gagné.
Les Affréteurs (écriture illisible) à continuer tout droit de gage ou (écriture illisible) qu'lls auront subi ou qu'ils pourraient avoir (écriture illisible) des Armateurs sur le Navire.
Les Affréteurs indemnisent et tiennent les Armateurs indemnes de tout droit de gage ou de quelque (écriture illisible) qui survienne sur le Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Navire par les Affréteurs ou de toute négligence des Affréteurs vis-à-vis du Navire ou de son exploitation. Si le Navire est arrêté en raison de réclamations (écriture illisible) découlant de son opération aux termes des présentes par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs frais toutes les raisonnables (écriture illisible) pour s'assurer que dans un délai raisonnable le Navire est libéré et à leurs propres frais mis en liberté sous caution pour assurer la libération du Navire.

## 20. Sous-louer

(A) Les Affréteurs doivent avoir la (écriture illisible) de sous-louer le Navire à toute (écriture illisible) avec les Armateurs, sous réserve de l'approbation préalable du Propriétaire qui ne doit pas être refusée sans raison valable. (Écriture illisible) aux Armateurs, mais les Affréteurs originaux demeurent toujours responsables envers les Armateurs pour l'exécution de la Charte et les entrepreneurs de la personne ou de la compagnie (écriture illisible), cette sous-louer est réputée être des Entrepreneurs des Affréteurs à toutes fins de la présente Charte. Les Armateurs en font une condition (écriture illisible) que le loyer supplémentaire sera payé comme convenu entre les Affréteurs et les Armateurs en tenant compte de la nature et du service (écriture illisible) du Navire.
(B) Si le Navire est sous-loué ou prêt à entreprendre (écriture illisible) l'ancre (écriture illisible) et des opérations de remorquage liées à un équipement autre (écriture illisible) par les Affréteurs qu'un écrit quotidien (écriture illisible) à la Charte (écriture illisible) dans le montant indiqué à l'Encadré 25 ou (écriture illisible) doit être (écriture illisible) pour ces opérations jusqu'au retour aux fonctions normales pour les Affréteurs.

## 21. Remplacement du Navire

(Écriture illisible) à tout moment avant la date (écriture illisible) pendant la période de la Charte afin de remplacer le Navire nommé à l'Encadré (écriture illisible) par une autre Navire ou équipement (écriture illisible).

## 22. Guerre

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit (écriture illisible) de ne pas être ordonné, ni continuer à un endroit ou sur un voyage, ni être utilisé sur un service qui l'amènera dans une zone qui est dangereuse en raison des actes de guerre, des hostilités de guerre, des actes de guerre, des actes de piraterie ou dhostilité ou de malveillance (écriture illisible) contre ce ou tout autre Navire ou sa cargaison par une personne, un corps ou un État, quelle que soit un révolution, une guerre civile, un agitation civile ou un application du droit international, ni être exposé, dans une guerre, à des sanctions
(écriture illisible) par suite de l'imposition de sanctions, ni porter des marchandises qui pourraient de quelque manière que ce soit (écriture illisible) à toutes risques de (écriture illisible) capture, pénalités ou toute ingérence (écriture illisible) de quelque nature que ce soit du belligérant ou des combattants (écriture illisible) ou des parties ou par tout gouvernement ou souverain.
(B) Si le Navire approche ou peut être amené ou ordonné dans une telle zone (écriture illisible) de quelque manière que ce soit aux risques mentionnés (1), les Armateurs (écriture illisible) de temps en temps pour assurer (écriture illisible) au Navire (écriture illisible) les risques susceptibles d'être impliqués ainsi (écriture illisible) les Affréteurs de faire un retour aux Armateurs (écriture illisible) sur demande et (2) (écriture illisible) pour toute perte de temps, y compris (écriture illisible) perdu en raison de la perte ou des blessures au Capitaine, aux Officiers ou à léquipage ou (écriture illisible) se rendent dans cette zone ou sont exposés à de tels risques.
(C) En cas de (écriture (illisible) du Capitaine, d'Officiers et / ou d'Équipage ou le coût des provisions et $/$ ou des provisions (écriture illisible) pont et / ou (écriture illisible) et / ou les primes d'assurance sont augmentées en raison ou pendant l'assistance de l'une des questions mentionnées à Sous Clause (A) (écriture illisible) à ajouter au loyer et payé par les affréteurs (écriture illisible) Compte tenu de ce compte étant (écriture illisible) mensuelle.
D) Le Navire doive avoir la liberté de se conformer aux ordres ou instructions de départ, d'arrivée (écriture illisible) que ce soit donnée par le Gouvernement (écriture illisible) ou toute autre (écriture illisible) agissant ou prétendant d'agir avec l'autorité d'un tel gouvernement ou d'une commission ou d'une personne (écriture illisible) d'assurance sur le Navire le droit de donner de telles ordres ou instructions.
(E) Dans le cas où la nation sous pavillon duquel le Navire navigue (écriture illisible) dans des hostilités de guerre, des opérations guerrières, une révolution ou une agitation civile et si par conséquent le Navire est empêché de remplir ses fonctions en vertu de la Charte, le Propriétaire et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire est remis aux Armateurs au port ou à la destination ou, s'ils sont empêchés par les dispositions de Sous Clause A de l'atteindre ou (écriture illisible) à un port presque ouvert et sûr de l'option des Armateurs après le déchargement de toute cargaison à bord.
(F) Si , conformément aux dispositions de la présente Clause, quelque chose est fait ou n'est pas fait, ne pas être considéré comme un écart.

* Sous Clause (écriture illisible) est facultative et devrait être considérée comme supprimée, à moins d'être convenue conformément à l'Encadré 24 .


## 23. Moyenne générale

Général Moyenne à ajuster selon les règles de York-Anvers 1974. Loyer à ne pas contribuer à la moyenne générale.

Si le Navire entre en collision avec un autre Navire à la suite de la négligence de l'autre Navire et de tout acte, négligence ou (écriture illisible) du Capitaine, du navigateur, du pilote ou des préposés des Armateurs à (écriture illisible) la gestion du Navire, Les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité à l'égard de l'autre (écriture illisible) ou de ses Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente une perte ou un dommage ou une réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportée en vertu de la présente Charte payée ou payable par l'autre Navire ou par ses Armateurs aux Armateurs (écriture illisible) des marchandises (écriture illisible) ou récupérée par l'autre Navire ou le navire non porteur (écriture illisible) ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs exploitants ou les responsables d'un Navire ou d'un Navire ou d'objets autres que (écriture illisible) en plus des Navires en collision ou des objets sont (écriture illisible) d'une collision ou d'un contrat.

## 25. Modifications structurelles

Les Affréteurs auront l'option de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs, mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis réintégré à son état d'origine. Le Navire doit rester (écriture illisible) pendant toute période de ces modifications ou rétablissement. Les Armateurs ne seront en aucun cas responsables des conséquences découlant des Affréteurs qui ont effectué une telle modification ou rétablissement.

## 26. Définitions

$\neg$ L'unité a mer (offshore) est définie, aux fins de la présente Charte, comme un Navire, une installation au large, une structure et / ou une unité mobile utilisé pour l'exploration, l'exploitation ou la production en mer.
$\neg$ Offshore (écriture illisible) $\neg$ est défini, aux fins de la présente Charte, comme la zone située à moins de trois miles nautiques d'une unité offshore à partir de laquelle les Armateurs sont priés de prendre leur Navire par les Affréteurs.

## 27. Arbitrage

La présente Charte sera régie par la loi anglaise et tout litige découlant de la présente Charte sera (écriture illisible) l'Arbitre désigné par les Armateurs et les Affréteurs (écriture illisible) et au cas où les Arbitres ne (écriture illisible) est la décision d'un Juge-arbitre d'être nommée par eux (écriture illisible), les Arbitres ou le Juge-arbitre pour être définitif et s'appliquer obligatoirement à les deux (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 6 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 6 de 19

## Entretien du Navire

(B) Les Armateurs s'engagent à ce que pendant toute la durée de la présente Charte ils prennent toutes les mesures raisonnables pour maintenir le Navire en état d'efficacité de la coque et les machines ou pour rétablir le Navire dans cet état.
(C) Les Armateurs doivent également fournir et payer tous les combustibles et lubrifiants et leur transport (y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine), l'eau, les frais portuaires, le pilotage et les bateliers (obligatoires ou non), les timoniers, les cotisations lumière, le ballast solide, l'assistance au remorqueur, les frais de consulat, les redevances portuaires et autres cotisations et redevances, l'octroi de mer, les droits portuaires et de tonnage aux ports de livraison et de restitution, les coûts des agences et les frais de commission de sécurité ou d'autres gardiens, les frais de fumigation (y compris dératisation et extermination de la vermine) et de quarantaine (si occasionnée par la nature de la cargaison transportée ou du port visité pendant l'emploi en vertu de la présente Charte). Les Armateurs doivent également fournir et payer le chargement et le déchargement des cargaisons, à l'exception des objets visés à l'article 21 et pour tout le calage nécessaire, les montants et l'équipement d'étayage pour la sécurité des marchandises portuaires, tous les cordages (à l'exclusion de ceux requis pour les besoins ordinaires du Navire, l'amarrage à côté du port, mais y compris ceux qui sont nécessaires pour assurer l'accès aux unités en mer ou qui sont nécessaires par suite d'exigences spéciales des autorités portuaires) ainsi que toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement et le déchargement. Les Armateurs doivent également fournir et payer pour les droits de douane, permis, droits à l'importation y compris le coût de l'établissement des obligations temporaires ou permanentes d'importation, les frais de dédouanement pour le Navire et / ou l'équipement, sauf pour les objets visés de la clause 21 , ainsi que des lignes d'amarrage spéciales pour les plateformes offshore, les vires, les nylons, les lignes de ressorts, les élingues etc ... utilisés pour les travaux offshore avec raccords et adaptateurs de tuyaux, recharger les bouteilles d'oxygène / acétylène et les électrodes d'alimentation pour les travaux au large.

## 5. SOUTES ET LUCRICANTS

Les Armateurs sont responsables de la fourniture et du paiement de tous les soutes et lubrifiants.

## 6. RESTITUTION

Le Navire sera restitué à l'expiration de la présente Charte-Partie.
ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020 ; 8-16-88; 1:17 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 7 de $19 \quad$;\# 5
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 7 de 19

## 7. L'ESPACE DU NAVIRE

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs en réservant un espace adéquat et suffisant pour le Capitaine du Navire, les Officiers, l'Équipage, l'équipement, les vêtements, le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs auront le droit de porter, dans la mesure où des espaces sont disponibles et à leurs fins dans le cadre de leurs opérations:
(i) Des passagers, y compris des équipes de télévision et de tournage, et, à ces fins, utiliser le logement disponible du Navire qui n'est pas utilisé pendant le voyage par le Navire et l'Équipage. Les Armateurs doivent fournir les dispositions et les conditions appropriées pour ces passagers.
ii) Des marchandises légales transportées sur ou sous pont.
iii) Des explosifs et marchandises dangereuses, à condition quils soient emballés et arrimés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris les frais de remise en état) encourus par les Armateurs en ce qui concerne le transport de cette cargaison.
(iv) Les PROPRIETAIRES doivent permettre aux passagers, y compris le personnel de tournage ou télévision, de se déplacer à bord du "Nautile", mais ces passagers seront transportés à leurs propres risques et soumis à une évaluation médicale satisfaisante.

## 8. CAPITAINE ET ÉQUIPAGE

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables qui sont à sa portée, jour et nuit, aux heures et aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Sous réserve de l'article 18.2 ci-après, le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrrangements. Le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme présentée.
(B) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Officier, Ingénieur ou membre de l'Équipage, les Armateurs et le Capitaine en recevant les détails de la plainte doivent rapidement enquêter sur la question et, s'ils estiment il est nécessaire et faisable de faire un changement dans la nomination.

ENVOYÉE PAR télécopieur [écriture illisible]
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 8 de 19 ;\# 6
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 8 de 19

Aux fins de la présente clause, les Affréteurs traitent uniquement avec le représentant principal des Armateurs en mer et les Armateurs mettent en cuuvre les souhaits des Affréteurs concernant le Capitaine, l'Ingénieur et l'Équipage en relation avec cette clause.

## 9. DÉROUTEMENT À ASSISTER

Le Navire a le droit, en tout temps, d'aider les Navires et autres biens en détresse, à se départir pour sauver des vies ou des biens et, à cette fin, de faire escale dans un port ou ports pour combustible et / ou et de transporter du fret sur ou sous le pont. Ce déroutement est considéré comme une période de loyer.

## 10. SAUVETAGE

Tous les travaux de sauvetage (autres que ceux prévus et découlant des activités décrites à l'Encadré 12) et l'assistance à d'autres Navires sont à l'avantage égal des Armateurs et des Affréteurs après déduction de la proportion du Capitaine et de l'ÉEquipage et toutes les dépenses légales et autres, y compris le loyer
payé en vertu de la Charte pour le temps perdu dans le sauvetage, les réparations des dommages et du pétrole consommé. Les Affréteurs sont tenus par toutes les mesures prises par les Armateurs afin de garantir le paiement du sauvetage et de fixer leur montant. Les Affréteurs conviennent et s'ils en ont le contrôle, doivent fait en sorte que toute l'aide de sauvetage à moins que des conditions alternatives ne soient convenues avec les propriétaires, sera selon les modalités du formulaire ouvert de Lloyd "Pas de résultat-pas de paiement".
Les Armateurs indemnisent et tiennent à couvert les Affréteurs de toute réclamation pour sauvetage faite par le Capitaine, tout préposé de l'Équipage ou agent d'Armateur. En cas de conflit entre cette clause et la clause 21, celle-ci prévaudra.

## 11. PRIVILÈGE

Les Armateurs ont un privilège sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs ont un privilège sur le Navire pour toutes les sommes payées à l'avance et non gagné, Affréteurs ne souffrira pas, ne permettent pas de continuer toutes privilèges ou charges encourus par eux ou leurs agents, qui pourraient avoir priorité sur le titre et les intérêts des Armateurs dans le bâtiment.

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 9 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 08/17/16 Page 9 de 19 ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:18 PM; 2038669724

Les Affréteurs doivent indemniser et tenir les Armateurs à couvert contre tout privilège ou toute autre nature découlant du Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Vassal par les Affréteurs ou de tout négligence des Affréteurs en relation au Navire ou à son exploitation. Si le Vassal est arrêté en raison de réclamations ou de privilèges découlant de son exploitation par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs propres frais toutes les mesures raisonnables pour obtenir que, dans un délai raisonnable, le Navire soit libéré et à ses propres frais, sécurité du Navire.

## 12. SOUS-LOUER

Sous réserve de l'approbation écrite préalable des Armateurs, les Affréteurs sont autorisés à sous-louer le navire à toute personne ou compagnie n'étant pas en concurrence avec les Armateurs.

## 13. GUERRE

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit obtenu d'abord, ne doit pas être commandé, ni continué à un endroit ou un voyage, ni être utilisé sur aucun service qui la conduira dans une zone qui est dangereuse à la suite des faites de guerre, de guerre, d'hostilités, des opérations de guerre, d'actes de piraterie ou d'hostilité ou d'atteintes malveillantes contre ceci ou de tout autre Navire ou de sa cargaison par une persomne, un organisme ou un État quelconque, révolution, guerre civile, agitation populaire ou l'opération du droit international, ni être exposé de quelque manière que ce soit à des risques ou à des sanctions quelconques consécutifs à limposition de sanctions.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 19$ PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 10 de 19 ;\#8
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 10 de 19
(B) Si , à la suite de ces actes ou opérations de guerre sous mentionnés, le navire est empêché d'exercer ses fonctions en vertu de la présente partie, les Armateurs et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire doit être renvoyé à Les Armateurs dans le port de restitution défini dans l'encadré 8.
Les Armateurs ne seront pas responsables des conséquences de cette résiliation anticipée de la Charte et le loyer de Charte totale définie dans l'encadré 13 sera versé aux Armateurs.

## 14. MOXENNE GÉNÉRALE

Moyenne générale à ajuster selon les Règles d'York et d'Anvers, 1974. Loyer à ne pas contribuer à la Moyenne Générale.

## 15. CLAUSE DE LA RESPONSABILITÉE PARTAGÉE EN CAS D'ABORDAGE

Si le Navire entre en collision avec un autre navire en raison de la négligence de l'autre navire et de tout acte, négligence ou défaut du Capitaine, du marin, du pilote ou des préposés des Armateurs dans la navigation ou la gestion du Navire, les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité envers l'autre ou navire non porteur ou son Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente la perte ou le dommage ou toute réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportées en vertu de la présente Charte payés ou payables par l'autre ou navire non porteur ou par son Armateurs aux Armateurs desdits biens et compensation, récupérés ou recouvrés par l'autre ou navire non porteur ou par ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou le Navire Les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs, les exploitants ou les responsables des tout navire ou navires ou autres objets que les navires ou objets en collision sont en défaut à l'égard d'une collision ou d'un contrat.

## 16. MODIFICATIONS STRUCTURELLES

Les Affréteurs auront la possibilité de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis rétabli à son état initial. Le Navire doit rester en loyer pendant toute période de ces modifications ou rétablissements.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:19 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19

## 17. ARBITRAGE

Tout litige découlant de la présente Charte qui ne peut être réglé de manière amiable sera renvoyé à l'arbitrage à Londres conformément aux règles et règlements de l'International Changer of Commerce de LONDRES.

La présente Charte sera régie par le droit anglais.

## 18. LA POSITION DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE

Les Armateurs garantissent quills ont une connaissance exacte de la position exacte de l'épave "TITANIC" et s'engagent à amener le Navire à cette position et à plonger leur submersible sur le site TITANIC (tel que défini dans la Clause 19. Les Armateurs s'engagent à fournir la position exacte du TITANIC aux affréteurs. Les Affréteurs ne divulgueront pas inutilement la position DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE à un tiers.

## 19. DÉFINITION DU "SITE"

"LE SITE" est:

1. Les sections de proue et de poupe de "RMS TITANIC".
2. La zone qui se trouve à un demi mille marin de chaque côté de la ligne, de l'avant de la section de proue à l'arrière de la section de poupe, étendue un mille nautique à l'arrière de la section de poupe.

## 20. RÉCUPÉRATION D'OBJETS

20.1. Les ARMATEURS remettront sans délai aux Affréteurs tous les objets collectés sur ou du site Titanic pendant l'exécution de cette Charte-partie. Les ARMATEURS renoncent à tous les droits de
propriété sur les objets recueillis pendant l'expédition effectuée en vertu de cette Charte, tant pour euxmêmes que pour le compte du Capitaine, des Officiers, de l'Équipage, des préposés et des agents, à condition que tous les paiements définis à l'article 24 soient faits aux ARMATEURS.

En particulier, les Affréteurs ne peuvent utiliser les coffres forts que si le terme correspondant est versé à IFREMER.
20.2 En raison du fait que les objets recueillis par les ARMATEURS pour le compte des Affréteurs ne sont pas la propriété des ARMATEURS, les Affréteurs indemnisent et tiennent à couvert les ARMATEURS contre toute réclamation relative au recouvert des objets susmentionnés excepté toujours les réclamations faites par tout capitaine, équipage, agents, préposés ou employés des ARMATEURS.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020 ; 8-16-88; 1:20 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19
-8-

Les Affréteurs rembourseront les ARMATEURS de tous les frais juridiques engagés par les ARMATEURS dans le cadre de ces réclamations.

Les Affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les ARMATEURS, mais les utilisent uniquement à des fins d'exposition.
20.3 Les ARMATEURS ne sont pas responsables du processus de conditionnement et de conservation des objets à bord du Navire.
20.4 Les ARMATEURS auront le droit de recueillir quelques échantillons spécifiques de l'épave Titanic à des fins expérimentales scientifiques dans le cadre de la recherche sur la corrosion et / ou la recherche biologique.
La sélection des échantillons et la collecte de ces échantillons seront convenues d'un commun accord entre le représentant des ARMATEURS et les Affréteurs sur le Navire et la collecte de ces échantillons ne doit en aucun cas nuire à l'utilisation du Navire par les Affréteurs.

## 21. DROITS AUDIO-VISUELS ET AUTRES DROITS COMMERCIAUX

21.1. Le titulaire aura en tout temps le droit de bénéficier de tous les médias, les droits audiovisuels, de télévision concernant et provenant des activités de la charte.
21.2. Tous les logos figurant sur le Navire demeureront tels quels et là où ils se trouvent, cependant les affréteurs auront le droit de placer tels logos supplémentaires qu'ils désirent sur le navire et / ou l'équipement auxiliaire dans la position qu'ils désirent, pourvu que ce positionnement ne doit pas interférer avec l'exploitation du navire ou de toute partie de celui-ci ou obscurcir les ARMATEURS ou autres logos ou noms actuellement sur le «navire» et ses équipements auxiliaires.

### 21.3 Arrangements de marchandisage pour les iouets et les modèles

Sous réserve des dispositions de la présente section, les Affréteurs conservent et bénéficient de tous droits de marchandisage et autres droits commerciaux relatifs aux activités de la Charte et découlant de ces activités. Les Affréteurs ont pleinement le droit d'autoriser et de patenter la production de modèles, de jouets et de représentations des bateaux et du matériel utilisés par lIIFREMER aux fins de la Chartepartie («les navires et l'équipement») pour le merchandising et le gain commercial dans le cadre de l'expédition de TITANIC de 1987.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:20 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 13 de 19
; 11
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 13 de 19
-9.

L'IFREMER a droit à $5 \%$ du chiffre d'affaires total des ventes de jouets et des modèles représentant l'équipement de lIIFREMER.
Après le 31 août 1992, les Affréteurs ne pourront, sans le consentement écrit préalable des Armateurs, conclure de nouveaux contrats pour la commercialisation, la production et la vente des jouets, mais tous les contrats conclus par les Affréteurs avant cette date devront être exécuté jusqu'à l'expiration.
21.4 Les Affréteurs doivent informer les ARMATEURS de la préparation de tout film ou ouvrage relatif aux expéditions RMS TITANIC ou au site TITANIC.

## 22. EXPÉDITIONS FUTURES SUR LE SITE TITANIQUE

22.1 Si l'affréteur a l'intention de planifier des expéditions supplémentaires sur le site TITANIC pendant les années 1988 à 1992 inclus, l'affréteur informera les ARMATEURS de ses intentions avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle l'expédition aura lieu.
22.2. Si IFREMER sera contacté pendant les années 1988 à 1992 par une nouvelle entité sans prépaiement sur les sites TITANIC, IFREMER accorder un droit de premier refus à l'accord à le CHARTERER pour lui permettre de participer à un nouveau TITANIC expédition.

Le premier droit de refus doit être exercé par le CHARTERER dans les trois semaines suivant l'avis donné par écrit par l'IFREMER.

## 23. RESPONSABULITÉ

23.1. Les ARMATEURS garantissent que le navire est en état de navigabilité et convient dans tous les aspects à ses fonctions en vertu de cette Charte.
23.2. La gestion et l'exploitation du navire, les opérations de plongée et l'ensemble de la sécurité du navire, ainsi que toutes les dépenses et responsabilités découlant de ce qui suit sont à la seule responsabilité des ARMATEURS.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:21 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 14 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 14 de 19

LES ARMATEURS sont seuls responsables des dommages et préjudices causés à tout Capitaine, équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS ou de toute autre personne se trouvant à bord du Navire à leur demande et pour tous dommages ou pertes causés ou encourus par le navire ou d'autres biens des ARMATEURS ou des ARMATEURS leurs-même découlant de ou de toute manière liée à l'exécution des travaux en mer ou sous-marin en vertu du présent accord, quelle qu'en soit la cause. Sous réserve de Sous Clause 23.3 des présentes, les ARMATEURS sont responsables de tous les dommages et préjudices subis ou encourus en relation avec les réclamations faites par des tiers, à l'exception des journalistes, des compagnies de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les affréteurs et les ARMATEURS devront indemniser et tenir à couvert les affréteurs de toutes les réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coûts.
Aucune disposition de la présente clause ou de la charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les responsabilités et responsabilités susmentionnées aux affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment ou de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que ces objets soient remis aux affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les ARMATEURS seront tenus responsables de tous les dommages causés par les dommages causés par les tiers, à l'exception des journalistes, des sociétés de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les Affréteurs, et les ARMATEURS devront indemniser les Affréteurs de toute responsabilité Réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coâts.

Aucune disposition de la présente clause ou de la Charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les droits et obligations susmentionnés aux Affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront toutefois pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que les objets soient remis aux Affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les affréteurs sont responsables de toutes les pertes dommages et frais et réclamations résultant de décès ou de blessures corporelles à tout passager ou autre personne (à l'exclusion du Capitaine, de l'équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS) à bord du navire à leur demande ou à la connaissance ou consentement des Affréteurs.
Les affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage aux objets provenant de l'épave de RMS TITANIC après leur remise par les ARMATEURS. Pour éviter tout doute, les affréteurs et ses compagnies d'assurance renoncent à tout droit de poursuivre les ARMATERURS à l'égard de toutes les questions couvertes par le présent paragraphe.
23.4. Les Armateurs ne peuvent être tenus pour responsables de tout retard causé par une grève des personnes autres que les employés ou agents des Armateurs.

## ARTICLE 24-CONDITIONS DE PAIEMENT

24.1. Le loyer globale de la Charte pour la période d'affrètement de base ( 54 jours), sous réserve de d'option d'arrangement décrit au paragraphe 24.2 ci-dessous, est une somme forfaitaire de 6610000 francs français (huit millions six cent dix mille francs) plus 3690000 francs français (huit millions six cent quatre-vingt-dix mille francs français) pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE, plus 615000 francs français (six cent quinze mille francs français) pour chacun des deux coffrets-forts supplémentaires du TITANIQUE.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 21$ PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 15 de 19 ;\# 13
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 15 de 19
-11-

La Chartes globale engagées pour la période d'affrètement de base ( 54 jours) seront payées comme suit: a/Les Affréteurs délivreront avant le 3 juillet 1987 une lettre de crédit irrévocable en faveur de IIFREMER, compte no. 2335 A

CREDIT LYONNAIS, Agence Digne Entreprises
75008 - PARIS, 55 Champa Elysée
Télex 660021 P
avec la condition de paiement suivante:
-1291500 FF payables au plus tard le 3 juillet 1987
-2000000 FF à payer à la réception d'un télex émis par IFREMER confirmant le départ du NAVIRE NADIR de TOULON pour le SITE DU TITANIQUE,

- 2000000 FF à payer à la réception d'un télex délivré par l'IFREMER confirmant que la première plongée NAUTILE a lieu sur le SITE DU TITANIQUE,
- FF 2.000.000 payable trente jours après la date de la première NAUTILE DIVE sur le site TITANIC. - 1318500 FF payables le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture de l'IFREMER.
b/Les Affréteurs délivreront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER définie au paragraphe a de FF 3690000 pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE.,

Cette lettre de crédit doit être émise par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex envoyé par l'IFREMER.

Le montant de 3690000 FF sera payable le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER,
c / Les Affréteurs seront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER défini au paragraphe a de 615000 FF pour le recouvrement de chacun des deux coffres supplémentaires du TITANIQUE,

Ces lettres de crédit doivent être délivrées par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex adressé par I'IFREMER.

Le montant de 615000 FF sera payable pour deux coffrets-forts additionnels récupérés le 30 novembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER.

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 16 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 16 de 19
Appendice «A» à la Charte-partie
Nom du Navire :

## NADIR

Navire de soutien pour la recherche sous-marine - caractéristiques principales:

| classe de navire | BV $+1-3 \approx 3 \mathrm{E}$ (haute mer) Glace III |
| :--- | :--- |
| longueur totale | $55,75 \mathrm{~m}$ |
| faisceaul global | $11,89 \mathrm{~m}$ |
| ébauche max. | $4,69 \mathrm{~m}$ |
| profondeur moulé | $5,50 \mathrm{~m}$ au pont principal |
| déplacement | 2035 tons |
| cargaison sur pont | 360 tons |
| aire de pont | $33 \mathrm{~m} \times 11 \mathrm{~m}$ |
| poids mort | 1173 tons |

propulsion principale:
. quatre moteurs, puissance totale 2400 CV
. deux moteurs sur chaque hélice à pas réglable

- propulseur auxiliaire: propulseur d'étrave à brouillard 420 CV
- puissance électrique 970 KVA

380 V 50 HZ 3 phases,

- Équipement

Système de navigation par satellite
Téléphonie par INMARSAT

- installations pour le transport du Nautile
- un portique arrière spécial ( 20 tonnes)
- une plateforme roulante pour le transfert du submersible à l'atelier
- installations pour le transport d'équipements de surface importants
- une crane principale ( 3 tonnes à $14,7 \mathrm{~m}$ )
- récipients de laboratoire (20')
- agents d'hébergement et hommes 14
- personnel technique: 15
- passagers: 10

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déplosée le 06, hifibithin 17 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Dépo

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## NAUTILE



Un système de positionnement navis sera fourni à la position Nautile et Nadir sur le fond marin

M5u

.../..
16-88; 1:2
2038669724 ;\# 17
ENVOYÉ PAR: Télécopier Xerox 7020; 9 10-8 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 18 de 19

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## R.O.V. ROBIN

- véhicule téléguidé attaché et commandé à partir du Nautile
- situé à l'extrémité avant inférieure du Nautile quand il n'est pas en service.
max. profondeur d'exploitation
longueur ombilicale neutre
masse
dimensions
vitesse d'avance
propulsion
capteurs

6000 m
70 m
130 kg
L $\quad 0,67 \mathrm{~m}$
W $0,70 \mathrm{~m}$
H $\quad 0,55 \mathrm{~m}$
jusqu'à 1 nœud
4 propulseurs électriques
( 5 kg de poussée chacun)
gyroscope à à basse dérive
capteur de pression haute précision
capot automatique et capacité de profondeur automatique
lumière
telévision
$2 \times 2 \mathrm{SQ} \mathrm{W}$ iodure de quartz
$1 \times 100 \mathrm{~W}$ d'iodure de quartz
1 couleur basse lumière
2 noir et blanc
appareil photo fixe (option)
tête de flash 100 j
clignoteur d'urgence
télémétrie MUX date et vidéo

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le tocitafinic Page 19 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 19

ENVOYÉ PAR:Télécopier Xerox 7020; 9-16-88; 1:23 PM;
2038669724 ; \#18

Annexe «B» de la Charte
Particularités de l'équipement des Navires

Navette autonome
5 composé de $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ panier équipé de système de relâchement acoustique sera fourni.
Pour des raisons de sécurité, ces navettes doivent être abaissées avant la plongée Nautilus.

Affaire 3: 16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 1 de 7

PIÈCE B

Affaire 3: 16-ap-00183-[écriture illisible] 17/08/16 page 2 de 7
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

## AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT

## "PROCES-VERBAL DE REMISE AU SAUVETEUR DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TITANIC EN 1987"

Par l'Administrateur des Affaires Maritimes,
M. CHAFALAIN
representant le Chef- de Quartier de LORIENT, 88-90, Avenue de la Perrière
B.P. 2143

56321 LORIENT Cédex
à
la société TITANIC VENTURES Limited Partnership
représenté par Monsieur Georges TULLOCK, directeur assisté de Capitaine Alain de- FOUCAULD, avocat, 204 Old Post Road, Southport
CONNECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conformément à sa décision en date du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant régime desépaves maritimes, Monsieur CHAPALAIN, représentant le Chef de Quartier des Affaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour à la remise des objets prélevés sur lépave du TTTANIC en 1987 et dont les légitimes Armateurs ou ayants droit n'ont pu être identifiés comme suite aux mesures de publicité prises par les autorités françaises, à la société TITANIC VENTURES Limited Partnership, en sa qualité de sauveteur.

La liste de ces objets figure en annexe du présent procès-verbal, ainsi que la lettre d'intention de la société TITANIC VENTURES Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur des Affaires Maritimes
Monsieur CHAPALAIN
représentant le Chef
de Quartier de LORIENT
[signature illisible]
CACHET: AFFAIRES MARITIMES * LORIENT

A Saint Rémy, le 22 octobre 1993

La société TITANIC VENTURES
Limited Partnership représenté par
Monsieur G. TULLOCH,
Directeur
[signature illisible]
assisté de Martre A. de FOUCAULD,
Avocat
[signature illisible]

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 4 de 7
(Traduction faite par
J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT

## "PROCÈS-VERBAL DE LIVRAISON AU

 SALVADOR DES ARTIFACTS RÉCUPÉRÉS
## L'ÉLIMINATION TITANE EN 1987 "

(Article 13 du décret $n^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer)

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière
B.P. 2143

56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures
Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $n{ }^{\circ} 61-1547$ du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M. Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour la livraison des artefacts récupérés de l'épave du Titanic en 1987 et dont les Armateurs légaux ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en ceuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 68-8 Filed 08/16/17 Page 8 of 59

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 5 de 7
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient

Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993 Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 6 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 23
(Traduction faite par J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIOUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT
"PROCĖS-VERBAL DE LIVRAISON AU SALVADOR DES ARTIFACTS RÉCUPÉRÉS

L'ÉLIMINATION TITANE EN 1987 "
(Article 13 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière B.P. 2143 56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $n^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M . Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour la livraison des artefacts récupérés de l'épave du Titanic en 1987 et dont les Armateurs légaux ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en cuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

## Case 3:16-ap-00183-PMG

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 7 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 20 de 23
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient
Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993 Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire : 3 : 16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 1 de 3

PIÈCE C

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 déposé le 17/08/16 page 2 de 3

## Traduit du francais

Cachet : OFFICE TRANSLATOR(H), P. BONNEFOUS<br>30 BIS, rue Emile-Menier<br>75116 PARIS France<br>Tel. 0145532313

NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

TTTANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport, Connecticut

M. Tricot<br>Chef de l'Unité des Affaires Maritimes<br>Lorient Affaires Maritimes Unité<br>88,90 avenue de Laperrière<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Paris, 22 septembre 1993

## Cher M. Tricot,

La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayant droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de l'intention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

# Case 3:16-ap-00183-PMG 

## Affaire : 3 :16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Cordialement,
[signature illisible]
Georges Tulloch
Associé Général
Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Déposé le 17/08/16 page 3 de 3

Cachet: OFFICE TRANSLATOR(H), P. BONNEFOUS
30 BIS, rue Emile-Menier
75116 PARIS France
Tel. 0145532313
NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport. Connecticut
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673

M. Tricot<br>Chef de l'Unité des Affaires Maritimes<br>Lorient Affaires Maritimes Unité<br>88, 90 avenue de Laperrière<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Paris, 22 septembre 1993

Monsieur,
La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayatit droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de l'intention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

Affaire : 3:16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

[signature illisible]<br>Georges Tulloch<br>Associé Général<br>Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Fax émis par: 33145533419
TRADUTEC 28/09/04
15:00
Pg:3/3

# Case 3:16-ap-00183-PMG 

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 1 de 4

## PIÈCE D

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 2 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 1 de 3
Ambassade de France
Aux Etats-Unis
No. 216-506130/DOS

## NOTE

L'Ambassade de la République de France présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur de se reférer à la procédure concernant le RMS Titanic (RMST) dans le Tribunal de District des États-Unis pour le District de 1'Est de la Virginie, Division Norfolk (Affaire no. 2: 93- cv-902) et dans la Cour de Faillite des États-Unis pour le District Moyen de Floride, Division Jacksonville (Affaire no. 3:16-bk-02230).

La propriété de la France des artefacts ré́cupérés remonte à l'expédition sur le site de l'épave en 1987, dans laquelle 1'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) a joué un rôle actif, à savoir lutilisation de ses navires par Oceanic Research and Exploration Ltd. à plonger sur «HMS TITANIC pour promouvoir l'étude de l'épave et récupérer des objets du Titanic».

En vertu de l'Article 20 «Récupération d'objets» convenu dans une Charte signée par les deux parties (IFREMER en tant que armateur et Oceanic Research and Exploration en tant qu'affranchisseur), il a été formellement convenu que «les affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les Armateurs, mais les utilisera seulement à des fins d'exposition ».

En 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), prédécesseur de RMST, a recherché et obtenu le mandat d'objets Français du Ministère Français de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, sous réserve des assurances faites par la société que là collection ne serait pas vendue ni dispersés.

## Le Département d'État

## Bureau français

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 3 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 2 de 3
Ainsi, dans la lettre ci-jointe du 22 septembre 1993, signée par le Directeur du TVLP, la France a été assurée que «les artefacts seront utilisés uniquement à des fins culturelles et ne feront donc pas partie de toute opération susceptible d'entraîner leur dispersion, à l'exception des fins d'exposition et aucune des artefacts ne sera pas vendue ".

Avec cette garantie compréhensive et signée, l'administration française a accepté d'accorder le titre à TVLP dans un Procès-Verbal du 20 octobre 1993.

Avec la fusion de mai 1993, RMST a acquis les artéfacts détenus par TVLP pour le gouvernement français et a monté d'autres expéditions au cours des années, récupérant plus d'artefacts pour lesquels il a été accordé une récompense de titre de sauvetage par le Tribunal du District de la Virginie.
L'Ambassade de France note que dans le procès du District de l'Est de la Virginie, le Département de la Justice des États-Unis et l'Administration Nationale de l'Océanie et de l'Atmosphère ont élaboré et obtenu l'approbation judiciaire des clauses et conditions pour la protection et la non dispersion des artefacts récupérés du Titanic à la possession de parties privées, RMS Titanic, Inc. et Premier Exhibitions, Inc. Ces clauses et conditions comprennent le maintien des artefacts comme une collection qui ne doit pas être dispersée par vente ou autre aliénation, c'est-à-dire les mêmes conditions et clauses relatives aux artefacts français.

L'Ambassade rappelle en outre que, dans cette procédure, Quatrième Court de Circuit a reconnu que les artefacts français étaient assujettis aux mêmes conditions contraignantes, puisqu'il indiquait que «la décision de l'Administration Française de 1993 avait également incorporé les assurances de Titanic Ventures» assurances formulées dans sa lettre du 22 septembre 1993 indiquant que «Titanic Ventures a accepté de faire usage de ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas effectuer aucune transaction commerciale concernant ces objets ni aucune vente de l'un d'eux ni aucune transaction entraînant leur dispersion, sinon à des fins d'exposition » (RMS Titanic, Inc, 435 F 3d à 527-28).

En outre, ces conditions sont également conformes aux principes du texte final approuvé par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Canada pour l'Accord International de protection du navire naufragé RMS Titanic en ce qui concerne toute récupération ultérieure d'artefacts.
L'Ambassade de France note donc avec préoccupation que l'intention a été exprimée par RMS Titanic, Inc., dans le District Moyen de Florida, pour demander l'autorisation de vendre et de disperser des artefacts français, à la violation du Procès-Verbal susmentionné et aux clauses et conditions du Tribunal du District de L'Est de Virginia et sous l'hypothèse erronée selon laquelle la France n'a aucun intérêt pour les artefacts français.

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 4 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 3 de 3

Cette tentative et ce postulat sont d'autant plus surprenants que la France n'a jamais été informée par RMST de son intention de vendre les artefacts.

La France tient à rappeler à RMST que son intérêt pour la fête des artefacts est élevé et que non seulement la dispersion ou la vente des artefacts enfreindrait le respect dû à la mémoire de ses premiers propriétaires mais violerait également le principe de l'immunité souveraine.

L'Ambassade de France demande donc l'assistance du Département d'Etat et de tout autre organisme des États-Unis compétent pour informer les tribunaux de ces questions et prend les mesures appropriées pour assurer le respect des principes, clauses et conditions susmentionnés.

L'Ambassade accueille cette occasion pour assurer au Département d'Etat sa plus haute considération.


## SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.<br>(Article 5, fourth paragraph)

ame and address of the requesting authority:
laniel F. Blanks
uthorized to act as Requesting Authority
0 North Laura Street, Suite 4100
ıcksonville, FL 32202 USA
articulars of the parties*:
rench Republic a/k/a Republic of France
10 Ministere de la Justice
lirection des Affaires Civile et du Sceau
ureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
3, Place Vendome
5042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document:
, give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to rve written defenses to the claim.
ature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
ivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original risdiction.
ate and place for entering appearance**:
ot applicable (N/A)
ourt which has given judgment**:
ot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
ate of judgment**:
ot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
me-limits stated in the document**:
efendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
me-limits stated in the document**: Not applicable (N/A)

If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. Delete if inappropriate.

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
l) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)
of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)
-- relationship to addressee (family, business or other):
) that the document has not been served, by reason of the following icts*:
(1,

1 conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the spenses detailed in the attached statement.*
nnexes
ocuments returned:
one at: $\qquad$ ,

I appropriate cases, documents tablishing the service:

RECHEE


Signature and/or stamp.
lelete if inappropriate.

## REQUEST

FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.

| Identity and address of the applicant |
| :--- |
| Daniel F. Blanks |
| Authorized to act as Applicant |
| 50 North Laura Street, Suite 4100 |
| Jacksonville, FL 32202 USA |
|  |

## Address of receiving authority

Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de I"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Codex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, ie, (identity and address):

## French Republic a/k/a Republic of France

c/o Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commercial Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France
$[X]$ a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
[]b) in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
[ ] c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)*.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes* - with a certificate as provided on the reverse side.

Service is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention

## List of documents:

Summons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016

[^12]

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
-in one of the following methods authorized by article 5-
___._(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)

- relationship to addressee (family, business or other):

2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:
$\qquad$
$\qquad$

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.*

## Annexes

Documents returned:
$\qquad$

Done at: $\qquad$ ,

In appyinopriate cases, documents establishing the service:

Signature and/or stamp.
*delete if inappropriate.

RMS Titanic, Inc. v. French Republic, et al. Bagtatiptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG

# SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED <br> Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965. <br> (Article 5, fourth paragraph) 

Name and address of the requesting authority:
Daniel F. Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

Particulars of the parties*:
French Republic a/k/a Republic of France
c/o Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

## Nature and purpose of the document:

To give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to serve written defenses to the claim.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Civil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original jurisdiction.

Date and place for entering appearance**:
Not applicable (N/A)
Court which has given judgment ${ }^{* *}$ :
Not applicable (N/A)
Date of judgment ${ }^{* *:}$
Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document**:
Defendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written Answer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

Nature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document ${ }^{* *}$ : Not applicable (N/A)

[^13]
## Case 3:16-ap-00183-PMG <br> Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

## Uss Bankruptcy Court <br> Middle District of Florida

In re:
RMS TITANIC, INC.
Debtor
RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v.

FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMONED and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptcy Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices and agencies shall submit a motion or answer to the complaint within 35 days of issuance.

Address of Clerk
Clerk, U.S. Bankruptcy Court Middle District of Florida 300 North Hogan Street Suite 3-150 Jacksonville, FL 32202
At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attorney.
Name and Address of Plaintiff's Attorney
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202

If you make a motion, your time to answer is governed by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FAIL TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR FAILURE WLL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BY DEFAULT MAY BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF DEMANDED IN THE COMPLAINT.

*** Important Notice ***

Clerk, U.S. Bankruptcy Court

The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

## Rule 7001-1

## ADVERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankr. P. 7004(e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R. Civ. P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection (f) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the trial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary ruling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures. All motions, except for the following types of motions, shall be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.
The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Court. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Court's Style Guide posted on the Court's website, www.fimb.uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergency Filings/Matters/Motions link on the Court's website, www.flmb.uscourts.gov.
(4) Motions to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. § 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CM/ECF. Parties shall prepare exhibits in compliance with Local Rule 9070-1 and Administrative Order FLMB-2015-6 addressing Electronically Stored Exhibits and shall exchange exhibits no later than seven days before the date set for trial. Unless written objection to the admissibility of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902(11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shall, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid. 902(11) or (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Witness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R. Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or correct their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. 26(e).
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading. or the denial of the right to introduce evidence or witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. § 523 only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee

This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section (f)(4) regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. 26(f). The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1, 2016.

## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 7 of 7

## CERTIFICATE OF SERVICE

$$
1,
$$

$\qquad$ , certify that I am, and at all times during the service of process was, 18 years (name) age and not a party to the matter concerning which service of process was made. if that the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)
Mail Service: Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:
[ Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:Certified Mail Service on an Insured Depository Institution: By sending the process by certified mail addressed to the following officer of the defendant at:Publication: The defendant was served as follows: [Describe briefly]

StateLaw: The defendant was served pursuant to the laws of the State of (name of state) as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

| Print Name |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Business Address | State | Zip |

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION

In re:

$$
\text { RMS TITANIC, INC., et al., }{ }^{1}
$$

Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,
Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No.

## ADVERSARY COMPLAINT

Plaintiff, RMS Titanic, Inc. (the "Plaintiff"), by and through its undersigned attorneys, hereby alleges and complains against Defendant, the French Republic a/k/a Republic of France ("France" or the "Defendant"), as follows:

## NATURE OF ACTION

1. This is an adversary proceeding brought pursuant to Rules 7001(2) and (9) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure (the "Bankruptcy Rules") and
[^14]Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 2 of 7

Sections 105 and 363 of Title 11 of the United States Code, $\S 101$ et seq. (the "Bankruptcy Code") seeking (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as defined below).

## JURISDICTION AND VENUE

2. This Court has jurisdiction over this matter pursuant to 28 U. S.C. §§ 157 and 1334(b).
3. This adversary proceeding is a core proceeding under 28 U.S.C. § 157(b)(2).
4. Venue for this case and this adversary proceeding in this District are proper under 28 U.S.C. $\S \S 1408$ and 1409.

## PARTIES

5. Plaintiff is a debtor and debtor-in-possession in the above captioned Chapter 11 case.
6. Defeudant is a sovereign state with an address for purposes of service of:

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue de Douai
75009 Patis, Frạacẹ

## BACKGROUND

7. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), each of the Debtors filed a voluntary petition in this Court for relief under chapter 11 of the United States Code, 11 U.S.C. §§ 101 et seq. (as amended, the "Bankruptcy Code") The factual

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
background regarding the Debtors, including its business operations, its capital and debt structure, and the events leading to the filing of this bankruptcy case, are set forth in detail in the Case Summary.
8. The Debtors contimue to manage and operate their business as a debtor in possession under Bankruptcy Code sections 1107 and 1108.
9. No trustee or examiner has been appointed in this chapter 11 case, and no committee has yet been appointed.

## RELIEF REQUESTED

10. By this adversary proceeding, Plaintiff requests entry of an order finding and holding (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as such term is defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as such term is defined below).

## TITANIC ARTIFACTS

## I. The French Artifacts

11. Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP"), a predecessor in interest to Plaintiff, (collectively "RMST"), with the assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer, the French government's oceanographic institute ("IFREMER"), conducted an expedition to the wreck of the RMS TITANIC in 1987. Over the course of 32 dives during that expedition, TVLP recovered approximately 2,100 artifacts from the Titanic wreck site (the "French Artifacts" or the PECUIE
"French Collection"). TVLP took the French Artifacts to France for conservation and restoration.
12. IFREMER is a French government agency under the supervision of the French Ministry of National Education and the Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs.
13. IFREMER and TVLP executed a chater agreement governing the respective duties, obligations, rights and benefits associated with the expedition (the "Charter Agreement").
14. A true and correct copy of the Charter Agreement is attached bereto as Exhibit A.
15. On October 20, 1993, an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) pursuant to the proces verbal awarded the Company title to the French Artifacts (the "Proces Verbal").
16. A true and correct copy of the Proces Verbal is attached hereto as

## Exhibit B.

17. On September 22, 1993, TVLP wrote a letter to France noting the aspirations of the company with respect to the French Artifacts (the "September 22, 1993 Letter"),
18. A true and correct copy of the September 22, 1993 Letter is attached hereto as Exhibit C.
19. The Administrator's decision "duly noted" assurances made by TVLP that it "agreed to make use of such objects in conformity with the respect due the

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1. Filed 08/17/16 Page 5 of 7
memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition." See Exhibit C. These assurances were referenced in the Proces Verbal, but the Proces Verbal was unconditional.
20. Attached hereto as Exhibit D is a "Note" purportedly from the French Embassy dated July 8, 2016.

## II. The American Artifacts

21. In 1993, RMST conducted an additional research and recovery expedition to the wreck of the Titanic, and on August 26, 1993, commenced an in rem action in United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "EDVA Court") against the artifacts recovered in the 1993 expedition, and the wreck itself. Id.
22. A few months later, the EDVA Court entered an Order which assumed in rem jurisdiction over the artifacts recovered by RMST in 1993, as well as the wreck itself, and declared RMST to be the salvor-in-possession of the wreck and wreck site. Id. RMST remains salvor-in-possession of the Titanic wreck site today.
23. RMST conducted further salvage operations at the Titanic wreck site in 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 and recovered over 3,000 additional artifacts (the artifacts recovered in 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 shall be referred to as the "American Artifacts" or the "American Collection"). RMST conducted an additional research expedition to the wreck in 2010, but did not recover any artifacts.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 6 of 7
24. The EDVA Court has in rem jurisdiction over the American Artifacts; it does not have jurisdiction over the French Artifacts.

## III. The Award of Title in the French Artifacts was Unconditional

25. Under French law, the Proces Verbal constitutes a legally enforceable administrative decision that transferred to RMST legal title to the French Artifacts.
26. The transfer of title to RMST was unconditional.
27. Title to the French Artifacts contains no liens or encumbrances, and no party other than RMST has a legal interest in them.
28. France never had any beneficial interest in the French Artifacts.

## COUNT I <br> DECLARATORY JUDGMENT

29. The Plaintiff reallege and incorporate paragraphs 1 through 28 of this Complaint as if set forth in this Count I:
30. The Plaintiff brings this cause of action against Defendant seeking a declaration that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts.
31. There is a substantial and continuing controversy between Plaintiff and Defendant regarding the validity of title of the French Artifacts, and a declaration of rights is both necessary and appropriate to establish that France does not have any interest in the French Artifacts. See Exhibit D.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 7 of 7

## PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiff pray for judgment against Defendant as follows:
(a) For declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts; or
(b) In the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts; and (c) Awarding Plaintiff such other legal or equitable relief as the Court deems just and proper.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By $\frac{/ \text { s/Daniel F. Blanks }}{\text { Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957) }}$
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## Xdentity and address of the applieant

Daniel F. Blanks
Authorized to act as Applicant
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

## Address of receiving authority

Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome 75042 Paxis, Cedex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e, identity and address):

French Republic $a / k / a$ Republic of France
a/o Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France

X] a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
] b) in accordance with the following particular method (Šub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
] c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)*
The authority is requested to return or to have returued to the applicant a copy of the documents - and of the amexes* - ryith a certificate s provided on the reverse side.
jervice is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention
ist of documents:
;ummons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016


RMS Titanic, Inc. v. Ftench Republic, et al. Bankruptoy Case No, 3:16-bk-02230-PMG

Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
___ (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
$\qquad$ (b) in accordance with the following particular method*:
_ (c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*
The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)
-relationship to addressee (family, business or other):
2) that the document has not been served, by reason of the following acts*: $\qquad$
$\qquad$
M,
n conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the xpenses detailed in the attached statement,*
innexes
)ocuments returned:
$\qquad$
lone at: $\qquad$ , $\qquad$

1 appropriate cases, documents itablishing the service:

23 มov. 2976
BLTP

Signature and/or stamp.
lelete if inappropriate.

# SUMIMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED 

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.
(Artiele 5 , fourth paragraph)
Vame and address of the requesting authority:
Daniel F, Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
30 North Laura Street, Suite 4100
lacksonville, FL 32202 USA
?articulars of the parties*:
Irench Republic $a / k / a$ Republic of France
こ/0 Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
3ureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
!3, Place Vendome
15042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICLAL DOCUMENT**

Vature and purpose of the document:
o give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to erve written defenses to the claim.

Vature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
'ivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original rrisdiction
rate and place for entering appearance ${ }^{* *}$ :
lot applicable (N/A)
;ourt which has given judgment ${ }^{* *}$ :
fot applicable (N/A)
late of judgment**:
Tot applicable (N/A)
'ime-limits stated in the document**:
) cendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

'ature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
ime-limits stated in the document**: Not applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )

If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.

* Delete if inappropriate.


## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

# Gish Rankuptimy Court <br> Middle District of Florida 

## Ip re:

Bankruptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG
RMS TITANIC, INC.
Debtor
Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG
"RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
V .
FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUELIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMONDD and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptcy Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices and agencies shall submit a motion of answer to the complaint within 35 days of issuance.


At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attomey.

| Name and Address of Plaintiff's Attorney |  |
| :--- | :--- |
|  |  |
|  | Daniel F Blanks |
|  | S0 North Laura Street, Suite 4100 |
|  | Jacksonville, FL 32202 |

If you make a motion, your time to answer is governed by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FAD TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR TA LURE TL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BX DEFAULT MAY BE TAKEN AGAINST YOU TOR THE RELIEF DEMANDED IN THE COMPLAINT.


Clerk, U.S. Bankruptcy Court
*** Important Notice ***
The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 2 of 7

## Rule 7001-1

## ADVERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankt. $P .7004$ (e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R, Civ, P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

RTEMUE
23 ม10V. 2026

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection (I) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the frial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary xuling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 4 of 7

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures. All motions, except for the following types of motions, shall be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
(vi) motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.

The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Coutt. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Cout's Style Guide posted on the Cout's website, www.flmb.uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergency Filings/Matters/Motions link on the Court's website, wWw.fmb.uscourts.gov.
(4) Mottons to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. \& 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CM/ECF. Patties shall prepare exhibits in compliance with Local Rule 9070-1 and Administrative Order FLMB-2015-6 addressing Electronically Stored Exhibits and shall exchange exhibits no later than seven days before the date set for trial. Unless written objection to the admissibility of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902 (11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shail, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid, 902 (11) of (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Witness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R. Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or correct their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. 26(e).
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading or the denial of the right to introduce evidence or' witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. $\S 523$ only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee
2016
This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section ( $f$ (4) regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. $26(f)$. The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1,2016.

## CERTIITCATE OFSERVICE

I, $\qquad$ , certify that 1 am, and at all times during the service of process was, not less than 18 years of age and not a party to the matter concerning which service of process was made. that the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)Mail Service: Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:


Certified Mail Service on an officer of the defendant at:Publication: The defendant was served as follows: [Describe briefly]

StateLaw: The defendant was served pursuant to the laws of the State of $\qquad$ as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

Siguature

| PrintName |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Business Address | State | Zip |
| City |  |  |

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Filed 08/17/16 Page 1 of 19

 h. Pase and dato

FARIS, 24th of JUNE 1987

 CODA NAME1 "BUPPLYTIME"

OCHANLO RBCRAROH AND EXPLORATION IID 28, TRISH TOWN GTERALIARA.
OY IFREMER
66, avanue a'tent
75116 - PARTS
C. VaAaili hamo
NADIR SURACE VESSEC together

| RIS, | COBA NAMEI "BLPPLYTIME' PAAY: |
| :---: | :---: |
|  <br> THREMER, hereattor oalled the OWNWR <br> OT IFREMER <br> 66, avanue a'TENA <br> 75116 - RARIS |  <br> OCRANYO KDGBAROH AND EXELORATION IIT 28, TRISH TOWN gTERALITAR. |
| NADIR STRBAOE VESSEL togather with <br> 1. Yeanaltin hamo <br> - NAUTLIA SUEMETSIDTE ( -6000 m ) |  8th JULI 1987 <br>  NOT APPTTOABELE |
| - BOBTE (ROV) <br>  TOULON LA GEYNE (FRANGE) |  |
|  54 days |  <br> 17 days with a prifor written notioe given to InPBMEW by August 10, 1987 |


NORTH ATTANFIC OCEAN AND WESTERN MEDITERRANEAN SEA
12. Employmen olvain

DIVING ON HMS TITKANTO TO PROMOIE THEE SURVEY OF THE WREOK AND TO RECONER OBJEOIS OF THE TTINANIO


1 to 24


 the provisiong of part I hhail prevali over thoas of pat Appendix B.

## 

"SUPFLYTIME" Unifom Tima Chanter Party tot Othohora Sarvica Vensals

5. Earlat




 Hhy chatige squited
6. Daterry








夆gobrigetion




 pert









## GE 7EABMQ



























D. Diphay fo Frgetye























## Suntama





 at 1 mma and part of sallugry bat rexalivary.













 that be zdumbay aceordindy.


fincraser fir Owneris Gualt









 Inda cematataititn.

## 





 DerrobMrkkton







Eady Yerrunalion of cobarly

 loss than the numbut of mantrs nobite in triong as indicated


tartrg ve of Yaszol







## 






##  <br> Case 3.16 -ap- 0183 . <br> "SURPLYTIME" Uniform Time Charter Pariy for OMs Ge

(i) L b






## 213

















和














Eaty 3nd prachexice
8. Suxpartion ef hter

 hull or diff zj5raxik




258

258











ERy









Drydoctirg
保








Epplifiturn bitaterinaty























 sh Wain
the zamb moy stixa of re

275



 B) All fowiga parionmad ty tha Yeinal for ing chathang.











 Yat the that or














 by imprint of press:
ii) by fay limpraper or napligatis


 Chaw) of hoxard ing yar Chathris?

(in)


 topora' indumilles







 outhing wilhin tha etanote skeuri











#### Abstract

      


## 420






435




 corsurap

 Farkitity

434












 theretavon，vifrax品
 rassan of a （i4）







17．
high














20． 34 man （kI
481










 Mratriz

 it hay
 490























tapssud to xych wiski．





（0）Tha Vasiat io haw libativ to fomply with ary getary of titestom



 and ar by kip edminter veisel the rija









 （f）ti in camplianeq sith lin ploviniong of ind fivialion．



72．亡tntat ATarky
豦







 cantage to




 ot a collinien of contict．








45．Detliditan






## z7．Arbludilen








## 

## Maintenanoe of VagBal

(B) The Omara undartaks that theraghout the pariod under thit Chacter thoy Mil taka all raabonable atepa to maintain tha Vasial in afthalent gtata in huil and mahinary or to rabtora the vasal to suoh stata。
(c) The OHners shad Luzthes provide and pay sor aid sued nad
 gailey fuel), water, poxt, ahater, pilotage and boatmen (whather
 asomance, oonsulat onazges, oanal, dock and other dues and oharges, dook, harbour and tomate duan at the porta of deldvery and ra-dedyery, agenados and comisaions aonts for becurity or othat watchmen, expenses of fumpation (thoiuding domatatation and extermination of vermin) and of quaxantine (1s oocasioned by the nature of the antro oaxried of the port visitiod whilst amployed undar thde chartay). The Owners shall also provida and pay for the lodaing and unloading of ancgoan orapt the provide and pay for tha dod 21 and for ail neansasmy dunnage, upzighta and ghoring equipment for quouring daok oargo, all aoxdage (axaiudng much as is xequikad for ordinary mip's purpomen, moozing alongaido in
 unita or nocessitatean by any aparial requirament of the harboux
 oargo disohatiga hosas) actualiy unsd low loading and alaoharging. Owners ohail eurther provida and pay Ear auatrom dutiar, pormito, 1 mpart dution, inciuding costa involved in ebtabiithing tempocary of parmanent Importation bond(a), clatanca expenaen both for the Vepfor and/or equipmant except in reapaet on the objeots oovaras by alsume 21, also
 IInes, ginge ato... uged for ofthrare work with hoge arnneationg and
 offehore warkn

## 5. RUNKARS AND LUBRICANTS

The ownera ohall be rasponatbio fon proviaing and paying for ald bunkars arid jubricante.
6. REDDELTVERY

The Vagael ghall be remdedivared on the expiration of this Charter-partyl

## 7. THE VESBEL'9 SPACM

The whole reach and burden and Gecks of the Vensal ghad be at the


 is availadie and for thedry puxperes in gorneotion with their oparationa 1
(1) Pabsengars Lnoluding movand filming crows, and for buoh purpores to make usa of the vossel's availatia aocomnodation not being used on the voysag by the Vassel and Oraw. The Ounexs ahad provida sultabia provisione and requigites for auch pasandiexs.
(1i) Lawtul oatgo whethar carsiad on or undar deok.
(111) Exploalvas and dangetaua oargo provided auoh axa packad and stowod in aoooxdance with ahipl national regulations andor IMCD Dangeroun gooda code and/or othar partinent regulationa. The chartarars adoapt responalbility for any adattonal expenses (inajuing restoration expanaes) inouxmed by the owners in relation to the gaxilage of such aargo.
 parbonnal to travel aboara "Nautiley but thoce pasemngaxe will be oarriad at thely own riak and gubyeot to satiofaotory - madical aspasament.

## B. MASMER AND CREN

(A) The Master shail oarzy out his aluties promptiy and the vessel shall rendar ail reasomabie servicea within har qapabilitlas by day and by right and at auch time and on acheduiles ate the chartaraxs may raasonably require without eny obligatione of the Charterars to pay to the Owners or the Mastar, offiabrs on the Craw of the Vossel any axoose or ovartime
 the ordara of the charterara as ragaria employment, agenoy and other
 aogesidble to the charterexs or thels: aganta. The Mantax ahaid sign aargo dooumentr as and in the form precentad. .
(B) If the Chaztacers have rasaon to be Alsatiafted with the conduct of the Mastar or any Offloor, Enginear or member as the Cxaw, the owners and Mastex on reosiving partioulars of tile oomplaint ahall promptiy inveatigata the matter and, in, in thein opdnion, it is neoasaary and yratitionle malke a ohange in the annotntment.

Far the purpone of this olause, the chartarezt ghaid dead aolely with the Owmara gentox Rapragentativa at aed and the Ownars will implemenc the Charterexs whothe in reapect. of the Master, Enginear and Crew in ralacion to this adause.
-
9. DEUSATION TO ASSISTI

The Vaged bhail be antitiled at adi timea to asaiot vasagia and othai proparty in diatress, to deviata for the purpose of saving dife or groperty and for that purpose to ondi at any port ox porta for sued and/or othar gupplies and to oaxry caxgo on or under dack. Suoh daviation shali be considared as a pariod of hive.

## 10. SALVAGE

A11 balvag (other than is oontemplatad by and arisee from the
 for the Owners' and the Chartarars aja legad and other expensea
 including hire pald under the chartex. repairs of damage and ofl nonsumed. measures taken by the ownars in orde if within their oontrod ahall ao

 with owners, shail ba on terma of

The owners shali indemnify and hold hazmless whervant or agent of any ciaim for galvage made by the Mastar, any ar the owner,

If any oonfliot arines potween this olause and olause 21 then the Jattar shall provaid,

## 12. LISN


 a 21 an on the Versel for adi monies paid to bo continued, any 11 an or chartarers widi not aster, nor parir agenta, whioh might have priordty encumbeance inourred by them or the cmande in the Vesagia over the titio and intereat of the cmaxa in the veace.

$$
\ldots \text {..../... }
$$

Charterara shaj ingemnify and hoda Oumera harmiabs againat any Ifen or whatroevar natixe axiaing upon the Vassal during the charear pariod whila ehe if undar the ooncrol of Chasearaxg，and againgt any olaima agadnes ownex ardadng out of the opezation of the Veabel by charterers or out of any negleat of Charterare in ralacion to the vasel or the opatation thereor．should the Vassad ba axcendar by chartarese oldme or liens aristng out of her oparation hesmonde stope to
 seaure that within a yeagonable rave ralease of the vasged． own expense put up baid to 自自的保a radease or tho

## 12．SUB－HET

Subleot to the prior written approval of the OWNERE，the Charterara shall buthorized of pub－intuing tha vessel to any pexion or company not competing with the owners．

## 13．WAR

（A）The Veagel uniest tha canocnt of the Owners be Elyat obtained not to be oxperad nox oontinue to any plaoe or on any voyage no be used on any bexvioe whion will bring her within a zons whion is dangerous as the rasult of any aotual or threatened ath of war，war，hoseliltes， warlike operations，acta of piratoy ox of hostilitiy or maliolous aamage agalnat thita or ariy other vasaed or l．ta cargo by any paran，body or State whataonvex，yovolution，alvil wax，olvil oommoty way to any riske oparation of international law，nor upon the impordtion of anotions． or penaletes whatnotay aonaequent upon the
(B) St a a reault of muoh atoromentionad aota or wailike operationa the Vagal. it prevanted Encim carxying out har dution undar this Charter Party, both the ownerg and the Chartatars anay oanaad the Charter and, unless otheridea agrad, the Vesmad to be reapdivared to the Ownere in poric of ramelivory defined in box 8 .
 tomination of the oharter and the totad ohartar hise deflned in box is ghall be paid to the owners.

## 14. GENERALAVERAGE

General Average to be adjustad acooraing to York/Antwerp Rulab, 1974. Hise not to oontribute to Ganaral Avarage.
15. $\operatorname{BOTH} \sim T O-B L A M E$ COLTISTON CLAUSE

If the Veaged comes into collidion with another ahip an a result of the nagligence of the other ehip and any act, negleat or dafault of the Mastax, mariner, piliot of the servanta of tha owners in the navigation of the management of the Vabsel, the chatresiers will Indemadyy the Owners againat all losk or liablidty to the othar or nonmaryying ship
 damage to, or any olaim whatnoevar of the ominy of any goode oaxyhad under this Chartar paid or payable by the othat or non-eazrying ahtp or
 reaovered by the other or nommariying ship of her ownars as part of their dialm againat the vesmel or the ownerg. The foragoing provialona shall alao apply where the ownera, operatora ox those in oharge of any ahip or ahtps or objectio othat than or in adadition to the codidadng ships or objeate axa at fault in reapeat of a ooliliaion or contaat.

## 16. $\operatorname{CTRUCTURAZ~AUTERARTONA~}$

The chartorack thall heve the option of making at their expenae atruatural altarations to tha Vassel with the writtem consent of the owners but unless otherwise strad the Vasal in to be ro-delivered reminstated to ham oxiginal uondition. Tha Vessel is to remain on hire during any period of these altaration or ramintatomant.
..../...

## 17. ARBITRAXON

Any Adsputa ardeing under thia Chartar which annot be geteled in an amicable mannex shadi be regaryed too arbitration in toondon according to the rules and fegulations of the Inearnational chambar of Comeroe of LONDON.

This Chartar Pasty ohaid be governed by English lav.

## 18. POSIMEON OF TIMANTC WRECX

Qwners warant that they hava aocurate knowladge of tha exact position of the "ritianta" wrocik and unabrtake to bring the veraed to
 defined in Chausa 19., Omers undertaka to supply the miranic'o aceurate position to the oharterer. The chartexer wilit not unnecesarily divulge the position of the RIMANTC WRECK to any third party.
29. DBETNITLON OF THE SITE

```
"IHE STTE" ig:
```

2. The bow and stern qeotions of "RME MLTANIC".
3. The area which ilen haif a natulcal mile to elthar alda of the line from the front of the bow soation to the rear of the gtain geotion, extended one nautical mide to the fear of the etorn section.
4. RECOVERY OE OBJEOTS
20.1. OWNERS W112 forthwith hand over to the Charterere all objocta ooljeoted on of from the ristanio ajte during the parformanoe of this oharter yarty, OWNERS renounce adi property zights in the objeote colleoted durdig the expedition performed under thin charter party, both for themeareas and on bahalif of the Master, Offionrb, arew, bervants and agenta, provided ail paymants detinad In artiole 24 be made to the OWNERS, In particular, the charterers may only kaep tha adfen is the coxcresponding herm of payment is mado to InREMER.
20.2. Owing to the fact that the objeats colleatad by OMEER on behadt of the Chartararb are not the property of OWNERS, tha Charterare ghajl indamify and hold harmians owners agninst ali and any alaim rolated to tha recovery of tha afoxamentioned objota exoepting Riway追 any cladme mada by any master, oxew, agente meryants or amployear of OWNERS.

$$
\ldots / . .
$$

Chartarars shaid yelmburge OWNERS of all dagal expenses dnourxed DY OWNERS in oonnaotion with suoh olaims．

Chartecara shad not pad the obljeots dolikoted by ownerg，but shaid use them only Fex exhibithon ghxpose．
20.3 OWNERS shald nat be xemponelble for the proosen of eondiedoning and prepervation of theso objeots on board the veasal．

20．4．OWNERS shail be antitied to oolleat a faw epeaifio gemples of the Thtanio wrack for sedantifio experimental purpose日 in aorroaion ropearch andor blologioni reqearoh．
 mutuadiy agreed betwan the rapresantative of OWNER and of the Charterera on the vespal and the colieotion of these camplas shail in no way intexfere with the charterera use of the verael．

21．AUDIO VISUAL RIGHPG AND OTHER COMHERCIAL RICHTS

21．1．The ohasterex shad at all timen hava and be entitieato the beneft of all media，m，V．，audiomizahi zights zalating to and axising from the aotivitife of the chattex．

21．2．A11 logos appeazing on the vesaed widit semain an they ara and neverthala日白 the ohazterexa ghail have the right to plage bugh adadtional logos as they wish on the veasal andor anolilary equipement in suoh poalition as they wish，provided that ouoh positioning shail not interatere with the operation of the veasel ox any part of $i t^{4}$ or obseute any of OWMERS ox other logos or namea auryentiy on the＂vegsel＂and wto anojiliary equipamenta．$:$＂

21．3，－Maxchandiaing xryangements for toya and modals
subject to the proviatons of this seotion the Charterera ahall retain and bo entatima to the bohefit of all marchandiaing and other commerolal yighta relating to and kijaling from tha notulutian of the Charter．The Chanterace bhall bs fuliy antithed to authorize and lioance the groduotion of modela，toys and ail repsosentathons of the vessela and equipment used by IFRBMER Por tho purpoon of the Chartar Farty＂the
 conneotion with the 1987 TITMNIO Expodition．

$$
\ldots / . .
$$


 equipment.

 j1cansing of tha macchandialng, production and ale of the toys, but all contracte antaxed dito by the chaztaxera pifor to that data shaid be allowed to run to axpiry.
21. A. The ohactarare ghail keep OMNEAS Intormad of preparations for any film of book relating to the RMg FIMANIC expadition or to the minRNIC site.
22.
an ovent that the ohastacea intenda to pian additional 22.1.
 January of the year during whian the expedition Will take plaon.
 2992 by a new aretty in order to parioxm aimilar expeditiona on the
 in oxater to allow him to paxtiolpate in a new mranic axpedition.

The firma rafugal right has to be exaralaed by the charderer Within three wook after notion given in writing by IFReMER.
23. KIABILITMY
 aspects for has duties under thin chartex.
23.2. The navigation managemant and oparation of the vassel, the diving oparetiona and tha overalid safaty of the veasel and all Loss damagea qoats expenses and ilabilitios axising out of or conneated therewith shad be the eole seaponsibility of the OWNERE.

$$
\ldots \quad \ldots . \ldots
$$



 agent or employa of owners or any other parbon on board the varged ats thelr request and wor ald danage ox loas caused to ox dnourred by the




 axapting the journailsts, $T . V$. ompanian and all persons invited on board by the oharterese and. owners shail indemnify and hold hermieas the oharteracs from all olaime fox auch, logan日, damage, mpyongen, costan

Nothing in thia olause of in the ohartaraparty as a whole may be fagarded an tranatening the afoxesald reaponaibijities and 11ablidties to the Chasterars.

OWHERS shall not howevar be liable for log or damage oquad to the objectis. Exom the wreok of RMS TITANIC from the time of corraotion of recovery by ownera until such objeots are handed over to the chastexery puracant to alause 20.1.
23.3. Tha Charterers ahail ba bolaly Liabla for ali lobsa amages expense and ohalme zor anth or for haraonal injury to any pabaangex or othor pexson (not being the Matar, crew adrvant agant of employan of OFNER日) on boird the vassig at their requage ar with the knowledye of oonamt of the chartarera, The ohartexera ahali be rasponsjble for all lose or damage to objeota from the wraok of pMs TITANIC after they ate handed over by OWNERS. FOH the avodannoe of doubt the chartarese and his ansurano companies wajve any right to sue the owners in reapeot of ali matters covered by this paragraph.
23.4. The Owners shali not be hald ldabia for any dalay caubed by a etrike by peraons other the ownerg omm amployees of agente.

## ARTICLE 24 - CONDIRYONS OF PAYMENM

24.1. The global charter hirg for the bania ohartex pariod (54 daye), aubject to tha option arxangemant danoribad in paragraph 24.2 below, ghail be a jump sum of manch kyanca 8, 610,000 (oight milision aik hunArea ten thousand franos) pian frenoh franas 3,690,000 (three midilon gix hundred binety thouand Franoh frandel for the reaovery of the firat MITANTC safe, plus Frenah franos 615000 (adx hundrea and fiftean
 thoupand ELenoh xranca) Nor anan ..
.../...

The giobai chartar hire fox the babia chaxter persod (5A daya) shail be gade an toisows:



- CREDTS LYONNATE, Agence Ligne Entropxdsea

Telex 660 021 5
With foldowing conditition of paymenta 1
- EF $4,292,500$ payabla by Jujy 3, 2987
$\cdots$. FF 2,00g,000 payabla on zapaption of a telex isbued by IFREMER COMfizming the daparture of the NADIR V日GSBL

- FF 2,000,000 payable on raoeption of a talak 1abuad by IFREMER donflzming that the firbe NAUTILE QIve bakas giage on the rimadic sixm,
- EF 2,000,000 payabia thitwy days aptus the date of the Plust NAUMTLE DIVE on the TLANTE SITE.
- FF 2.318,500 payale on Saptembar 30, 2987 upon prasentation of an invodoe by ameaner.
b/ The Chartarare bhall fesue an ixrevooabla latier of oredit in tavour of IFrompz adoount desined in paragraph af Fre 3,690,000 for the recovery of the Airat mxthnic BAFE.
mids latter of aredit has to be Lasued by the Chartarest no latex than 48 houre aftar racovery of the gafe notified to the chartarers by telex a日at by igramer.

The EF $3,690,000$ bhail be payuble on 8eptember 30,1987 upon

of The Chattarers thail 18 bue an Iryevoodin latter of oredit In f 5 OF TRPEMER acoount defined in paragzaph a of FF 615,000 for the 2 wovery of each of the two adidtional mimalice bases.

These letters of oxediti have to be iagued by the charterera no Later than 48 hours athar rapovery of the gate notifised to the ahartarara by talek gent by IFAEMAR.
 reoovaried on Novembex 30,1987 upot presantation of an divodoe by IFRENEA.

$$
\ldots . .
$$

Vine of Vessel:
MADTR

Guntura varsal for haderwater research

- main characteristica :


beam overald: i 11, 日品m
drauch max. 1 A,68 m
dapth mowlded 1 5,50 mern math deck
displaqument : 2025 tons
dack eargo 1360 nons
deak area : 33 m x 11 m
dasdivaigh 12273 tong
majn propuision :
    - agur Anginas, focal outpue 2400 KP
two ancines on anch contuoliabla patoh propelíar

Q 2 ectracal power 970 KVA
380 y 50 Hz 3 phabes
    - Ecuinmont
fatelilsa navicration bystem
Telephche - talax by Lilldrsien

- dne speadal stezn ganexy (2o tons)
- on top the
wothahop

n'one madn axane (3 tons at $14,7 \mathrm{~m}$ )
- Laboracory contadners (201)
        - Accomiodationtorifteare and men 14
        - nachnical parsomal : 15
        - maspencora: 10


## NATMET

manned gubmarelbla

pltoh and tind aontrol with maroury pump $12^{\circ}$
power systam：Ni－CA battary at Kwh
propuision ： 1 axial motor
fighspead 2,5 knots 15 mites
gutonomy safety 130 holurs
telemandpuiation
－ 2 anms
communications
－ 1 underwater telephona
$\therefore \quad$ miacellaneous equipmante
1 boaning sonar

－ 2 phato gameran


－G extern 11ghta
－ 1 sub bottom prosiliex
． 2 daad raokoning
A mavis posithoming systam will ba supplfed to position Natulia and Nadir on the saabed


Appendix "B" to the Charter Party Particulars of vesoal's aquipment

## R.O.V ROBTN

- tatherea remote operatad vahiela powared and gontrojian fyom the Nautile
-     - Located at the dower front end of the Nautida when not in opexation.
max. operating dapths 6000 m
neutral umblileal langeh 70 m welght

| aimensions | L | $0,67 \mathrm{~m}$ |
| :--- | :--- | :--- |
|  | H | $0,70 \mathrm{~m}$ |
|  | H | $0,65 \mathrm{~m}$ |

forward speed up to 1 knot
propulaion Aoidesiliad eleatriond thruatiats
sensoze - low drdet gyro

- high hoaurias preasura banaor
auto heading and auto depth gapabdidty
21ght $2 \times 250 \mathrm{~W}$ quarto 1001 ate
taloviaion 1 aoloux 10W 2hgeh
2 black and white
stili pioture omera (option)
flash head 100 j
$\because \quad$ emergency locator finshes
talemetry MUX date and video

```
INSTIUT FONHPAS OE GHOLNSCHE
```




```
        75116 P1RRS
        4the 22",0:11,01)
                                    7no,03,01
```


## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 68-9 Filed 08/16/17 Page 8 of 25



Appendix "g" to the Chaster parey Paytioulars of vesag1'a aquipmant

## nutonomous ahutitia

5 made of $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ baskati fithted with quouruto releaga syatem will be aupplied.

For bafety reabona thege 日huthler heve to be lowared down prior to the Nautille's dive.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 1 of 7


MINISTERE DE 工'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORIS ETI DU TOURISME
AFEATRES MARTMIMES

QUARTIER DE LORTENT

```
                    -m--
```

"PROCES-VEREAY DE REMISE AU SAUUETEUR DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TIMANIC EN $1987^{\circ}$
(Articie 13 du décret $n^{9} 61-1,547$ du 21 décembre 1961 fixant le regtme des épaves marftimes)

Par I'Administrateur des Affaires Maritimes, M. CEAPALAIN
représentart. Ie chès de Quartier de LORTENT, 88-90, Avenue de la Perrière
$\cdot$ B.R. 2143
56321 IORIENing Cedex
a
la.soclaté mithinic venqures Limited Partnership xepresente par Monsieur Georges TuLLOCR; direateur assistë de Maître Alain da FOUCAULD; avocat, 204 01d Post Road, Southport CONAECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conforménent à sa déc!sion en date du 12 octobre 1.993, prise en application des alspositions du aécret $n^{\circ} 61-1547$ du 26 décember 1961 fixant le regime des épayes meritimes, Monsieur Chapaiain, représentant ie. Chef. ae Quartier des Ariaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour a la remise des objets pralevés sur l'épave du TITANIC en 1987 et cont les legitimes propriétaires"ou ayants aroit n'ont pu être identifinés, comine suite aux mesures de publicita prises pai les autorites frangaises, à la sociéte TIPANIC VEMUUES $=$ Himited Partnership, en sa qualité de saupeteur:

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
procès-verbal, ainsi que da lettre dintention de la soclété primanic VENTURES Limited Partnershlp en date du 22 septembre 1993.

## a Scaintlémy: 1e 20 orbbere 1993

I'Administrateur
des Affalres Maritimes
Monsleur CHAPatiatn representant le Chef. de Quar ${ }^{2}$ gentar

La societa TIMANIC VENTURES Iimited Paxtnership représentè. pai Nonsieur G. Mulizoch, Diriecteur

assistè de Majtre A. de FOUCRULD, Avocat


Case 3:16-ap-Ө0183-PMG
Doc 1-2. Filed 08/17/16 Page 4 of 7
¡Translation mada by J.C Goldsmith el Assoclés)

FRENCH. REPUBLIC

MINISTAY OF EQUIPMENT TRANSPORTATION AND TOURISM

MARITIMES AFFRIRS

HEADQUARTER OF LORIENT
"MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFACTS RECOVERED FROM THE TITANIC WRECK IN 1987 ${ }^{\circ}$
(Article 13 of the decree $n^{\circ} 61$-1547 dated December 21,1961 determining the ragime of the wreck at sea)

By the Marltime Aftalrs Adminlstrator,
M. Chapalaln representling the Head of the Headquarter of Lorlent, 88-90 Avenue Laperrlèr
B.P. 2143

E632 1 Lorlent Cedex

## to

Titanlc Ventures Limilted Partnershlp represented by M. Georgé Tulloch, Managing Partner, asslated by Alaln de Foucaud, Est. 204, Old Post Moad, Southport Connectlout 08490 (United States)

In accordance with its.decision dated Ootober 12,1993, taken pursuant to the provisions of the decree $N^{\circ} 61-1547$ dated Dacember 28, 1081 determining the regime of the wreck at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Martime Affalrs of Lorlent, has carried out this day the dellvery of the artifacts"recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or halrs have not been. Identlfied"pursuant to the publicty measures implemented by the Frênch Authoritias, to Titanlo Ventures Limiled Partnership, in ths capacily of salvagor. .". ":-

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2. Filed 08/17/16 Page 5 of 7 The list of the anifacts is exhibited to the prasent minutes together with ine letrer or intent or Titanio Ventures Limited Partnership dated September. 22,1993.

Done at Salnt-Riemy, on October 20, 1993

The Administrator
of Martime Affairs
M. Chapalain representing the Head of the Headquarter of Lorient

Titanic Ventures Limited Parnership represanted by M. George Tulloch Managing Parther.

Assisted by Alain do Foucaud, Esq. Attorngy at Law
(Trantalation mada by J. 0 (sokdsmilh al Assectds)

> FRENOH, REPUBLIO

MINISTAY OF EQUIPMENT TRANSPORTATION AND TOLRISM

## MARITIMES AFHAIAS

HEADQUAKTER OF LORIENT

MMINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFAOTE REOOVERED FROM THE TITANIO WFECK IN 19日7*
(Artiole 15 of the deoree $n^{\circ}$ by 4647 datad Deormber 21,1981 datermining the ragime of the wrook at sea)

Ey tho Hellitime Attalra Atminletrator, M. Ghapalath
representing the Hoad of the Headquarter of Lorlant
abuga Aventer Laparilere
日, P, 24령
66321 Lorlanit Oaday

Thamlo Yenturpes Limiltad Partnership
representad by M. Georgé Tulloch, Managing Partmer, asislsted by Alain do Fousaur, Est

20A, old post Hoad, southport
Oonneotlcut 06490 (united Statas)

In acoordanca with Ita"dacision datad Oopober 12,1999, tekan pursuant to the provislons of the
 Ohabalaln, representing the Head of the Headquarter of Marillme Affalrs of Lorlent, has carflad out thia day the dellivary of the enllagls "reaboered from the Thanla yraok in 1987 and whase





Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Filed 08/17/16 Page 1 of 3 EXHIBIT C

## Trunslated from the French

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport, Connecticut 06490
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673


Mr. Tricot<br>Head of the Naritime Affairs Umit<br>Lorient Maritime Affairs Unit<br>88,90 avemue de Laperriere<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Purls, 22 September 1993

Dear Mr. Tricot:
The procedure for the seatch for the assigns in respent of the objects salvaged from the wreck of the Titanic during the 1987 expedition is about to be completed.
Titanic Ventures Xitmited Partnership (Titanic Ventures), acting in its capaoity as a rescuer, thus intends to take possersion of those objects whose rightful owners or beneficiarios have not been identiffed following the mnounoements made by French authorities.
On this opcasion, I would like, on beholf of Titanic Ventures, of which I am the General Partner, to inform you of Titanic Ventures' intent to use the objects collected from the wreck of the Titanic in a mamer respocting the memory of these objects' initial owners.
Along these lincs. 1 would like to indicate to you that these objects shall he used only for cultural porposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (exeept for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold.
In addition, I expressly release the French State from any liability vis-ì-vis any third party whose interests might have been harmed by the delivery of the objects collected from the wreck of the Titanic.

Sincerely yours,
signature
Georges Tulloch
General Partrer
Titanic Ventures Limited Partnexship

Titanic and the Titanic logo are trademarks of Titanic Ventures.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3

## TITANIC VENTURES

## Monsicur Thucot Chef du Quartier des Affaires Maritimes Qusrther des Aftaires Maritimes de Lorient 88.90 Averue de Laperriere <br> RP 2143 <br> 5632 Larient Cedex France

paris le 22-septeribre 1993

La procédure de recherche des ayants droit des objets turés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, amive à son terme.
Titanic Ventures Limited parnership (litanic Ventures), en sa qualitó do sauveteur, souhaite donc prendro possession des objets dont les legitimes propriatires ou ayants drois n'ont pu être identifiés, comme suite aux mesures de publicite qui ont été prises par les autoritós frangaises.
A cette occasion, je tiens au nom do Ritatric Ventures dont jo suis le Directeur, à vous faire part de l'intention de la sociétón de faire des objets prélevers de l'epave du Titanic en 1987 , un usage respectueux du souvenir de leurs propaietaine initiaux.
Dans cette optique, je vous indique qua les objets ne seront utilisés ques dans un but culturel et ne feront en conséquence, l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion, si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni diaucuner vente de l'un quelcomque d'entre eux.
En outre, je décharge expressement l'Etat francais de coute responsahilité vis-àvis des tiers dont les interéts auraient été atilents par la remise des objets tires de l'épave du Titanic.
Te vous príe de croire, Monsieur, a l"assurance de mes sentiments distinguées.


General Partner
Titanic Ventures Limited Partnership

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Filed 08/17/16 Page 1 of 4

## Case 3:16-ap-00183-PMG <br> $\begin{array}{lll}\text { Doc 1-4 } & \text { Filed } 08 / 17 / 16 & \text { Page } 2 \text { of } 4 \\ \text { Doc } 81-3 & \text { Filed } 0 / 12 / 16 & \end{array}$

Sxlrabuasude de Truer

## aux Btars-9mid

## vo $2016-506130_{\mathrm{mos}}$

## NOTE

The Embassy of the Republic of France presents is compliments to the Department of State and has the honor to refer it to the proceedings concerning the RMS Titanic (RMST) in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Norfolk Division (Case No. 2:93-ov-902) and in the United States Bankruptcy Court for the Middle District of Florida, Jacksonville Division (Case No. 3:16mbk-02230).

France's ownership of recovered artifacts dates back to the expedition on the site of the wreak in 1987, in which the Institut Francis de Recherche pour l'Exploitation de la Der (IFREMER). played an active part, namely the use of its vessels by Oceanic Research and Exploration Ltd, to dive on "HMS TITANIC to promote the survey of the wreck and to recover objects from the Titanic".

Under Article 20 "Recovery of objects" agreed upon in a Charter signed by both parties (IFREMER as the owner and Oceanic Research and Exploration as the Charterer), it was formally agreed that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall use them only for exhibition purposes".

In 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), RMST's predecessor-in-interest, sought and obtained the remit of French artifacts from the French Ministry of Equipment, Transportation andTourism, subject to assurances made by the company that the collection would neither be sold nor dispersed.

## The Department of State

## Case 3:16-ap $00183-\mathrm{PMG}$ Boc 1-4 Filed 08/17/16 Page 3 of 4

Thus, in the attached letter from September 22, 1993, signed by the Director of TVLP, France was assured that "the artifacts will be used only for cultural purposes and will not, therefore, be part of any oporations that would lead to thoir dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold".

With this understanding and signed guarantee, the French administration agreed to grant the title to TVLP in a Proces=Verbal of October 20, 1993,

With the merger of May 1993, RMST acquired the artifacts held by TVLP for the French government and mounted other expeditions over the years, recovering more artifacts for which it was granted an in speote salvage award of title by the District of Virginia Court.

The Embassy of France notes that in the Eastern Distriot of Virginia proceeding, the United States Department of Justice and the National Oceanio and Atmospheric Administration developed and obtained judicial approval of covenants and conditions for the protection and nondispersal of artifacts recovered from the Titanic in the possession of private partles, RMS Titanic, Inc, and Premier Exhibitions, Inc. These covenants and conditions include araintentance of the artifacts as a collection not to be dispersed through sale or other disposition, le, the same conditions and covenants regarding the French artifaots.

The Embassy further observes that in those proceedings, the Fourth Circuit Court recognized that the Frouch artifacts were subject to the same binding conditions, as it stated that "the 1993 French Administration decision also incorporated Titanic Ventures' assurances made in its September 22, 1993 letter stating that "Titanic Ventures agreed to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of their initial owners and not to carry out any commercial transaction concerning suoh objects nor any sale of any one of them nor any transaotion enteiling their dispersion, if not for the purposes of an oxhibition" (RMS Titanic, Inc, 435 F 3 d at 527.28 ).

Furthemore, these conditions are also consistent with the principles of the finalized text agreed by the United States, France, Great Britain and Canada for the International Agreement to Protect the Shipwrecked Vessel RMS Titanic in respect of any future recovery of artifacts.

The Embassy of Franoe thus notes with concem that the intention was expressed by RMS Titanic, Inc, in the Middle District Florida to seek approval to sell and disperse Frenoh antifacts, la violation of the aforementioned Proces-Yerbal and the covenants and conditions of the Eestern District of Virginia Court and under the erroneous assumption that France has no intorest in the French artifacts.

## Case $3: 16-\mathrm{ap}-00183-\mathrm{PMG}$ Doc $1-4$ Filed $08 / 17 / 16$ Bage 4 of 4

This attempt and assumption are all the more surprising in that France has never been given any prior notice by RMST of its intention to sell the artifacts.

France would like to remind RMST that its interest in the fate of the artifacts ls high, and that not only would the dispersion or sale of the artifacts infringe upon the due respect to the memory of its initial owners but also violate the principle of sovereign immunity,

The Embassy of France therefore requests the assistance of the Department of State and any other appropriate United States agencies to inform the courts of these matters and takes such action as appropriate to secure compliance with the above-reforenced principles, covenants and conditions.

The Embassy of France takes this opportunity to assure the Department of State of Its highest consideration.



## CHRETIENNOT Nelly

| De: | BELLAYER-ROILLE Alexandra [alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr](mailto:alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr) |
| :--- | :--- |
| Envoyé: | mardi 13 décembre 2016 12:36 |
| À: | CHRETIENNOT Nelly; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia |
| Cc: | HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse; |
|  | alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier; |
|  | ORTOLLAND Didier |
| Objet: | RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de |
|  | Jacksonville |

Bonjour,

Il nous semble que le Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) , «héritier» du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme dont relevait les signataires de la lettre du 12 octobre 1993 et du procès-verbal du 20 octobre 1993, est le plus compétent en la matière.

L'Administrateur des Affaires maritimes et le chef du Quartier maritime de Lorient, qui ont signé ces deux documents «remettant en propriété » les objets du Titanic à la société américaine, dépendaient en effet du ministère de l'Equipement à l'époque et toute l'affaire repose sur ces documents.

A défaut, le Ministère de la Culture pourrait être intéressé dans la mesure où il s'agit d'objets du patrimoine archéologique subaquatique.

Bien cordialement

## Alexcindra Bellayer-Roille

en charge du Droit de la mer, Délimitations maritimes, Recherche scientifique marine
Ministère des Affaires étrangères et du développement international
Direction des affaires juridiques
Sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles (DI/mer)
57 boulevard des invalides
75700 Paris 07 SP
Tel. +33 (0)153693657
alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr

De : CHRETIENNOT Nelly [mailto:Nelly.Chretiennot@justice.gouv.fr]
Envoyé : mercredi 30 novembre 2016 19:54
À : BELLAYER-ROILLE Alexandra; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia
Cc: HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse;
alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier
Objet : RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de Jacksonville
Bonsoir,

Je vous remercie de vos précisions dans ce dossier.

Toutefois, le BDIP doit remettre l'acte à son destinataire, et identifier pour cela qui peut recevoir l'acte pour l'Etat français.

Il faut en effet distinguer la volonté de l'Etat français de ne pas constituer avocat dans la procédure (si j'ai bien compris, l'Etat n'interviendra pas car il ne souhaite pas régler les honoraires d'un avocat dans la procédure américaine) et la notification d'un acte de cette procédure à l'Etat français.

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.

FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

Defendant.

# PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S MEMORANDUM OF <br> LAW IN SUPPORT OF ITS (I) MOTION FOR CLERK'S <br> DEFAULT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, A/K/A REPUBLIC OF FRANCE AND (II) MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE 

RMS Titanic, Inc., (the "Debtor" or "RMST" and together with its affiliated debtors listed in footnote 1, the "Debtors") by undersigned counsel hereby files this memorandum of law in support of its (I) Motion for Clerk's Default Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France [D.E. 10] as amended by Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Entry of Clerk's Default Against Defendant French Republic, A/K/A Republic of France [D.E. 45] (as amended, the "Motion for Clerk's

[^15]Default") and (II) Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France [D.E. 11] as amended by Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic, A/K/A Republic of France (as amended, the "Motion for Default Judgment" and together with the Motion for Clerk's Default, the "Default Motions"). In support of the Default Motions, the Debtors are filing concurrently herewith the Declaration of David P. Stewart, Professor from Practice at Georgetown University Law Center in Washington, D.C., who has been retained as an expert consultant by the Debtor to advise on sovereign immunity and international law issues in this adversary proceeding. In further support of the Default Motions, the Debtor states the following:

## I. INTRODUCTION

The Debtor filed this adversary proceeding seeking declaratory judgment that the Republic of France ${ }^{2}$ has no interest in Artifacts owned by the Debtor that were recovered from the wreckage of the R.M.S. Titanic in 1987. The Republic of France has acknowledged proper service upon it but has failed to appear in this case. It is in default. The Debtor therefore seeks entry of default judgment declaring that the Republic of France has no interest in the Artifacts.

This case has generated substantial attention from special interest groups around the world seeking to advance their policy agendas at the expense of the Debtor's private property rights. Not one of these parties has standing to participate in this action. ${ }^{3}$ Not

[^16]one of them invokes the correct legal standards governing a Debtor's estate in a Chapter 11 proceeding. Most important, not one of them has ever contended that the Republic of France has an ownership interest in the Debtor's Artifacts, nor could they. To be clear, the R.M.S. Titanic was not a French flagged vessel and did not sink in French waters. Therefore, France never had a property interest in the Artifacts. The proces verbal ${ }^{4}$ itself confirms this. France merely served as the forum country that applied the law of the sea through its administrative procedures, following the decision by the Debtors to land the 1987 expedition vessel in France.

For the second time in the long history of R.M.S. Titanic litigation, France has consciously abstained from participating in a United States judicial proceeding concerning the Artifacts. Under the Foreign Sovereign Immunities Act and applicable bankruptcy law, entry of default judgment is warranted on multiple grounds. First, the Debtor properly served France under Article 5 of the 1965 Hague Service Convention, ${ }^{5}$ France elected not to respond within 60 days after service was effected, and France has not contested the validity of service. Second, Bankruptcy Code section 106(a) provides a clear waiver of the immunity otherwise afforded the Republic of France under the Foreign Sovereign Immunities Act. 11 U.S.C. §106(a). Third, this Court has both subject matter jurisdiction over the proceedings and personal jurisdiction over the Republic of France, such that the Motion for Default Judgment is properly before the

[^17]Court. Fourth, default judgment is appropriate at this time as the Debtor has met its burden of proof. Fifth, pursuant to the Court's in rem jurisdiction over the Artifacts under 28 U.S.C. §§ 157 and 1334 (b), this Court is the exclusive forum in which to resolve issues concerning the Debtor's property, including the Artifacts.

## II. BACKGROUND

On June 14, 2016 (the "Petition Date"), the Debtors filed voluntary petitions for relief under chapter 11 of Title 11 of the United States Code, 101 et seq. (as amended) (the "Bankruptcy Code"), commencing the above-captioned jointly administered bankruptcy cases. The Debtors continue to operate their businesses as debtors and debtors-in-possession. No trustee or examiner has been appointed in the Debtors' cases.

On June 20, 2016, the Debtors filed their Motion for Order Pursuant to Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 6003, 6004, and 9014 Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests (the "Sale Motion").

Pursuant to the Sale Motion, the Debtors sought authority to sell free and clear of claims and interests approximately 2,100 artifacts recovered from the wreckage of the R.M.S. Titanic in 1987 by Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP") with assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer. The artifacts recovered during the 1987 expedition are referred to herein as the "Artifacts." TVLP is the predecessor to the Debtor.

On July 22, 2016, the Court entered an order denying the Sale Motion without prejudice and directing the Debtors to file an adversary proceeding in connection with the sale of the Artifacts [D.E. 102] (the "Sale Order"). In the Sale Order, the Court found that the Republic of France may assert an interest in the Artifacts, and such interest warrants the procedural safeguards of an adversary proceeding under Rule 7001, which provides that any proceeding to determine the validity, priority, or extent of a lien or other interest in property, or any proceeding seeking a declaratory judgment regarding any of the foregoing are adversary proceedings. Fed. R. Bankr. P. 7001(2) and (9).

Accordingly, on August 17, 2016, RMST commenced this Adversary Proceeding by filing a complaint against defendant French Republic a/k/a Republic of France ("Republic of France" or "France") [D.E. 1] (the "Complaint"). The Complaint seeks a declaratory judgment that France has no interest in the Artifacts. As discussed below, the Republic of France has been properly served but has failed to file a responsive pleading or appear in this adversary proceeding.

## III. ARGUMENT

## A. Service of Process under the Hague Convention.

## 1. Background.

The United States and France are both Contracting States to the Hague Convention. "The Hague Service Convention is a multilateral treaty that was formulated in 1964 by the Tenth Session of the Hague Conference of Private International Law." In re Mak Petroleum, Inc., 424 B.R. 912, 916 (Bankr. M.D. FL 2010) (quoting Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk, 486 U.S. 694, 698, 108 S. Ct. 2104, 100
L. Ed. 2d 722 (1988)). "The purpose of the Hague Convention is 'to create appropriate means to ensure that judicial and extrajudicial documents to be served abroad shall be brought to the notice of the addressee in sufficient time, and to 'improve the organization of mutual judicial assistance for that purpose by simplifying and expediting the procedure.'" Id.

Article I of the Hague Convention provides that the Convention "shall apply in all cases, in civil or commercial matters, where there is occasion to transmit a judicial or extrajudicial document for service abroad." The Hague Convention, Art. I. "Given the express purpose of the Hague Convention, the United States Supreme Court has stated that 'compliance with the Convention is mandatory in all cases to which it applies.'" In re Mak Petroleum, Inc., 424 B.R. at 916 (quoting Volkswagenwerk, 486 U.S. at 705). Because (1) the United States and France are both Contracting States to the Hague Convention, (2) the Hague Convention applies in all cases where judicial or extrajudicial documents are transmitted for service abroad in Contracting States, and (3) compliance with the Hague Convention is mandatory in all cases where it applies, Debtor's service of process on the Republic of France is governed by the provisions of the Hague Convention. Id.

## 2. France was properly served pursuant to Article 5 of the Hague Convention.

The Hague Convention provides for service through a number of channels. Article 2 of the Hague Convention requires each Contracting State to designate a Central Authority to receive requests for service from other Contracting States. Article 3 "provides that the 'authority or judicial officer competent under the law of the State in
which the documents originate shall forward to the Central Authority of the State addressed a request conforming to the model annexed to the present Convention, without any requirement of legislation or other equivalent formality.'" Id. at 917. Article 5 "provides that the 'Central Authority of the State addressed shall itself serve the document or shall arrange to have it served by an appropriate agency." Id. Although there are a number of other alternative methods of service under the Convention, service by the Central Authority is the "primary" and preferred channel of service. Malone $v$. Highway Star Logistics, Inc., 2009 U.S. Dist. LEXIS 64024, 2009 WL 2139857, at *3 (D.Colo., July 13, 2009).

In compliance with the Hague Convention, France has designated the Ministry of Justice as the Central Authority to receive requests for service. See Hague Conference on Private International Law available at https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=256); Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153, 159 (2d Cir. 2001) (Ministry of Justice also Central Authority under Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Oct. 25, 1980). Article 6 of the Hague Convention requires the Central Authority to complete a certificate stating that the document has been served, the place and the date of service, and the person to whom the document was delivered. Article 6 further requires the Central Authority to return the certificate directly to the applicant. "[R]eturn of a completed certificate of service is prima facie evidence that the Authority's service' was made in compliance with that country's law." In re Sl Corp. Secs. Litig., 173 F. Supp. 2d

1334, 1357 (N.D. Ga. 2001) (quoting Northrup King Co. v. Compania Productora
Semillas Algodoneras Selectas, S.A., 51 F.3d 1383, 1390 (8th Cir. 1995)).
The Debtor satisfied the primary channel of service under Article 3 of the Hague
Convention to effect service on France. ${ }^{6}$ On January 27, 2017, the Central Authority of
France returned the certificate to the Debtor confirming that service was effected on the
French Ministry of the Environment, Energy and the Sea on December 16, 2017. See,
Exhibit 4 (Certificate of Service) attached hereto. Consequently, the Debtor has properly
effected service on France under the Hague Convention. See Northrup King. Co., 51
F.3d at 1389.

## 3. France failed to timely respond.

Rule 4 of Federal Rules of Civil Procedure applies to service of a summons and
complaint in bankruptcy proceedings. Fed. R. Bankr. P. 7004. It requires a foreign state

[^18]to be served in accordance with 28 U.S.C. § 1608. Section 1608(d) provides that a "foreign state" must serve a responsive pleading to a complaint against it within sixty days of service. The Republic of France is a foreign state. See 28 U.S.C. § 1603(a); see also 11 U.S.C. § 101(27). As set forth above, service was effected on the Republic of France on December 16, 2017. See Exhibit 4 (Certificate of Service) attached hereto. Because France failed to respond within sixty days of service (which was February 14, 2017) or even to date, it is in default.

## B. Foreign Sovereign Immunities Act ("FSIA").

## 1. The Foreign Sovereign Immunities Act Applies.

The FSIA is the exclusive basis for establishing jurisdiction over a foreign state. Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 493, 103 S.Ct. 1962, 1971, 76 L.Ed.2d 81 (1983). The FSIA provides the basis for asserting jurisdiction over foreign states in U.S. courts. Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428, 443, 102 L. Ed. 2d 818, 109 S. Ct. 683 (1989); 28 U.S.C. §§ 1604-07, 1609-11. The statute confers immunity on foreign states either in all cases that do not fall into one of its specifically enumerated exceptions, or in cases where the immunity is not waived by federal statute. See 28 U.S.C. §§ 1605, 1607; 11 U.S.C. § 106; Hercaire Intern., Inc. v. Argentina, 821 F.2d 559, 563 (11th Cir. 1987); McKesson HBOC, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 271 F.3d 1101, 1105 (D.C. Cir. 2001); In re Tuli, 172 F.3d 707 (9th Cir. 1999).

Under the FSIA, a foreign state is "presumptively immune" from suit. Saudi Arabia v. Nelson, 507 U.S. 349, 355, 113 S. Ct. 1471, 123 L. Ed. 2d 47 (1993). Thus, in order to establish subject matter jurisdiction under the FSIA, a plaintiff must overcome that presumption by producing evidence that "the conduct which forms the basis of [the] complaint falls within one of the statutorily defined exceptions [to immunity]." Butler v. Sukhoi Co., 579 F.3d 1307, 1312-13 (11th Cir. 2009) (quoting $S \&$ Davis, Int'l v. Republic of Yemen, 218 F.3d 1292, 1293 (11th Cir. 2000)). Generally, whether a "plaintiff has satisfied [its] burden of production in this regard is determined by looking at 'the allegations of the complaint [and] the undisputed facts, if any, placed before the court by the parties."" Id. (citing In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, 538 F.3d 71, 80 (2d Cir. 2008) (plaintiff has burden of producing evidence showing that, under exceptions to the FSIA, immunity should not be granted). Once the plaintiff demonstrates that one of the statutory exceptions to FSIA immunity applies, the burden then shifts to the defendant to prove, by a preponderance of the evidence, that the plaintiff's claims do not fall within the exception. See $S$ \& Davis Int'l, 218 F.3d at 1300. "[E]ven if the foreign state does not enter an appearance to assert an immunity defense, a district court still must determine that immunity is unavailable under this Act." Verlinden B.V., 461 U.S. at 495 n. 20.

## 2. 11 U.S.C. § $106(a)$ establishes a clear statutory waiver of sovereign immunity in this matter.

This Adversary Complaint is brought pursuant to 11 U.S.C. §§ 105 and 363. The sole defendant in this matter is the Republic of France. The Republic of France is a
governmental unit for purposes of the Bankruptcy Code, and a "foreign state" for purposes of the FSIA. See 11 U.S.C. § 101(27); 28 U.S.C. § 1603(a).

On October 22, 1994, 11 U.S.C. § 106, the statutory provision governing sovereign immunity in bankruptcy cases, was amended. In re Tuli, 172 F.3d at 712. As a result of the amendment, a foreign state can no longer assert sovereign immunity to the jurisdiction of the bankruptcy court to most actions under the Bankruptcy Code, including, as in this matter, proceedings brought pursuant to 11 U.S.C. §§ 105 and 363. Id. Section 106(a) provides an "unequivocal waiver" of immunity. In re Jove Eng'q, Inc., 92 F.3d 1539, 1549 (11th Cir. 1996) (holding that § 106 provides unequivocal, express waiver of sovereign immunity); see also Hardy by \& Through IRS v. United States (In re Hardy), 97 F.3d 1384, 1387-88.

In addition, 11 U.S.C. § 106(a)(5) states that "nothing in this section shall create any substantive claim for relief or cause of action not otherwise existing under this title, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or nonbankruptcy law." 11 U.S.C. § 106(a)(5). Accordingly, the Debtor "must show that some source outside of § 106 entitles it to relief." In re Jove Eng'q, Inc., 92 F.3d at 1549. Sections 105 and 363 of the Bankruptcy Code provide these independent sources of relief. Id.; 11 U.S.C. § 106(a)(5). Accordingly, section 106(a) of the Bankruptcy Code provides a clear waiver of sovereign immunity in this case, such that the FSIA does not apply and the Debtors may proceed against France in the Adversary Proceeding.

Further, the statutory waiver of immunity under Section 106(a) is consistent with France's international legal obligations regarding waiver of sovereign immunity for in rem bankruptcy proceedings. On January 17, 2007, France signed the 2004 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (the "2004 UN Convention"), and approved (ratified) it on August 12, 2011. See https://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE\&tabid=2\&m tdsg_no=III-13\&chapter=3\&lang=en.

Article 13 of the 2004 UN Convention in pertinent part states, "[u]nless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the determination of: ... (c) any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property, the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up." (Emphasis Added). ${ }^{7}$ While the United States is not a party to the 2004 UN Convention, France is, having ratified it in 2011. Consequently, its provisions, including the waiver of immunity in Article 13, apply to France in relevant proceedings, in the same way that §106(a) applies in these proceedings.

## C. This Court has subject matter and personal jurisdiction over France.

This Court has an affirmative duty to examine its jurisdiction over the parties when entry of judgment is sought against a party who has failed to plead or otherwise

[^19]defend. Williams v. Life Sav. and Loan, 802 F.2d 1200, 1202 (10th Cir. 1986); In re Tuli, 172 F.3d at 712.

## 1. Subject Matter Jurisdiction.

This Court has jurisdiction in this adversary proceeding pursuant to 28 U.S.C. § 1334(b) and (e). This adversary proceeding is a core matter pursuant 28 U.S.C. § 157(b).

Further, under 28 U.S.C. § 1330(a), federal district courts have original jurisdiction without regard to amount in controversy of any nonjury civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title as to any claim for relief in personam with respect to which the foreign state is not entitled to immunity. 28 U.S.C. § 1330(a).

Accordingly, in order to ascertain whether it has subject-matter jurisdiction, a court must first determine whether the defendant meets the definition of "foreign state" in § 1603(a) and then whether immunity has been waived. If the defendant qualifies and no waiver of immunity applies, it is immune and the court lacks both personal and subjectmatter jurisdiction (even if proper service has been made). In contrast, if the claimed immunity is waived and if proper service has been made, the court has personal and subject-matter jurisdiction. DRFP, LLC v. Republica Bolivariana De Venez., 945 F. Supp. 2d 890, 901 (S.D. Ohio 2013). As set forth above, the Republic of France is a foreign state under § 1603(a), and immunity has been waived by statute pursuant to § 106(a). Accordingly, this Court has subject matter jurisdiction over this matter. As set forth in section 5 below, insofar as this Court has exclusive in rem jurisdiction over the

Debtor pursuant to 28 U.S.C. §§ 157 and 1334 (b), it is the only forum in the world qualified to rule on the issues raised in the Adversary Complaint.

## 2. Personal Jurisdiction.

Pursuant to 28 U.S.C. § 1330(b), "[p]ersonal jurisdiction over a foreign state shall exist as to every claim for relief over which the district courts have jurisdiction under subsection (a) where service has been made under section 1608 of this title." This means that subject-matter jurisdiction, together with valid service, constitutes personal jurisdiction. DRFP, LLC., 945 F. Supp. 2d at 905 (holding that for the purposes of statutory jurisdiction, the Foreign Sovereign Immunities Act "makes personal jurisdiction over a foreign state automatic when an exception to immunity applies and service of process has been accomplished in accordance with 28 U.S.C. § 1608"). The statutory approach to personal jurisdiction over foreign states is appropriate because foreign states are not persons within the meaning of the Due Process Clause. See, e.g., Abelesz v, Magyar Nemzeti Bank, 692 F.3d 661, 694 (7th Cir. 2012) (holding that "foreign states are not 'persons' entitled to rights under the Due Process Clause"); Frontera Res. Azerbaijan Corp. v. State Oil Co. of Azerbaijan Republic, 582 F.3d 393, 398-99 (2nd Cir. 2009); Price v. Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, 294 F.3d 82, 96, 352 U.S. App. D.C. 284 (D.C. Cir. 2002); Continental Cas. Co. v. Argentine Republic, 893 F. Supp. 2d 747, 752 n. 12 (E.D. Va. 2012) ("Every circuit court to address the issue has held 'that foreign states are not 'persons' protected by the Fifth Amendment,' and thus foreign states are not subject to the minimum contacts analysis prior to the exercise of personal jurisdiction.") (internal quotations omitted).

Accordingly, because this Court has subject matter jurisdiction, and the Debtor has achieved valid service, this Court has personal jurisdiction over the Republic of France.

## D. Debtor has met the legal standards for entry of default judgment.

Rule 55(b) of Federal Rules of Civil Procedure governs defaults and default judgments and is "rendered applicable in a bankruptcy proceeding by Fed. R. Bankr. P. 7055(b)(2)." O'Neil v. Bahre (In re Holmes \& Bahre Paint \& Body, Inc.), 558 B.R. 58, 63 (Bankr. D. Conn 2016). Rule 55 "applies specifically to situations where the defendant ... fails to answer." Perez v. Wells Fargo N.A., 774 F.3d 1329, 1337 (11th Circ. 2014). Subsection (a) provides, "[w]hen a party against whom a judgment for affirmative relief is sought has failed to plead or otherwise defend, and that failure is shown by affidavit or otherwise, the clerk must enter the party's default." Fed. R. Civ. P. 55(a). Rule 55 applies where the court, "has only allegations and no evidence before it." D.H. Blair \& Co. v. Gottdiener, 462 F.3d 95, 107 (2d Cir. 2006) (internal citation omitted). Further, 28 U.S.C. § 1608(e) requires that "[n]o judgment by default shall be entered by a court of the United States . . . against a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state, unless the claimant establishes his claim or right to relief by evidence satisfactory to the court." 28 U.S.C. § 1608(e).

Pursuant to Rule 55, a default is an admission of all well-pleaded allegations against the defaulting party. Perez, 774 F.3d 1329. "While a defendant who defaults admits all well-pleaded factual allegations, legal conclusions, with no specific factual allegations, are insufficient to support a default judgment." See O’Neil, 558 B.R. at 63.

Rule 55(b) permits, but does not require, a court to conduct a hearing before granting default judgment. Fed. R. Civ. P. 55(b). "In permitting, but not requiring, a [trial] court to conduct a hearing before ruling on a default judgment, Rule 55(b) commits this decision to the sound discretion of the [trial] court." Finkel v. Romanowicz, 577 F.3d 79, 87 (2d Cir. 2009).

The facts and exigencies of this case compel the granting of a default judgment at this time. The Debtor has alleged sufficient facts to make out a prima facie case that the Republic of France has no ownership interests in the Artifacts. The Debtor alleges, inter alia, that it salvaged the Artifacts (Adv. Comp., IT11), that it was awarded title to the Artifacts in 1993 pursuant to a proces verbal (Adv. Comp., II 15), and that the award of title was unconditional (Adv. Comp., II 26). For purposes of this proceeding on default under Rule 55, all of these facts are deemed admitted. Perez, 774 F.3d at 1336. Further, the Debtor has filed the affidavit of Jerome Henshall in support of the Motion for Default Judgment [D.E. 12] (the "Henshall Affidavit"), which provides any necessary factual support for each of the above allegations in the Complaint.

To the extent that any of these allegations constitute legal conclusions, which the Debtor denies, they are all supported by factual allegations and the Henshall Affidavit. Further, the Debtor hereby submits the declaration of Professor Denis Mouralis, attached hereto as Exhibit 5 (the "Mouralis Declaration"). ${ }^{8}$ Professor Mouralis is a tenured Professor of arbitration law, international law and business law at Aix-Marsaille University in Aix-en-Provence, France. Id., II 2. He teaches courses for LLM degrees

[^20](master of laws) and/or LLB degrees (bachelor of laws) in maritime law and international law. Id. Professor Mouralis confirms that under French law, the proces verbal constitutes a legally enforceable administrative decision which transferred title to the Artifacts to the Debtor. Id., II 9. The transfer of title is total and unconditional, and does not assign any rights, liens or encumbrances to any third-parties. Id. If 12.

All of these allegations are now deemed admitted (see Perez, 774 F.3d at 133536) and are further supported by the Henshall Affidavit and Mouralis Declaration. Thus, the Debtor has proven them for purposes of these default proceedings for purposes of Rule 55 and 28 U.S.C. § 1608(e). Accordingly, the Debtor is entitled to an Order from this Court declaring that the Republic of France has no property interests in the Artifacts. Application of equitable principles justifies an immediate entry of default judgment. A contrary ruling would fail to serve the interests of the Debtors, the Official Committee of Unsecured Creditors, and the Official Committee of Equity Holders. As evidenced by the Monthly Operating Reports filed in the Debtors' cases, and as previously presented to the Court by the various constituents to this matter, the administrative costs of maintaining the Chapter 11 proceedings are draining the Debtors' capital. A default judgment at this time furthers the equity principles set forth in 11 U.S.C. § 105(a) to facilitate an efficient reorganization.

## E. This Court is the only proper forum to hear this matter.

## 1. This Court has exclusive in rem jurisdiction over the Artifacts.

The filing of a bankruptcy petition under 11 U.S.C. §§ 301 creates a bankruptcy estate. 11 U.S.C. § 541 (a). The district court in which the bankruptcy case is commenced
obtains exclusive in rem jurisdiction over all of the property in the estate. 28 U.S.C. § 1334(e); Hong Kong \& Shanghai Banking Corp. v. Simon (In re Simon), 153 F.3d 991, 996 (9th Cir. 1998). Bankruptcy courts have constructive possession of estate property, no matter where it is located. Katchen v. Landy, 382 U.S. 323, 327, 15 L. Ed. 2d 391, 86 S. Ct. 467 (1966); Commodity Futures Trading Comm'n v. Co Petro Marketing Group, Inc., 700 F.2d 1279, 1282 (9th Cir. 1983). Protection of in rem jurisdiction is a sufficient basis for a court to restrain another court's proceedings. Donovan v. City of Dallas, 377 U.S. 408, 412, 12 L. Ed. 2d 409, 84 S. Ct. 1579 (1964). In such cases, "the state or federal court having custody of such property has exclusive jurisdiction to proceed." Id. Protection of the bankruptcy court's in rem jurisdiction over estate property even allows a bankruptcy court to enjoin an international proceeding. Underwood v. Hilliard (In re Rimsat, Ltd.), 98 F.3d 956, 961 (7th Cir. 1996). "The efficacy of the bankruptcy proceeding depends on the court's ability to control and marshal the assets of the debtor wherever located . . . ." Id. Under this legal framework, this Court is the only forum in the world in which to determine the rights of the Debtor with respect to the Artifacts.

## 2. The Navarri letter is irrelevant to these proceedings and misapplies United States law.

On January 19, 2017, Marie-Laurence Navarri, Justice Attache, Embassy of France in the United States, sent this Court a letter alleging a myriad of reasons why it should not proceed with the Adversary Complaint. In the second sentence of her letter, Ms. Navarri confirms the letter is written "pro se," or on her own personal behalf. Duncan v. Poythress, 777 F.2d 1508, 1518 (11th Cir. 1985), cert. denied, 475 U.S. 1129, 106 S. Ct. 1659, (1986) ("the term 'pro se' is defined as an individual acting 'in [her]
own behalf..."). In her capacity as an individual, not counsel of record for France, Ms. Navarri has no standing to participate in this matter as she is not a party in interest pursuant to § 1109 , and her letter has no legal effect. In many respects, it appears that in submitting her letter, Ms. Navarri served as the proxy for NOAA, which similarly has no standing to participate in this matter. See Exhibit 1 (Periodic Report) attached hereto and Exhibit 3 (email correspondence between Ms. Navarri and NOAA) attached hereto. Nevertheless, insofar as Ms. Navarri's letter misstates every aspect of allegedly applicable United States law, the Debtor hereby responds to Ms. Navarri's contentions.

Specifically, Ms. Navarri incorrectly claims: (i) France is immune under the FSIA; (ii) the relief sought in this Adversary Complaint seeks to disregard or nullify the proces verbal; and (iii) principles of international comity and the act of state doctrine, as referenced in Odyssey Marine Exploration, Inc. v. Unidentified Shipwrecked Vessel, 657 F.3d 1159, 1179-1181 (11th Cir. 2011), compel this Court to exercise its discretion not to proceed with the Adversary Complaint. In every respect, Ms. Navarri misconstrues both United States law and the relief sought in this Adversary Complaint.

As set forth in detail in Section III.B. supra, the FSIA does not immunize France from these proceedings. To the contrary, any immunity that France might have been entitled to is waived by $\S 106(a)$. Additionally, principles of international comity and the act of state doctrine are irrelevant to these proceedings, as there is no conflict of laws and the legality of the proces verbal is not at issue.

The expressed policy concerns of an individual employed by a foreign government do not deprive a United States Bankruptcy Court of its right/obligation to adjudicate the ownership or disposition of tangible property otherwise within the Court's jurisdiction under U.S. law. Nor should a French tribunal abstain from adjudicating disposition of privately owned property in France just because a foreign government asserts it should.

Comity is a doctrine of prudential abstention under which a U.S. court may recognize "the legislative, executive or judicial acts of another nation, having due regard both to international duty and convenience, and to the rights of its own citizens." Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 164 (1895). Such deference may be appropriate, for example, when a court that otherwise has jurisdiction might refrain from exercising that jurisdiction "with respect to a person or activity having connections with another state when the exercise of such jurisdiction is unreasonable." Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764, 818-19 (1993) (quoting Restatement (Third), Foreign Relations Law of the United States § 403(1)). Cf. Ungaro-Benages v. Dresdner Bank AG, 379 F.3d 1227, 1237 (11th Cir. 2004) (international comity "is an abstention doctrine: A federal court has jurisdiction but defers to the judgment of an alternative forum."). It might also be appropriate in deciding whether to grant recognition of foreign proceedings and enforcement of foreign court orders. See, e.g., In re Metcalfe \& Mansfield Alternative Investments, 421 B.R. 685 (U.S. Bankruptcy Court, S.D.N.Y. 2010); In re Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726 (U.S. Bankruptcy Court, S.D.N.Y. 2009).

Application of international comity may also be appropriate in cases where there is a "true conflict" between domestic and foreign law. See, In re Simon, 153 F.3d at 999; see also, United International Holdings Inc. v. Wharf Holdings Ltd., 210 F.3d 1207, 1223 (10th Cir. 2000) ("In general, we will not consider an international comity or choice of law issue unless there is a 'true conflict' between United States law and the relevant foreign law."); In re Maxwell Communication Corp., 93 F.3d 1036, 1049 (2d Cir. 1996)
("International comity comes into play only when there is a true conflict between American law and that of a foreign jurisdiction.").

The doctrine of comity has no application in the instant matter because there is no conflict of laws or jurisdiction, nor is there any relevant foreign proceeding or judgment. In fact, the Debtor acknowledges and accepts the proces verbal as a lawful instrument transferring title to the Artifacts to the Debtor. ${ }^{9}$ The Debtor does not seek a judgment from this Court that the proces verbal was "erroneous in law or in fact." Hilton v. Guyot, 159 U.S. at 163-64. Quite the opposite is true. As the lawful owner of the Artifacts, Debtor, by the Adversary Complaint, merely seeks an Order confirming the legal effect

[^21]of the proces verbal which transferred title to the Artifacts to the Debtor. Because the Debtor accepts as lawful the transfer instrument, there is no conflict of law, and issues of comity have no bearing on these proceedings.

Furthermore, the party asserting the applicability of the comity doctrine bears the burden of proof. Allstate Life Ins. Co. v. Linter Group Ltd., 994 F.2d 996, 999 (2d Cir. 1993). As the Republic of France has consciously defaulted, it has not raised the issue of comity, let alone met the standard of proof as to its application.

For different reasons, the act of state doctrine and the holding in Odyssey Marine are irrelevant to these proceedings. Unlike the principles of comity, "[t]he act of state doctrine is not some vague doctrine of abstention but a 'principle of decision binding on federal and state courts alike.'. . . Act of state issues only arise when a court must decide -- that is, when the outcome of the case turns upon -- the effect of official action by a foreign sovereign. When that question is not in the case, neither is the act of state doctrine." W.S. Kirkpatrick \& Co., Inc. v. Env. Tectonics Corp., Int'l, 493 U.S. 400, 406, 110 S. Ct. 701, 107 L. Ed. 2d 818 (1990) (citations omitted). "Courts in the United States have the power, and ordinarily the obligation, to decide cases and controversies properly presented to them." Id. at 409. "The act of state doctrine does not establish an exception for cases and controversies that may embarrass foreign governments, but merely requires that, in the process of deciding, the acts of foreign sovereigns taken within their own jurisdictions shall be deemed valid." Id.

The doctrine applies only when a United States court is asked "to declare invalid the official act of a foreign sovereign performed within its own territory." Id. at 405 (emphasis added). In other words, it applies only where the legality of an act of a foreign state is at issue and the outcome of the case turns upon the answer. Where the legality of an act of a foreign state is not at issue, the act of state doctrine does not apply. Id. at 406. (see e.g Geophysical Services, Inc. v. TGS-Nopec Geophysical Services, No. 14-1368, 2015 U.S. Dist. LEXIS 151441, *22 (S.D. Texas, Nov. 9, 2015); In re Vitamin C Antitrust Litigation, 810 F.Supp.2d 522 (E.D. NY. 2011)).

Because the validity of a foreign sovereign act is not at issue in this proceeding, the doctrine has no application to this case. The Debtor accepts as valid the proces verbal, as does Ms. Navarri. At issue here is not the legality of the proces verbal, but its effect in this United States bankruptcy proceeding. Insofar as the outcome of this matter does not depend on whether the French Government had the authority to issue the proces verbal, the act of state doctrine does not apply here. Id.

The holding in Odyssey Marine does not impact this case. Odyssey Marine Exploration, Inc. v. Unidentified Shipwrecked Vessel, 657 F.3d 1159. In Odyssey Marine, the Eleventh Circuit affirmed the district court's holding that it lacked in rem jurisdiction over a wrecked Spanish vessel. The district court lacked subject matter jurisdiction over the wreck because (i) the wreck and cargo are the remains of a sunken Spanish warship and are therefore owned by Spain; and (ii) where the res at issue is the property of a foreign state, the federal courts only have jurisdiction to arrest the res, thus acquiring in rem jurisdiction, if authorized by the FSIA. Id. at 1171. The court
concluded that no exception to the FSIA applied for matters involving the attachment and arrest of Spanish property. Id. at 1179; see also 28 U.S.C. § 1609 ("the property in the United States of a foreign state shall be immune from attachment arrest and execution").

In contrast, as confirmed by the proces verbal, the Artifacts were never the property of France because the R.M.S. Titanic was not a French flagged vessel and tragically wrecked in international waters. ${ }^{10}$ See, Exhibit 5 (Mouralis Declaration) attached hereto. The proces verbal confirms as much, and there has never been dispute on this issue. Similarly, while no exception to the FSIA applied to attachment of the Spanish property under 28 U.S.C. § 1609, thus depriving the Odyssey Marine trial court of in rem jurisdiction, France's immunity under the FSIA has been clearly and unequivocally waived by 11 U.S.C. § 106. See, Section III.B. supra. Consequently, this Court's in rem jurisdiction under 28 U.S.C. § 1334(e) is alive and well in these proceedings.

The "unique interest" and the "specific affront" referenced in Odyssey Marine and urged by Ms. Navarri in her letter as the basis for this Court's suggested abstention in these proceedings only applies where principles of comity "take concrete form," where

[^22]ownership of the property at issue is claimed by the foreign state, and where an exception to the FSIA does not apply. Republic of the Philippines v. Pimentel, 553 U.S. 851, 866 128 S. Ct. 2180, 2190 (2008). None of these circumstances exists in the instant matter.

## 3. Diplomatic efforts do not carry the force of law and are immaterial for purposes of these proceedings.

The diplomatic efforts referenced by Ms. Navarri in her letter do not carry the force of law in this country, or elsewhere, and are irrelevant to these proceedings. In 1986, Congress passed the Titanic Maritime Memorial Act of 1986, 16 U.S.C. § 450rr et seq. (the "Act"). The purpose of the Act was "to direct the United States to enter into negotiations with other interested nations to establish an international agreement which [would] provide for the designation of the R.M.S. Titanic as an international maritime memorial, and protect the scientific, cultural, and historical significance of the R.M.S. Titanic." 16 U.S.C. § $450 \mathrm{rr}(\mathrm{b})$. To that end, the Act directed NOAA "to enter into consultations with the United Kingdom, France, Canada, and other interested nations to develop international guidelines for research on, exploration of, and if appropriate, salvage of the R.M.S. Titanic" that were "consistent with its national and international scientific, cultural, and historical significance and the purposes" of the Act, and would promote the safety of people involved with researching/exploring the R.M.S. Titanic site. 16 U.S.C. § 450rr-3(a).

Pursuant to the Act, the United States negotiated the International Agreement Concerning the Shipwrecked Vessel R.M.S. Titanic with France, Canada and the United Kingdom, which the United States signed on June 18, 2004, the acceptance of which was subject to the enactment of implementing legislation by Congress. Agreement

Concerning the Shipwrecked Vessel RMS Titanic, Nov. 6, 2003, available at http://www.gc.noaa.gov/documents/titanic-agreement.pdf (the "Treaty"). However, Congress never enacted implementing legislation and the Treaty has no legal effect in this country or elsewhere. ${ }^{11}$ Pursuant to the Act, the United States, through NOAA, also developed guidelines "intended to guide the planning and conduct of activities aimed at R.M.S. Titanic, including exploration, research, and if appropriate, salvage." NOAA Guidelines for Research, Exploration and Salvage of RMS Titanic, 66 Fed. Reg. 18905, 18912 (Apr. 12, 2001). "As guidelines, they are advisory in nature" without legal effect. Id at 18909. Consequently, none of these diplomatic efforts referenced by Ms. Navarri carries the force of law, nor do they impact these proceedings. More to the point, even if the Act or the Treaty carried the force of law, which they do not, neither vests a country with authority to regulate the Debtors' private property, acquired 24 years ago.

## III. CONCLUSION

This adversary proceeding is squarely within this Court's jurisdiction, and the Republic of France is not entitled to sovereign immunity. The Republic of France has been properly served in accordance with US and international law and has chosen not to respond or participate in this adversary proceeding. Default judgment should be entered against the Republic of France.

[^23]WHEREFORE, the Debtor requests that the Court enter default judgment against the Republic of France declaring that it has no interest in the Artifacts.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)
600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
KALEO LEGAL
Brian A. Wainger (Virginia Bar No. 38476)
4456 Corporation Lane
Suite 135
Virginia Beach, VA 23462
757-965-6804
Fax : 757-304-6175
Email: bwainger@kaleolegal.com

Co-Counsel for the Debtors and Debtors in
Possession

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on March 24, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rtt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of Unsecured Creditors

Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## Via U.S. Mail

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Jacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/ Daniel F. Blanks
Attorney

## EXHIBIT 1

Periodic Report

Robert Hi. Mcfarland Direct 753:610.3712

January 3, 2017
HAND DELIVERY
Fernando Galindo, Clerk
United States District Court
600 Grammy Street
Norfolk: VA 23510
RMS Titanic, Inc.: etc. v. The Wrecked and Abandoned Vessel, etc Civil Action No. 2:93cv902

Dear Mr. Galindo:
Enclosed are a Periodic Report of R.M.S. Titanic, Inc, on the Progress of Research and Recovery Operations which we ask that you file on behalf of RMS Titanic, Inc. in the abovecaptioned matter. Copies of same have been delivered this cay by hand to counsel for the Government and Chief Judge Smith.

Thank you for your assistance. With best wishes, I am
Sincerely yours,


Robert W. McFarland
RMW/Kyw
Encl
CC: The Honorable Rebecca B. Smith, Chief Judge (by hand delivery)
Kent Porter, Esq. (by hand delivery)
Brian A. Mairger, Esq.

# THE UNITED STATES DISTRICT COLRT FOR THE EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA Norfolk Division 

R.M.S. TITANIC, INC., successor in interest to Titanic Ventures, limited partnership,

Plaintifl,
v.

Civil Action No. 2:930w92
The Wrecked and Abandonec Vessel, . . . believed to be the RMS TITANIC, in tem,

Defendanl.

# PERIODIC REPORT OF R.M.S. TITANIC, LNC. ON THE PROGRESS OF RESEARCH AND RECOVERY OPERATIONS 

NOW COMES Plaintiff, R.M.S. Titanic, Inc. ("RMST"), by counsel, and files this "Periodic Report of R.M.S. Jitanic, Inc, on the Jrogress of Rescareh and Recovery Operations" ("Perioulic Report"),

## I. Corporate Developments

RMST, togcther with its parent Conapany, Premier Fxhibitions, Inc. ("Premier"), continues with iss restrueturng under Ciapter 11 of Title 11,11 :.S.C., $8 \$ 101$ er seq, the "Bankuptey Code" in the Lnited States Benkruptey Court for the Midde District of Fiorida in tacksonville, Florida ("Bankuptcy Courl"). As previously reported to this Court, on August 17,
 Bmakruptcy Court secking a deciaratory judgment that The Republic of France has no legal right or incorest in the artitacts recovered by the Company in its 1987 expodition to the wrock of the

RMS 'II'ANIC' (the "Adversary Procceding"). I'he Adversary Procecding is in its carly stages,


## II. NOAA Acfivitics

On February 23, 2016, the Company filed a Periodic Report under seal with this Court which informed the Court about confidential and proprietary matters related to the Company's fintancial condition, and about extensive discussions between the Company and NOAA. Discussions between NOAA and the Company or the topics cletailed in that Periodic Report continued on a regular basis through the end of June, 2016, and included extensive conversations regarding considerations by the Company to sell certain artifacts contained within the 1987 artifact collection (referred to in the Covenants and Conditions, and herein as the "French Sitanic Artifact Collection"). The Company informed NOAA about its then financial condition at the first meeding of the partics on Junuary 7. 2016, and provided eonsistent updates belween Jannary and June, 2016. The Company notified NOAA immediately of its Chapter 11 filing on June 14, 2016.

Shortly after the bankuptcy filing, the Company continued to engage in extensive discussions with NOAA abont the scope and enforceability of the Covenants and Conditions inside of a bankupicy, and about the likely effort by the Company to seek judicial authorization from the Bankruptcy Court to sell artifacts from the French Titanic Altifact Collection Lie topic of a postential sale of artifacts from the French Titanic Artifact Collection was discussed at the part:en: first meeting in Washington, DC on January 7, 20:6, and continued until June 20, 2016, when the Company filed with the Bankruptcy Ceurt its motion for authorization to sell certain items in the lrench litanic Artifact Collection.

The Company engaged in these discussions with NOAA in good faith, to honot and uphold hose provisions in he Covenams and Conditions reeking to vest in NOAA oversight of compliame with the Covenants and Conditions. See Covenanta and Conditions, Section V. I:? contintously appris:ng NOAA of the Company's most sensitive information the Company sividarly sought to satisfy this Court's desire to have an open and free exchange of indormation with NOAA rega:ding the Company and its Titanic-related activities. In this respect, all of these discussions between NOAA and the Company were conditioned upun, and subjeen to a NonDiselusur Agrement ("NDh") entered into on January 7, 2016 beween the United States Department of Commerce and the Company. See, Exhihit A, attached hereto.

Pursuant to a subpoena issued by the Company on September 2, 2016, to AOAA in the Adversary Proceeding, on or about October 7, 2016, NOAA produced a series of documents to the Company. The prodiced documents reveal a disturbing disegand by NOAA and its employees of the NDA, in an effort to coalesce an international opposition to the Company's efforts to sell certain of the artifacts within the French Titanic Artifact Collecrion. Putting aside for the noment the Company's legal rights and remedies with respect to NOAA's breach of the NDA, RMST interprets the Covenants and Conditions as imposing on it the obligation to inform this Court of NOAA's actions.

On June 1, 2016, two weeks before the bankruptcy filing. NOAA advised the Company that it needed to provide The Republic of 「rance adequate notice in advance of any sale of the artifacts from the lionch 'litanic Arifact Callection. The Company assured NOAA that it would provide NOA A advance notice of ary salc, such that NOAA would have the opportunity to prowide similar notice to The Republic of France. The Company advised NOAA, howevcr, that it would be inappropriace for NOAA w notify france of a possiole sale orem tain of the French

Timaic Artifac: Collection al that time, as the Company had not made a final decision on a powsible sale. RMST reminded NOAA that all such discussions between NOAA and the Company were the subject of the NDA.

Or June 16, two days after the bankruptcy filing, NOAA asked the Company to release from seal the docments contained in the February 23, 2016 Periodic Report, and to relieve NOAA of its dutius under the NDA, claiming the seal over the documents, together with the NDA, inhibited NOAA's ability to participate in the bankruptcy proceedings. The Company deniec NOAA's requests, both with respoct to unsealing the documents ard relicering NOA A of its obligations under the NDA. During that same meeting, though, in fin effort to relieve NOAA of its perceived conflict in maintaining its diplomatic responsibilitics to The Republic of Fiance on the one hand, while complying with its legal du:ies under the $\backslash D A$ on the other hand. the Company allowed NOAA to inform The Republic of France of the Company's intention: to sell certain artifacts from the French Titanic Aslifac- Colection. The Company granted this authorization to NOAA on this June $16,2016 \mathrm{ce}$ I becarse : had decicec io move the Bankruptey Court for authorization to sell certain items in the French Titanic Artifact Collection, and intended to file such motion immediately.

RNST has now learned that months before June 16, 2016, NOAA had disregarded the NDA, and deliberately misled the Company in order to extract from the Company confidential inforthation to be used by NOAA in very calculated and public opposition to the Company's cfforts to sell within the bankruptcy proceedings certain atifacts from the French Titanic Artifact Collection. In doing so, NOAA breached its auties to the Company, to the public interest as required under the Covenants and Conditions, and to this Court.

[^24]The Company has learned that NOAA informed The Republic of France of the possible sale of artifacts ar least as carly as March, 2016, and recruited members in France's highest diplomatic levels to oppose RMST's cfforts. Indeed, betwoen March and Junc, 2016. belore the Company had determired how it intended to proceed, NOAA used the Company as ate unknowing pawn in an internalienai, diplomatic chess gane, seckime to prevent a selc of any artifacts from the Fremeh Titanic Artifact Collection.

On March 28, 2016, NOAA representatives emailed Piene Michel, Science and Technology Attache, Enloussy of france in the United States, regarding "a possible gale of the 1987 French Collccr:on for commercial purposes that would violate the award of the Frenct Tribunal as well as the 2001 UNESCO Convention." See, Exhibit B attached hereto. Mr. Michel responded the next day that he had notified Mr. Serge Segura, the French Ambassador of Oceans of the "possible sale." Siee, Exhúbil C allached tereto. NOAA represutatives subsequently irvited Mr. Mchel and Ambassidor Segura to participate in a conference call to wscuss how the parties could prevent such a sale. See, Fxhihit B. Based on the limited satormation currently mailable to it, the Company cannor yet cotermine the $i_{i}$ I extent of tee call:horation between NOAA and France in the Spring of 2016, but these documents confirm improper communicatiors, in viclation of ine NDA, about a then-theoretical event.

On June 15, 2016, NOAA informed Pierre Alichel not only that the Company had filed for bankruptey, but thal the Compary ir:cended to seek authorization from the Benkruptey Cout to sell certain urlifacls î̀om the French Titanic Artifact Collection. See, Exhibit D, altacted hercto. This email followed the Compmy's lime 1 insistence rhat. VOAA achere to the NDA, anc preceded by ore day the Company's authorization to share such information with 'The Kepublic of France.

NOAA's improper communications paid dividends, at least temporarily deterring the Company's efforts to sell certain artifacts in the French Titanic Artifact Collection inside the bankruptcy. On the morning of July 12, just hours before a heating in the Bankruptcy Couft on the Company's motion for authorization to sell certain artifacts, the United States Government filed a pleading with the Bankruptcy Court, attaching a July 8, 2016 letter from the Embassy of France. See Exhibit E atiached hereto. The letter opposes a sale of the artifacts on a number of grounds, including on the basis of a provision in the 1987 Charter Party Agreement between IFREMER and the Company. Four monthe carlicr, legal counsel for NOAA obtained from P.II. Nargeolet a copy of the Charter Party Agreement, ard an interpretaition of the provision addressed by The Republic of France in its letter. See, Exhibit F attached Ecreto. P.H. Narieqlet led Lie : 987 expedition. He has been an employee of RMSI for at least six years, and for many ycars before that served as an independent contractor to the Company. Legal counsel for NOAA con:acted Mr. Nargeolet, acquired a copy of the Chatter Party Agreement from him, and ontained Mr. Nargeolet's input and interpretation of it without evell advising the Company. let alone obtaining its permission to speak to a Company employe: $d$, Whe ( $n$ mpany only learied of this conduct after it received and reviewed NOAA's docurneat production.

On December 14, 2016, the Company received a letter from Mechtild Rossler, Director Culture Sector, Uniced Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ("LNESCO"), in which Ms. Rossler suggests that a future sale of any Titanic artifacts "alone or via a court" may violate the 2001 UNESCO Convention. See, Exhibit $G$ attached herato. That Ms. Rossler's expressed position is withoul legal matit is beside the point for the purposes of this leatiodic Report. See eg. January 3, 2017 letter from Company counsel to Ms. Rossler, attached hereto as

Exhibit H. Of more concern is that the positions expressed in Ms. Rossicr's letter mirror the points outlined in NOAA's March 28, 2016 letter, attached hereto as Exhibit B. ${ }^{2}$

The actions set forth above violate the letter and spins of the NDA and raise legitimate questions about the conduct and tactics of a United States Federal Agency. The actions also warrant this Court's consideration as to whether NOAA should continue to act in an oversight capacity lo r this Court wis a wis the Covenants and Conditions. The Company welcomes the opportunity to appear before the Court to further discuss these matters, and looks forward to hosting the Court and representatives of NOAA in Atlanta on January 9, 2017.

WHEREFORE, RMST submits this Periodic Report for the Court's information and consideration.

Counsel:
Respectfully submitted,
R.M.S. TITANIC, INC.

By Counsel

Robert W. McFarland (VSB \#24021)
McGuire Woods LLP
9000 World Trade Center
Norfolk, VA 23510
757/640-3716
Brian A. Wainger (V\$B \#38476)
Kaleo Legal
4456 Corporation Lane, Suite 135
Virginia Reach, VA 23462
757965-6804

[^25][^26]
## CERTIFICATION

I hereby ecrtify that a copy of the foregoing has been hand delivered this day to Kent Porter, Esq., U.S. Altomey's Office, 8000 World Trade Center, Norfolk, VA 23510, this 3 d day of January, 2017.

Robert W. McFarland

## EXHIBIT A

## NONDISCLOSURE AGREEMENT

THIS NONDISCLOSURE AGREEMENT ("Agreement") is entered into as of January ב. 2016. by and between Premier Exhibitions, Inc. ("Premier") and the United States Department of Commerce ("Commerce").

WHEREAS, (Premier) is providing information it deems proprietary to Commerce for an official purpose of Commerce,
and ia consideration of the foregoing, the parties agree:

1. Premier acknowledges and agrees that:

(a) All information provided by Premier to Commerce at the meeting on January 7, 2016 shall be deemed confidential and proprietary.
(b) Premier has informed Commerce that it derives significant economic value from this Proprietary Data, not being known to the public;
(c) Premier has informed Commerce that any disclosure or unauthorized use of the Premier Proprietary Data could cause hamm and loss to Premier;
2. Commerce acknowledges and agrees:
(a) to disclose the Premier Proprietary Data only to those of its employees with a need to know and to protect the data to the extent permitted by lew;
(b) to not disclose, reveal, report, publish or transfer, directly or indirectly, any of the Premier Proprietary Data to any other person or entity, or allow any third-Party access to the Premier Proprietary Data to the extent permitted by law.
3. This agreement is made under and shall be governed by the laws of the United States.

This Agreement may be amended by written agreement signed by both Parties hereto.
4. This Agreement may be terminated immediately by either party upon whiten notification to the other party. Suck termination shall not affect Commerce's duties with respect to proprietary information provided by Premier prior to termination.
5. This Agreement imposes no obligation upon Commerce with respect to information that:
(a) was in Commerce's possession before receipt from Premier;
(b) is or becomes a mater of public knowledge;
(c) is received by Commerce from at third party without a duty of confidentiality;
(d) is disclosed by Premier to a thine party without a duty of confidentiality on tiv third part;
(e! is disclosed by Commerce will n Premier's prior written approved;
(1) Is required by law to be disclosed:
6. These provisions are consistent with and do not supersede, conflict with, or otherwise alter: the employee obligations, sights, or liabilities created by existing statute or Executive order relating to (1) classified information, (2) communications to Congress, (3) the reporting to an Inspector General of a violation of any law, rule, or regulation, or mismanagement, a gross waste of funds, an abuse of authority, or a substantial and specific danger to public health or safety, or (4) any other whistleblower protection. The definitions, requirements, obligations, rights, sanctions, and liabilities created by controlling Executive orders and statutory provisions are incorporated into this agreement and are controlling. This paragraph shall not be construed to authorize the withholding of information from Congress or the taking of any personnel action against an employee who discloses information to Congress.
7. This agreement toes not bar disclosures to Congress or to an authorized official of an executive agency or the Department of Justice that are essential to reporting a substantial violation of law.

IN WITNESS WHFREOF, this Agreement has been executed by the Parties hereto, as of the day and year first above written.

## US Department of Commerce

$\square$
Name (print): Jackie Roller
Title: $\qquad$
Date: $\qquad$

Premier Exhibitions, Inc.
By (signature):


Name (prim): Mivoncel Litter
Title: QFO!PUC - Privies
Date: $\qquad$

## Fwd: FACT-O

Catherine Marzin - NOAA Federal [catherine.mazin@inosa.gov](mailto:catherine.mazin@inosa.gov)
Mon, Mar 28, 2016 at 7:28 PM
To: James Delgado - INAA Federal <James.Delgado(e)noaa.gov>
Cc: Ole Vammer - NOAA Federal <Ole.Varmer@noaa.gov:
Hi Jim,
Per our tüscussion this moming, I asked Pierre for a possible contact on Titanlc related issues. He asked the big gun and asked Serge Segura, the new French Ocean Ambassador for help. It's pretly high up.

C
$\qquad$ Forwarded message
From: Plerre Michel <attacheenut曼ambascience-usa.orgz Dete: Mondey, March 28, 2016
Slbject: RE: FACT-O
To: serge.seguraCdiplomatie.gouv. ir
Cc: Minh-Hà Pham <conselleric)ambascience-usa,org>, Clément Lefort <deputy-snvt@ambascience-usa.orgs, Vincent Defforte <Vincènt. DELPORTE Gogtresor gouv, fry, "Catherne.Marzin" <catherine.mazingnoaa.gov>, GAlLL Francoise \&Francoise. GAllidefens-dir.fp

Monsieur l'Ambassadeur, Cher Collegue,

Je suis ravi de vor que la note diphomatique FACTS nous a permis de rentrer en contact et fe me réjouis de l'intérêt que vous portez al l'initiative FACT-O. Nous travallons effectlvement étroitement avec Françoise Gall a la préparation du prochain événement qui aura lieu à lautomne en partenariat avec la NOAA. Ci-joint le compte-rendu de notre demiêre réunion avec des représentants de celte agence ; notre principale interccutrice (française) au seln de la NOAA est Catherine Marzin en copie de ce message (dépatement des aires marines protégées). Les evernements FACT-O abordent des dimensions qui dépassent largement la sphère scicntifque et votre role en tant qu'Ambassadeur chargé des oceans s'averera précieux pour mobliser des acieurs non scientifiques avec lesquels nous avons tres pen d'interactions.

L'un des themes de notre prochain FACT-O sera l'archéolagie marine et le patrimoine marin, ce sujet est au caitefour des préoccupations historiques et scientifiques car les épaves sont des oasls de biodiversite qui intéressent beaucoup les blologistes. La France a signé avec la NOAA un Memorandum of Understancing sur les aires marines protegees (c)joint) et la prochaine blape serait un MOU sur l'exploration des epaves marines françases au lange des cottes américaines que nous aimerions présenter tors de l'atelier FACT-O. Mon collégue Vlincent Delporte, representant le WIEEM au seln de l'mbassace. a tenté de contacter le ministére de la culture pour les sensibiliser au sujet mais sans succes jusqu'à présent. Les Etats Unls ont defá signe un accord du méme type avec l'Espagne (cifoint) et si vous pouviez interceder aupros des oprsornes en charge de cette quegtion au ministare de la culture, nous vous en sorions reconnaissants.

Sur le mâne registre, ia NOAA nous demande quelle serait la personne de contact qis suit la convention intemationale surle Titanic. Il semble que la collection française de 1987 solt potentiellement mise en vente à des fins commerciales en infraction avec la loi française et la convention de 2001 de IUNESCO

Je vous avoue ma fotale incompetence sur cess sujets qui doivent vous étre plus tarriliers compte tenu de votre précedente position de Sous-Directeur en charge du oroit de la mer.

## 8312015

## Nationd Ocearic snd Amescrerle Acminlstaton Mall - Fwt FACT-O


#### Abstract

 programme FACT-O et je reste à votre disposition pour plus d'informations.


Bien loudialernert,
$\qquad$

Pierre Pishel
Attaché pour la Science ef la Tiecnnologie
Ambassade de France aux Elats Unss
Tel: +1 2029446216

Wwitrifance-science_ory
De: SEGURA Serge [mailto:serge.segura@diphomatie.goirv.fr]
Envoyé ; mercredi 23 mars 2016 12:52
A : MICHEL PIgre, LEFORT Clément
Objet : FACT-0

Chers collegues.
J'avals lu avec beaucoup dinterét en son temps volre ND 2016-019704 sur votre initiative FACT-O.

J'ai croise trop rapidenent Francolse BAILL à son retour de Washington qui m'a dit tout le blen qu'elle pens alt de cette initiative el de votre action. Elle me demandait dans le même temps si j'envisageais de me joindre a cette action.

Malheureusement nous n'avons pu discuter plus avant mais je la reverrai bientót plus lenguement.

A la leclure de volre ND, il apparait due FACT-C est une operation selentifique vis-à-vis de laquelte je ne vels pas, a prici la valeur ajoutee gue je proumai aporter:

Je voudrais done savoir si vos priets sont maintenant plus precis et, tres franchement et sans langue de bcis, ai wous pensez quiune des manlfeslations de ce cycle pourait trow un intérés quelconque à ma présence.

Si votre réponse est négative, , je le comprendrai aisément puisque je n'ai aucune compétence scientifique sauf si vous appelez le dro't et la diphomatie dea sciences (!!). En revanche, si yous pensez utile d'apponer á un des décat une approche aure que strictement scientifique et qui serait se ma competence : indiquez le mod el nous verons alcrs ensemble si la chose est ervisageable.
 vois fais donc co-fiare p=ur ime dire ce qu'll eר est, de sorte a ce que je r'ai pas de regrets par la suite.

Bien cond alement
HGan 0mone

## NOAA JCOOOS

Climate Team Lead
NOAA Office of National Marine Sanctuaries
1305 East West Highway
Silver Spring MO 20910
Tel: (240) 533-0673 - Please note the new phone number:
3 attachmentsMinutes of the meeting v2.docx16 K
20130417 Signed_Spain HOU_English.pdf436K
HOA-2010-003 \#7991 France fully signed.pdf1368K

## EXHIBIT C

## Re: More Titanic

Catherine. Marzin <catherine.matzincoaa.gov>
Fue, Mar 29, 2016 at 12:21 FM
To: Pierte Nichel <attache-envtiQambascience-usa.org;
Cc: James Delgado =Jamas.Delgadochnoaa.gov>, Gonzalo Cid - NOAA Federal <gonzalo.cid(̧̧noaa.gov>, Clement Lefort [deputy-envt@ambascience-usa.org](mailto:deputy-envt@ambascience-usa.org), Ole Varmer <Ole. Varmer@ncaa.gov>

## Hi Pierre,

Thanks so mich for reaching out to Serge Segura on our effort and on the Titanic issue. As luck would have it. Ole Varmer (CCed here), NOAA's lead attomey on the maritime herftage including the Titanic negotiations will be working on the new MOU for us. Ole was especially happy to hear of your email to Ambassador Segura, who was then his French counterpart as the lead negoflator for France on the Titanic Agreement. Below additional background information Ole shared on the RMS Titanic.

If Ambassador Sergura is Interested in getting involved, we woud be happy to set up a follow up conference cal/gotomeetinghebex/Google Hangout to discuss both tho MOU in general and the Titanic in paricular Ole suggested that pemaps the Titanic could even be Integrated into the MOU).

I am looking forward to our call tomonow.
Best,
Catherine

1) The award by the French Administratlve Tribunal to Titanc Ventures [now RMST] of the atifatts salvaged on the 1987 expedition on conditions that they will be conserved for cultural purposes and will not be sold for commercial purposes htip itwuw.ge.noaa.govidocuments/092293-french_award.pdf A commercial sale of it woud violate the cocdition of the award and call into question RMST title to the arlifacts.
2) The Charter Agrement with IFREMER where the French Institute had similar conditions as a threshold requirement for the 1987 expedition. See attached (The Chaterers [TV/RAST] shall not seil the artifacte collected by Owners to any individual or private collector, but shall use them only for exhibition puppses. However the collection may be sold to any entity that will make them available for exhibition to the public.;
3) The sale of the 1987 French Artifact Collection for commerclal purposes would also be a volation of the 2001 UNESCO Convention on Underwater Cultural Hertiage and inconsistent with the Intemational Agreement on Titanic that was negotiated between France, the United Kingdom, Canada and the United States. See http:/mwargc.noas.gov/gcil_


On 3/29/2016 11:46 AM, Fisire Miched wrote.
Hi Gatherine,

I wrote vesterdiy to Scrge Sogura, our new Ambassador for ocens affairs (messaje attached). He was formeriy, director of Maritime Legal gffairs at the Ministry of Foreign Affairs. He is an vacations right now tul he blould be dble to answer in a lew days.

Best,
plerre
NOAN OJ0004

| NOAA QMU005 |
| :---: |
| -- |
| Pie Te MIt.HEL |
| Stience and Technology Attache |
| Embassy ol France in the United States |
| Tel ; 202944 6218 |
| 'Http:/hwww. france-scjence.org' |

De : Catherine Marzin [mailto:catherine.marzin(G)noaa.gov]

Envoye : Mondry, March 28, 2016 1:36 PM
A: Pierre Michel दattache-envtoambascience-usa.orgs
Cc : James Delgado = James. Delgado@noaa.govs; Gonzalo Cid - NOAA Tederal
Ggonzalo.cidgnoaa.gov;
Objet: Fwd: Re: More Titanls

Hi Plerre,
A separate topic but related to our MOU on maritime heritage: whe were worderlig who would be the poini of contact in France to adoress Tltanic related questions (see belowi?

Eest,
Catherine
..... Fowstred Nessace ........

Subject Re: Mcre Titanic

Date:Mon, 28 Mar $20161397: 08-0400$

From:James [etgado - NOAA Federal दames delgaiocgeanagoy

To: Ola Varmer - NOAA Federal sole.vamer@noag.govs, Catherine Marin *catherne malzingnoaa.gov-

Hi

Jus: in from a morning of soctors (shou der). Im copying Catherine as sine is more In touch with the Embassy Folks and can actuise us.

# In regard to MOU with France, do you have a POC that you feel comfortable talking about the Titanic situation and giving them a heads up on the possible sale of the 1987 French Collection for commercial purposes that would violate the award of the French Tribunal as well as the 2001 UNESCO Convention? 

On Mon, Mar $\uparrow 4,2016$ at $6: 55 \mathrm{AM}$, James Dekgado - NOAA Federal <james delgado@noaa.gov> wrote:
Dear Jenya:

Here's what I understand about the Act and the Ireaty. I am copying Ole Varmer as he can correct and adic to thls. Ole is the best source on this and other aspacts of Titanic lew.

1. The idea of the Act was conceived by Ballard somewhere shortly after the Discovery expedition. I.e. he was qulte prophetic when he began think about legal slatus of the Titanic artifacts yet in 1985, before any real saivage operation took place.

Ballard appeared beiore Congress and argued against any sadvage. He proposed making it a memcrial The Titanic Memorial Act was then passed and expressed the WISHES of Congress. It is not a bincirg law in regard to regulating the wreok, which was then and to this day onl'y regulated under Admiraty Law. A key aspect of that legislation, however, was the expressec desire o.t Congress for an intemational agreement, and for NOAA to be invotved in determining standards. Ote was and remains NOAA's key person with all of that.
2. He then approactied Congress and NOAA with this idea.

I am not sure of who had the Idea, Hore than likely, Ballard approached key Congress men and their aides drafted the legislation. NOAA was named in the legislatior, Eut I am rot sure that NOAA requestec that. I was in the National Park Senvice at tre time, and we supported the legs ation, but there was realiy no olan to riove fonvard until Ole cane along.
3. On a basis of It, your group (you, Ole, Ash Rcach, Robort Grenler et al.) deveiped the draff treaty in 1986 (?).

NOAA 9 ffididrat trealy was preparod in a side room after a meeting of varlous intematlonal experts ealled by the National Martime Museum, Greenwich in the UK in 1950 , as I recall. I had suggested the meeting anc some substantue acilon to help tmplement steps for the protection and preservation of Titanic witr the museum's director, Richard Ormand, ard tren chaiman of the board, Lord Levrin in response to the concem of many member museums of the latemational Congress of Naritime Auseums to the plannod exthibit on of recovered Titanic artifacts by Greenwich. I have a big fle on this and the vanous actions we ware involved in (tt is currently with Ole) The meeting veas international In scope, and at the end, Frank Nall, Ole Varmer, Ash Roach, Robert Grenier and I stepped inta the side room ta discuss and then draft the first version of the international agreement. (trealy). Frank Wail was then with the Ministry of Transport, as I recail, and he was golng to take It to his government, while Roach and Varmer would take it to the US, and Grenier and $/$ would take it 10 Canada.
4. This dociment was ovontually signed by the President in October 1888.

The Titanic Memorial Act was signed by the President in 1956 ' do not recoll the slgnature process for the treaty - Ole will know, it is mot In effect at this time, however.
5. But : was finally atenre dy the countriez-pat ciparns only in 2003-2004...

It has not been "ratified" or gone into effect. Only the UK has essemlially signed it - and it needs at least two signatories to go into effect. Other nations have expressed an interest (Estonla and Sweden, as I recall). I believe that at the time, Ruscia had no interest in signing. and nelther did France, over concerns it might regulate activities then undertaken by nations who had the assets (Mir I and Mir II. Naut (le) to work on Titainic.

Again, Ole will be the ideal person to answer these. Ole, Eugene 'Jenya' is an asceptlonally talented author who is revising his book on Titanic provolasl'y published In Russla, for an English speaking audience. It is the most carefully researched, oblective and thorough account I have yet read on the modern aspects of Titanic as he hes shared his working drafls of chapters with me. and I have been providing sources and information from my museum, ICPM, and IPAA files on Titanic.

Jlm

On Fr, Mar 11,2016 at $3: 30 \mathrm{PM}$, Eugene N. cduman $19830 \mathrm{gr} \cdot \mathrm{al} . \operatorname{coms}$ wote:
Dear Jim!
Thank you whotghearteoly and countlessly for sharing new links and for more than inspir ng and exciting urords at the end of this workweok! Your words alone mean a great deal for me!

I'm going to check carafully Ole Varmer's video \& textuat maierlals later today (at night after work) ard tomorrow (when at work, acta.n?
gut I cont rust yof isith any new matarial, nevert Just :ake your time, please (esperially on the Meekend'!

Before proceeding further, I nead to clarity some more detalls reganding the Titaric Aot... Could you please tell me: do I get the basic out ne end chronology of the events right, or not?

1. The idea of the Act was concaived by Ballard somewhere shortly after the Discovery expedition. 1.9. he was quite prophetic when he began think about legal status of the Tijaric artfacts yet in 1885, before any real salvage operation took place.
2. He then approached Congress and NOAA with this idea.
3. On a basis of it, your grolp (you, Ole, Ash Roach, Robert Grenier et al.) developed ihe draft treaty in 1986 (?).

NOAA 00Gq4 4 his document was eventually signed by the President in Octoper 1936.
5. But if was finally ratified by the countries-participants only in 2003-2004...

Is this schematic picture correct, or?
Whith all the best weekend wishes, innumerable thanks and the deepest respects, sincerely yours. Jenya.

Это сообщение было отправлено с неинфииированного комльктере, защищенного програмиой Avasi.
www.evast com
-
Ole Vammer, Attomey-Advisor, International Saction Office of General Counsel - NOAA
DC office (202) 482-1402
SS office (301) 713-7385
*MOBILE IPhone (202) 558-8992
Image result for shark graphic design

```
Climate Tean Leed
Mank Office of Naticnal Marine Sametuaries
i305 East west Highway
Silver Spring MD 20910
III NEN TELEPHONE NNBER: (240)533-0673
ww/sarclumies.noma.gov
```

Titanic 19:87 Chart Party (1) (1).pdf
1488 K
 NOAA OJOOOS

Ole Vamer - NOAA Federal 幺ole.varmerignoaa.gov>

TItanic Collectlon at RIsk, Salvage of French Wreck off Florida and Cooperation on UCH
Ole Varmer - NOAA Federal *cle.vamer@noaa gov:-
Med, Jun 15, 2018 at 11:31 PM
To: Plerre Michel [attache-nvi@ambascience-usa.org](mailto:attache-nvi@ambascience-usa.org), Clament Lefort <clement.lefort@armbascience-usa.orgy, Minh-Ha Phem <conseillergambascience-usa.org>
 NOAA Afflate <paulticcocenoaa, gov>, David M Gravallesa <G:avalleseDM@state.gov>, Lisa Phelps \&PhelpsEgstate.gov>

Dear Colleagues,
The past couple of days there have been developments involving French heritage that I want to alert you all about in response to your request for advice about the French historic wreck off Florida and Titanic which you may not be aware. I've coped US Department of State attomey Dave Gravallese as he should be included in discussions and may want to add or amend my informal comments.

First, in regard to Titanic, the US salvage company has filed for bankruptcy and we are concerned that the collection of attifacts salvaged from Titanic may be sold. This would include what we refer to as the "French TITANIC Artifact Collection" associated with artifacts salvaged in1987 expedition that was accomplished with assistance from the French Institute IFREMER (co-discoverer of the wreck). The "1987 French Collection: involves approximately 1,800 artifacts in which RNIST obtained title to them, subject to certain conditions in a salvage award from a French Admiristrative Tribunal. The conditions of the French Administrative Tribunal include a requirement that the artifacts not be sold ndividually but rather be kept together as a single collection for the public benefit. RMST admits that George Tulloch and its predecessor Titanic Ventures Inc. dld indicate to the French government that the artifacts would not be sold and would be kept together as a collection. However, its view is that was not incorporated as a conidition of the award and therefore they can sell artifacts from the French Collection without approval from the Government of France. We disagree but of course defer to the decision of the Government of France. For your convenience, here is a link to the French Award.
http://www.ge.noaa.gov/documents/092293-french award.pdf




I







HOAR OCOO11

－
Ole Vamer，Athomey－Advisor，Intemational Sectlon Offloe of Gariaral Counsal－NOAA
DC office（クロス）122－1402
SS ultiae（301）713－7385
＊MOBILE Phone（202）558－9992


电

ํ. $2016-506130 \mathrm{mos}$

## NOTE

The Embassy of the Republic of France presents its compliments to the Department of State ard has the honor to refer it to the proceedings concerning the RMS Titanic (RMST) in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Norfolk Division (Case No. 2:93-cv-902) and in the United States Bankruptcy Court for the Middle District of Florida, Jacksonville Division (Case No. 3:16-bk-02230).

France's ownership of recovered artifacts dates back to the expedition on the site of the wreck in 1987, in which tho Institut Francis de Recherche pour 1'Exploitation de io Mar (IFREMER) played en active part, namely tho use of its vessels by Ocenaio Research and Exploration Ltd to dive on "RMS TTTANIC to promote the survey of the wreck and to recover objects from the Titanic".

Under Article 20 "Recovery of objects" agreed upon in a Charter signed by both parties (IFREMER as the owner and Oceanic Research and Exploration as the Charterer), it was formally agreed that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall wee them only for exhibition purposes".

In 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), RMST's predecessor-in-interest, sought and obtained the remit of French artifacts from the French Ministry of Equipment, Transportation andTourism, subject to assurances made by the company that the collection would neither xe sold nor dispersed.

## The Department of State

Thus, in the attached letterer from September 22, 1993, signed by the Director of TVLP, France whas assured that "the artificts will be ued orly for cultural purposes and will not, therefore, be part of any operations that would lead to thair dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold".

With this enderstending aod signed guarantee, the French administration agreed to grant the title to TVLP in a Proces-Verbal of Octiober 20, 1993.

With the merger of May 1993, RMST acquired the artffacts held by TVLP for tie Freach government and mounted other expedidions over the years, recovaring more artifacts for which it was granted an in specie salvage award of thle by the District of Virginla Court.

The Embassy of France notes thes in the Enstem Distriet of Virginia proceeding, the United Stutes Deparment of Justice and the National Oceanic and Atmospheric Administration doveloped and obtained judicial spproval of coverants and couditions for the protection and nordispersal of artifacts recovered from the Titauke in the possession of private parties, RMS Titanic, Inc. and Premier Exibibitlons, Inc. These covenants and conditions trclude mulnteuatice of the artifacts as a collection not to be dispersed through sate or other disposition, f.e, the same conditions and covenants regarding the Fremch artifacts.

The Embassy further observes thes in those proceedings, the Fourth Cirouit Court recognized that the French artifaots wore subject to the same binding conditions, as it stated that "the 1993 French Administration deoision also incorporated Titanic Ventures' assurances made in Its September 22, 1993 letter stating that "Titanic Ventures agreed to maice use of such objects in conformty with the respect due to the memory of their initial owners and not to carry out any commercial transaction concerniag such objects nor any sale of any one of them noor any transaction entiniling their dispersion, If not for the parposes of an exhibition" (RMS Titanic, Inc, 439 F 3d at $527-28$ ).

Furthermora, these conditions are also consistant with the prinoiples of tho flnalized text agreed by the United Statcs, France; Great Britain and Canesa for the International Agreement to Protoct the Shipwrecked Yessel RHSS Titanic in respect of any fiuture recovery of artifacts.

The Embessy of France thus notes with woncern that the Imtention was explessed by RMS Thanic, lic., is the Middie District Florlda to seek approval to sell and disperse French anffects, in violation of the afurementioned Procde-Verbal and the covenants and conditions of the Eastern District of Virginla Court and monder the erreneous essumption that France has no interest in the Freneh artifacts.

This attempt and assumption are all the mare surprising in that France has never been given any prior notice by RMST of its intention to sell the arifacts.

France would like to remind RMST that its interest in the fate of the artifacts is high, and that not only would the dispersion or sale of the artifacts inflinge upon the das respect to the memory of its initial owners but also violate the principle of sovereign immunity,

The Embassy of France therefore requests the assistance of tho Department of State and any other appropriate United States agencies to inform the oourts of these matters and takes sumb actlom as appropriate to semure complisnce with the above-refermiced principles, covenants and conditions.

The Embasy of France takes this opportunity to assure the Department of State of its highest consideration.

## EXHIBIT F

## Re: Tltanic 1987 Chart Party

## PH

Thank you and Congratulations! As you may know, the salvage award of the US District Court was also subject to Covenants and Conditions. See http:/hww.gc.noaa.gov/documentsigcil_titanic_opinion_081210_ex_A.pdf

Ive been having a debate with RMST attorney, Brian Wainger, about the 1987 French Collection. While he is correct that the 4th Clrcuit Court ruled that the District Court did not have jurisdiction over the 1987 French Collection, RMST subsequently voluntarily included them in the Covenants and Conditions with the intent of managing all of the artifacts in one Titanic Collection. I wanted to get hold of the Charter Agreement that would apply regardless which of us is correct.
Ole

Ole Varmer, Attomey-êvisor, International Section Offloe of General Counser - NOAA On assigmment in Lima, Feru unail Manch 7
Local landline Prone in Lina: 365-2892
Cell Prone in Lima 99981-5951
On Sat, Mar 5, 2016 al 2:45 PM, Paul-Henry Nargedei <phenargedet con> wrote:
Hi Ole,
Here is the 87 Chart Party. In 67 and 93 chart Party, there is the same paragraph aboul the artifacts recovered. In Chart Party 94, 96, 98 the paragraph wes change for:
The Charterers siall not sell tre artifacts collecled by Owners to any individual or private collector, but shall use them only for exhlblt e; purposes. However the collection may be soid to any ent ty that will make them available for exhibition to the ouble.
Hope that will tielp you.
By the way,
De mell,
H
Faul-Henry \{TH\} Nargeolet
oherargeolet.com

## EXHIBIT G

```
Culture Sector
Cutural Herlage Protectlon Trealles Section
Mr Srian Andrew Walnger
Kaleo Legal
4456 Corporallon Lane Sulte 135
Virginia Beach, VA 234e2
United States of America
Re%.: CLT/HEA/CHF/16/133
Dear \＄ir，
Please find enclosed，for your information，a latter concerning antetacis fron the Titanic shipwreck（case \(3: 16-\mathrm{bk}\)－02230－PMG）addressed to the Premier Exhbitions and to the RMS Titanic．
```

Please do not hositate to contact us，in case you should have any ques：Ions．

Yours slncerely，



## Culture Sector

Division for Heritage

Premler Exhibitions 3045 Kingston Court，Sulte 1 Peacntree Corners，Georgla 3c071 United States of America

FMS Titanic Inc， 3340 Peachtree Fd NE \＆ 900 Allanta，GA 30326
United States of America

29 November 2016

Ref：：CLT／AER／CHP／16／133

Dear Sir／Madam．
We were informed that your firm，salvor of certain Titanic artefacts，filed recently for banknuptcy and that you requested permiesion to scll the artifacts you salvaged from the Tltanic in 1987 logsther with the French institutlon IFREMER．

As you know，the Thanic is a historically very slgnificant wreck，which＇s s rkling changed In many aspacts the altention given to security at sea．It also sank more than a hundred years ago and thus falls under the protection of the UNESCO 2001 Convention on the Prolection of Undenwater Cultural Herlage，adhered to by already 55 Member States．

The 2001 UNESCO Convention regulates in tis Anticts 2.7 that underwaler cultural herltage shall not be commercially explotited．It prohlbls the deal ing in commerciaized artifacts In Artcle 14，regulating that ali States Parties to the Convention will take measures to prevent the entry Into their territory，the dealing In，or the possession of，underwater cultural hertage recovered，where recovery was contrary to the Convention（which the recovery of the Thanic artefacts woulo became through their commercial sale！．The Convention also provides for seizure possiblities in Article 18．1，regulating that each State Party whl take measures providing for the seizure of uncerwater cuitural nenitage in its territory that has been recovered in a manner not in conformity with the UNESCO Convention，

Hence，should RMS Titanic，alone or via a court，sel any Tilanic artfacts fo： commercial purposes，it may violate law Implementing the 2001 UNESCO Convention．The sale of the Titanic artifacts would be considered＂commerctal explotation＂under the 2001 UNESCO Convention and thcse artifacis may be sublect to selzure or other enforcement measures when in the jurisdict on of the fifty－flue States Parties to the 2001 UNESCO Convention．Piease nolo that France has also ratfied the UNESCO Convention．

Thus, we urge you to keep the Titanic collectlon together, avoiding its irretrievable dispersal, and to seek to make it available to a museum. UNESCO is oesply concerned abour the destruction and dispersal of signlificant underwater cultural heritage, such as the Titanic artefacts. These artifacts are part of the legacy of fumanlity and should be made avallable for viewing by the public.

For additional information on the legat aspects of the 2001 Corvention or the protection of underwater cultural heritage, you may wish to contact ims Ulrike Guerin, responsible for the 2001 Convention within the Culture Sector (tel.: + 33 (0) 1456844 06; ө-mail: u.gueri@unesco.org).

Yours sincerely,

17. Resed<br>Mechtild Rössler<br>Director

$\infty$ : Permanent Delegation of the Unlted States of Amerlca to UNESCO<br>Mr Brian Andrew Wainger, Kaleo Legal<br>US Bankruptcy Court<br>US District Court Eastern District of VIrginia<br>Wur Michel L'Hour, DRASSM

# Brian Wainger, Tsq. <br> Direct: 757.965.6804 <br> bwainger $($ abaleslegal.com 

January 3, 2017

## VTA FILECTRONIC MAM

Ms. Mechtild Rossler
Director
Culture Sector, Division for Heritage
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
7 place de Fiontenoy
75352 Puris 07 SP, Franco
M.Resslergmesenorg

Re: RMS Titanic, Inc.
UNESCO Ref: CLT/HER/CHP/16/133
Dear Ms. Rossler:
The undersigned and this law firm represent RMS Titanic, Inc. and its parent company, Premier Exhibitions, Inc. (collectively "RMST" or the "Company"). This responds to your Icter dated November 29, 2016 in which you claim that RMST, as salvor of certain Titanic artifacts. risks violating the 2001 UNESCO Convention if it sells any of its Titanic artifacts. Specifically, you contend that the Titanic is an Underwater Cultural Heritage, as defined by the 2001 INESCO Convention (the "Convention"), and that a sale of artifacts by RMST, whether or not authorized by a cout of law, "may violate law implementing the 2001 UNESCO Convention." You conclude that any such sale "may" subject such artifacts to seizure or other enforcement measures when such artifacts are in the jurisdiction of a State Party to the Convention. The Company acknowledges the notice provided in your letter, and understands the overarching goals of the Convention, but the Company categorically disputes that the Convention applies to the Titanic artifacts owned by the Company, or that the Convention applies in any respect to the disposition of private propery owned by a Cnited States company that obtained tille to such property by and through the laws of its sovereign.

As an initial matier, the United States is not a Srate Party to the Convention, and the Convention has no farce of law in the United States. Accordingly, any sale of the Compary's art:facts cransacted in the United States would not, sse matler of law, implicule the Convention:

Moreover, the Convention doos not apply to the Company's artifacts simply because they are located in the juriadiction of the States larties to the Convention. The Convention only applies to an Underwater Cultural Iferilage as Jelined in the Convention. Linderwater Cultural

Heritage (or "UCH") "means all traces of human existence having a cultural, historical or archacological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years . ..." See. Article l, paragraph Ia. Insofar as the artifacts owned by the Company were not submerged underwater for at least 100 years, they do not qualify as Underwater Cultural Heritage and the Convention does not apply to them.

RMST recovered virtually all of its artifacts before the Convention was ratified in 2001. RMST recovered all of its artifacts on or before 2004. RMST received title to certain of these artifacts via a proces verbal issued by the French administration (Maritime Affairs Office, Ministry of Transportation) in 1993. As the beneficiary of this administrative decision, RMST received full oumership of the artifacts. RMST received title to the remainder of the artifacts through Order of the United States Distrist Court for the Enstern District of Virginia, Norfolk Tivision in August 2011. The tragic wreck of the Rilfi TTTANKC tooks place in April 1912. Accordingly, the Titauic wreck did not quality as Underwater Culunal Herilage ur.ill 100 years later, in 2012, at least eight years atter the compiny had recovered its last artifuct from the seabed. While the Company takes no position herein regarding whether the wreck of the Titanic itself qualifies as Underwater Cultural Heritage (or whether France or any other States Party has a "verifiable liak" to it), the plain and unambiguous language of the Convention yields the inescapable conclusion that the Company's artifacts are not Underwater Cultural Heritage. The definition of UCH in the Convention does not extend to property such as the artifacts owned by RMST which are linked to or originating from UCH, but lifted from submersion before the expiration of 100 years. Absent such express language in the Convention, and in the face of the elear definition of UCH requiring submersion of at least 100 years, the artifacts owned by the Company do not fall under the jurisdiction of the Convention.

Nor would international law permit a state sponsored seizure or taking of the personal property of a private citizen, years after title had lawfully transferred to such citizen. The Company is not merely a "salvor of certain artefaels" as alleged in your letter, but pursuant to court orders and administrative directive owns and holds titie to the artifacts, after administrative and judicial proceedings carried out under the laws of France and the United States respectively. Indeed, domestic laws in the United States and in France protecting the private property rights of its citizens mirror similar protections afforded under international law. See e.g. Article I to the First Protocal of the European Convention of Human Rights (affording every natural or legal person the peaceful enjoyment of his possessions).

The provisions of Article 4 of the Convention, directing that the law of finds and the law of salvage shall not apply to UCH, further underscore the impropriety of sceking to designate the Company's artifacts as UCH under the regime of the Convention. As noted above, the Company received title to the artifacts following administrative and judicial procedures in France and the Enited States under cach country's application of the law's of salvage. A post hoc invalication of the salvage procedares theso tribunals carctully enip!oyed years before would not only constitute a maniëest injustice to the Company, but would jcopardize the finality and certainty accompanying countless maritime decisions throughout the internationad community.

445 Gorporution Lane, Suite 135 - Vireinia Beach, VA 23462 4510 Cux Rond, suite $201 \cdot$ Gen Allen, VA - 23060

## Page 3

Under these circumstances, the Convention does not apply to the artifacts owned by the Company. Neither the policies of UNESCO nor the historical and archaeological importance of the Titanic support the positions expressed in your letter, which belie a plain reading of the Convention.

Since its first expedition in 1987, RMST has taken great care to preserve the wreck site, and the artifacts it has recovered, stabilized and conserved, often at the expense of its private commercial interests. RMST respects the objectives and ideals espoused by the Convention and welcomes further dialogue with you and your colleagues regarding the proper legal treatment of its artifacts under international law.

With best wishes, I am
Very truly yours,


Brian Wainger

[^27]
## EXHIBIT 2

Email Correspondence Between Mr. Michel, Ms. Navarri, and Counsel for the Debtor


## Brian Wainger [bawainger@gmail.com](mailto:bawainger@gmail.com)

## Re: France

## 1 message

Brian Wainger [bwainger@kaleolegal.com](mailto:bwainger@kaleolegal.com)
Mon, Jul 25, 2016 at 5:08 PM
To: Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org)
Cc: marie-laurence.navarri@diplomatie.gouv.fr
Bcc: Dan Blanks [daniel.blanks@nelsonmullins.com](mailto:daniel.blanks@nelsonmullins.com)
Pierre - As you know, the judge in the bankruptcy of RMS Titanic, Inc. has issued an order holding that the company must proceed by way of an adversary proceeding to determine, in part, whether the Republic of France has a legal interest in the artifacts. I would like the opportunity to speak with you or the appropriate individual representative of France. Please let me know if we can arrange that. Brian.

On Tue, Jul 5, 2016 at 4:41 PM, Brian Wainger [bwainger@kaleolegal.com](mailto:bwainger@kaleolegal.com) wrote: Thanks so much Pierre. I look forward to speaking with you. Travel safe, Brian.

On Tue, Jul 5, 2016 at 4:30 PM, Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org) wrote:
Brian,

Thank you for your message. I am traveling on official business this week. We may be in a position to speak with you next week after appropriate legal arrangements have been made. I will ask that you be notified at that time.

Best regards
--

Pierre MICHEL

Science and Technology Attaché

Embassy of France in the United States

```
De:bawainger@gmail.com [mailto:bawainger@gmail.com] De la part de Brian Wainger
Envoyé : Wednesday, June 29, }2016\mathrm{ 2:04 PM
À : Pierre Michel <attache-envt@ambascience-usa.org>
Objet : Re: France
```

Pierre - I appreciate you permitting Ole Varmer to provide me your email address. On behalf of my client, RMS Titanic, Inc., I would like to speak with you at your earliest convenience. Please let me know if you would be available to speak, and if so, the time and number at which to call you. Brian Wainger.
--

Brian Wainger
Principal
Kaleo Legal

4456 Corporation Lane, Suite $1 \mathbf{1 3 5}$
Virginia Beach, VA 23462
t:757.965.6804
f:757.304.6175 (efax direct)

## PLEASE NOTE MY NEW MAILING ADDRESS

This message contains information which may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify me immediately by telephone or by electronic mail. Thank you.

[^28]
## PLEASE NOTE MY NEW MAILING ADDRESS

This message contains information which may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify me immediately by telephone or by electronic mail. Thank you.

Brian Wainger
Principal
Kaleo Legal
4456 Corporation Lane, Suite 135
Virginia Beach, VA 23462
t:757.965.6804
f:757.304.6175 (efax direct)

PLEASE NOTE MY NEW MAILING ADDRESS
This message contains information which may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify me immediately by telephone or by electronic mail. Thank you

## TR: Premier Exhibitions vs France

1 message
Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org)
Thu, Sep 1, 2016 at 12:11 PM
To: bawainger@gmail.com
Cc: NAVARRI Marie-Laurence [marie-laurence.navarri@diplomatie.gouv.fr](mailto:marie-laurence.navarri@diplomatie.gouv.fr)

Brian,

For legal issues please send your messages to Marie-Laurence Navarri, Justice Attaché and liaison judge at the embassy of France (cced).

Thank you,

Best regards

Pierre MICHEL
Science and Technology Attaché
Embassy of France in the United States
Tel : 2029446216
http://www.france-science.org/

De : bawainger@gmail.com [mailto:bawainger@gmail.com] De la part de Brian Wainger Envoyé : Tuesday, August 23, 2016 3:26 PM
À : Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org)
Objet : Fwd: Premier Exhibitions vs France
Pierre - I hope you are well. You will recall I represent RMS Titanic, Inc. Attached is a courtesy copy of the Adversary Complaint my client recently filed against the Republic of France. I look forward to speaking with you about this most interesting matter. Brian.

## -

Brian Wainger
Principal
Kaleo Legal

4456 Corporation Lane, Suite 135

Virginia Beach, VA 23462
t:757.965.6804
f:757.304.6175 (efax direct)

PLEASE NOTE MY NEW MAILING ADDRESS

This message contains information which may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify me immediately by telephone or by electronic mail. Thank you.

## 2 attachments

RMS.French Republic Complaint w exhibits.pdf
2969K

## Summons.pdf

77K

## EXHIBIT 3

Email Correspondence Between Mr. Michel, Ms. Navarri, and NOAA

## contact at the DOJ

MAVARRI Marle-Laurence <marle-laurenco.navari|ediplomatie.gow.tr

Dear M. Varmer

I've aent the note verbale on Titaric to M. Rencles who is an attomey for bankfuptcy eatata at the DO.J.

Thanke a fot for your help,

Kind regarda,

Marle

Marle-_zurence NAVARRJ
Maglstrut de Ilalson aux Etais-Unis
Justice Attache, French Embassy

4101 Reservolr Road, 20007 Weahlington DC
+1 (202) 9446033
Call : +1 (202) 4316622

## Re: contact at the DOJ

## Ola Varmer - NOAA Federal <ole.varmergnosalgov>

Mon, Ju 11, 2018 at 8:40 PM
Ta: NAVARRI Marie-Lanence <mariolaurence. navarigediplomatie.gouv.t>>

Dear Marte
I will work on that and got hack to you tomormow
Sincaraly
Ole

Sent from my iPhon*


Dear M. Varmer



Thanks a lot for your help,

Kind regards,

Marle

Marle-Laurence NAVARRI
Maqistrat de llalson aux EtatB-Unis
Juatlee Attaché, French Embassy

4101 Reservolr Road, 20007 Whashington DC
+1 (202) 9446033
Cell : +1 (202) 4315822

## RE: Good news in Bankruptcy Proceeding


 rolliondispornatle.gouv.fr
 Lasurys, Devid M Gravalose <GravaleseDMestate.goy

Dear Ole

Na thank you that's very dear. We are aware that the proceedings are to be pursued In another framework and will do our best to be reacly when nottifled the adversary proceedings by RMST

Thanks again,

Best,

Marlie

Marle-Laurence NAVARAI
Magdstrat de Ilalson aur Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy

4101 Reservolr Road, 20007 Washington DC
+1 (202) 9446033
Cell : +1 (202) 4315622

De : Ole Varmer - NOAA Federal [matha:cle.vaimergisuea,gov]
Envopâ : hund 25 jutlet 2016 23:59
A: NAVARRI Marle-Layrence; GIYYONVARCH Olvier; selexandra bellayer-roilledediphornatle.geun.fr
Ce: Mrrh-Hà Pham; Cdmert Lefturt; Prerre Michel; David M Gravallese
Cbilst : Good news in Bankruplcy Procseding

All,
The bankruptcy court denied RMST's motion to sell the French artifacts. In the attached order, the court concludes "the Debtors acknowledge that (1) they had agreed with French officials not to carry out a commercial transaction concerning the French Artifacts 'nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion,' (2) that the agreement is a restriction on their ability to transfer the French Artifacts, and (3) that the market views the Debtors as lacking clear title to convey the French Artifacts."

However, the court goes on to say that RMST could pursue an "adversarial proceeding" to determine the validity or extent of a lien or other interest in the property since it may impact the rights and property of a non-debtor in such a way as to warrant additional procedural protection. I assume France would be a necessary party in such a proceeding.

Kind regards,

## Marie

Marie-Laurence NAVARRI
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attaché, French Embassy

4101 Reservoir Road, 20007 Washington DC
+1 (202) 9446033
Cell : +1 (202) 4315622

De : Ole Varmer - NOAA Federal [mailto:ole.varmer@noaa.gov]
Envoyé : vendredi 15 juillet 2016 12:32
À: Plerre Michel; alexandra bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr; GUYONVARCH Ollvier; NAVARRI Marie-Laurence
Cc : Clément Lefort; Jackie Rolleri - NOAA Federal; David M Gravallese; Minh-Hà Pham
Objet : Re: Titanic Collection at Risk, Salvage of French Wreck off Florida and Cooperation on UCH

All,
I am very saddened by the loss of life and other harm that ruined Bastille Day for all of us, but especially for our already beleaguered French colleagues. However, it makes our support and cooperation with each other even more important. Even on things that are small in comparison, like the potential sale of artifacts from the French Collection. To that end, attached here are documents filed by the litigation counsel for RMST (Rob McFarland) in the salvage case overseen by Chief Judge Smith in the Eastern District of Virginia, to inform her of recent activities including those involving the bankruptcy proceedings in the Middle District of Florida. The package includes letters between RMST and DOJ [representing NOAA] informing the court that US/NOAA and RMST disagree about the application of the Covenants \& Conditions that were part of her order in the salvage case. I will continue to keep you apprised of any further developments by Chief Judge Smith in the salvage case, as well as in the bankruptcy case.

## Ole

On Tue, Jul 5, 2016 at 4:24 PM, Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org) wrote:
Hi Ole,


#### Abstract

Thank you so much for your intervention. The court listened to your arguments, James Goold sent us the decision of the court which postpones the motion for at least 60 days.


"that the United States Trustee objects to the proposed sale of the artifacts for multiple reasons, including that France should be given official notice of the proposed sale and an opportunity to present its position. The Trustee asks the Court to suspend the motion to approve sale of artifacts, which is currently scheduled for July 12, for at least 60 days. The Trustee also informs the Judge that there are significant deficiencies in the motion"

I look forward to strengthening cooperation between our two countries on this common heritage.

Best,
Pierre

Plerre MICHEL
Science and Technology Attaché
Embassy of France in the United States
Tel : 2029446216
http://www.france-science.org/

De : Ole Varmer - NOAA Federal [mailto:ole.varmer@noaa.gov]
Envoyé : Monday, July 4, 2016 9:29 AM
A : Pierre Michel [attache-envt@ambascience-usa.org](mailto:attache-envt@ambascience-usa.org)
Cc : alexandra,bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr; GUYONVARCH Olivier [olivier.guyonvarch@diplomatie.gouv.fi](mailto:olivier.guyonvarch@diplomatie.gouv.fi); Clément Lefort [deputy-env!@ambascience-usa.org](mailto:deputy-env!@ambascience-usa.org); David M Gravallese [GravalleseDM@state.gov](mailto:GravalleseDM@state.gov); James Delgado [james.delgado@noaa.gov](mailto:james.delgado@noaa.gov)
Objet : Re: Titanic Collection at Risk, Salvage of French Wreck off Florida and Cooperation on UC.H

## Hi Pierre,

# I hope all is well. Attached is a letter we were counseled to send in regard to the timing on this Titanic matter. It also provides a point of contact in our Department of Justice that represents us in court. Today we is a holiday celebrating our Independence Day. I am reminded me of the important role France played in the history of the United States and the work I need to get to do in drafting a document that outlines our future cooperationon underwater cultural heritage. 

Ole

On Thu, Jun 16, 2016 at 5:25 PM, Pierre Michel [attache-envi@ambascience-usa.org](mailto:attache-envi@ambascience-usa.org) wrote:

The past couple of days there have been developments involving French heritage that I want to alert you all about in response to your request for advice about the French historic wreck off Florida and Titanic which you may not be aware. I've copied US Department of State attorney Dave Gravallese as he should be included in discussions and may want to add or amend my informal comments.

First, in regard to Titanic, the US salvage company has filed for bankruptcy and we are concerned that the collection of artifacts salvaged from Titanic may be sold. This would include what we refer to as the "French TITANIC Artifact Collection" associated with artifacts salvaged in1987 expedition that was accomplished with assistance from the French Institute IFREMER (co-discoverer of the wreck). The "1987 French Collection: involves approximately 1,800 artifacts in which RMST obtained title to them, subject to certain conditions, in a salvage award from a French Administrative Tribunal. The conditions of the French Administrative Tribunal include a requirement that the artifacts not be sold individually but rather be kept together as a single collection for the public benefit. RMST admits that George Tulloch and its predecessor, Titanic Ventures Inc. did indicate to the French government that the artifacts would not be sold and would be kept together as a collection. However, its view is that was not incorporated as a condition of the award and therefore they can sell artifacts from the French Collection without approval from the Government of France. We disagree but of course defer to the decision of the Government of France. For your convenience, here is a link to the French Award. http://www.gc.noaa.gov/documents/092293-french award.pdf




$\square$

## I

NOAA 000084

$\qquad$ —
$\square$





$\qquad$

Ole Varmer, Attomey-Adtacer, Intemathonal Saction Office of General Counsel - NOAA
$\qquad$

Ole Varmer, Attomey-Advacr; Intamational Section Offica of Ganeral Counsal - NOAA
DC office (202) 482-1402
SS office (301) 713-7385
"MOBILE IPhone (202) 568-90022
$\qquad$
-
Ole Varmer, Attomey-Achacor; Intemational Section Omice of Ganaral Counsel - NOAA
DC offles (202) 402-1402
SS offics (301) 713-7385
"MOBILE IPhone (202) 558-8982

## EXHIBIT 4

Certificate of Service

#  <br> Direction des Affaires Civiles et du Sceau <br> Bureau du droit de l'Union, du droit international privé <br> et de l'entraide civile <br> 13 Place Vendôme <br> 75042 PARIS CEDEX 01 

Paris, le 27-01-2017

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(0) Téléphone : 0144776243046573

Télécopie : 0144776122

A<br>Daniel F Blanks<br>50 NORTH LAURA STREET, APPARTEMENT 4100<br>FL 32202 JACKSONVILLE<br>ETATS-UNIS D'AMERIQUE

00.01 .2017001035

Référence à rappeler :
8049TR2016 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
58NOTIF2016
Demande Daniel F Blanks-Procédure n ${ }^{\circ}$ 3: 16-ap-00183-
PMG-Convocation devant le Tribunal des Faillites des
Etats-Unis, district méridional de Floride
Destinataire: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Objet : Retour d'une demande de notification d'acte judiciaire.

Texte de référence : Circulaire NOR JUS CO5 20961 C (CIV/20/05) du $1^{\text {er }}$ février 2006, relative aux "Notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale" [ la partie pratique de la circulaire est disponible sur l'Internet à l'adresse :www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli les documents établis à la suite d'une demande de notification internationale.

LD
Cachet du Ministere de la Justice


## ATHESTATHON <br> CERTMEICATIE

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à P'article 6 de ladite Convention, The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention,
】 1. que la demande a été exécutée*
that the document has been served*

| - le (date) / the (date): | $\frac{16 / 12 / 2016}{}$ |
| :--- | :--- |
| - à (localité, rue, numéro): <br> at (place, street, number): | TOUR PASCAL B - 92055 LA DEFENSE CEDEX |



Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
The documents referred to in the request have been delivered to:

| Identité et qualité de la personne: Identity and description of person: | Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer - Monsieur Jean-Luc LAVALARO (Courrier Central IPA) |
| :---: | :---: |
| Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte : <br> Relationship to the addressee (family, business or other): | - |

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*: that the document has not been served, by reason of the following facts*:


Conformément à Particle 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes/Annexes



## EXHIBIT 5

Mouralis Declaration

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILIE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC., of al,'
Debtors.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter II
(Joint Administration Requested)

## DECLARATION OF DENIS MOURALIS

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746 . I hereby declare as follows:

1. My name is Demis Mouralis. I an over the age of eighteen years. I have personal knowledge of, and am competent to testify to, the matters set forth in this Declaration.
2. I am a tenured full Professor of arbitration law, international law and business law at Aix Warselle Lniversity in Ax en-Provence, France. I an a member of the Center for Conomic Law, the Institute of Business Law. and the Transport Law Center (CDMT / IFURTA) of that University. I teach courses for LL.M degrees (master of laws) and/or LL.B. degrees (bachelor of laws) in maritime law, arbirration law, investment law, international contracts law, air law, ethics of the legal profession, means of payment and credit.

## 3. I received a Doctorate in law, Paul Cézanne University (Aix.

 Marseille III), 2008. I also received an LL. M degree from McGill, 2002, and a DEA (LL.M) of private law, Paul Cézanne University (Aix-Marscille ILI), 2003. I[^29]an a lawyer (avocal) admitted to the bar of Aix-en-Provence, since January 2005.
4. I am the author or co-author of many leading publications on international arbitration law and procedure, such as the well-known French treatise on international commercial law entitled Droit du commerce international (Paris, LexisNexis, 2011). I also serve as arbitrator and counsel for domestic and international arbitrations, and act as a consultant on international legal issues.
5. I ain the author of a doctoral thesis on the interplay between arbitration and parallel legal proceedings, and have significant experience with international arbitrations (for instance, with respect to international ship construction contracts). as well as domestic arbitrations and with respect to disputes before domestic courts. I frequently advise on conflict of jurisdictions and the conflict of laws in the context of international contracts.
6. I am a member of the French Arbitration Committee, the Institute of World Business Law of the International Chamber of Commerce, the research team for arbitration and international commerce of the University of Vereailles Saint-Quentin en Yvelmes and of the CDE (Center for Economic Law) of AixMarscille University, the French Association of Maritime Lav (AFDM), among other organizations.
7. I have been retained as an expert consultant by R.N.S. Titanic, nuc. ("RMST") to adrise on the legal significance under French law of the procesverbal issued to Titanic Ventures Limited Partnership, a predecessor to RMST on October 20. 1993 (the "proces werbat").
8. This proces-verbal in French, with a translation into English, together with French and English versions of a letter from Titanic Ventures Limited Partnership to the Office of Maritime Affairs of France (Ministry of Equipment. Transportation and Tourism) dated Seplember 22, 1993, and of a letter from Ministry of equipment, Lransportation and tourism to Titanic Ventures Limited Partnership dated October 12, 1993 are annexed to the present declaration. Those documents have been provided to me by RMST and I assume for purposes of this declaration that they are authentic.
9. Under French law, this proces-verbal constitutes a legally enforceable administrative decision from an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment. Transportation and Tourism).
10. This procès-serbal was executed pursuant to decree 61-1547 of 26

December 1961 (art. 13), in order to transfer property of some artefacts to Titanic Ventures Limited Partnership, as the entity that recovered those artefacts from the Titanic wreck.
11. Under decree 61-1547, when someone, called the "rescuer" (sauveteur), has recovered a wreck or artelacts contained in a wreck, he or she must inform the Maritime Aflaixs Administrator (odministrateur des affoires maritimes) (art. 2). If the owner of such wreck or artefacts is not known, the Maritime Affairs Administrator advertises the discovery, through placards or notices published in newspapers (art. 4). If, within three months of such advertisement mobody has claimed ownership of the wreck or artefacts, the Maritime Affars Administrator has them sold (art. 12).
D. T.
12. The sums obtained through the sale are used to reimburse the administration's and rescuer's expenses, the sale costs and any applicable taxes or duties; then the surplus, if any, is escrowed for live yeare, during which the owner of the goods sold can claim this surplus. If, after five years, nobody has claimed the surplus, it goes to the Public Treasury (art. 14).
13. Alternatively, the Maritime Affairs Administrator can assign property of the wreck or artefacts to the rescuer (art. 13). In the case at hand, that was exactly the purpose of the proces-verbal, which transferred to "Titanic Ventures Limited Partnership" the legal property of the artefacts listed in its annex (list that I have not seen).
14. According to the provisions of decree $61-1547$ (art. 13), such transfer of ownership is total and not conditional. Decree 61-1547 does not provide that any other entity than the rescuer should have any interest in the goods assigned. Deeree 61-1547 does not provide that a third party should receive liens or encumbrances on the artefacts assigned to the rescuer.
15. Moreover, French law protects private property as a constitutional right (Declaration of the Rigits of Man and of Citizen of 26 August 1789, art. 2). The uwner of a thing has the absolute right to alienate it (French Civil Code, art. 537 and 544 .
16. Case law deduces from these principles that a contractual clanse preventing the owner of a thing from alienating it is valid only if it is temporary and justified by a legitimate interest (Court of Cassation, In Civil Chamber, October 31, 2007, casc $10^{\circ} 05-14238$, Bull. Cip 2007, 1, $\mathrm{n}^{\circ} 337$ ).
17. I declare under penalty of perjury in the United States of America that the foregoing is true and correct.
18. Executed on this the 20 day of June, 2016.


DENIS MOURALIS

ANNEXED: documents transmitted by RMST, including the proces-verbal of October 20, 1993, and two letters

Letter from Titanic Ventures Limited Partnership to
Office of Maritime Affirms for France
(Ministry of Equipment, Transportation and 'lounsm')
September 22, 1993
English Version (2 pages)
(Translation made by
J.C. Goldsmith \& ALsozies)

Titanic Veatures Iimited Partumship 204 Old Post Road
Southport Connecticut 06490

> Mr. Tricot
> Head of Headquater of Maritiones A ffadrs in Lorient $88-90$ Ave, de Lapsriere日P 2143
> 56921 Lorient Cedex France

Par.s, Sertember 22, 1993

Dear Sir,
The search procedure of the artifecs' beirs regating the arifacis recovered from tine Titanic during the 1987 expedition is over.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), as salvor, wishes to oun the artifacts to whiel the owners of beirs have nnt been identined pursumt to the publicity mearues implewented by the french arthorities.

On this occasion, I hereby, on bebalf of Tivane Vemures and as Dinector of Titanic
Ventures, state that Tinanic Ventures intends to make a respectinul use of the artifacts recovered from the Titanc in 1987 in thanory of their initial owners.

In this wiew, I indicate you toan the atifacts will only be ured on a culraral purpose and will not,
tienetore, be part of any operations which would lead to their dispersion, but to the exccption of exhilion purposes, and none of the arifacts wili be sold.

In supplement, I expressly discharge the French State of any liability wis-a-vis any third parties whuse interests would have bean damaged by the delivery of the artifats recovered fom the Titanic wreck:
yours sincerely,
George Tulloch
General Partner
Titonic Ventures Limited Parosership

# Letter from Ttanic Ventures Limited Partnership to <br> > Office of Maritime Affairs for France <br> <br> Office of Maritime Affairs for France <br> <br> Office of Maritime Affairs for France <br> (Ministry of Equ:pment, Transpontation and Tourism) 

September 22, 1993
French Version (I page)

# TITANIC VENTURES <br>  Td. COOU 255 94日1, Fax [2031255.7579 <br> Momsieur Thinos <br> Chef tu Quarter des AlPaires Mariutmes  88. 90 Avemat de Lapctive FiP 2143 <br> 5631 Lorient Cedea <br> Fisanes 



Patis it is suptombre $1 \% 92$

## Morisimur.







 wous fain part de lifitention de la soditie de faire des objez prélevés de l'cpuse the



 gualcorqise d'entre cux.

 d'Gave dy Timaic.

Je vous prie tie aroise, Morcizt, ì l'assurance de mer yeriments distagutio.


## 1 etter from

Ministry of Equipment, Transportation and Tourism 10

Titanic Venlures Limited Parnetship
October 12, 1093
English Version (2 pages)
D. 1.

## FREACH REPIBLIC

Oct. 18,1993

MUNSTRY FOR EQUTPRMENT, TRANSPORTATION AND TOURISM

MARTIMEMATTERS
LORJENT QUARTER
$\mathrm{N}^{3} 4 \mathrm{~A}$
EDTDD
Matter followed by:
M. Le Doze

Lorient, October 12, 1993
88-90 Avenue de it Pericre
B. P. 2143

56321 Loricn! Cedex
Tel. 97371622
Telex : 950848
Facsimile : 978397
The Quarer Mastor for MartimA
Matters of Lorient

To

Mr. Geurges Tulloch
Director Titanic Vearures Lomited Parmership 204 Old Post Foad Southport (10490 Comnetticu: (US.A)

Elected domicile in France: Professional Partaership of Altorncys
J. C. Goldsmith \& Associates

4 , avenue Van Dyck
75008 Panis
to the atcotion of Mr. Le Foucard, Esg.

RE: Objects renoved from the wrecksge of the Titanic in 1987

Dear Sir.

The search for the beirs and assigns of the objects removed from the wre:kage of the Titanic at the ture of the 1987 expedition has now been completed.

Ownership of the objects that have not bean claimed, of for which the claim for festution has been retused, shall be delivered to the company Titanic Ventures Limited Patnershif, as salvager, in accundance with the provisions of Article 13 of Decree $n^{\circ}$ 61-1547 of Deccmbe: 26,1961 instituting the systef govenning wreckeges.


Letter from
Ministry of Equpment, "Transportation and Tourism 10
Titanic Ventures Limuced Putnership
October 12, 1993
French Version (2 pagcs)


Cunesenant cette remisu，J＇ei Drie konne neta de




 optcetion entreintint telt dispeceion si ce n＇est pour les bexalns A＇山の世 expesizion．

En outre j＇ei pris hots bgaiement de rotee dicharge A ユ＇色gape de 1＇己tat frençis de toute rasponzeyilite vig－a－vis
 dus objets retires de lyepayo du Trtanlc．



Minates of Devivery to the Sohngor of ihe Antifocs: Ficovond form the Titanic Wrect in 1987
("Proces.Verbal")
6
Martime Aftairs Administrator of the Ministry of Esuipmens, Transportation and Tourism
$6 \mathrm{coper} 20,193$
English Version (2 pages)

Translation made by J.C Goldsmith afAsscoles)

## FRENCH REPUBLIC

## MINISTRY OF EOUIPMENT TRANSFORTATION AND TOLHISH

MARITJMES AFFAIRS
headouarter of lorient

# "MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFACTS RECOVERED FROM THE TITANG WRECK IN 1887" 

(Articie 13 of the decree $n^{\circ} 61-1547$ dated December 27, 1981 determining the regime of the wreck at sea)

By the Hatilme Affalrg Adminletrator, B. Chapalaln representing the Head of tho Headquerter of Lorlent, 88-90 Ayenue Lapariltro日.P. 2143
569zi Loriant Cadax
10
Tltanic Venturas Llmited Parthership represented by M. Georgi Tulloch, Managlng Partner, asslsted by Alaln de Foucaud, Esq., 204, old Posl Hoad, Souihport connootlcut cesco (Unitad States)

In eecordance with |ts-daelsion dated oclober 12, 1993 , taken pursuant ta the provisions of the decres $N^{0}-51-1547$ dated December 26, 1S61 determining the reglme of the wrook at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Maritime Altairs of Lorient, hes cartad out this day the delfvery of the erifopls "focowered from the Tlank wreck in 1987 and whose legal owners or heles have not boen Identifed pursuint to the publloty measures implemented by the Franch Authorities, to Tltanic Yuntures Limited Partnership, in ins capacity of salvagor.

Y密 Tharic Véntines Limited Paitnerehio datod September．22，1993．

－Done al Salni－Aamy，on October 20， 1892
The Administrator
of Maritime Aftairs M．Chapalain representing the Heiad of the Headquarter of Lorlen：

Titanic Ventures Llmited Partnerehip． rapresented by M，Gaorge Tullach，

> Ascisied by Alain do Foucaud, Esp. Attorngy el Law

# Winuter of lhetivery to she Salvagar of the Antifacts Revered from the Titanic Wrect in 1987 <br> ("Proces Verbal") <br> <br> by <br> <br> by <br> Maritime Affairs Administrator of the Ministry of Equipment, Transportation and Tourism 

## Ontobor 20. 1093

French Version (2 pages)

MINIETEAE DF L＇EGUI PERTPTT， DES TRANSPORTS ET DU TOUPISHE

AFEATFES MARITINES
ーーツーーーーーーーーー
QUAßTIER DE LORIENT
－－の
＂PROCES－VERGAL DE REMSE AUS SAUVETEUR
DES OBUETS PREWEVES SUR LIEPAVE DU TITANIC EN I $987^{\circ}$
（Articie 13 du décrat n＇G1－1547 du 21 dacombee 1961
figent le regime des éaves maritivoes）

Par I＇Adminiftratedr des Affaires Macitimes， H．CREPRAMIN
工Gpracentart．Ie cibex de guartier de LORIENT， 89－90，дจenue da la perride

H．P． 2143
56321 LORsprit cedex

E
 represento par Monsiour Geargen TULLOCI，directeur Bssiste de Hajtre Alair de foucsoLn；avocat． 204 9ld Fost Road，Southport CONAECTICOR 06490（Etats－Unis）
＊$\dot{x}$＊

Conforménent e se aesiston en aste du 12 octobre 19و． prise en epplication des dispositions du décret n＊6i－i547 du 26 cécembre 1961 fixant le regime des epeves maritimes．Monsieur chapamis，
 procedé ce jour ì la remise des objets préleves gux l＇épave du rimpNic eri 2987 et dont les legitimes propriftaires ou apants droit n＇ont pu etre identifieg，comme suite aux mesuref de publifita prises par les autorités frangaises，a Ia zocieté TITANIC VENTURES Lidinted Partmerbhip，en se gualite de sauveteun： proces-verbal, ainsi que ia lettre dintention de la société pritanIc veniufes lirated partrarshiven dete du 22 septembie 1993.
a Saint Réng, , ie 2000bly 199:

I'Administrateur Ces Affaires Haritimes Monsieur cmaphantw representant le chaf. de Quartabligntorient


La sochette miThNIC VENTURES ulaited Parmership représente. par Howsleur G. TULLOCH. Directere

assiste üe Hastre A. de FOUCAULD.
brocet
Alfforcand

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION 

In re:
RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.

FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Defendant.

> PLAINTIFF'S NOTICE OF FILING DECLARATION OF
> DAVID P. STEWART IN SUPPORT OF PLAINTIFF'S MEMORANDUM OF LAW IN SUPPORT OF ITS (I) MOTION
> FOR CLERK'S DEFAULT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, A/K/A REPUBLIC OF FRANCE AND (II) MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Notice is hereby given that Plaintiff RMS Titanic, Inc. is filing the attached Declaration of David P. Stewart in Support of Plaintiff's Memorandum of Law in Support of Its (i) Motion for Clerk's Default Against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France, and (ii) Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic a/k/a Republic of France.

[^30]NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com

TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)
600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
KALEO LEGAL
Brian A. Wainger (Virginia Bar No. 38476)
4456 Corporation Lane
Suite 135
Virginia Beach, VA 23462
757-965-6804
Fax : 757-304-6175
Email: bwainger@kaleolegal.com

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on March 24, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rrt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of Unsecured Creditors

Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## $\underline{\text { Via U.S. Mail }}$

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors

Jacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/ Daniel F. Blanks
Attorney

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION 

In re:
RMS TITANIC, INC. et al.,'
Debtors

## RMS TITANIC, $\mathbb{I N C}$.

Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Defendant.

## DECLARATION OF DAVID P. STEWART IN SUPPORT OF PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S MEMORANDUM OF LAW IN SUPPORT OF ITS (I) MOTION FOR CLERK'S DEFAULT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, A/K/A REPUBLIC OF FRANCE AND (II) MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, I hereby declare as follows:

1. My name is David P. Stewart. I am over the age of eighteen years. I have personal knowledge of, and am competent to testify to, the matters set forth in this Declaration.
2. Attached as Exhibit A is a copy of my curriculum vitae. I am admitted to the bars
of the State of New York (First Department, 1972) and the District of Columbia (1980). I have earned the following degrees: A.B. from Princeton University (1966), J.D. from Yale Law
[^31]School (1971), M.A. in international relations from Yale Graduate School (1971), and LL.M. in international legal studies from New York University (1976).
3. I am currently employed as a Professor from Practice at Georgetown University Law Center in Washington, D.C. From 1976 through 2008, I was employed with the Office of Legal Adviser for the U.S. Department of State (the "USDOS"), serving from 2005 to 2008 as the Assistant Legal Adviser for Private International Law for the USDOS. From 2001-2005, I served as the Assistant Legal Adviser for Diplomatic Law and Litigation for the USDOS. I retired from USDOS in 2008. Prior to joining the USDOS I worked in private practice in general commercial and antitrust litigation.
4. From 1984 to 2008, I was also employed as an Adjunct Professor of Law at the Georgetown University Law Center. At Georgetown University Law Center, I have taught or continue to teach the following courses: Introduction to International Law (2008-present), Private International Law (2008-present), International Law in Domestic Courts (2008-present), International Commercial Arbitration (1984-1992), International Criminal Law (1990-present), International Human Rights Law (1993-2003), Immunities in International Law (2004-present), International Civil Litigation (2004-2008), Foreign Relations Law (2006-2014) and Foreign Policy Implications of Private Litigation (2007-2008).
5. I also have taught international law courses at George Washington University Law School, University of Virginia School of Law, and American University. I have written and edited more than thirty articles, textbooks, and book reviews related to international law including, the Digest of U.S. Practice in International Law (co-editor of seven volumes), International Human Rights in a Nutshell (co-author), International and Transnational Criminal Law (co-author/textbook), The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges (Federal

Judicial Center 2013), and "Immunity and Accountability: More Continuity than Change" (coauthor/article). I am currently serving as one of the co-Reporters on the American Law Institute's project preparing the Restatement (Fourth) Foreign Relations Law of the United States, with specific responsibility (along with another co-Reporter) for the treatment of sovereign immunity.
6. I have been retained as an expert consultant by R.M.S. Titanic, Inc. to advise on sovereign immunity and international law issues in the adversary proceeding styled as $R M S$ Titanic, Inc. v. French Republic a/k/a Republic of France, Adversary Proceeding Case No. 3:16-ap-00183-PMG (the "French Adversary Proceeding").
7. The Foreign Sovereign Immunities Act (the "FSIA") provides the exclusive basis for asserting jurisdiction over the Republic of France in the French Adversary Proceeding.
8. II U.S.C. § 106(a) establishes a clear and unequivocal waiver of sovereign immunity for these proceedings brought pursuant to $\$ \$ 105$ and 363 of the Bankruptcy Code, such that the Republic of France may not properly assert sovereign immunity as a defense to the jurisdiction of this Court in the instant matter.
9. That statutory waiver of immunity is consistent with the terms of Article 13 of the 2004 United Nations Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Properties (the "2004 UN Convention"), to which France is a state party, having signed it on January 17, 2007 and approved (ratified) it on April 12, 2011. Article 13 of the 2004 UN Convention waives sovereign immunity for any State Party before a court of another State in any proceeding which relates to the administration of property, including trust property and the estate of a bankrupt entity. I am personally familiar with the Convention, having served on the U.S. delegation to the United Nations Conference responsible for finalizing and approving the 2004 United Nations

Convention. (To date, the United States has neither signed nor ratified the 2004 UN Convention.)
10. I have reviewed the 1993 proces verbal and the documents related to it. I believe there is no conflict of law between the relief sought in the Adversary Proceeding and the proces verbal.
11. In my opinion, the prudential abstention doctrine known as international comity does not warrant this Court's abstention because I understand that the Debtor accepts the proces verbal as a valid and lawful instrument transferring title to the relevant artifacts to the Debtor and no true conflict therefore exists with foreign law, judgment or proceeding.
12. The act of state doctrine has no bearing on the Adversary Proceeding because the Debtor does not seek as relief in these proceedings an Order declaring the proces verbal to be invalid or unlawful, nor does the Debtor challenge the authority of the Republic of France to issue the proces verbal pursuant to décret 61-1547 (art. 13), the French Code of transportation or other maritime law acts.
[continued on following page]
13. I declare under penalty of perjury in the United States of America that the foregoing is true and correct.
14. Executed on this the 2017.


## ACKNOWLEDGEMENT


)
)SS.
)

On the 24th day of March , 2017, before me personally appeared David P. StewarT, personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence) to be the persons whose names is subscribed to the foregoing instrument, who, being duly sworn, did depose and say that he/she executed the same in his/her authorized capacity, and acknowledged the instrument to be the free act and deed of Nasty Gal Inc. for the uses and purposes mentioned in the instrument.


My Commission Expires: 1/1)21


## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA

 JACKSONVILLE DIVISIONIn re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,
Chapter 11 (Jointly Administered)

Case No. 3:16-bk-02230-PMG

Defendant.

PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S SUPPLEMENTAL SUBMISSION IN SUPPORT OF ITS MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

RMS Titanic, Inc., (the "Debtor" or "RMST" and together with its affiliated debtors listed in footnote 1, the "Debtors") by and through the undersigned counsel, hereby files this Supplemental Submission in Support of its Motion for Default Judgment Against Defendant French Republic a/k/a Republic of France (the "Supplemental

[^32]Submission"). In support of the Motion for Default Judgment, the Debtors respectfully state as follows:

## BACKGROUND

1. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), the Debtors filed voluntary petitions for relief under chapter 11 of Title 11 of the United States Code, 101 et seq. (as amended) (the "Bankruptcy Code"), commencing the above-captioned jointly administered bankruptcy cases. The Debtors continue to operate their businesses as debtors and debtors-in-possession. No trustee or examiner has been appointed in the Debtors' cases.
2. On June 20, 2016, the Debtors filed their Motion for Order Pursuant to Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 6003, 6004, and 9014 Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests (the "Sale Motion"). Pursuant to the Sale Motion, the Debtors sought authority to sell free and clear of claims and interests approximately 2,100 artifacts recovered from the wreckage of the R.M.S. Titanic in 1987 by Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP") with assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer ("IFREMER"). The artifacts recovered during the 1987 expedition are referred to herein as the "Artifacts." TVLP is the predecessor to the Debtor. For purposes of this pleading, TVLP and RMST will be collectively referred to as the "Debtor".
3. On July 22, 2016, this Court entered an order denying the Sale Motion without prejudice and directing the Debtors to file an adversary proceeding in connection
with the sale of the Artifacts [D.E. 102]. In that order, the Court found that the Republic of France may assert an "interest" in the Artifacts within the meaning of Section 363(f) of the Bankruptcy Code, and such interest may warrant the procedural safeguards of an adversary proceeding under Rule 7001, which provides that any proceeding to determine the validity, priority, or extent of a lien or other interest in property, or any proceeding seeking a declaratory judgment regarding any of the foregoing are adversary proceedings. Fed. R. Bankr. P. 7001(2) and (9).
4. On August 17, 2016, Debtor RMST commenced in this Court an adversary proceeding against the Republic of France in the matter styled RMS Titanic, Inc. v. French Republic a/k/a Republic of France, Adversary Proceeding Case No. 3:16-ap-00183-PMG (the "French Adversary Proceeding"). In the French Adversary Proceeding, Debtors seek a determination, pursuant to 11 U.S.C. §§ 105 and 363 and Fed. R. Bankr. P. 7001(2) and (9), that the Republic of France holds no interest in the Artifacts.
5. On April 25, 2017, the Court entered an order granting Debtor's Amended Motion for Entry of Clerk's Default against the French Republic and scheduling an evidentiary hearing on Debtor's Amended Motion for Default Judgment against the French Republic (hereinafter the "Order"). The Debtor files this Supplemental Submission to address the concerns raised by the Court in the Order, and to provide the Court with a sufficient evidentiary basis to enter default judgment against the French Republic in accordance with 28 U.S.C. § 1608(e).
6. In the Order, the Court seeks additional evidence including: an explanation of the legal implications of the Proces-Verbal dated October 20, 1993; an explanation of the legal implications of the French Administrator's decision dated October 12, 1993 transferring the Artifacts to TVLP; an explanation of the legal implications of the Debtor's "letter of intent" dated September 22, 1993; whether "decree 61-1547 of 26 December 1961" permits an Administrator to modify an award in specific circumstances, such as by incorporating a salvager's representations into a Proces-Verbal; whether the attachment of the Debtor's letter of intent to the ProcesVerbal in the case may have affected the property transferred to the Debtors; and (vi) the import of the "Note from the Embassy of the Republic of France dated July 8, 2016".
7. In support of this Supplemental Submission, Professor Denis Mouralis, Professor of Law at Aix Marseille University in Aix-en-Provence, France, executed an additional declaration providing his expert opinion on the issues raised in the Order. See, Exhibit 1 attached hereto.
8. In addition, the Debtors engaged Yann Aguila, a former member of the French Supreme Administrative Court, the Conseil d'Etat. While a member of the Conseil d'Etat, Mr. Aguila served as a judge within the Litigation Division (2009-2011), and prior to that, he served as Deputy Secretary-General (2001-2004), and Commissaire du Government (independent judge giving impartial opinions on all cases before the Conseil d'Etat (2004-2009). See, Exhibit 2 attached hereto at $\mathbb{T} 3$. The Conseil d'Etat acts as legal advisor to the executive branch and as the Supreme Court of Appeal for all administrative law courts and administrative justice in France. See, Declaration of Yann

Aguila in Support of Application of Nelson Mullins’ Application Seeking Authorization for the Debtors to Make Payment Directly to Yann Aguila for Services Rendered, attached hereto as Exhibit 3 at $\mathbb{I I}$ 2. It hears both claims against national-level administrative decisions and appeals from lower administrative courts. Like the decisions of the United States Supreme Court, the decisions of the Conseil d'Etat are final and unappealable. Id. Mr. Aguila, currently a partner in the law firm of Bredin Prat in Paris, France leads Bredin Prat's Public/Administrative law practice. Id. at $\Phi[2$. Mr. Aguila was retained to provide his expert opinion on the issues raised in the Order.
9. Finally, Jessica Sanders, the Corporate Secretary and Vice President of Corporate Affairs for the Debtors, provides an affidavit explaining that from the time RMST was awarded title to the Artifacts to the commencement of the Debtors' Chapter 11 cases, the Republic of France never asserted or expressed an interest in the Artifacts. See, Exhibit 4 attached hereto.

## SUPPLEMENTAL EVIDENCE

## I. The Legal Implications of the Proces-Verbal

## A. The Proces-Verbal constitutes an unconditional transfer of title to Debtor.

10. Under French law, the Procès-Verbal constitutes a legally enforceable administrative decision from an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) (hereinafter, the "Administrator"). See, Exh. 1 at $9[9$, and Exh. 2 at $I \mathscr{I}$ 11-17, 29, 42. The transfer of the Artifacts took place through two acts issued by the Administrator: the letter of decision dated 12 October

1993 (the "Letter Decision") as well as minutes dated 20 October 1993 (the "ProcesVerbal"). See, Exh. 1 at $\mathcal{M} I[8,9$ and Exh. 2 at $\mathbb{T} 16$.
11. The Letter Decision and the Proces-Verbal were executed pursuant to decree 61-1547 of 26 December 1961 (art. 13), in order to transfer the Artifacts to Titanic Ventures Limited Partnership. See, Exh. 1 at 910 and Exh. 2 at $\mathbb{T} 11$.
12. The Administrator may only proceed under Article 13 if no party claims ownership of property salvaged at sea following an extended public search for such owners, or for the heirs and assigns of such owners. The search is governed by Article 13 and is intended to give any third-parties with a claim of ownership the opportunity to make such claim. See, Exh. 1 at $\mathbb{T} \mathscr{I} 11,13$ and Exh. 2 at $\mathscr{I} 13$.
13. Only if the property goes unclaimed may the Administrator either sell the property to compensate the salvager for its work pursuant to Article 12, or transfer title of the property to the salvager pursuant to Article 13. Id.
14. In the instant case, the Administrator elected to satisfy the Debtor's salvage award utilizing Article 13, and only after determining that there existed no claims of ownership by third-parties, their heirs or assignees. See, Exh. 1 at $\operatorname{TIIf} 13,14$ and Exh. 2 at $\mathscr{I} 15$.
15. Article 13 does not provide merely for the use or possession of such property, nor any other transfer yielding less than the full bundle of property rights inherent in unconditional title. See, Exh. 1 at $\mathbb{T} 16$. Therefore, despite the Procès-Verbal using the term "delivery", its purpose was to transfer full property of the Artifacts to the
beneficiary. The term "delivery" as used in the Proces-Verbal means transfer of title. See, Exh. 1 at $\operatorname{IIII} 14,15$, and Exh. 2 at $\operatorname{TIII} 15$ and 16.
16. Article 13 of Decree 61-1547 does not permit any entity other than the rescuer to obtain any interest in the goods. See, Exh. 1 at $\Phi[16$.
17. Article 13 of Decree 61-1547 does not permit a third party to receive liens or encumbrances on the artifacts assigned to the rescuer. See, Exh. 1 at 916 and Exh. 2 at I/13, 14.
18. Article 13 of Decree 61-1547 does not permit a condition to be incorporated into the Proces-Verbal. See, Exh. 1 at $\mathbb{T} 16$ and Exh. 2 at $\operatorname{TIII}$ 38, 41.
19. In addition to the plain language of decree 61-1547, which permits only a full, complete and unconditional transfer of title, other elements of French law confirm that the transfer of title to the Debtor was complete and unconditional.
20. French law protects private property as a constitutional right. See, Exh. 1 at $\mathbb{I} 20,21$ and Exh. 2 at $\mathscr{I} 41$. Id. In France, a contractual clause preventing the owner of a thing from alienating it is valid only if it is temporary and justified by a legitimate interest. Id. Even if decree 61-1547 permitted a conditional transfer of title, which it does not, because the transfer of title evidenced by the Proces-Verbal was permanent, it could not contain a prohibition on alienation in perpetuity. Id.
21. French law enumerates the bundle of rights a party may have in property. See, Exh. 1 at $9[22$. Property rights are defined by statute. Id. No party may have an interest in property that is not recognized by statute, except rights of usage created by contract, with consent of both parties. Id. In particular, French law ignores the concept
of equitable interests in property. Id. Thus, the Proces-Verbal could not create, for the benefit of the Republic of France, an ownership interest in the Artifacts, or a right to prevent their alienation. Id.
22. For all these reasons, the Proces-Verbal constitutes a transfer of full and unconditional title to the Artifacts to the Debtor and does not contain a condition or reservation on the transfer of title.

## B. As a matter of law, the Republic of France never had an ownership interest in the Artifacts.

23. Neither in decree 61-1547, nor elsewhere in French law, did the Republic of France ever have a claim to ownership of the Artifacts. Indeed, in issuing the Letter Decision and the Proces-Verbal pursuant to Article 13, the Administrator acted as a neutral administrative authority transferring title of unclaimed or abandoned property to the Debtor. See, Exh. 1 at $\llbracket[18$ and Exh. 2 at $q \mathscr{I} 14$ and 40. The purpose of Article 13 is not to permit the Administrator to convey property owned by the Republic of France to a third-party, nor to permit unclaimed property to be claimed by the sovereign. Id.
24. Article 13 does not permit the Administrator to convey to the sovereign unclaimed property rescued from the sea. Id.
25. The Proces-Verbal does not convey to the Republic of France any ownership interest in the Artifacts or any reversionary interest in them. Id.
26. Nor did the Republic of France ever have an ownership claim to the Artifacts under the Law of the Sea. Navigable waters that lie inland of a nation's borders are within the nation's complete control, the same as any real property within its borders. See RMS Titanic, Inc. v. Haver, 171 F.3d 943, 965 (4th Cir. 1999) (citing United States v.

Louisiana, 394 U.S. 11, 22, 22 L. Ed. 2d 44, 89 S. Ct. 773 (1969) (footnote omitted)). Beyond the territorial waters, where the R.M.S. Titanic wreck occurred, lie the high seas, over which no nation can exercise sovereignty. Id.; see also United States v. Louisiana, 363 U.S. 1, 33-34, 4 L. Ed. 2d 1025, 80 S. Ct. 961 (1960) (stating that the "high seas, as distinguished from inland waters, are generally conceded by modern nations to be subject to the exclusive sovereignty of no single nation"); The Vinces, 20 F.2d 164, 172 (E.D.S.C. 1927) (stating that the high seas "are the common property of all nations"). Mutual access to the high seas is firmly etched into the jus gentium. See, e.g., United Nations Convention on the Law of the Sea, Dec. 10, 1982, 21 I.L.M. 1245, 1286-87 arts. 87, 89 (providing that the high seas shall be open to all nations and that "no State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty"). The R.M.S. Titanic wrecked in international waters. R.M.S. Titanic, Inc. v. Wrecked \& Abandoned Vessel, 742 F. Supp. 2d 784 , 788 (E.D. Va. 2010). Accordingly, the Republic of France could not claim any property from the wreck as its own.

## II. The Legal Implications of the Defendant's Letter of Intent dated September 22, 1993 and the Administrator's Decision dated October 12, 1993

27. In the letter of intent dated September 22, 1993, the Debtor represented, that "these objects shall be used only for cultural purposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (except for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold" (the "Representation" or the "Representation Letter").
28. On October 12, 1993, the Administrator issued its Letter Decision, which together with the Proces-Verbal, constitute the administrative acts by which the French administration transferred to the Debtor title to the Artifacts. See, Exh. 2 at $9 / 15$ and16. The Letter Decision constitutes the decision of the Administrator granting title to the Artifacts to the Debtor, whereas the Proces-Verbal sets out the precise list of Artifacts and records their "delivery", or transfer to the Debtor. Id.
29. The Letter Decision confirms that the public search for parties claiming an ownership interest in the Artifacts was completed: "[t]he search for the heirs and assigns of the objects removed from the wreckage of the Titanic at the time of the 1987 expedition has now been completed."
30. The Letter Decision confirms that such search yielded no party with a property interest in the Artifacts. In particular, the Letter Decision dictates that the Artifacts "delivered" pursuant to the regime set forth in Article 13 would only include those objects over which no party has made a claim of ownership, or for which such claim has been rejected: "[o]wnership of the objects that have not been claimed, or for which the claim for restitution has been refused, shall be delivered to the company."
(Emphasis added). Pursuant to the plain language of the Letter Decision, neither the Republic of France nor any other third-party was granted a property interest in the Artifacts. See, Exh. 1 at $\mathbb{T}[24$ an Exh. 2 at $\mathscr{I} 14$
31. The term "delivered" in the Letter Decision has the same meaning as the term "delivery" in the Proces-Verbal. Because Article 13 provides only for the transfer of complete and full title to property, and does not provide for merely the use or possession of property, nor any other transfer yielding less than the full bundle of property rights inherent in unconditional title, the term "delivered" in the Letter Decision refers to the transfer of title. See, Exh. 1 at GIII14, 15 an Exh. 2 at $\operatorname{IIII5,~16,~} 17$.
A. French law does not permit an Administrator to permanently modify an award to limit Debtor's right to sell the Artifacts.
32. The Letter Decision also references the Representation Letter: "the list of the artefacts is exhibited to the present minutes together with the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership dated September 22 ${ }^{\text {nd }}, 1993$ ".
33. The Letter Decision, by its plain language, does not incorporate by reference the Representation Letter, nor make the Representation Letter a condition or limitation to the "delivery". See, Exh. 1 at TIII 19-29 and Exh. 2 at $9[24-39$.
34. French law prohibits the "delivery" of property with a permanent condition preventing the sale or assignment of such property. See, Exh. 1 at IIII 19-29 and Exh. 2 at $9[39,41$.
35. As a matter of French law, the attachment of the Representation Letter to the Letter Decision does not impose any conditions limiting the sale or assignment of the Artifacts. See, Exh. 1 at TIII 19-29 and Exh. 2 at gI24-39.
36. The attachment of the Representation Letter to the Letter Decision does not vest in the Republic of France any property interest in the Artifacts. See, Exh. 1 at $\mathbb{I}$ 17, 18, 23, 29 and Exh. 2 at $\mathscr{I T I 1 4 \text { and } 4 0 . ~}$
37. The Representation Letter itself merely constitutes a statement of the present and future intentions of the Debtor. See, Exh. 1 at $\mathbb{I I} 25$ and Exh. 2 at $\operatorname{g} 24-39$. Under French law, the attachment of the Representation Letter to the Letter Decision does not create any legally binding obligations or limitations on the Debtor's use or enjoyment of the Artifacts, nor does the Representation Letter legally prevent the Debtor from taking any action incident to full ownership of the Artifacts. Id.
38. As set forth above, French law does not give the Administrator the right to reserve any interest in, or permanently limit the use of the Artifacts. In any event, administrative decisions departing from general rules set out by statute must set forth a precise explanation, in writing, of the factual and legal considerations that formed the basis for such a departure from general rules of law. See, Exh. 1 at GI[I26-28 and Exh. 2 at 9/24-39. Neither the Letter Decision nor the Proces-Verbal contains any such explanation, and the attachment of the Representation Letter does not constitute such an explanation. $I d$.
39. The Representation Letter constitutes precatory language, at best. Language is characterized as precatory when its "ordinary significance imports entreaty, recommendation, or expectation rather than any mandatory direction. Raines v. Duskin, 247 Ga. 512, 523 (2) (277 S.E.2d 26) (1981); Torres v. Elkin, 317 Ga. App. 135, 141, 730 S.E.2d 518, 523 (2012). In this respect, the Representation Letter was made a part of the
record of the administrative proceeding, but it does not carry legal significance governing the nature of the Debtor's ownership of the Artifacts. See, Exh. 1 at GIIT25, 29 and Exh. 2 at $9 / 24-39$

## III. The Note Purportedly from the French Embassy has no legal effect on this matter

## A. The Note is not admissible evidence in the proceedings.

40. The purported Note from the French Embassy dated July 8, 2016 (the "Note") and attached as an exhibit to the Complaint initiating this Adversary Proceeding is not admissible evidence in this proceeding. "[W]hen a litigant has been given ample opportunity to comply with court orders but fails to effect any compliance, the result may be deemed willful." Katz v. MRT, LLC, 2008 U.S. Dist. LEXIS 45586, 2008 WL 2368210 at *3 (S.D. Fla. June 10, 2008); Compania Interamericana Export-Import, S.A. v. Compania Dominicana de Aviacion, 88 F.3d 948, 952 (11th Cir. 1996). The record in this case yields the inescapable conclusion that the default of the Republic of France was willful. As such, and in keeping with this Court's Order, the Republic of France has defaulted in these proceedings and waived the right to defend the action.
41. The Plaintiff attached the purported Note to the Complaint merely to provide this Court with a complete record of the facts and circumstances leading to the commencement of the Adversary Proceeding. The Plaintiff disputes the accuracy of virtually every aspect of the Note and did not offer the Note for the truth of any matter asserted therein. Only authentic documents attached to a complaint may be considered for purposes set forth in Rule 10(c) of the Federal Rules of Civil Procedure. See e.g.

Blankenship v. Manchin, 471 F.3d 523, 526 n. 1 (4th Cir. 2006). Where a document lacks authenticity or a party disputes its authenticity, it may not be used. Id.
42. The Note does not constitute admissible evidence in this matter and the Court should not consider it on its merits. The Note was not signed and lacks foundation. The author of the Note is unknown and not subject to cross-examination. The Note constitutes inadmissible hearsay. The Note renders legal opinions about French law requiring expert testimony. The Note wholly fails to meet the requirements of Rule 44 of the Federal Rules of Evidence governing entry of a Foreign Record, as it lacks an attestation by an authorized person accompanied either by a final certification of genuineness or by a certification under a treaty or convention to which the United States and the country where the record is located are parties. Fed. R. Evid. $44 .{ }^{2}$

## B. Not only does the Note deserve no evidentiary respect, the allegations contained in it are incorrect.

43. The unknown author of the Note incorrectly suggests that the Covenants and Conditions issued by United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "EDVA Court") governing the use and disposition of the artifacts within that Court's jurisdiction also apply to the Artifacts. The EDVA Court has repeatedly stated that the Covenants and Conditions do not apply to the Artifacts. See e.g., June 21, 2016 transcript, attached hereto as Exhibit 5, at pp. 11 (THE COURT: [m]y understanding that it's only

[^33]the French artifacts that are involved in this sale, and those were excepted in the covenants and conditions....")
44. The unknown author of the Note incorrectly points to the holding in R.M.S. Titanic, Inc. v. Wrecked \& Abandoned Vessel, 435 F.3d 521 (4th Cir. 2006) as authority for the proposition that the Proces-Verbal incorporated by reference the Representation Letter. As a matter of law, that portion of the Fourth Circuit decision referenced in the Note constitutes dictum. Indeed, the Fourth Circuit specifically refused to consider or determine any issues related to the Artifacts, instead holding that the EDVA Court lacked subject matter jurisdiction over them. Id. at 538. The Fourth Circuit could not and did not rule, on the one hand, that it lacked subject-matter jurisdiction over the Artifacts, and simultaneously, on the other hand, assert jurisdiction to interpret the meaning of French law with regard to the Proces-Verbal (an issue not even before it).
45. The unknown author of the Note states incorrectly, or perhaps disingenuously, that the Republic of France had no prior notice of Debtor's intent to sell Artifacts. As previously set forth in detail in the Debtor's Memorandum in Support of its Amended Motion for Default Judgment, beginning in March, 2017 the Republic of France and NOAA engaged in extensive correspondence about this very issue. [D.E. 49, Ex.3]
46. The unknown author of the Note summarily and obliquely refers to "France's ownership of recovered artifacts" and artifacts "held by TVLP for the French government." These statements contain no factual support, no legal authority, and are
irreconcilable with article 13 of decree 61-1547, the plain language of the Letter Decision, the Proces-Verbal, and the Law of the Sea.
47. Following this Court's Order granting the Clerk's default, the only competent evidence before this Court consists of the allegations in the Complaint, and the affidavit testimony of Professor Mouralis, Mr. Aguila, Ms. Sanders, and Mr. Henshall. Pursuant to Fed. R. Civ. P. 55, a default is an admission of well-pleaded allegations. Perez v. Wells Fargo N.A., 774 F.3d 1329, 1337 (11th Circ. 2014).

## IV. The inactions of the Republic of France constitute implied consent under Bankruptcy rule 363(f)(2)

48. Thirty years have passed since the Debtor recovered the Artifacts. Prior to the commencement of the Debtor's Chapter 11 case, the Republic of France never asserted a property interest in the Artifacts or sought to limit the Debtor's unfettered ownership of them despite numerous opportunities to do so. See, Exhibit 4, attached hereto. During this entire period, the Republic of France took no interest or action with respect to the Artifacts. Id.
49. Of particular importance, the Republic of France refused to take any position or otherwise participate in any manner when the EDVA Court in 2004 sought to invalidate the Proces-Verbal and assert in rem jurisdiction over the Artifacts. R.M.S. Titanic, Inc. v Wrecked \& Abandoned Vessel, 323 F. Supp. 2d 724 (E.D. Va. 2004). In refusing to recognize the Administrator's decision to award the Artifacts to RMST, the EDVA Court concluded that an application of the principles of comity did not justify the EDVA Court's recognition of the French administrative proceeding. Id. at 733. On appeal, the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit vacated the EDVA

Court Order with respect to the Debtor's ownership of the Artifacts, thus re-confirming the legal effect of the Letter Decision and the Proces-Verbal. R.M.S. Titanic, Inc. v. The Wrecked and Abandoned Vessel, 435 F.3d 521, 528 (4th Cir. 2006). Had the Fourth Circuit affirmed the EDVA Court Order, the EDVA Court would have assumed jurisdiction over the Artifacts, voiding the six year French administrative process that resulted in the issuance of the Letter Decision and the Proces-Verbal. Following the attempted invalidation of the Proces-Verbal and the jurisdiction of the French Administrative authority, the Debtor asked the Republic of France to participate as an amicus curiae in the Fourth Circuit appeal. See, Exhibit 4, attached hereto. The Republic of France refused to participate as an amicus curiae. Id. The Republic of France similarly refused to write a letter on behalf of the Debtor or to take or state any position on the matter. Id. The Republic of France never asserted any property interest in the Artifacts at that time, or any other. Id. Instead, the Republic of France consciously abstained from those proceedings, evidencing a lack of any authority, jurisdiction or interest in the Artifacts.
50. Similarly, the Republic of France willfully chose not to participate in these proceedings, resulting in this Court's entry of the Clerk's default pursuant to Fed. R. Civ. P. 55(a). As set forth in detail in the Debtors' Memorandum in Support of its Amended Motion for Default [D.E. 49], this default was willful, knowing and intentional, following extensive correspondence from both the Debtors and the United States Government and actual notice of this proceeding provided in accordance with requirements for international service of process under the Hague Convention.
51. In the Adversary Proceeding, the Debtor seeks a determination under § 105 and § 363 of the Bankruptcy Code that the French Republic has no interest in the Artifacts.
52. Section 363 of the Bankruptcy Code authorizes the sale of a debtor's property outside of the ordinary course of business. Subsection (f)(2) permits a sale free and clear of any interest in such property if such entity claiming an interest consents. The majority of bankruptcy courts throughout the country view silence as implied consent sufficient to satisfy the consent requirement for approving a sale under § 363(f)(2). See e.g., In re Colarusso, 295 B.R. at 175; see also FutureSource LLC v. Reuters Ltd., 312 F.3d 281, 285 (7th Cir. 2002); In re Elliot, 94 B.R. at 345; In re Blixseth, No. 09-604527, 2011 Bankr. LEXIS 1451, 2011 WL 1519914, at *14 (Bankr. D. Mont. April 20, 2011); Hargrave v. Township of Pemberton (In re Tabone, Inc.), 175 B.R. 855, 858 (Bankr. D.N.J. 1994). ${ }^{3}$
53. The silence of the Republic of France over the past 24 years, its refusal to participate in the Fourth Circuit proceedings, and its default in these proceedings constitute implied consent under § 363(f)(2) justifying a determination without further evidentiary review that the French Republic has no interest in the Artifacts.

[^34]WHEREFORE, the Debtors respectfully request that this Court enter default judgment against the Republic of France declaring that it has no interest in the Artifacts.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By__ /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957)
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
and
TROUTMAN SANDERS LLP
Jeffery W. Cavender (Ga. Bar No. 117751)
Stephen S. Roach (Ga. Bar No. 463206)
600 Peachtree Street NE, Suite 5200
Atlanta, GA 30308
(404) 885-3000 (phone)
(404) 962-6990 (fax)

Jeffery.cavender@troutmansanders.com
Stephen.roach@troutmansanders.com
Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing was electronically filed with the Clerk of the Court using CM/ECF on July 25, 2017. I also certify that the foregoing document is being served this day on the following counsel of record via transmission of Electronic Filing generated by CM/ECF:

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Thames Markey \& Heekin, P.A.
50 N. Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202
(904) 358-4000
rtt@tmhlaw.net
rah@tmhlaw.net
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Peter J. Gurfein, Esq.
Roye Zur, Esq.
Landau Gottfried \& Berger LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, CA 90067
(310) 557-0050
pgurfein@lgbfirm.com
rzur@lgbfirm.com
Attorneys for Official Committee of Equity
Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

Avery Samet, Esq.
Jeffrey Chubak, Esq.
Storch Amini \& Munves PC
140 East 45th Street, 25th Floor
New York, NY 10017
(212) 490-4100
asamet@samlegal.com
jchubak@samlegal.com
Attorneys for Official Committee of
Unsecured Creditors
Jacob A. Brown, Esq.
Katherine C. Fackler, Esq.
Akerman LLP
50 N. Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, FL 32202
(904) 798-3700
jacob.brown@akerman.com
katherine.fackler@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## Yia U.S. Mail, Certified Mail and Federal Express

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

## Gerilited Article Number

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France

## EXHIBIT 1

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:

RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11
(Joint Administration Requested)

## DECLARATION OF DENIS MOURALIS

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, I hereby declare as follows:

1. My name is Denis Mouralis. I am over the age of eighteen years. I have personal knowledge of, and am competent to testify to, the matters set forth in this Declaration.
2. I am a tenured full Professor of arbitration law, international law and business law at Aix Marseille University in Aix-en-Provence, France. I am a member of the Center for Economic Law, the Institute of Business Law, and the Transport Law Center (CDMT / IFURTA) of that University. I teach courses for LL.M degrees (master of laws) and/or LL.B. degrees (bachelor of laws) in maritime law, arbitration law, investment law, international contracts law, air law, ethics of the legal profession, means of payment and credit.
3. I received a Doctorate in law, Paul Cézanne University (AixMarseille III), 2008. I also received an LL.M degree from McGill, 2002; and a DEA (LL.M) of private law, Paul Cézanne University (Aix-Marseille III), 2003. I

[^35]am a lawyer (avocat) admitted to the bar of Aix-en-Provence, since January 2005.
4. I am the author or co-author of many leading publications on international arbitration law and procedure, such as the well-known French treatise on international commercial law entitled Droit du commerce international (Paris, LexisNexis, 2011). I also serve as arbitrator and counsel for domestic and international arbitrations, and act as a consultant on international legal issues.
5. I am the author of a doctoral thesis on the interplay between arbitration and parallel legal proceedings, and have significant experience with international arbitrations (for instance, with respect to international ship construction contracts), as well as domestic arbitrations and with respect to disputes before domestic courts. I frequently advise on conflict of jurisdictions and the conflict of laws in the context of international contracts.
6. I am a member of the French Arbitration Committee, the Institute of World Business Law of the International Chamber of Commerce, the International Law Association, the research team for arbitration and international commerce of the University of Versailles Saint-Quentin en Yvelines and of the CDE (Center for Economic Law) of Aix-Marseille University, the French Association of Maritime Law (AFDM), among other organizations.
7. I have been retained as an expert consultant by R.M.S. Titanic, Inc. ("RMST") to advise on the legal significance under French law of the procèsverbal issued to Titanic Ventures Limited Partnership, a predecessor to RMST on October 20, 1993 (the "procès-verbal").
8. This procès-verbal in French, with a translation into English, together with French and English versions of a letter from Titanic Ventures Limited Partnership to the Office of Maritime Affairs of France (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) dated September 22 ${ }^{\text {nd }}, 1993$, and of a letter from Ministry of equipment, transportation and tourism to Titanic Ventures Limited Partnership dated October $12^{\text {th }}, 1993$ are annexed to the present declaration. These documents have been provided to me by RMST, and I assume for purposes of this declaration that they are authentic.
9. Under French law, this procès-verbal constitutes a legally enforceable administrative decision from an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism, executive branch of government).
10. This procès-verbal was executed pursuant to decree 61-1547 of 26 December 1961 (art. 13), in order to transfer property of some artefacts to Titanic Ventures Limited Partnership, as the entity that recovered those artefacts from the Titanic wreck.
11. Under decree 61-1547, when someone, called the "rescuer" (sauveteur), has recovered a wreck or artefacts contained in a wreck, he or she must inform the Maritime Affairs Administrator (administrateur des affaires maritimes) (art. 2). If the owner of such wreck or artefacts is not known, the Maritime Affairs Administrator advertises the discovery, through placards or notices published in newspapers (art. 4). If, within three months of such advertisement, nobody has claimed ownership of the wreck or artefacts, the Maritime Affairs Administrator has them sold (art. 12).
12. The sums obtained through the sale are used to reimburse the administration's and rescuer's expenses, the sale costs and any applicable taxes or duties; then the surplus, if any, is escrowed for five years, during which the owner of the goods sold can claim this surplus. If, after five years, nobody has claimed the surplus, it goes to the Public Treasury (art. 14).
13. Alternatively, the Maritime Affairs Administrator can assign property of the wreck or artefacts to the rescuer (art. 13). In the case at hand, that was exactly the purpose of the procès-verbal, which transferred to "Titanic Ventures Limited Partnership" the legal property of the artefacts listed in its annex (list that I have not seen).
14. Article 13 of decree 61-1547 permits the administration to give the rescuer any wreck, as an alternative to selling it and paying an indemnity to the rescuer, for its costs and efforts, out of the sale price. While article 13 uses the verb deliver (remettre), it clearly provides for the full transfer of property of an unclaimed wreck to the rescuer, when the administration chooses to apply it. Therefore, despite the procès-verbal using the term "delivery", its purpose is to transfer full property of the artefacts to the beneficiary.
15. Moreover, I must point out that, under French contractual practice, the transfer of property in tangible moveable items is usually made through their delivery to the recipient. A donation of a moveable item is valid only if it has been physically delivered to the beneficiary (Cass. civ. $1^{\text {st }}, 11$ July 1960, Bull. civ. 1960, I, $\mathrm{n}^{\circ} 382$, http://tinyurl.com/y7xzmanf) or if a notarized act has been executed (Civil Code, art. 931). As to the sale of moveable items, while physical delivery is not a condition of its validity (Civil Code, art. 1583), it often takes
place at the exact moment when the parties conclude the contract orally, so that is can be deemed as an expression of their agreement. In this legal and cultural context, it is quite understandable that article 13 of decree 61-1546 used the word delivery as implying the transfer of property in the artefacts to the rescuer.
16. According to the provisions of decree 61-1547 (art. 13), such transfer of ownership is total and not conditional. Decree 61-1547 does not provide that any other entity than the rescuer should have any interest in the goods assigned. Decree 61-1547 does not provide that a third party should receive liens or encumbrances on the artefacts assigned to the rescuer.
17. Neither decree 61-1547, nor any other French legal rules confers to the Republic of France a claim to ownership of wrecks found at sea and brought back to French shore, except, of course, when such wrecks are identified as of ships belonging to the French government. But when this is not the case, the purpose of decree 61-1547 is to attempt to find the owner of the wreck and, if this fails, to indemnify the rescuer through the sale of the wreck to a third party or the transfer of its ownership to the rescuer.
18. Therefore, France never had any interest in the wreck or the artefacts contained in it. In issuing the Proces-Verbal pursuant to Article 13, the Maritime Affairs Administrator acted as a neutral administrative authority transferring title of unclaimed or abandoned property to the Debtor. Article 13 does not permit the Maritime Affairs Administrator to convey property owned by the Republic of France to a third-party, nor does it permit unclaimed property to be claimed by the Sovereign.
19. In addition, there are several specific reasons why the procès-verbal cannot be construed as giving the rescuer a limited or conditional interest in the artefacts.
20. First, French law protects private property as a constitutional right (Declaration of the Rights of Man and of Citizen of August $26^{\text {th }}, 1789$, art. 2). The owner of a thing has the absolute right to alienate it (French Civil Code, art. 537 and 544). Case law deduces from these principles that a contractual clause preventing the owner of a thing from alienating it is valid only if it is temporary and justified by a legitimate interest (Court of Cassation, $1^{\text {st }}$ Civil Chamber, October 31st ${ }^{\text {st }}$ 2007, ${ }^{\circ}$ 05-14238, Bull. Civ. 2007, I, n ${ }^{\circ} 337$ ).
21. If we transpose this reasoning here, it means the Maritime Affairs Administrator could not impose on the rescuer it gave the wreck's property a perpetual prohibition of alienating it. Such a prohibition could only be in force for a few years: 24 years later, it would not be in force any more.
22. Second, contrary to the English legal tradition, in France, the rights persons can have in chattels or real estate are not unlimited in nature. In principle, rights in rem are exhaustively enumerated by statutes, such as full property, joint property, right of the beneficiary of a pledge, etc. Recently, the French Court of Cassation has ruled that parties can, in a contract, establish a right of use that is not specifically mentioned in a statute (Court of Cassation, $3^{\text {rd }}$ Civil Chamber, October $31^{\text {st }}$, 2012, $n^{\circ}$ 11-16.304). Nevertheless, this ruling dealt only with rights of use and the Court later added that, when the beneficiary is not a natural person, such a right cannot last more than 30 years (Court of Cassation, $3^{\text {rd }}$ Civil Chamber, January 28 ${ }^{\text {th }}$, 2015, $\mathrm{n}^{\circ}$ 14-10.013). In addition, one
must bear in mind that French law ignores the notion of equitable interests in property
23. Thus, under French law and even considering this recent case-law, the procès-verbal could not create, to the benefit of the French government, a perpetual interest in the artefacts that would give it the right to oppose their owner alienating them. Indeed, such an interest would not be a right of use, since the French government never pretended to use the artifacts. On the contrary, it delivered them to Titanic Ventures Limited Partnership. This interest would rather be akin to what is known in the English legal tradition as an equitable interest which does not exist under French law. Moreover, there was no contract between the French government and Titanic Ventures Limited Partnership explicitly creating such a right in rem. Lastly, such a right could not be perpetual.
24. Third, the procès-verbal itself does not contain any condition or reservation. It only states that "the list of the artefacts is exhibited to the present minutes together with the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership dated September $22^{\text {nd }}, 1993$ "
25. In this letter of intent, the rescuer explained that "these objects shall be used only for cultural purposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (except for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold". It is impossible to deduce from this affirmation that the rescuer granted the French government an interest of some sort, that would not be recognized by French law. It cannot any more be construed as a commitment not to alienate the artefacts, since it is
not worded as a formal undertaking. Anyway, under French law, perpetual obligations are forbidden (French Civil Code, art. 1210 and Constitutional Council, November 9 ${ }^{\text {th }}, 1999, n^{\circ}$ 99-419).
26. Fourth, under article L211-3 of the Code of Relations between the Public and the Administration, administrative decisions departing from general rules set out by statutes or by-laws must be motivated. Under article L211-5 of the same Code, this means that the administration must explain, in writing, the factual and legal considerations which are the ground for its decision.
27. Thus, even if we accept, for the sake of argument, that it was legally possible for the Maritime Affairs Administrator to reserve any right in the artefacts, had he intended to do so, he would have had to explain, in writing, the factual and legal considerations that formed the basis for his decision.
28. However, the procès-verbal contains no written explanation of the factual and legal considerations upon which its decision was based. The procèsverbal only states that the letter is attached to it. It does not say that the motivation for its decision is to be found in this attachment. Moreover, the letter annexed to the procès-verbal only makes some affirmation as to the way the artefacts shall be used. The letter does not contain a motivation for the procèsverbal, and it does not state the factual and legal ground for the procès-verbal.
29. In conclusion, (a) the procès-verbal does not state that the French government retains some interest in the artefacts; (b) even if the administration had such an intent, the procès-verbal could not validly create such an interest because (c) this would perpetually infringe on the rights of the artefacts' owner, which would contradict fundamental principles of French law; (d) this would
create an equitable interest in chattels that cannot exist under French law; and (e) the procès-verbal does not provide any motivation, in writing, explaining any decision to limit the title being transferred.

I declare under penalty of perjury in the United States of America that the foregoing is true and correct.
30. Executed on this the $13^{\text {th }}$ day of July, 2017.


DENIS MOURALIS

ANNEXED: documents transmitted by RMST, including the procès-verbal of October 20, 1993, and two letters

#  



Letter from Titanic Ventures Limited Partnership
to
Office of Maritime Affairs for France
(Ministry of Equipment, Transportation and Tourism)
September 22, 1993
English Version (2 pages)
(Translation made by
J.C. Goldsmith \& Associas)

Titanic Ventures Limited Partnership 204 Old Post Road
Southport Connecticut 06490

Mr. Tricot<br>Head of Headquarter of Maritime Affairs in Lorient<br>88-90 Ave, de Laperriere BP 2143<br>56321 Lorient Codex<br>France

Paris, Septernber 22, 1993

Dear Sir,
The search procedure of the artifacts' heirs regarding the artifacts recovered from the Titanic during the 1987 expedition is over.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), as salvor, wishes to own the artifacts to which the owners of heirs have not been identified pursuant to the publicity measures implemented by the french authorities.

On this occasion, I hereby, on behalf of Titanic Ventures and as Director of Titanic Ventures, state that Titanic Ventures intends to make a respectfull use of the artifacts recovered from the Titanic in 1987 in memory of their initial owners.

In this view, I indicate you that the artifacts will only be used on a cultural purpose and will not,
therefore, be part of any operations which would lead to their dispersion, but to the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold.

In supplement, I expressly discharge the French State of any liability vis-a-vis any third parties whose interests would have been damaged by the delivery of the artifacts recovered from the Titanic wreck.

yours sincerely,<br>George Tulloch<br>General Pariner<br>Titanic Ventures Limited Partnership

Letter from Titanic Ventures Limited Partnership to
Office of Maritime Affairs for France (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism)

September 22, 1993<br>French Version (1 page)

# TITANIC VENTURES <br> 204 ald Post Road, Sauthpart, Connecticut DS490 

 Tel (20a) 255 5481, Fax (203) 255-7673

Monsieur Tricot<br>Chef du Quartier des Alpaires Marietmes<br>Quartlen des Affirires Maritimes de Lorlent<br>88. 90 Avcane de Laperxière<br>BP 2143<br>56321 Larient Ceder<br>France

Paris le 22 septerabre 1293

Mansieur,
La proćedure de toaherche des ayants droit des objets tiries de l'épave du Titanic lors de 1'expénjition de 1987, arrive ì sort torme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de ssuveteur, souhaite danc prendre possession des objets dant les leyitirnes propriétrites ou ayants droit n'ont pu êtré identifiés, comme suice aux mesicess de publicivé qui ont Etéprises per les autorites françaises.
A cette oceasion, je tiens su cons de Xitanic Ventures dout je suis le Directeur, ì vous faire part de l'incertion de la sociéfe do faire des objes préleves de l'epave dus Titanic on 1987, un usage respectucux du sorvenir de tew a propriecaixe initizux.

Dans cette optiquie, je vous indique que les objets nem serant urilisés que dans un but culturel of no feront, en"conséquence, l'objet d'aucune spefation enorinant leur dispersion, si ce n'est pour les besoins d'une exporition, it d'aucune vente de l'un quelcanque d'entre eux.
En ourre je décharge expressement lebat francais de zoute responsabilité vis-à-vis des tiers dont les intertt auraieat été actients par la_remise des objels tirés de j'épave du Timac.
Je vous prie de croire, Morsizur, ì l'assurance de mes se:riments distingưes,


Ifffirflt


Letter from
Ministry of Equipment, Transportation and Tourism to
Titanic Ventures Limited Partnership
October 12, 1993
English Version (2 pages)
D. 1 .

## FRENCH REPUBLIC

Oct. 18, 1993
MINISTRY FOR EQUIPMENT, TRANSPORTATION AND TOURISM

MARITIME MATTERS
LORIENT QUARTER
$\mathrm{N}^{\circ} 443$
HLD/DD
Matter followed by:
Lorient, October 12, 1993
88-90 Avenue de la Periere
B.P. 2143

56321 Lorient Codex
Tel. 97371622
Telex : 950848
Facsimile : 978397
The Quarter Master for Maritime Matters of Lorient
M. Le Doze

To

Mr. Georges Tulloch
Director Titanic Ventures
Limited Partnership
204 Old Post Road
Southport
06490 Connecticut (USA)
Elected domicile in France:
Professional Partnership of Attorneys
J. C. Goldsmith \& Associates

4, avenue Van Deck
75008 Paris
to the attention of Mr. de Foulard. Esd.

RE:. Objects removed from the wreckage of the Titanic in 1987

Dear Sir:

The search for the heirs and assigns of the objects removed from the wreckage of the Titanic at the time of the 1987 expedition has now been completed.

Ownership of the objects that have not been claimed, or for which the claim for restitution has been refused, shall be delivered to the company Titanic Ventures Limited Partnership, as salvager, in accordance with the provisions of Article 13 of Decree $n^{\circ}$ 61-1547 of December 26, 1961 instituting the system goveming wreckages.

## 

Concerning this delivery of ownership, I have duly noted your intention, entered in the letter of $9 / 22 / 93$, by which you agreed to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition.

In addition, I have also noted your discharge with respect to the French State for any liability vis a vis any third parties whose interests might have been harmed by the remittance of the objects removed from the wreckage of the Titanic

Very truly yours,
(Stamp: Maritime Matters Lorient) .

Chief Administrator $2^{\text {nd }}$ class
for Maritime Matters Tricot
(signature)

Letter from<br>Ministry of Equipment, Transportation and Tourism to<br>Titanic Ventures Limited Partnership

October 12, 1993
French Version (2 pages)
D. $\quad \pi$
$=i$
$i$
$i$ 18 OCT． 1993

MINISTERE DE Z．EQUIPEMENT． DES TRANSPORTS ET．DU TOURISME AFEATRES MARITIMES
-ーーーーーーーーーーー
QUARIIER DE LDRIENT
--ーー
$N: 443$
HLD/DD
Affaire suivie par :
M. LE DOZE
$N=443$
$H L D / D D$

Affaire suivie par ：
M．LE DOZE

HORIENT，le 12 octobre 199

82－90 svenar de la Perrlère
B．P．21×3
56321 LORTBN？CEDES
Tê1．97．37．15．${ }^{27}$
Tèler ： 950836
T́1e̊ropje ；SY．B3． 97.

Le Chef du هuarvier des Affaires Harit5mes de LOKIENT．

2

Monsieur Geonges TULLOEH
Directeur TITANIC VENTURES
Limited Partnership 204 0id Rost Road SOUTHPORI 06490 CONNECTICUI（U．S．A．）

DRYICILS Z Z U B FBAROE：
SOC1ét d＇Avocets
I．C．GDLDSMITH et．Associes 4，avenue Van Dyck 75008 PARIS
z I＇attention de Maltre de FOUCAUD
OBYEI：Objets prEleves sur 2 ＇Épeve du＂TITANIC＂en 1987 ．
Monsieur，
Ia procedure de recherche des eyants－droit des obje tirés de 1＂epave du TITANIC lore de lexpédition de 1987，e maintenant achevee．
Lés objets non néciamés，ou dont la derinde en rest tution a tte rejette，vont etre zemis en propzisté a Ia socié





Conceznant cette nemise, J'ei pris borne note de votre intention, consignke dans $2 e$ courriar du 2a.DS.93, par ปaquejle vous rous engagez a faire un usage desdite objets
 initiauz et à ne fealiser aucune operation commercjaie sur ces objets ni aucure vente de 1 'un quelconque d'entre eux nj aucune operation entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition.

En outre, J'zi pris note ėgalement de votre déchange a I'Égard de d'Etat françis de toute responsabilite vis-ár-vis Ues tiers dont les Inténebs auraient étéatteints par Ia remise des objets netires de l'Epave du IITANIC.

Je vous prie de recevoir, Monsjeur, l'expsession de ma considerztion djstingué.

D. $T$.

# Minutes of Delivery to the Salvagor of the Artifacts Recovered from the Titanic Wreck in 1987 <br> ("Proces-Verbal") 

by

Maritime Affairs Administrator of the
Ministry of Equipment, Transportation and Tourism
October 20, 1993
English Version (2 pages)
D. $\Pi$.

## MINISTRY OF EQUIPMENT

TRANSPORTATION AND TOURISM

MARITIMES AFFAIAS

HEADQUARTER OF LORIENT

# "MINUTES OF DELIVERY TO THE SALYAGOR OF THE ARTIFACTS RECOVERED FROM THE TITANIC WRECK IN 1987" 

(Article 13 of the decree $n^{\circ}$ 61-1547 dated December 21, 1981 determining the regime of the wreck at sea)

```
            By the Marltime Affalrs Adminlstrator,
                        H. Chapalaln
representing the Hoad of the Headquarter of Lorlent,
                                    88-90 Avenue Laparrlere
                                    B.P. 2143
                                    56321 Lorlent Cedex
                                    to
                            Tltanle Ventures Limited Partnership
pepresented by M. Georgi Tulloch, Managing Partner,
            asslsted by Alaln de Foucaud, Esq.,
                204, Old Post Hoad, Southport
            Connectlcut 06490 (Unlted States)
```

In accordance with Its dacision dated October 12,1993, taken pursuant to the provisions of the decree $N^{\circ}$ 61-1547 dated December 26, 1961 determining the regime of the wreck at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Maritime Affalrs of Lorient, has carried out thls day the delivery of the ertifacts"recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or helrs have not been. Identified "pursuaint to the publicity measures implemented by the Frënch Authorities, to Titanic Ventures Limited Partnership, in jits capacity of salvagor.

$$
\because
$$



#  

W he hist of the artifacts is exhibited to the present minutes together with the letter or mint or Thetic Ventures Limited Partnership dated September .22,1993.

Done at Salnt-Remy, on October 20, 1993

The Administrator
of Maritime Affairs
M. Chapalaìn
representing the Head
of the Headquarter of Lorient
Titanic Ventures Limited Partnership represented by M. George Tulloch, Managing Partner .

Assisted by Alvin de Foucaud, Esq. Attorney at Law

䋃:

$$
\text { D. } \Pi \text {. }
$$

Minutes of Delivery to the Salvagor of the Artifacts Recovered from the Titanic Wreck in 1987
("Proces-Verbal")
by
Maritime Affairs Administrator of the Ministry of Equipment, Transportation and Tourism

October 20, 1993
French Version (2 pages)
＇＂PROCES－YERBAL DE REMISE AU SAUVETEUR
DES OBJETS PRELEVES SUR I＇EPAVE DU TITANIC EN 1987＂
（Article 13 du décret $n^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 fixent le régime des epaves maritimes）

Par I＇Administrateur des Affaires Maritimes， M．CHAPALAIN<br>Ieprésentant．Ie Chèr de Quartier de LORIENT， 88－90，Avenue de la Perridere<br>B．P． 2143<br>

a

Ia．société TITANIC VENTURES Limited Partnership representé par Monsieur Georges TULLOCE，directeur assisté de Maītre Alain de Foucaurn；avocat， 204 0ld Fost Raad，Southport
CONNECTICUT 06490 （Etats－Unis）

Conformément à sa décision en date đu 12 octobre 1993， prise en eppilcation des dispositions du décret n ${ }^{\circ} 61-1547$ du 26 décembre 1961 Eixant le régime des épaves maritimes，Monsleur CHAPALAIN， representant le Chef．de Quartier des Affaires Maritimes de LORIENT a procedé ce jour à la remise des objets prélevés sur l＇épave du TITANIC en 1987 et dont les légitimes propriétaires \％ou apants droit n＇ont pu étre identifiés，comme siuite aux mesures de publicite prises par les autorités françises，a la soclété TITANIC VENTURES，Jimited partnership，en sa qualité de sauṿeteurs：

La liste de ces objets figure en annexe du présent procès-verbal, ainsi gue la lettre dintention de la société TITANIC VENTURES Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

# a Saintriay <br> Ie $20006 b$ mal 199 : 

L"Administrateur
des Affalres Maritimes
Monsieur CHAPALAIN représentant le Chef



La socdété FITANIC VENTURES
Ifmited Partnership représente. par Monsleur G. ITULTOCH, Directeve

assisté de Haitre A. de FOUCAULD, Avocat
Aleforcand

## EXHIBIT 2

## YANN AGUILA

Avocat à la Cour Associé
Téléphone +33144353535
Email yannaguila@bredinprat.com

## To the attention of: RMS Titanic Inc

## Subject: Declaration of Yann Aguila

Paris, July 10, 2017

## Introduction

1. My name is Yann Aguila. I have personal knowledge of, and am competent to testify to, the matters set forth in this Declaration.
2. I have been a partner at the French law firm Bredin Prat since 2014 and head the firm's public law practice. I advise on all aspects of public law, public business law and environmental law, in connection with both transactions and litigation. I advise major companies and public sector bodies in setting up and running their projects, including the most complex. I also regularly assist clients in public law and tax litigation matters pending before the French administrative courts, the French supreme administrative court (Conseil d'Etat) and the French Constitutional Court (Conseil constitutionnel).
3. Prior to joining Bredin Prat in 2011, I had been a member of the French Conseil d'Etat (since 1990), acting as Deputy Secretary-General (2001-2004), Commissaire du gouvernement (2004-2009) and as judge within the Litigation Division (2009-2011). When acting as Commissaire du gouvernement (advocate general) I issued conclusions on major public law cases, such as the KPMG case (recognition of the principle of legal certainty) and the Commune d'Annecy case (constitutional value of the Environmental Charter). Both these cases are considered to have set legal precedents in their respective areas and as such are listed in the Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (the most famous case book for French administrative law).
4. I was admitted to the Paris Bar in 2011 and am a graduate of the high-level civil servant training institution, the Ecole Nationale d'Administration (1990), the Institut d'études politiques of Aix-en-Provence (1986) and the University of Aix-en-Provence (Master of law, 1985).
5. I currently lecture on public law at Sciences Po and at the Paris Bar School. I am also a member of the legal think-tank, the Club des Juristes, where I chair the Environmental Law Commission.
6. In 2014, I was awarded the 2014 Law Book Prize for my book Droit public français et européen (French and European public law) that I co-authored with Bernard Stirn (President of the Litigation Division of the Conseil d'Etat). I am also the author and coauthor of many publications on French public law.

## Background

7. I have been retained as an expert consultant by RMS Titanic, Inc. to issue a declaration on the conditions in which the artifacts salvaged from the Titanic wreck in 1987 were transferred to Titanic Ventures Limited Partnership in 1993.
8. To that end, I was informed of the following facts:

- Titanic Ventures Limited Partnership - a predecessor to RMS Titanic Inc. -, carried out, with the assistance of the Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer', an expedition to the site of the wreck of RMS Titanic in 1987.
- During that expedition, approximately 2,100 artifacts were salvaged from the wreck, brought to France then transferred to Titanic Ventures Limited Partnership (now RMS Titanic, Inc.).
- RMS Titanic Inc. is currently subject to Chapter 11 bankruptcy proceedings before the United States Bankruptcy Court for the Middle District of Florida, Jackson Division, in which it may seek authorization to sell some or all of such artifacts transferred to it in 1993.

9. For the purposes of this consultation, I have been provided with, amongst other things, three documents: a letter of intent from Titanic Ventures Limited Partnership dated September 22, 1993 and another letter dated October 12, 1993 (the latter letter being herein referred to as the "Letter"), as well as minutes (procès-verbal) dated October 20, 1993 (the "Minutes"), issued by the Administrator in the French Office of Maritime Affairs, the Regional Head Maritime Affairs of Lorient, and sent to Titanic Ventures Limited Partnership.
[^36]The Letter, of which the subject line is "Objects removed from the wreckage of the Titanic in 1987', is worded as follows:
"The search for the heirs and assigns of the objects removed from the wreckage of the Titanic at the time of the 1987 expedition has now been completed.

Ownership of the objects that have not be claimed, or for which the claim for restitution has been refused, shall be delivered to the company Titanic Ventures Limited Partnership, as salvager, in accordance with the provisions of Article 13 of Decree no. 61-1547 of December 26, 1961 instituting the system governing wreckages.

Concerning this delivery of ownership, I have duly noted your intention, as indicated in the letter of 9/22/93, by which you undertake to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition."

As for the Minutes (Procès-Verbal), entitled "Minutes of delivery to the salvager of the artifacts recovered from the Titanic wreck in 1987", they record:
"In accordance with its decision dated October 12, 1993, taken pursuant to the provisions of the decree no. 61-1547 of December 26, 1961 determining the regime of wrecks at sea, M. CHAPALAIN, representing the Head of the Headquarter of Maritime Affairs of Lorient, has carried out this day the delivery of the artifacts recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or heirs have not been identified pursuant to the publicity measures implemented by the French Authorities, to Titanic Ventures Limited Partnership, in its capacity as salvager.

The list of the artifacts is exhibited to the present minutes together with the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership dated September 22, 1993."

The list of the documents provided to me is set out in the Annex hereto.
10. The purpose of the present declaration is to present my views, pursuant to French administrative law, on the exact scope of the Letter and the Minutes. More precisely, after giving a description of the legal context and the content of these two documents (Part I below), I will examine the question of whether they contain a condition prohibiting the sale of all or part of the artifacts transferred to RMS Titanic (Part II below).

## I. As regards the legal context and the content of the Letter and the Minutes

11. It is noted that the Letter and the Minutes refer to Decree no. 61-1547 of December 26, 1961 which sets out the regime governing wrecks (the "Decree"). This Decree governs the procedure applicable to the salvaging of wrecks.
12. Pursuant to the terms of article 2 of the Decree, as worded at the time of the facts in question: "Any person ${ }^{2}$ who discovers a wreck ${ }^{3}$ must, to the extent possible, secure it, and in particular place it where it will not be [further] damaged by the sea. The salvager must, within forty-eight hours of discovery or of arrival at the first port if the wreck was found at sea, declare it to the Administrator of Maritime Affairs or the representative of such Administrator". Pursuant to article 3 of the Decree: "Wrecks must be placed under the protection and safeguard of the Administrator of Maritime Affairs who shall take all useful measures to salvage and ensure conservation of the salvaged artifacts."
13. In addition, pursuant to the terms of article 4 of the Decree: "The discovery of a wreck whose owner is unknown will be advertised by the Administrator of Maritime Affairs, in the form of placards or notices published in newspapers. [...] The owner has a period of three months from the date of publication or notification of the discovery or of the salvaging of the wreck, to claim their property $[\ldots]$ ". By virtue of the combined provisions of articles 12 and 13 of the Decree, if, upon expiry of this three-month period, ownership of the wreckage has not been claimed, the Administrator of Maritime Affairs "shall have it sold" but can, alternatively, "transfer the property rights to the wreck to the salvager". In the event of being put up for sale, article 14 of the Decree provides that the salvager's remuneration is deducted from the proceeds of the sale of the wreck.
14. It should be noted that at no stage in the procedure does the French State become the owner of the wreck. Its role is limited to ensuring, in the initial stages, that the wreck is protected and safeguarded, and then subsequently that it is returned to the initial owner or, if this is not possible, that it is put up for sale or that the property rights thereto are transferred to the salvager. It is to be further noted that in the event of the wreck being put up for sale, article 14 of the Decree provides that the net proceeds from the sale can be claimed by the initial owner of the wreck within a period of five years and if there are no such claims, such funds only accrue to the French Treasury upon expiry of that time-limit.

[^37]15. In the case at hand, the Letter and the Minutes confirm acts and operations which correspond to the procedure described. The Letter thus first of all records completion of the procedure of looking for the successors and assigns of the artifacts salvaged from the Titanic wreck in the 1987 expedition. Then it draws the necessary conclusions by indicating that the artifacts that have not been claimed "will be transferred" to Titanic Ventures Limited Partnership, in its capacity as salvager. Following on from the Letter, the Minutes drawn up by the Administrator of Maritime Affairs record the effective delivery of the artifacts to Titanic Ventures Limited Partnership and set out an exhaustive list thereof in the annex.
16. It can be seen from these elements that the Letter, together with the Minutes, constitutes the Administrative Act by which the French Administration transferred, to Titanic Ventures Limited Partnership, title to the artifacts. More specifically, the Letter contains the decision taken by the French State to transfer title to the artifacts, whereas the Minutes set out the precise list of such artifacts and record their effective delivery.
17. The transfer of title to the French artifacts took place by means of a unilateral administrative deed. As opposed to an agreement, which is the result of the meeting of the intentions of two (or more) parties, a unilateral administrative deed only results from the intention of just one person, in our case, the French Administration, which alone decides on the contents of the deed. In France, this type of unilateral deed is the French Administration's most common means of implementing legal measures.

## II. As regards the existence of a condition prohibiting the sale of all or part of the artifacts transferred

18. The question is raised as to whether the decision to transfer title to the artifacts salvaged from the Titanic wreck was subject to a prohibition to sell them. Before examining this point (B below), a concise review of the general rules governing interpretation of Administrative Acts under French law is necessary (A below).

## A. General rules governing interpretation of Administrative Acts

19. As a general rule, a judge must not interpret an Administrative Act if such Act is clear on its face. As an eminent judge, the president of the Litigation Division of the French Conseil d'Etat, once said, when faced with a clear Act, the judge must not embark on "any imaginative interpretation" ${ }^{4}$ and must simply apply it. This is application of the legal adage "interpetatio cessat in claris". Pursuant to this principle, the judge cannot refer to the preparatory documents of a legal provision if such provision is clear ${ }^{5}$.

[^38]20. It is only when the Administrative Act is not clear on its face that the judge is authorized to interpret it. If the Act at issue is unclear on its face, that is, if its meaning is debatable notably due to the imprecise nature of the terms used or their ambiguity, the judge can - and even must - interpret it, otherwise he would be committing a denial of justice.
21. In practice, the first stage consists therefore of examining whether the legal text is clear on its face. The judge proceeds to analyze the scope of the terms used in the Act, examining, as the case may be, usage of the language and rules of grammar, semantics and syntax. Next, if the judge considers that an Act is not clear on its face, he can and must then proceed to render an interpretation. He will usually use two types of method to interpret an unclear Administrative Act.
22. The first type is the "subjective" method which consists of seeking the intention of the author of the Act. The judge will search for all types of indications to be able to determine the intention of the drafter of the Act. He will therefore analyze the preparatory documents for the Act and the Act's general scheme (économie générale). This method does, however, have its limits: it is not always easy, as the French saying goes, to "probe hearts and minds" to understand what was in the mind of the civil servant who issued and signed an Administrative Act.
23. The second method of interpretation is the so-called "objective" method: it involves taking into account the legal background to, or context of, the Administrative Act. Here, the judge does not find the elements for interpretation in the Act itself or in the preparatory documents prior to it being drafted, but in elements which are external to it. He applies the principle that the Administration, whenever it has not formally expressed an intention to the contrary, is deemed, when in doubt, to have sought to comply with the higher-ranking legal standards applicable to it. The judge will thus always give precedence to such interpretation of the Act which best enables it to be integrated into its legal landscape.
the forced sale of a property as part of proceedings for seizure of real property cannot be regarded as a voluntary alienation within the meaning of the first paragraph of article L. 231-1 aforementioned, and whereas the provisions of the third paragraph of the same article, which only concern the practical details of how the pre-emption right is exercised in certain cases, do not have as their purpose and cannot have as their effect to broaden the scope of application of the pre-emption right as defined in the first paragraph; whereas, therefore, contrary to what is argued in the application, the Paris Administrative Court of Appeal did not commit an error in law by giving this scope to the provisions without referring to the parliamentary preparatory documents preceding their adoption".

## B. Application of these rules to the decision to transfer title to the Titanic artifacts

## 1. The "letter" of the decision

24. The Letter states that the Administrator of the French Office of Maritime Affairs has "duly noted" the intention of Titanic Ventures Limited Partnership not to sell any of the artifacts salvaged from the Titanic wreck.
25. In French, the term "has duly noted" is clear and free of any ambiguity. According to the definition thereof given by the Académie Française and the Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), this term means "to keep in mind". Thus, when a person "duly notes" something, he or she does not take any personal decision whatsoever. He or she merely acknowledges a fact which is exterior to him or her and records it, in writing for example, to keep it in mind.
26. This is the reason why moreover, in the eyes of a French judge, Acts by which the French Administration indicates that it "duly notes" a fact are generally of no legal effect for their recipient. For example, the French Conseil d'Etat has judged that a letter in which a Minister indicated, inter alia, that he had "duly noted" the necessity of pursuing certain programs of a public establishment had no legal effect and did not constitute, therefore, a decision causing prejudice and against which an appeal for cancellation could be filed before the judge ${ }^{6}$.
27. In the present case, in view of general usages of the French language, I believe that in "duly noting" the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership dated September 22, 1993, the Administrator of Maritime Affairs only intended to note the intention expressed by the Company in this letter, i.e. to simply keep it in mind. The choice and use of this term seems to exclude any desire whatsoever on the part of the French Administration to make this intention into an obligation.
28. Furthermore, it should be remembered that the Letter is a unilateral deed and not a contract. Only the Administration's intention counts. The content of an external act has no impact on that of a unilateral deed, except in the rare case where the unilateral deed expressly, clearly and deliberately incorporates the intention for itself, which is not the case here. The Letter does not contain any mention expressly manifesting the decision

6 Conseil d'Etat, 20 May 1994, Mrs. Micheline Saubot et al, req. no. 100067, ruling that "by its letter of November 12, 1986, the minister for the Civil Service and the Plan on authority from the Prime Minister informed the president of the "Centre Mondial Informatique et Ressource Humaine", an industrial and commercial public establishment (établissement public à caractère industriel et commercial), of the government's decision to "end the missions" of this establishment, requested that the board of directors and the personnel be informed of this perspective and informing the latter that its employment contracts would be complied with and duly noted the necessity of continuing certain programs until September 1987; whereas these various elements do not constitute decisions causing harm".
on the part of the French Administration to render the intention of Titanic Ventures Limited Partnership into a condition for the transfer of title.
29. There are therefore good reasons to consider that in view of the texts of the Letter and of the Minutes, the decision by the French Administration to transfer title to Titanic Ventures Limited Partnership the artifacts salvaged from the Titanic wreck was not subject to any prohibition to sell them. As the scope of these Acts is clear, there should not be any need to interpret them. However, hesitation on this point is totally understandable and it may therefore also be helpful, for the purposes of the analysis, to also look at their interpretation by using the two methods described above.

## 2. Interpretation of the decision

a) Interpretation of the decision in the light of the subjective method
30. It is true that certain elements might imply that the Administrator of Maritime Affairs had the intention of making his decision to transfer, to Titanic Ventures Limited Partnership, title to the artifacts conditional upon a prohibition to sell them.
31. Such an intention on the part of the Administrator of Maritime Affairs could potentially first of all result from a specific reference in the body of the Letter and the Minutes to the letter of September 22, 1993 by which Titanic Ventures Limited Partnership undertook not to sell any of the artifacts to be transferred to it. As a result of such a reference, the Administrator of Maritime Affairs might potentially be seen to have "adopted" the intention expressed by the Company concerning their future non-sale and have made it a condition for transfer of title to the artifacts.
32. The intention of the Administrator of Maritime Affairs in issuing the Decision could possibly also be found from the context in which the Decision was issued, as presented by the Ambassador of France in the United States in the memorandum of July 8, 2016 produced in the present proceedings (the "French Embassy Memorandum"). The French Embassy Memorandum refers to a charter signed by the Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer and Oceanic Research and Exploration Ltd, article 20 of which apparently stipulates that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall use them only for exhibition purposes" and which appears to have led the Company to issue the letter of intent of September 22, 1993. According to the French Embassy Memorandum, it was on the basis of "this understanding and signed guarantee" that the French administration agreed to transfer to the Company title to the artifacts.
33. These considerations are not, however, in my opinion, determinative factors. First of all, it is not uncommon that an Administrative decision refers to a document containing an undertaking given by a person, without incorporating it and making it mandatory. Secondly, neither the Letter, nor the Minutes confirm or incorporate the assertions

## 

contained in the French Embassy Memorandum in the United States. In particular, it can be noted that neither the Letter nor the Minutes refer to the aforementioned charter between the Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer and Ocean Research and Exploration Ltd, whereas it is supposed to be at the origin of the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership. Incidentally, it should be noted that the Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer is an industrial and commercial public body (établissement public à caractère industriel et commercial) which is legally separate from the French State and that it seems that in the Titanic expedition in 1987 it was acting for its own account and not further to any mandate given by the French State. Lastly, and above all, there are very good reasons to believe that the Administrator of Maritime Affairs did not intend to make the transfer of title to the Titanic artifacts conditional upon compliance with the intention expressed by Titanic Ventures Limited Partnership not to sell them.
34. This seems to me, first of all, to be based on the choice of the terms used. The Letter indicates that the Administrator of Maritime Affairs "duly noted" Titanic Ventures Limited Partnership's intention not to sell any of the artifacts salvaged from the Titanic wreck. And yet, as already pointed out, use of this expression, synonymous with "keep in mind', suggests that the author of the decision only intended to acknowledge the Company's intention without however making it in any way an obligation. Likewise, the Letter mentions Titanic Ventures Limited Partnership's "intention" not to sell the artifacts. The Minutes mention, in the same way, the Company's "letter of intent" dated September 22, 1993. And yet, in French legal terminology and comprehension, the simple term "intention" is much weaker than and does not rise to the level of an "undertaking". Use of this expression again shows the intention of Titanic Ventures Limited Partnership and of the French Administration not to make the prohibition to sell the artifacts a condition to the transfer of title.
35. In addition, if the Administrator of Maritime Affairs had intended to make his decision subject to a condition prohibiting the sale of the artifacts, he would not have drafted it in this way. He would certainly have been careful to use an expression which is both clearer and more common. There are a few cases, in French law, where the French Administration does make its decisions subject to a condition. Their wording is however very different from that of the decision at issue here. Administrative decisions with conditions generally employ unequivocal terms. For examples of such decisions issued in the same year as the Letter and the Minutes, one can quote a decision authorizing the use of frequencies in audiovisual matters in which it was indicated that the allocation of frequencies "is subject to the conditions indicated in the annex [to the decision]" or a ministerial decree granting an air transport operating license which mentions that it is issued "in the conditions specified below" and that the company concerned is authorized to provide certain air transportation services "subject to the restrictions specified" in a

7 Conseil supérieur de l'audiovisuel, decision no. 93-900 of 9 February 1993 granting Télédiffusion de France authorization for the use of frequencies for broadcasting the program France Info of Société nationale de programmes Radio France.
letter from the general directorate of civil aviation referred to in the decree ${ }^{8}$. This drafting methodology also applies when the conditions of the decision take the form of commitments given by the recipient. It is, for example, the case of the decisions taken by the Minister for the Economy concerning foreign investments which often in practice are authorized subject to compliance with undertakings given by the investor. And yet, in that case, the Minister's decisions indicate clearly that the authorization is granted "subject to compliance" with these undertakings, which is not the case in the present situation.
36. It can also be noted that the absence of an intention on the part of the Administrator of Maritime Affairs to make his decision conditional can also be seen from the structure of the Letter. He mentions that he has "duly noted" Titanic Ventures Limited Partnership's intention not to sell the artifacts in a paragraph which follows on from that in which it is indicated that the artifacts will be transferred to the Company. The place where the words "duly noted" are positioned in the Letter shows that in the author's mind, transferring title to the artifacts was not decided because of the intention expressed by the Company. Under French law, when an administrative decision is conditional upon its recipient complying with undertakings of which the recipient has already informed the Administration, it is common practice to refer to them in the recitals to the decision and before the operative part of the decision. The wording employed by the Administrator of Maritime Affairs in his decision therefore leads me, on this point again, to consider that the decision to transfer title to the Titanic artifacts was not conditional upon a prohibition to sell them, in whole or in part.
b) Interpretation of the decision in the light of the objective method
37. In view of the legal context in which the Letter and the Minutes were issued, I believe it is particularly difficult to conclude that the transfer, to Titanic Ventures Limited Partnership, of title to the artifacts could have been conditional upon a prohibition to sell the transferred artifacts.
38. First, article $\mathbf{1 3}$ of the Decree does not provide for the possibility of laying down such a condition. The possibility for the French Administration to make its decisions conditional, when such possibility exists, is normally provided for by the legislative or regulatory texts on which it is based. This is the case, for example, concerning foreign investments where the law expressly provides that the authorization given by the Minister for the Economy can be subject to conditions aimed at ensuring that the prospective investment does not affect national interests ${ }^{9}$. Likewise, the French Town

9 Article L. 151-3 of the French Monetary and Financial Code: "I. - Foreign investment in any activity in France which, even if only occasionally, is part of the exercise of public authority or pertains to one of the following domains is subject to prior approval from the Minister for the Economy: a) Activities likely to jeopardize public order, public safety or national defense interests b) Research in, and production or marketing of, arms, munitions, or explosive powders or

Planning Code expressly provides that the issuance of a building permit can be made subject to specific obligations related in particular to public safety ${ }^{10}$.
39. Secondly, the fact that the French Administration could have the legal right of restricting the use of artifacts salvaged from a wreck is not apparent either from the general scheme (économie générale) of the Decree, or from the objectives that this text pursues. Under French law, the option for the French Administration to make its decisions conditional, when it is not expressly provided for by the legal text on which such an administrative decision is based, is only allowed with strict reserves and within strict limits. Indeed, to be legal, these conditions must always be "of a necessity which is intimately related to the structure of this text and its aim", as Nicolas Boulouis noted, in his conclusions before the French Conseil d'Etat ${ }^{11}$. As an illustration, the allocation of a state subsidy with a view to the construction of a warehouse cannot be subject to a condition requiring that the recipient of the subsidy not be subject to criminal proceedings, as this condition, not provided for by the relevant legal texts, was not sufficiently linked to the object of the decision ${ }^{12}$. In addition, the French Administration is prohibited, otherwise it would be committing a misuse of power (détournement de pouvoir), from using any of its powers for a purpose other than that for which it was entrusted to $\mathrm{it}^{13}$. In the case at hand, the purpose of the Decree, on the grounds of which the decision transferring title to the artifacts was issued, is to organize a policing regime aimed principally at ensuring the security of navigation and at safeguarding the rights of the owners of vessels and their successors and assigns.
substances. A decree issued following consultation with the Conseil d'Etat specifies the nature of the above activities. II. - The approval granted may have special conditions attached to it to ensure that the planned investment does not jeopardize the national interests referred to in I."
Article R. 111-2 of the French Town Planning Code: "The project can be refused or be accepted subject to compliance with specific instructions if it could have an impact on public health or public safety as a result of its situation, its characteristics, its size or its proximity to other installations."
11 N. Boulouis, conclusions on decision of the Conseil d'Etat, March 14, 2008, Mr. André Portalis, req. no. 283943.
Conseil d'Etat, July 25, 1986, Société Grandes Distilleries "Les fils d’Auguste Peureux", req. no. 22692, ruling: "Whereas, in a ministerial order (arrêté) dated October 30, 1973, issued pursuant to the provision of the Decree of March 17, 1964 instituting a premium (prime d'orientation) for companies which stock, manufacture and process agriculture and food products, the minister for agriculture and rural development allocated to the limited company (société anonyme) GRANDE DISTILLERIES "LES FILS D'AUGUSTE X..." a "financial contribution from the State" with a view to the construction of a warehouse; (...) Whereas the ministerial order of October 30, 1973 constitutes an individual pecuniary decision which, issued in the exercise of the discretionary power which the minister for agriculture has in this matter, created rights in favor of its recipient; whereas in the absence of legislative or regulatory provisions allowing the minister to go back on such decision, the facts that the company was subject to criminal proceedings did not authorize, in itself, the minister to suspend the payment of the premium which had been granted to it".
Conseil d'Etat, November 26, 1875, Pariset, rec. Lebon p. 934. In this case, the prefect had ordered the closure of a matches factory solely for financial purposes, because there was a dispute between the manufacturer and the French State concerning the amount of the indemnity for expropriation of this factory. The Conseil d'Etat cancelled the decision on the grounds that "he [the prefect] thus exercised policing powers which he had with respect to establishments which were dangerous, unmaintained or squalid for a purpose other than that on the grounds of which he had been granted them."

The French Administration cannot, without committing a misuse of power, use the powers attributed to it by virtue of this text for another purpose, even if it were in the public interest, such as that of ensuring the preservation and protecting the value of cultural assets. The latter objective results moreover from another legal regime, provided for by law no. 89-874 of December 1, 1989 relating to maritime cultural assets and amending the law of September 27, 1941 which governs archeological excavations. This law, in force at the time of the facts in question, was not invoked by the Administrator of Maritime Affairs.
40. Thirdly, as described above, the French State does not hold, at any stage of the procedure provided for by the Decree, any ownership title to the artifacts salvaged from a wreck. In the absence of such title, it does not therefore have the power, by virtue of ordinary law, to make the transfer of the artifacts subject to any encumbrance whatsoever.
41. Fourth, the existence of a condition comprising the prohibition to sell all or part of the artifacts transferred would raise two serious issues of constitutionality. It would probably constitute a serious and manifestly illegal infringement of ownership rights. Under French law, ownership rights are protected by the Constitution, on two fronts. First, the Constitution provides that the fundamental principles of the property regime arise exclusively from the field of the law ${ }^{14}$. Consequently, the French Administration cannot, of its own initiative and without authorization from the legislator, regulate these rights. In addition, the French Constitution requires that any restriction on the exercise of property rights must be justified by general grounds which are proportional to the objective pursued ${ }^{15}$. A French judge pays particular attention to assure that these conditions are strictly complied with. For example, the French Court of Cassation considers that a non-transferability clause in a contract is only valid when it is justified by a serious and legitimate interest and when it is limited in time ${ }^{16}$. In our case, no legislative provision authorizes the French Administration to make the transfer of title to artifacts salvaged from a wreck to the salvager conditional upon a prohibition to sell them. In the absence of any legislative authorization, the

14 Pursuant to the terms of article 34 of the French Constitution, "Statutes shall determine the fundamental principles: (...) of property rights".
Ownership rights are one of the human rights laid down articles 2 and 17 of the Declaration of 1789. According to article 17, "Since the right to Property is inviolable and sacred, no one may be deprived thereof, unless public necessity, legally ascertained, obviously requires it, and just and prior indemnity has been paid". Pursuant to the terms of its article 2, "The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of Man. These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance to Oppression." The Constitutional Council, the supreme constitutional court in France, considers that in the absence of being deprived of property rights within the meaning of article 17 of the Declaration of 1789 , it remains nonetheless from its article 2 that "infringements of these rights must be justified by grounds of public interest which are proportional to the objective pursued" (See, for example, Constitutional Council, decision no. 2014-692 DC of March 27, 2014, Law aimed at promoting the real economy, cons. 6).
Court of Cassation, 1st civ division, October 31, 2007, req. no. 05-14.238, Published in the bulletin, ruling that: "Whereas however to the extent that it is limited in time and that it is justified by a serious and legitimate interest, a non-transferability clause may be stipulated in an act involving payment of a consideration".

Administrator of Maritime Affairs would not have authority to impose such a prohibition. Furthermore, it is difficult to identify grounds of public interest which would justify the prohibition to sell the transferred artifacts. Even supposing that these grounds of public interest relate, for example, to the necessity of making the artifacts available to the public in exhibitions, it is not evident that the sale of all or part of the artifacts necessarily prevents this. In any event, even if grounds of public interest were to be identified, the existence of a prohibition which is absolute and unlimited in time would appear manifestly disproportionate. Quite clearly, a perpetual prohibition would raise a serious French constitutional issue of proportionality in the infringement of property rights.
42. For all of the reasons explained above, the Administrative decision by which the French Administrator of Maritime Affairs transferred title to the artifacts salvaged from the Titanic wreck in 1987 should not, in my opinion, be understood or interpreted as creating a legally binding requirement under French law prohibiting Titanic Ventures Limited Partnership from selling the artifacts and does not therefore, in my opinion, prevent under French law the sale of all or part of such artifacts.

In Paris, On July 10, 2017,

Man Aguila
Avocat à la Tour

## ANNEX <br> List of documents provided

Letter from Titanic Ventures Limited Partnership to Office of Maritime Affairs for France (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism), September 22, 1993, English Version and French Version;
Letter from Ministry of Equipment, Transportation and Tourism to Titanic Ventures Limited Partnership, October 12, 1993, English Version and French Version;
Minutes of Delivery to the Salvager of the Artifacts Recovered from the Titanic Wreck in 1987 ("Procès-Verbal") by Administrator of Maritime Affairs of the Ministry of Equipment, Transportation and Tourism, English Version and French Version;

- Note from the Embassy of the Republic of France dated July 8, 2016;
- Debtors' Motion for Order Pursuant to Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 6003, 6004, and 9014 Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests, United States Bankruptcy Court, Middle District of Florida, Jacksonville Division;
- United States' Objection Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 6003, 6004, and 9014 Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests, United States Bankruptcy Court, Middle District of Florida, Jacksonville Division; Order on Motion for Order Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests;
Order on Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Entry of Clerk's Default and Amended Motion for Default Judgment against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France, United States Bankruptcy Court, Middle District of Florida, Jacksonville Division.


## EXHIBIT 3

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:
RMS TITANIC, INC., et al., ${ }^{1}$
Debtors.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

DECLARATION OF YANN AGUILA IN SUPPORT OF NELSON MULLINS' APPLICATION SEEKING AUTHORIZATION FOR THE DEBTORS TO MAKE PAYMENT DIRECTLY TO YANN AGUILA FOR SERVICES RENDERED TO NELSON MULLINS AS ITS FRENCH ADMINISTRATIVE LAW EXPERT.

I, Yann Aguila, declare that:

1. I am a partner of Bredin Prat (the "Firm"), which maintains an office at 53 Quai d'Orsay, 75007 Paris, France. The Firm is a leading law firm in Corporate and M\&A, Securities Law, Litigation and International Arbitration, Tax, Competition and European Law, Banking and Financing, Restructuring and Insolvency, Employment and Public/Administrative Law.
2. I have been a partner at the Firm since 2014 and lead the Firm's Public/Administrative Law practice. Prior to joining the Firm in 2011, I was a member of the French Supreme Administrative Court, the Conseil d'Etat, since 1990, including as a judge within the Litigation Division (2009-2011) and prior to that as Deputy
[^39]Secretary-General (2001-2004) and Commissaire du Gouvernement (independent judge giving an impartial opinion on all cases before the Conseil d'Etat) (2004-2009). The Conseil d'Etat acts as legal adviser to the executive branch and as the supreme court of Appeal for all administrative law courts and administrative justice in France. It hears both claims against national-level administrative decisions (e.g., orders, rules, regulations, and decisions of the executive branch) and appeals from lower administrative courts. The decisions of the Conseil d'Etat are final and unappealable.
3. I also acted as legal adviser to the President of the Republic of Senegal (1995-2001). I currently lecture on public law at Sciences Po and at the Paris Bar School. In 2014, I was awarded the 2014 Law Book Prize for a book that I co-authored, Droit public français et européen (French and European public law). I was admitted to the Paris Bar in 2011 and am a graduate of the high-level civil servant training institution, the Ecole Nationale d'Administration (1990), the Institut d'Etudes Politiques of Aix-enProvence (1986) and the University of Aix-en-Provence (Maitrise in law, 1985).
4. I submit this declaration in support of Application Of Nelson Mullins As Counsel To The Debtors And Debtors In Possession Seeking Authorization For The Debtors To Make Payment Directly To Yann Aguila For Services Rendered To Nelson Mullens

As Its French Administrative Law Expert (the "Application"). I have personal knowledge of the matters set forth herein, and if called as a witness, I would testify competently thereto.
5. Neither my firm, nor I, have represented any of the Debtors (as set forth in Footnote 1 to the Application) and I personally am not aware of any conflicts of interest that would affect our ability to serve as an expert witness in this matter.

## Anticipated Services to be Rendered

6. Nelson Mullins anticipates that I will serve as an expert witness on issues related to French administrative law relating to the "decision" by the French "Chef de quartier des Affaires maritimes de Lorient dated October 12, 1993 with respect to certain artifacts found underwater on the Titanic shipwreck in an expedition in the year 1987 (the "Expert Services")

## Compensation As Expert Witness

7. Compensation for my services as an expert witness will be invoiced from my law firm, Bredin Prat. The Firm will be compensated based upon providing services for two separate tasks, one required and one contingent. I will draft a written expert opinion as to the subject matter under French administrative law described above. If necessary, I will also provide oral expert testimony to the Court. The proposed compensation structure, subject to the approval of the Bankruptcy Court, is as follows:
a. The Firm will be paid at a blended hourly rate of 600 Euros per hour for the preparation of my initial written expert opinion. I estimate that the preparation of such initial written expert opinion will require approximately 50 hours of attorney work. After submission of such initial written expert opinion, any requests for additional advice in connection with the Expert Services would be subject to an additional estimate and billing.
b. If I am required to travel to Jacksonville, Florida to testify before the Court, Nelson Mullins will pay the Firm a total of 20,000 Euros for one day (covering both preparation and the hearing) plus reimbursement of expenses. Nelson Mullins will pay the Firm for any additional time in connection with travel to Jacksonville at the rate of 7,000 Euros per day, which will be pro-rated (on the basis of 600 euros per hour) for less than a full day of work (on the basis of a 10 hour workday), plus reimbursement of expenses. If further matters arise in connection with this matter and I am required to travel outside of Paris, Nelson Mullins will pay the Firm a rate of 7,000 Euros per day, plus reimbursement of expenses.
c. If I am not asked to travel to Jacksonville to testify for the hearing, but testify electronically or via telephone, Nelson Mullins will pay the Firm at the hourly rate of 600 Euros per hour.
d. Nelson Mullins will also pay an additional three percent of the Firm's fees as a flat charge for general office disbursements incurred and will in addition reimburse my actual travel costs.
e. The above rates are applicable for services rendered in 2017.
8. The terms of the engagement and proposed compensation are as set forth more fully in the Engagement Letter attached as Exhibit B to the Application.
9. Other than as set forth in the preceding paragraph, there is no proposed additional arrangement for compensation. Neither I nor the Firm has received any promises as to compensation in connection with this case other than in accordance with
the aforesaid Engagement Letter. Neither I nor the Firm has an agreement with any other entity in connection with this case. The professional fees awarded and paid to the Firm in connection with this case will not be shared with anyone outside the Firm..
10. I have read the Application, and to the best of my knowledge, and except for legal matters and issues indicated in the Application relating to the Bankruptcy Code (as to as a French attorney I have no knowledge), the contents of the Application are true and correct.

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge, information, and belief.

Dated: May 26, 2017.


## EXHIBIT 4

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors

RMS TITANIC, INC.
Plaintiff,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)
vs.
FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

## DECLARATION OF JESSICA SANDERS

Pursuant to 28 U.S.C. § 1746, I hereby declare as follows:

1. My name is Jessica Sanders. I am over the age of eighteen years. I have personal knowledge of, and am competent to testify to, the matters set forth in this Declaration.
2. I have been employed by Premier Exhibitions, Inc. ("Premier") since 2007.
3. I have served as the Corporate Secretary and Vice President of Corporate Affairs for Premier since 2016. In that capacity, among many other duties, I maintain the records and documents of Premier and its subsidiaries, including RMS Titanic, Inc. (collectively, the "Company").

[^40]4. It is also my responsibility to liaise with Company management and the Premier Board of Directors and to provide corporate data and information to them where necessary. In this respect, I am responsible for maintaining and providing institutional knowledge of the Company.
5. I have extensive personal knowledge of the litigation pending in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Norfolk Division (the "EDVA Court") styled as R.M.S. TITANIC, INC., Successor in interest to Titanic Ventures, Limited Partnership v. The Wrecked and Abandoned Vessel, . . Believed to be the RMS TITANIC (the "Salvage Litigation"). I maintain and review the pleadings in the Salvage Litigation, and work closely with Company counsel.
6. I also have personal knowledge of the Company's appeal to the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit of a July, 2004 decision by the EDVA Court, styled as R.M.S. Titanic, Inc. v. The Wrecked and Abandoned Vessel, 435 F.3d 521, 528 (4th Cir. 2006) (the "Appeal"). While I was not employed by the Company during the appeal process which took place between July, 2004 and January, 2006, I have examined the Company's corporate records and informed myself of the facts and circumstances leading to the Appeal.
7. In July, 2004 the EDVA Court issued an order refusing to recognize the ProcesVerbal as a legally binding decision, and assuming jurisdiction over the artifacts recovered by the Company in 1987 (the "EDVA Order"). The EDVA Order was a devastating blow to the Company, because the EDVA Court refused to recognize the validity of the Proces-Verbal. The EDVA Order, if not reversed, would have divested from the Company title to the artifacts it recovered in 1987 (the "Artifacts"), eleven years after title to the Artifacts had been granted to the Company.
8. If not reversed, the EDVA Order not only would have divested the Company of title to the Artifacts, but also would have served as a complete rejection of the six year French administrative process leading to the issuance of the Proces-Verbal.
9. Under these circumstances, the Company believed that the Republic of France would have an interest in the Appeal. The Company, through its counsel, invited the Republic of France to file an amicus curiae brief in support of the Company's Appeal. Alain De Foucaud, the French attorney who represented the Company throughout the French administrative process, notified the French government of the EDVA Order and formally sought participation in the Appeal from the French government. The Republic of France showed no interest in what became of the Artifacts, refusing to assist the Company in the Appeal, refusing to file an amicus brief, refusing to draft a letter on behalf of the Company, in opposition to the EDVA Order or in support of the French administrative procedures, and refusing to take any public or private position on the matter. Those are not the actions of a sovereign with an interest in the Artifacts.
10. After the Republic of France refused to participate in the Appeal, Alain de Foucaud filed his own appellate brief as amicus curiae. As stated in his brief, Mr. de Foucaud participated as an amicus curiae in part, "out of concern for the unwarranted bad light cast on the law of France" by the EDVA Order.
11. I have searched the Company records and spoken with company counsel and former and current company employees to determine the extent to which the Republic of France has corresponded with the Company regarding, or otherwise expressed an interest in, the Artifacts since the issuance of the Proces-Verbal. Prior to June, 2016 when the Company filed for bankruptcy protection, I am not aware of any actions taken by the Republic of France with
respect to the Artifacts following the issuance of the Proces-Verbal, nor am I aware of any assertion or claim by the Republic of France that it has a property interest in the Artifacts.
12. I declare under penalty of perjury in the United States of America that the foregoing is true and correct.
13. Executed on this the 25th day of July, 2017.


## EXHIBIT 5

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA Norfolk Division

R.M.S. TITANIC, INC., SUCCESSOR IN INTEREST TO TITANIC VENTURES, LIMITED PARTNERSHIP,

Plaintiff,
v.

THE WRECKED AND ABANDONED VESSEL, ETC.,

CIVIL ACTION NO. 2:93cv902

Defendant. )
_ _ _ _ _ - _ _ - _ - _ _ _ _ - TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS Norfolk, Virginia

June 21, 2016

BEFORE: THE HONORABLE REBECCA BEACH SMITH Chief United States District Judge

APPEARANCES :
KALEO LEGAL
By: Brian A. Wainger And
McGUIRE WOODS LLP
By: Robert W. McFarland
Counsel for R.M.S. Titanic

JODY A. STEWART, Official Court Reporter

APPEARANCES CONTINUED:

UNITED STATES ATTORNEY'S OFFICE
By: Kent Porter
Assistant United States Attorney Counsel for Amicus United States

THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
By: Jackie Rolleri Counsel for NOAA

JODY A. STEWART, Official Court Reporter
of the sale of a limited number of the French artifacts.
THE COURT: My understanding that it's only the French artifacts that are involved in this sale, and those were excepted in the covenants and conditions that protected the artifacts that were before this Court?

MR. McFARLAND: Yes, Your Honor, that is correct. The French artifacts, no question they are part of the estate, the bankruptcy estate. So we have filed there a motion for seeking the Court's approval for a potential sale of certain of those French artifacts, the idea being, although we didn't come to this motion and decision lightly, but given the company's financial circumstances, a limited sale of certain of the French artifacts, if it were to occur, could provide the revenue necessary for the company to pay off its creditors, including ending its lease obligations in New York City, provide the company working capital going forward, and allow the shareholders to maintain their equity stakes in the company. All the shareholders would maintain their positions, and we would be able to operate the company profitably, we believe, going forward coming out of the Chapter 11 proceeding.

THE COURT: All right. Well, I would remind you, Mr. McFarland, and anyone else involved in this bankruptcy, that this Court's order on the covenants and conditions takes precedent. It was entered a few years ago, and the covenants

11: 45:0
11: 45:1

11:45:1

```
11:45:1
```

11:45:2
11:45:2
11:45:2
11:45:3
11:45:3
11:45:4
11:45:4
11:45:5
11:45:5
11:45:5
11:46:0
11:46:0
11:46:1
11:46:1
11:46:2
11:46:2
11:46:2
11:46:2
11:46:3
11:46:3
11:46:4
 FOLD on this line and place in shipping pouch with bar code and delivery address visible

1. Fold the first printed page in half and use as the shipping label.
2. Place the label in a waybill pouch and affix it to your shipment so that the barcode portion of the label can be read and scanned.
3. Keep the second page as a receipt for your records. The receipt contains the terms and conditions of shipping and information useful for tracking your package.

## Legal Terms and Conditions

Tendering packages by using this system constitutes your agreement to the service conditions for the transportation of your shipments as found in the applicable FedEx Service Guide, available upon request. FedEx will not be responsible for any claim in excess of the applicable declared value, whether the result of loss, damage, delay, non-delivery, misdelivery, or misinformation, unless you declare a higher value, pay an additional charge, document your actual loss and file a timely claim. Limitations found in the applicable FedEx Service Guide apply. Your right to recover from FedEx for any loss, including intrinsic value of the package, loss of sales, income interest, profit, attorney's fees, costs, and other forms of damage whether direct, incidental, consequential, or special is limited to the greater of 100 USD or the authorized declared value. Recovery cannot exceed actual documented loss. Maximum for items of extraordinary value is 500 USD, e.g. jewelry, precious metals, negotiable instruments and other items listed in our Service Guide. Written claims must be filed within strict time limits, see applicable FedEx Service Guide. FedEx will not be liable for loss or damage to prohibited items in any event or for your acts or omissions, including, without limitation, improper or insufficient packaging, securing, marking or addressing, or the acts or omissions of the recipient or anyone else with an interest in the package. See the applicable FedEx Service Guide for complete terms and conditions. To obtain information regarding how to file a claim or to obtain a Service Guide, please call 1-800-GO-FEDEX (1-800-463-3339).


1. Fold the first printed page in half and use as the shipping label.
2. Place the label in a waybill pouch and affix it to your shipment so that the barcode portion of the label can be read and scanned.
3. Keep the second page as a receipt for your records. The receipt contains the terms and conditions of shipping and information useful for tracking your package.

## Legal Terms and Conditions

Tendering packages by using this system constitutes your agreement to the service conditions for the transportation of your shipments as found in the applicable FedEx Service Guide, available upon request. FedEx will not be responsible for any claim in excess of the applicable declared value, whether the result of loss, damage, delay, non-delivery, misdelivery, or misinformation, unless you declare a higher value, pay an additional charge, document your actual loss and file a timely claim. Limitations found in the applicable FedEx Service Guide apply. Your right to recover from FedEx for any loss, including intrinsic value of the package, loss of sales, income interest, profit, attorney's fees, costs, and other forms of damage whether direct, incidental, consequential, or special is limited to the greater of 100 USD or the authorized declared value. Recovery cannot exceed actual documented loss. Maximum for items of extraordinary value is 500 USD, e.g. jewelry, precious metals, negotiable instruments and other items listed in our Service Guide. Written claims must be filed within strict time limits, see applicable FedEx Service Guide. FedEx will not be liable for loss or damage to prohibited items in any event or for your acts or omissions, including, without limitation, improper or insufficient packaging, securing, marking or addressing, or the acts or omissions of the recipient or anyone else with an interest in the package. See the applicable FedEx Service Guide for complete terms and conditions. To obtain information regarding how to file a claim or to obtain a Service Guide, please call 1-800-GO-FEDEX (1-800-463-3339).

Commercial Invoice


# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION 

In re:
RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,
Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11
Jointly Administered

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

## STATEMENT OF THE OFFICIAL COMMITTEE OF EQUITY SECURITY HOLDERS OF PREMIER EXHIBITIONS, INC., IN SUPPORT OF PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S AMENDED MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE

The Official Committee of Equity Security Holders (the "Equity Committee") of Premier Exhibitions, Inc. ("Premier"), Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-02232-PMG and the parent company of RMS Titanic, Inc. ("RMST"), the Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-02230-PMG, hereby files its Statement in Support of RMST's Amended Motion (the "Amended Motion") For Entry of Default Judgment Against Defendant French Republic A/K/A Republic of France ("Defendant"), and respectfully represents the following:

[^41]
## BACKGROUND FACTS

1. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), the Debtors each filed a voluntary petition for relief under chapter 11 of the Bankruptcy Code, commencing the above-captioned, jointly administered bankruptcy case (the "Bankruptcy Case").
2. The Debtors continue to operate their businesses as debtors in possession pursuant to Bankruptcy Code Sections 1107 and 1108.
3. No trustee or examiner has been appointed in the Bankruptcy Case.
4. On August 24, 2016, the Acting United States Trustee, Guy G. Gebhardt, appointed the members of the Equity Committee. On August 31, 2016, the Equity Committee selected Landau Gottfried \& Berger LLP and Akerman LLP as its general bankruptcy counsel.
5. On August 17, 2016, RMST commenced this Adversary Proceeding by filing a Complaint against defendant French Republic a/k/a Republic of France ("France"). [Docket No.
1.] The Complaint seeks a declaratory judgment that France has no interest in the so-called "French Artifacts."
6. On November 21, 2016, the Equity Committee filed its Motion of the Official Committee of Equity Security Holders Of Premier Exhibitions, Inc., To Intervene as a Party Plaintiff (the "Motion to Intervene"). [Docket 19]

## SERVICE ON FRANCE OF THE MOTION TO INTERVENE

7. The Equity Committee served its Motion to Intervene upon the Republic of France pursuant to Article 6 of the Hague Convention consistent with the requirements of the Foreign Sovereign Immunities Act, 28 U.S.C. §1608. Attached hereto as Exhibit A are Certificates of Service issued by the Huissier de Justice (i.e. Bailiff) evidencing that service of the Motion to Intervene was effected upon the Republic of France on December 26, 2016.
8. In addition to service upon the Republic of France under the Hague Convention, the Equity Committee served a copy of its Motion to Intervene upon Marie-Laurence Navarri, Magistrat de liason aux Etats-Unis, Justice Attaché, French Embassy, 4101 Reservoir Road, Washington, D.C. 20007. See Certificate of Service attached to Motion to Intervene, Docket 19.
9. The Republic of France did not respond to the Motion to Intervene.
10. On December 23, 2016, the Court entered its Order Granting Motion of the Official Committee Of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc., to Intervene. [Docket 28] There was no timely challenge to and there has been no appeal of this Order.

## ARGUMENT

11. In its Amended Motion and in Supplemental Pleadings filed thereafter [Docket 61], the Debtor notes the failure of France to assert any interest in the French Artifacts at any time since their recovery nearly thirty years ago. The absence of any participation by France is not just with respect to R.M.S. Titanic, Inc. v. Wrecked \& Abandoned Vessel etc., Civil Action No. 2:93cv902, the case pending in the United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "District Court"), but also with respect to proceedings in this Bankruptcy Court.
12. The Docket in the main Bankruptcy Case and in this Adversary Proceeding contain no appearances by France notwithstanding that France has been served by the Debtors and by the Equity Committee with pleadings pertaining to the French Artifacts and had more than sufficient time to respond to the same.
13. In failing to participate in any of the cases and proceedings pending in this Court and in the District Court, France has manifested a clear position that it does not assert any interest in the subject matter of these proceedings and has impliedly consented to entry of orders and judgments as this Court may deem just and proper.

## CONCLUSION

For the reasons set forth above, and in the Debtor's Amended Motion and pleadings and supplemental pleadings submitted in support thereof, the Equity Committee supports the Amended Motion and respectfully requests that the Court grant the relief requested therein.

Date: July 31, 2017
Peter J. Gurfein
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, California 90067
(310) 557-0050
(310) 557-0056 (Facsimile)
pgurfein@lgbfirm.com
-and-

## AKERMAN LLP

By: /s/ Jacob A. Brown
Jacob A. Brown
Florida Bar No. 170038
50 North Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 798-3700
(904) 798-3730 (Facsimile)

Jacob.brown@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a copy of the foregoing was furnished this 31st day of July, 2017, either by electronic notification or U.S. mail, postage prepaid and properly addressed, to:

Daniel F. Blanks, Esq.
Lee D. Wedekind, III, Esq.
Nelson Mullins Riley \& Scarborough LLP
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202

Brian A. Wainger, Esq.
Kaleo Legal
4456 Corporation Lane, Suite 135
Virginia Beach, VA 23462

Richard R. Thames, Esq.
Robert A. Heekin, Esq.
Stutsman Thames \& Markey, P.A.
50 North Laura Street, Suite 1600
Jacksonville, FL 32202

Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007
and by FedEx to:

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B
Tour Sequoia
92055 La Défense Cedex
France
/s/Jacob A. Brown
Attorney

SCP
Gérard LOUVION
Michel PLUMEL
Huissiers de Justice associés
23－29 Rue De La Belle Feuille 92100 BOULOGNE－BILLANCOURT

㘣密：01．41．10．49．00
禺：01．41．10．89．71
© ：scp．louvion．plumel＠huissier－ justice．fr
Paiement Site web： hitp：／／www．louvionplumel．fr

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION IBAN N：FR $6340031000010000322889 R 50$

## ACTE D＇HUISSIER DE JUSTICE <br> EXPEDITION



## SIGNIFICATION

LE ：LUNDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

La Société Civile Professionnelle Gérard LOUVION et Michel PLUMEL，Huissiers de Justice associés， près le tribunal de Grande Instance de NANTERRE，Audienciers près le Tribunal d＇Instance de BOULOGNE y séant demeurant dite ville，23－29 Rue de la Belle Feuille，représentée par l＇un d＇eux soussigné，

A ：
REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l＇Environnement，et l＇Energie et de la Mer， demeurant à（92055）LA DEFENSE Cedex，Tour Pascal A et B，Tour Sequoia
Pour quil la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification．

A LA DEMANDE DE：
Ste RMS TITANIC，INC représenté par Maître Jacob A．BROWN，Akermann LLP 50，North Laura Street Suite， 3100 Jacksonville，FL 32202
Elisant domicile en mon Etude

## JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE ：

D＇Une notice et èléments essentiels de l＇acte，en anglais et en français
Une ordonnance accordant la requête du Comité Officiel des Détenteurs d＇Actions de premier Exhibitions，Inc． pour intervenir en tant que partie demanderesse，en anglais et en français

## TRES IMPORTANT

Lui déclarant que la présente signification lui est faite à toutes fins utiles et conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.

SOUS TOUTES RESERVES

SCP
Gérard LOUVION Michel PLUMEL
Huissiers de Justice associés 23-29 Rue De La Belle Feuille 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

부누우: 01.41.10.49.00
国:01.41.10.89.71
: scp.louvion.plumel@huissierjustice.fr
Site web: http://www.louvionplumel.fr CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION IBAN N®: FR $6340031000010000322889 R 50$

## ACTE

D'HUISSIER DE JUSTICE EXPEDITION

Décrel n²016-230 du 26 lévrier 2016 Arrēté du 26 février 2016 fixan! les larifs réglementés des huissiers de justice

| Emolument | 60.00 |
| :---: | :---: |
| (Art R444-3 C Com) | 60,00 |
| Frais de deplacement |  |
| ( $\operatorname{Arl}$ A444-48) | 7,67 |
| Total HT | 67.67 |
| TVA (20,00\%) | 13,53 |
| Taxe forfailaire |  |
| (Art 302 bis du CGI) | 13,04 |
| Total hors affranchissement | 94.24 |
| Affranchissemenl |  |
| (Art R444-3) |  |
| Afranchissement LS | 1,26 |
| Total TTC | 95,50 |

Acte soumis à la tax


## MODALITE DE REMISE A L’ETUDE

LE : LUNDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

Affaire :
RMS TITANIC, INC représenté par Maîre Jacob A. BROWN C/ REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l'Environnement, et l'Energie et de la Mer

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Signification

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à
REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l'Environnement, et l'Energie et de la Mer, demeurant à (92055) LA DEFENSE Cedex, Tour Pascal A et B, Tour Sequoia
suivant les modalités ci-après indiquées.

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :

- La personne rencontrée à la Tour SEQUOIA ainsi qu'à la Tour Pascal B refusant de prendre la copie du présent
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants
- A la Tour PASCAL A - une personne du Ministère m'indique qu'il s'agit de l'adresse du secrétariat général du Ministère et qu'll faut que je m'adresse à Mme ROYAL au 246 Bld Saint Germain à Paris. Elle refuse de me communiquer son identité, son service et refuse l'acte.

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un cỏté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicle du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

La copie signifiée a été établie en 28 pages.

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre.
Visées par moi les mentions relatives à la signification.


## CERTIFICATE ATTESTATION

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention, L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

1) that the document has been served *
1. que la demande a été exécutée
${ }_{\substack{\text { Hectactate } \\ \text { Hectate }}}$ be 19.12. 2016.

- at (place, street, number)
- à (locatlité, rue numéro) $\quad$ REPUBLIQUE FRANÇAISE également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE LA France
-in-one-of the-following tmethods-authorised-by-axticle-5-
-dans-une des formes-suivantes próveres à I'artiele 5:
日-(a) in-aceordance with the provisions-of-sub-paragraph (a) of the-first-paragraph-of-article-5-of -the-Convention ${ }^{\text {. }}$.
-f) selon-tes-formes légales faftiele 5 , allnéa-premiep, leffe- a):
日(b) in-nceordanee-with-the-following partientar-method*:
b) selon la forme partientière stiǹante- $\qquad$

E(e) by-delivery-to the-addressee, who-aceepted-it voluntarily, * e) par remise simple

The documents referred to in the request have been delivered to: Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: -(identity and description of person)
-(identité et qualité de la personne) $\qquad$ Todoelte' de Remise a
I'Etucle. Destinataire refuse ade , selon l'article 10, lettre b de la Convention
-relationship to the addressee (family, business, or other):
-liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
2) that-the doetmenthas-not-been-served, by-reason-of-the-foHowing facts*:
2. que la-demande $n$ 'a pras été exéentée, en raison des faits sininanfs

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detalled in the attached statement*.
Conformént à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.

## Annexes

Annexes
Documents returned:
Piéces renvoyées:
Notice et éléments essentiels de l'acte, en anglais et en français

| Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des |
| :---: |
| Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour |
| Intervenir en tant que partie Demanderesse, en anglais et |
| en français |

In appropriate cases, documents establishing the service:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'execution:
Signification d'acte en provenance de l'étranger


SCP
Gérard LOUVION Michel PLUMEL
Huissiers de Justice associés
23-29 Rue De La Belle Feuille
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
둔 롤 : 01.41,10.49.00
息: 01.41.10.89.71

- scp.louvion.plumel@huissierjustice.fr
Paiement Sile web : http://www.louvionplumel.fr

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
IBAN - FR $6340031000010000322889 R 50$

## ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE

EXPEDITION


## SIGNIFICATION

LE : LUNDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

La Société Civile Professionnelle Gérard LOUVION et Michel PLUMEL, Huissiers de Justice associés, près le tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Audienciers près le Tribunal d'Instance de BOULOGNE y séant demeurant dite ville, 23-29 Rue de la Belle Feuille, représentée par l'un d'eux soussigné,

A:
REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l'Environnement, et l'Energie et de la Mer, demeurant à (92055) LA DEFENSE Cedex, Tour Pascal A et B, Tour Sequoia
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification.
A LA DEMANDE DE :
Ste RMS TITANIC, INC représenté par Maître Jacob A. BROWN , Akermann LLP 50, North Laura Street Suite, 3100 Jacksonville, FL 32202
Elisant domicile en mon Etude

## JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE :

D'Une notice et éléments essentiels de l'acte, en anglais et en français Une ordonnance accordant la requête du Comité Officiel des Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour intervenir en tant que partie demanderesse, en anglais et en français

## TRES IMPORTANT

Lui déclarant que la présente signification lui est faite à toutes fins utiles et conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.

SOUS TOUTES RESERVES

## Gérard LOUVION

 Michel PLUMELHuissiers de Justice associés 23-29 Rue De La Belle Feuille 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

묵 죽 : 01.41.10.49,00
息: 01.41.10.89.71
® : scp.louvion.plumel@huissierjustice.fr
Site web: http://www.louvionplumel, fr CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION IEAN N. FR $6340031000010000322889 R 50$

## ACTE <br> D'HUISSIER DE JUSTICE

EXPEDITION

COUT DE L'ACTE
Décrel $\mathrm{n}^{\circ} 2016-230$ du 26 lèvrier 2016 Arrêlé du 26 février 2016 fixant les larifs réglementés des huissiers de justice

| reglementes des huissiers de justice |  |
| :--- | ---: |
| Emolument |  |
| (Art R444-3 C. Com) | 60,00 |
| Frais de déplacement |  |
| (Art A444-48) | 7,67 |
| Total HT | 67,67 |
| TVA (20,00\%) | 13,53 |
| Taxe forfaitaire |  |
| (Art 302 bis du CGI) | 13,04 |
| Total hors affranchissement | 94,24 |
| Affranchissement |  |
| (Arl R444-3) | 1,26 |
| Affranchissement LS | 95,50 |
| Total TTC |  |

Acte soumis à la taxe


## MODALITE DE REMISE A L’ETUDE

LE : LUNDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

Affaire :
RMS TITANIC, INC représenté par Maître Jacob A. BROWN C/ REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l'Environnement, et l'Energie et de la Mer

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Signification

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à :
REPUBLIQUE FRANCAISE représenté par le Ministère de l'Environnement, et l'Energie et de la Mer, demeurant à (92055) LA DEFENSE Cedex, Tour Pascal A et B, Tour Sequoia
suivant les modalités ci-après indiquées.

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte
Audit endroit :

- La personne rencontrée à la Tour SEQUOIA ainsi qu'à la Tour Pascal B refusant de prendre la copie du présent
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants
- A la Tour PASCAL A - une personne du Ministère m'indique qu'il s'agit de l'adresse du secrétariat général du Ministère et qu'il faut que je m'adresse à Mme ROYAL au 246 Bld Saint Germain à Paris. Elle refuse de me communiquer son identité, son service et refuse l'acte.

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon élude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du present, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

La copie signifiée a été établie en 28 pages.

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre.
Visées par moi les mentions relatives à la signification.


Affaire n ${ }^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG
Proc. contrad. $\mathrm{n}^{\mathrm{n}} 3: 16-\mathrm{ap}-00183-\mathrm{PMG}$

## CERTIFICATE ATTESTATION

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,


1) that the document has been served "
1. que la demand a dele exécutée


Q(e)b-delivery-to-henddressee, who-neepted-it-valumarily.*
e) par remise simple

The documents referred to in the request have been delivered to: Les documents mentionnés duns lo demande ont été remis ad: -(identity and description of person)
-(identité et qualité de la personne) 1 nom , solon l'article 10 , lettre b de la Convention
-relationship to the addressee (family, business, or other):
-liens de parenté, de subordination on autres, aver le destinalaire de l'acte:
[titre, paste]
2) - that-firdoenmenthas not-been-sefved, by-reasout-of the-following-facts*:


In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.
Conformént ad l'article 12 , alincia 2, de ladite Convention, le requérant ext pied de payer of de rembourser les frats dunt te: détail figure au mémoire ci-joint.

## Annexes

Annexes
Documents returned:
liéces renvolées.
Notice et éléments essentiels de l'acte, en anglais et en français Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour Intervenir en ant que partie Demanderesse, en anglais et en français

In appropriate cases, documents establishing the service:
Le vas échéant, les documents justificatifs de l execution:
Signification d'acte en provenance de l'étranger

Modalilé de Remise ai $l^{\prime} E t u d e$ - Destimataine Refuse l'acte $^{\prime}$
$\qquad$
boulogne.
Id date 20.12.2016


NOTICE
(recommended by the Fourteenth Session of Hague Conference of October, 1980)
identité et adresse du destinataire
identity and address of the addressee

> REPUBLIQUE FRANÇAISE
> également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE LA France
> À l'attention du Ministere de l'Environment, de l'Energie et de la Mer
> Tour Pascal A et B
> Tour Sequoia
> 92055 La Défense Cedex
> FRANCE
> - OU-
> partout où le défendeur peut être trouvé en France

TRĖS IMPORTANT
LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JRIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS LES "ELÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET \& EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT $几$ IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSSIRIIITE D'ORTENIR L'ASSISTANCE IUDICIAIRF ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBLITTÉS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
États-Unis
Tel. 1.904.394.7450

IMPORTANT
THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WLL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD, HOWEVER, READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBIIITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVALABLLTTY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
États-Unis
Tel. 1,904.394.7450

Name and address of the requesting authority:
Nom et adresse de l'autoritérequérante :
$M^{e}$ Karina J. Shreefer et $M^{e}$ Tom R. McLean
LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110, Leawood, Kansas 66208, E.U.
Tel. 1.913.341.3167

Particulars of the parties*;
Identité des parties : Dans l'affaire : RMS TITANIC, INC., et al., Débitrices
RMS TITANIC, INC., Demanderesse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE FRANCE, Défenderesse

## JUDICIAL DOCUMENT**

ACTE JUDICIAIRE
Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte: D'aviser le défendeur du dépôt d'une requête en intervention et de l'assigner à répondre ou à comparaître.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Nature et objet de l'instance, le cas écháant, le montant du litige: D'aviser le défendeur qu'une requête en intervention a été déposée et de l'aviser sur la possibilité de s'y opposer et sur l'audience.

## Date and place for entering appearance**:

Date et lieu de la comparution: Au cas où le défendeur contesterait le redressement exigé dans le document ci-joint, il est tenu de déposer sa réponse dans les quatorze (14) jours à compter de la date indiquée sur la preuve de la signification jointe aux actes, plus trois jours supplémentaires pour là signification, auprès du greffier du Tribunal de la faillite des États-Unis, District Moyen de Floride, Division de Jacksonville, sis à : Bryan Simpson United States Courthouse, 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Floride 32202, États-Unis d'Amérique. En outre, le défendeur est tenu de signifier une copie de sa réponse à Akerman LLP, et à toute autre personne appropriée dans les délais prévus.

Court which has given judgment**:
Juridiction qui a rendu la décision: S/O

Date of judgment**:
Date de la décision : S/O

Time limits stated in the document**:
Indication des deais figurant dans l'acte: Au cas où le défendeur contesterait le redressement exigé dans l'acte ci-joint, il est tenu de déposer sa réponse auprès du greffier du Tribunal dans les quatorze (14) jours à compter de la date indiquée sur la preuve de la signification jointe aux actes, plus trois jours supplémentaires pour la signification. En outre, le défendeur est tenu de déposer une copie de sa réponse à Akerman LLP et à toute autre personne appropriée dans les délais. Si le défendeur dépose et signifie sa réponse dans le délai prévu, le Tribunal pourrait fixer une audience et en aviser le défendeur, ou bien le Tribunal pourrait la réponse et soit accorder ou refuser le redressement demandé sans audience. Si le défendeur néglige de déposer une réponse dans les délais prévus, le Tribunal estimera que le défendeur ne conteste pas le redressement requis dans l'acte, procèdera à examiner l'acte sans autre avis d'audience et pourrait accorder le redressement demandé.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** ACTE EXTRAJUDICIAIRE

Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte : S/O

Time limits stated in the document**:
Indication des daais figurant dans l'acte $\qquad$

* If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. S'il y a lieu, identitéet adresse de la personne intóresséa à la transmission de l'acte.

December 2, 2016
2 décembre 2016
To whom it may concern:
A qui de droit:
This is to certify that the attached translation from English into French is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:
Je certifie par la présente que la traduction ci-jointe d'anglais en français est une représentation exacte du document reçu par ce bureau. Ce document est désigné sous le titre:

Hague Service Convention "Notice" and "Summary"<br>Notice et éléments essentiels de l'acte

Karina Shreefer, Manager of this company, certifies that Louise Valiquette, who translated this document, is fluent in French and standard North American English and qualified to translate. $\mathrm{He} / \mathrm{She}$ attests to the following:
Karina Shreefer, directeur de cette compagnie certifie que Louise Valiquette, qui a traduit ce document, parle couramment le français et l'anglais nord américain standard, et est qualifié(e) pour traduire. Il/Elle atteste de ce qui suit:
"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document."
"Pour autant que je sache, le texte ci-joint est une traduction véridique, complète et exacte du document en question.»


Signature of Karina Shreefer
Signature de Karina Shreefer
Subscribed and sworn to before me this December 2, 2016.
Déclaration faite sous serment devant moi, le 2 décembre 2016.

## Vicki Farron

Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires December 9, 2016

Vicki Farron
Notaire, Etat de Kansas
Qualifiée dans le Comté de Johnson
Certification expire le 9 décembre 2016

Sincerely,
Sincèrement,
Victor J. Hertz
President/Président

## NOTICE

(recommended by the Fourteenth Session of Hague Conference of October, 1980)
identity and address of the addressee
identité et adresse du destinataire

FRENCH REPUBLIC
also known as REPUBLIC OF FRANCE
care of Ministère de l'Environment, de l'Energie et de la Mer
Tour Pascal A et B
Tour Sequoia
92055 La Défense Cedex
FRANCE
-OR-
Wherever the Defendant may be found in France

## IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD, HOWEVER, READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT M AY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
U.S.A.

Tel. 1.904.394.7450

## TRĖS IMPORT ANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS. LES "ELÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MEME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSS!BILITÉ D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITÉS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES :

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
U.S.A.

Tel. 1.904.394.7450

# SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED 

 ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTEConvention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965,
Convention relative à la signification et à la notification à l'etranger des actes judiciaires et extrajudiciares en matière civile au commerciale. signée à La Haye, le 15 Novembre 1965.
(article 5, fourth paragraph)
(article 5, alinéa 4)
Name and address of the requesting authority: Karina J. Shreefer, Esq. and Tom R. McLean, Esq.
Nom et adresse de l'autorité requérante :

LEGAL LANGUAGE SERVICES
8014 State Line Road, Suite 110, Leawood, Kansas 66208, U.S.A.
Tel. 1.913.341.3167

Particulars of the parties*:

| Identité des parties : | In re: RMS TITANIC, INC., et al., Debtors |
| :--- | :--- |
|  | RMS TITANIC, INC., Plaintiff |
|  | FRENCH REPUBLIC also known as REPUBLIC OF FRANCE, Defendant |

# JUDICIAL DOCUMENT** <br> ACTE JUDICIAIRE 

Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte: $\quad$ To give notice to the Defendant of the filing of a Motion to Intervene and to summon it to answer or otherwise respond.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: To notify the Defendant that a Motion to Intervene has been filed and
to give it notice of an opportunity to object and for hearing.
Date and place for entering appearance**:
Date et lieu de la comparution: If defendant objects to the relief requested in the attached paper it must file with the Clerk of the United States Bankruptcy Court, Middle District of Florida, Jacksonville Division, located at: Bryan Simpson United States Courthouse, 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Florida 32202 U.S.A. its response within fourteen (14) days from the date set forth on the proof of service attached to the papers plus an additional three days for service. And the Defendant must serve a copy of its response on Akerman LLP, and any other appropriate persons within the time allowed.

Court which has given judgment**:
Juridiction qui a rendu la décision:

Date of judgment ${ }^{\star *}$ :
Date de la décision: $\qquad$

Time limits stated in the document**:
Indication des délais figurant dans l'acte: If defendant objects to the relief requested in the attached paper it must file with the Clerk of the Court its response within fourteen (14) days from the date set forth on the proof of service attached to the papers plus an additional three days for service.
And the Defendant must serve a copy of its response on Akerman LLP, and any other appropriate persons within the time allowed. If Defendant files and serves a response within the time permitted, the Court may schedule and notify Defendant of hearing, or the Court may consider the response and may grant or deny the relief requested without a hearing. If Defendant does not file a response within the time permitted, the Court will consider that the Defendant did not oppose the relief requested in the paper, will proceed to consider the paper without further notice of hearing, and may grant the relief requested.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** ACTE EXTRAJUDICIAIRE

Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte :

Time limits stated in the document**:
Indication des délais figurant dans l'acte, $\qquad$

[^42]

December 2, 2016
2 décembre 2016
To whom it may concern:
A que de droit:
This is to certify that the attached translation from English into French is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:
Joe certifie par la présente que la traduction ci-jointe d'anglais en français est ne représentation exacted du document reçu par ce bureau. Ce document est désigné sous le titre:

Motion of the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc., to Intervene as a Party Plaintiff
Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour Intervenir en tant que partie Demanderesse

Karina Shreefer, Manager of this company, certifies that Louise Valiquette, who translated this document, is fluent in French and standard North American English and qualified to translate. He/She attests to the following:
Karina Shreefer, directeur de cote compagnie certifie que Louise Valiquette, qui a traduit ce document, parle couramment le français et l'anglais nord américain standard, et est qualifié(e) pour traduire. Il/Elle attested de ce qua suit:
"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document."
"Pour autant que pe sache, le texte ci-joint est ne traduction véridique, complète et exacte du document en question."


Signature of Karina Shreefer
Signature de Karina Shreefer
Subscribed and sworn to before me this December 2, 2016.
Déclaration faite sous serment devant moi, le 2 décembre 2016.


Vicki Farron
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires December 9, 2016

Vicki Farron
Notaire, Etat de Kansas
Qualifiée tans le Comté de Johnson
Certification expire le 9 décembre 2016

Sincerely,
Sincèrement,
Victor J. Hertz
President/Président

# TRIBUNAL DE FAILLITE DES ÉTATS-UNIS DISTRICT CENTRAL DE LA FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE 

Dans I'affaire :

RMS TITANIC, INC. et autres, ${ }{ }^{1}$
Débitrices.

Affaire $\mathrm{n}^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG
Chapitre 11
Administration conjointe

RMS TITANIC, INC.,
Proc. contrad. no 3:16-ap-00183-PMG
Demanderesse,
contre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE FRANCE,
Défenderesse.

## REQUÊTE DU COMITÉ OFFICIEL DES DÉTENTEURS D'ACTIONS DE PREMIER EXHIBITIONS, INC. POUR INTERVENIR EN TANT QUE PARTIE DEMANDERESSE

## AVIS DE POSSIBILITÉ DE FAIRE OBJECTION ET D'AUDITION

Conformément à la Règle locale 2002-4, le Tribunal examinera cette requête sans autre avis ou audition à moins qu'une partie intéressée ne dépose une réponse dans un délai de quatorze (14) jours de la date indiquée sur la preuve de signification jointe au présent document plus trois autres jours de signification. Si vous vous objectez au redressement demandé dans ce document, vous devez déposer votre réponse auprès du greffier du tribunal à 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Floride 32202, et signifier une copie à Me Jacob A. Brown, Akerman LLP, 50 North Laura Street, Suite 3100, Jacksonville, FL 32202, et toute autre personne appropriée dans le délai imparti.

Si vous déposez et signifiez une réponse dans le délai autorisé, le Tribunal peut fixer une audition et vous en aviser, ou le Tribunal peut prendre en compte la réponse et peut accorder ou refuser le redressement demandé sans audition. Si vous ne déposez pas une réponse dans le

[^43]\{40057679;1)
délai autorisé, le Tribunal viendra à la conclusion que vous ne vous objectez pas au redressement demandé dans le document, examinera le document sans autre avis ou audition et peut accorder le redressement demandé.

Le Comité officiel des détenteurs d'actions (le «Comité des actionnaires») de Premier Exhibitions, Inc. («Premier »), Débitrice du chapitre 11 dans l'affaire $n^{\circ}$ 3:16-bk-02232-PMG et la société mère de RMS Titanic, Inc. («RMST »), Débitrice du chapitre 11 dans l'affaire $\mathrm{n}^{\circ}$ 3:16-bk-02230PMG, s'adresse par les présentes au Tribunal par requête (la «Requête ») pour obtenir le prononcé d'une ordonnance revêtant essentiellement la forme jointe aux présentes en Annexe A, autorisant le Comité des actionnaires à intervenir en tant que partie demanderesse dans la procédure contradictoire en rubrique (la «Procédure contradictoire»). Au soutien de la Requête, le Comité des actionnaires déclare ce qui suit :

## I.

## FAITS DE BASE

1. Le 14 juin 2016 (la « Date de la demande »), chacune des Débitrices a déposé une demande volontaire de redressement en vertu du chapitre 11 du Code de la faillite, intentant ainsi l'affaire de faillite en rubrique sous administration conjointe («l'Affaire de faillite»).
2. Les Débitrices continuent à exploiter leurs activités en tant que débitrices en possession en vertu des articles 1107 et 1108 du Code de la faillite.
3. Aucun syndic ou administrateur judiciaire n'a été nommé dans l'Affaire de faillite.
4. Le 24 août 2016, le syndic intérimaire des États-Unis, Guy G. Gebhardt, a nommé les membres du Comité des actionnaires. Le 31 août 2016, le Comité des actionnaires a retenu les services de Landau Gottfried \& Berger LLP en tant que conseillers juridiques en matière générale de faillite.
5. Le 14 octobre 2016, le Tribunal a prononcé une ordonnance autorisant le Comité des actionnaires à employer Landau Gottfried \& Berger LLP en tant que conseillers juridiques du Comité des actionnaires en matière générale de faillite. [ $\mathrm{n}^{\mathrm{o}}$ de répertoire 277.]

## II.

## DÉBUT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

6. Le 17 août 2016, RMST a intenté la présente Procédure contradictoire en déposant une Plainte contre la défenderesse République française, également connue sous le nom de République de France («France»). [ $\mathrm{n}^{\circ}$ de répertoire 1.]. La Plainte vise à obtenir un jugement déclaratoire à l'effet que la France n'a aucun intérêt aux soi-disant «Artefacts français». ${ }^{2}$
7. Selon la Déclaration de Joanna Sirour [ $\mathrm{n}^{\circ}$ de répertoire 4] faite le 31 août 2016, RMST a signifié la Plainte en France au moyen d'un huissier spécial. RMST a également fait parvenir l'assignation en France par courrier.
8. La France n'a pas déposé une réponse à la Plainte.
9. Le 4 novembre 2016, RMST a déposé une Requête en jugement par défaut contre la France en vertu de la Règle locale 7001-1(e).

## III.

## REDRESSEMENT DEMANDÉ

10. Le Comité des actionnaires recherche le prononcé d'une ordonnance, en vertu de la Règle fédérale de procédure civile $24(\mathrm{a})(1),(\mathrm{a})(2)$ et $(\mathrm{b})(2)$, rendue applicable à la présente procédure par la Règle fédérale de procédure en matière de faillite 7024, autorisant le Comité des actionnaires à intervenir dans la Procédure contradictoire en tant que partie demanderesse. Les réclamations et les défenses que le Comité des actionnaires cherche à faire valoir dans la Procédure contradictoire sont les mêmes réclamations et défenses que RMST a présentées. Voir art. 24(c) des Règles fédérales de procédure civile; Anderson v. HNS, LP Ingenious Designs, Inc. (In re Donovan), 2004 WL 5848453, à *4 (N.D. Ga. 27 sept. 2004) (concluant qu'il n'est pas nécessaire de joindre un acte de plaidoirie à une requête en intervention lorsque la partie défenderesse a été avisée de la nature des réclamations de la partie intervenante).
[^44]
## IV.

## ARGUMENT

11. Le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle fédérale de procédure civile 24(a)(1). Cette Règle prévoit que le tribunal doit permettre à toute partie d'intervenir lorsque cette partie jouit d'un droit inconditionnel d'intervenir en vertu d'une loi fédérale. La Règle 24(a)(1) prévoit plus particulièrement que «toute personne doit être autorisée à intervenir dans une action » si une loi fédérale autorise le droit inconditionnel d'intervenir. Règle fédérale de procédure civile 24(a)(1).
12. L'article 1109 du Code de la faillite prévoit que, en tant que partie intéressée, un comité de détenteurs d'actions a le droit de soulever, de comparaître et d'être entendu sur toute question dans une affaire en vertu du chapitre 11. Voir article 1109(b) du titre 11 du United States Code.
13. Un certain nombre de tribunaux, y compris le présent Tribunal, ont conclu que, sur la base du droit réglementaire créé par l'article 1109(b) du Code de la faillite, les comités officiels ont un droit absolu d'intervenir dans des procédures contradictoires. Voir Term Loan Holder Committee v. Ozer Group, L.L.C. (In re Caldor Corp.), 303 F.3d 161, 166 (2d Cir. 2002) (renversant les ordonnances du tribunal de la faillite et du tribunal de première instance rejetant le droit d'un comité d'intervenir et jugeant que le comité avait un droit réglementaire inconditionnel d'intervenir en tant que partie intéressée) ; Asbestos Settlement Trust v. Port Authority of New York and New Jersey (In re Celotex Corp.), 377 B.R. 345, 350 (Bankr. M.D. Fla. 2006) (reconnaissant que parce que l'autorisation prévue par I'article 1109(b) de comparaître et d'être entendu sur «toute question d'une affaire »s'applique aux procédures contradictoires qui sont en instance dans l'affaire de faillite principale, le statut d'une entité en tant que « partie intéressée » accorde à cette entité un droit inconditionnel d’intervenir) ; Gleason $v$. Commonwealth Cont'l Health Care (In re Golden Glades Reg'l Med. Ctr.), 174 B.R. 813 (Bankr. S.D. Fla. 1992).
14. Étant donné que le statut d'une entité en tant que «partie intéressée » en vertu de l'article 1109(b) satisfait la norme d'intervention exigée par la Règle 24(a)(1), et étant donné que le Comité des actionnaires est indéniablement une «partie intéressée » en vertu de l'article 1109(b), le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle 24(a)(1). Celotex Corp., 377 B.R. à 350 («Le statut d'une entité en tant que «partie intéressée » en vertu de l'article 1109(b) satisfait la norme d'intervention requise par la Règle 24(a)(1) des Règles fédérales de procédure civile, étant donné qu'une loi des États-Unis confère un droit inconditionnel d'intervenir. Étant donné que le Représentant légal, le TAC et le PDAC sont jugés de manière concluante être des «parties intéressées » en vertu de l'article 1109(b) en vertu du Plan de confirmation de l'ordonnance, ils doivent être autorisés à intervenir dans la présente procédure aux termes de la Règle 24(a)(1) »). (citations omises).
15. Le Comité des actionnaires doit également être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle 24(a)(2). Cette Règle oblige un tribunal à permettre à une entité d'intervenir si cette entité «revendique un droit aux biens ou à la transaction faisant l'objet de l'action, et est dans une situation telle qu'une décision prise sur l'action peut à toutes fins pratiques compromettre ou affecter la capacité [de cette entité] de protéger son droit, à moins que les parties existantes ne représentent adéquatement ce droit. »). Règle fédérale de procédure civile 24(a)(2). Un intervenant proposé a un « fardeau minimal de montrer que les parties existantes ne peuvent représenter adéquatement son droit». Georgia v. U.S. Army Corps of Engineers, et al., 302 F.2d 1242, 1259 ( $11^{\text {th }}$ Cir. 2002).
16. Le Comité des actionnaires a un intérêt indéniable à s'assurer que les Artefacts français sont jugés être la propriété de la masse, parce qu'une telle détermination aura un effet significatif sur les actifs disponibles pour distribution aux créanciers et aux détenteurs d'actions dans les affaires des Débitrices. Étant donné que les détenteurs d'actions ont une priorité plus basse que celle des créanciers généraux non garantis dans le plan de distribution du Code de la faillite, le Comité des actionnaires n'a aucune façon de protéger les intérêts des détenteurs d'actions autre que d'aider RMST à obtenir la détermination que les Artefacts français sont la propriété de la masse (ceci est particulièrement le cas parce que RMST a une obligation fiduciaire envers ses créanciers non garantis qui peut entrer en conflit
avec son obligation fiduciaire envers les détenteurs d'actions). Voir Golden Glades Reg'l Med. Ctr., 147 B.R. à 816 ( $«$ En tant que créancier non garanti, Blue Cross a un intérêt indéniable aux fonds dont on cherche le recouvrement. Étant donné qu'elle n'a aucune garantie pour protéger par ailleurs son intérêt non garanti, Blue Cross n'a d'autre façon de protéger son intérêt non garanti que d'aider au recouvrement des fonds au bénéfice des créanciers non garantis. En outre, étant donné que la créance non garantie de l'intérêt non garanti de Blue Cross est d'importance, elle ne peut être adéquatement représentée par les parties existantes. Blue Cross a donc satisfait à ce fardeau minimal, et l'intervention en vertu des Règles fédérales de procédure civile 7024(a)(2) et 24(a)(2) est appropriée et il doit être fait droit à la Requête. »).
17. En outre, depuis que cette affaire de faillite est en instance, la Débitrice a essuyé une série de revirements dans son effort de vendre les Artefacts français. Les difficultés procédurales auxquelles la Débitrice est confrontée sont un motif de préoccupation pour le Comité des actionnaires parce que les détenteurs d'actions ont un intérêt considérable aux actifs qui sont au cœur de cette procédure. Par son intervention, le Comité des actionnaires pourra protéger et préserver ces intérêts. Il est donc clair que le Comité des actionnaires a un intérêt aux biens ou à la transaction faisant l'objet de la Procédure contradictoire et qu'il est également approprié de permettre au Comité des actionnaires d'intervenir en vertu de la Règle 24(a)(2).
18. Enfin, le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle fédérale de procédure civile 24(b). Cette Règle prévoit que, sur présentation d'une demande ponctuelle, toute personne peut être autorisée à intervenir dans une action lorsque la personne présentant la demande a une réclamation ou une défense ayant une question commune de droit ou de fait avec l'action principale. Règle fédérale de procédure civile 24(b)(1)(B). Dans le cas présent, le Comité des actionnaires a intérêt à s'assurer que les Artefacts français sont jugés être la propriété de la masse et, une fois cette détermination faite, que ces actifs sont adéquatement administrés. En ce sens, la réclamation du Comité des actionnaires est identique à la réclamation de RMST dans la Procédure contradictoire. Le Comité des actionnaires a donc une réclamation qui partage «une question commune de droit ou de fait » avec la réclamation faite par RMST dans la Procédure contradictoire. En
outre, l'intervention par le Comité des actionnaires ne retardera pas indûment ou ne portera pas préjudice à l'adjudication des droits des parties initiales dans la Procédure contradictoire. Voir Règle fédérale de procédure civile 24(b)(3). La Procédure contradictoire est à un stade préliminaire et, hormis la Plainte et la Requête pour défaut déposées par RMST, aucun acte de plaidoirie ou document substantif n'a été déposé. Par conséquent, le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en tant que partie demanderesse conformément à la Règle 24(b).

## V.

## CONCLUSION

Pour les raisons susmentionnées, le Comité des actionnaires demande respectueusement que la Requête soit accordée et que le Tribunal prononce une ordonnance autorisant le Comité des actionnaires à intervenir dans la Procédure contradictoire en tant que partie demanderesse en vertu de la Règle fédérale de procédure civile 24 sous la forme jointe aux présentes en Annexe A et tout autre redressement que le Tribunal juge nécessaire et approprié.

Date : 21 novembre 2016
Peter J. Gurfein
Roye Zur
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, Californie 90067
(310) 557-0050
(310) 557-0056 (télécopieur)
pgurfein@lgbfirm.com

AKERMAN LLP<br>Par: $/$ /s/Jacob A. Brown<br>Jacob A. Brown<br>Barreau de la Floride n ${ }^{\mathrm{o}} 170038$<br>50 North Laura Street, Suite 3100<br>Jacksonville, Florida 32202<br>(904) 798-3700<br>(904) 798-3730 (télécopieur)<br>Jacob.brown@akerman.com

Avocats du Comité officiel des détenteurs d'actions de Premier Exhibitions, Inc.

## ATTESTATION DE SIGNIFICATION

J'ATTESTE PAR LES PRÉSENTES qu'une copie de ce qui précède a été remise par notification électronique ou service postal des États-Unis, préaffranchi et dûment adressé, en ce $21^{\circ}$ jour de novembre 2016 à :

Me Daniel F. Blanks
Nelson Mullins Riley \& Scarborough LLP
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202
Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux États-Unis
Attachée de justice, Ambassade française
4101 Reservoir Road
Washington, DC 20007

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Tour A et B, Tour Sequoia, 92055 La Défense CEDEX France
/s/Jacob A. Brown
Avocat

# TRIBUNAL DE FAILLITE DES ÉTATS-UNIS DISTRICT CENTRAL DE LA FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE www.flmb.uscourts.gov 

Dans l'affaire :

RMS TITANIC, INC. et autres, ${ }^{3}$
Débitrices.

Affaire $\mathrm{n}^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG
Chapitre 11
Administration conjointe

RMS TITANIC, INC.,
Proc. contrad. n ${ }^{\circ}$ 3:16-ap-00183-PMG
Demanderesse,
contre

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE FRANCE,
Défenderesse.

## ORDONNANCE ACCORDANT LA REQUÊTE DU COMITÉ OFFICIEL DES DÉTENTEURS D'ACTIONS DE PREMIER EXHIBITIONS, INC. POUR INTERVENIR EN TANT QUE PARTIE DEMANDERESSE

Le Tribunal ayant été saisi de la présente PROCÉDURE à la requête (la «Requête») ${ }^{4}$ du Comité

[^45]officiel des détenteurs d'actions de Premier Exhibitions, Inc., autorisant le Comité des actionnaires à intervenir en tant que partie demanderesse dans la présente Procédure contradictoire. Aucune objection n'ayant été formulée à la Requête après qu'un avis en bonne et due forme ait été donné aux parties intéressées en vertu de la Règle de faillite locale 2002-4 et de l'Ordonnance administrative FLMB-201410 prescrivant des procédures pour les procédures contradictoires le 14 novembre 2016, il est

## ORDONNÉ :

1. Il est FAIT DROIT à la requête.
2. Le Comité des actionnaires est autorisé à intervenir dans la présente Procédure contradictoire en tant que partie demanderesse.
3. S'il a l'intention de faire valoir des motifs d'action supplémentaires, le Comité des actionnaires disposera d'un délai de 14 jours depuis la date de la présente Ordonnance pour déposer sa Plainte de partie intervenante.

Il est donné instructions à Me Jacob A. Brown de signifier une copie de la présente Ordonnance aux parties intéressées qui ne sont pas des utilisateurs du système CM/ECF et de déposer une preuve d'assignation dans les trois jours suivant le prononcé de l'Ordonnance.

[^46]
# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al.,
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11
Jointly Administered

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## MOTION OF THE OFFICIAL COMMITTEE OF EQUITY SECURITY HOLDERS OF PREMIER EXHIBITIONS, INC., TO INTERVENE AS A PARTY PLAINTIFF

## NOTICE OF OPPORTUNITY TO OBJECT AND FOR HEARING

Pursuant to Local Rule 2002-4, the Court will consider this motion without further notice or hearing unless a party in interest files a response within fourteen (14) days from the date set forth on the proof of service attached to this paper plus an additional three days for service. If you object to the relief requested in this paper, you must file your response with the Clerk of the Court at 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Florida 32202, and serve a copy on Jacob A. Brown, Esq., Akerman LLP, 50 North Laura Street, Suite 3100, Jacksonville, FL 32202, and any other appropriate persons within the time allowed.

If you file and serve a response within the time permitted, the Court may schedule and notify you of a hearing, or the Court may consider the response and may grant or deny the relief requested without a hearing. If you do not file a response within the time permitted, the Court will consider that you do not oppose the relief requested in

[^47]the paper, will proceed to consider the paper without further notice or hearing, and may grant the relief requested.

The Official Committee of Equity Security Holders (the "Equity Committee") of Premier Exhibitions, Inc. ("Premier"), Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-02232-PMG and the parent company of RMS Titanic, Inc. ("RMST"), the Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-02230-PMG, hereby moves (the "Motion") the Court for entry of an order in substantially the form attached hereto as Exhibit A, authorizing the Equity Committee to intervene as a party plaintiff in the above-captioned adversary proceeding (the "Adversary Proceeding"). In support of the Motion, the Equity Committee states as follows:

## I.

## BACKGROUND FACTS

1. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), the Debtors each filed a voluntary petition for relief under chapter 11 of the Bankruptcy Code, commencing the above-captioned, jointly administered bankruptcy case (the "Bankruptcy Case").
2. The Debtors continue to operate their businesses as debtors in possession pursuant to Bankruptcy Code Sections 1107 and 1108.
3. No trustee or examiner has been appointed in the Bankruptcy Case.
4. On August 24, 2016, the Acting United States Trustee, Guy G. Gebhardt, appointed the members of the Equity Committee. On August 31, 2016, the Equity Committee selected Landau Gottfried \& Berger LLP as its general bankruptcy counsel.
5. On October 14, 2016, the Court entered an order authorizing the Equity Committee's employment of Landau Gottfried \& Berger LLP as the Equity Committee's general bankruptcy counsel. [Docket No. 277.]

## II.

## COMMENCEMENT OF THE ADVERSARY PROCEEDING

6. On August 17, 2016, RMST commenced this Adversary Proceeding by filing a Complaint against defendant French Republic a/k/a Republic of France ("France"). [Docket No. 1.] The Complaint seeks a declaratory judgment that France has no interest in the so-called "French Artifacts." ${ }^{2}$
7. According to the Declaration of Joanna Sirour [Docket No. 4], on August 31, 2016, RMST served the Complaint on France by way of a special process server. RMST also mailed the summons to France.
8. France has not filed a response to the Complaint.
9. On November 4, 2016, RMST filed a Motion for Default Judgment against France pursuant to Local Rule 7001-1(e).

## III.

## RELIEF REQUESTED

10. The Equity Committee seeks entry of an order, pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(a)(1), (a)(2), and (b)(2), made applicable to this proceeding by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7024, authorizing the Equity Committee to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff. The claims and defenses that the Equity Committee seeks to assert in the Adversary Proceeding are the same claims and defenses that RMST has asserted. See Fed. R. Civ. P. 24(c); Anderson v. HNS, LP Ingenious Designs, Inc. (In re Donovan), 2004 WL 5848453, at *4 (N.D. Ga. Sept. 27, 2004) (concluding that it is not necessary to attach a

[^48]pleading to an intervention motion when the defendant has been put on notice of the nature of the intervenor's claims).

## IV.

## ARGUMENT

11. The Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(a)(1). That Rule provides that the court must permit any party to intervene where such party is given an unconditional right to intervene by a federal statute. Specifically, Rule 24(a)(1) provides that "anyone shall be permitted to intervene in an action" if a federal statute authorizes the unconditional right to intervene. Fed. R. Civ. P. 24(a)(1).
12. Section 1109 of the Bankruptcy Code provides that, as a party in interest, an equity security holders' committee has a right to raise, appear, and be heard on any issue in a case under Chapter 11. See 11 U.S.C. § 1109(b).
13. A number of courts, including this Court, have concluded that based on the statutory right created by section 1109(b) of the Bankruptcy Code, official committees have an absolute right to intervene in adversary proceedings. See Term Loan Holder Committee v. Ozer Group, L.L.C. (In re Caldor Corp.), 303 F.3d 161, 166 (2d Cir. 2002) (reversing bankruptcy and district court orders denying a committee's right to intervene and holding that committee had unconditional statutory right as a party in interest to intervene); Asbestos Settlement Trust v. Port Authority of New York and New Jersey (In re Celotex Corp.), 377 B.R. 345, 350 (Bankr. M.D. Fla. 2006) (recognizing that because the authorization provided by Section 1109(b) to appear and be heard on "any issue in a case" extends to adversary proceedings pending in the main bankruptcy case, an entity's status as a "party in interest" grants that entity an unconditional right
to intervene); Gleason v. Commonwealth Cont'l Health Care (In re Golden Glades Reg'l Med. Ctr.), 174 B.R. 813 (Bankr, S.D. Fla. 1992).
14. Because an entity's status as a "party in interest" under section 1109(b) satisfies the standard for intervention required by Rule 24(a)(1), and because the Equity Committee is unquestionably a "party in interest" under section 1109(b), the Equity Committee must be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Rule 24(a)(1). Celotex Corp., 377 B.R. at 350 ("An entity's status as a 'party in interest' under §1109(b) satisfies the standard for intervention required by Rule 24(a)(1) of the Federal Rules of Civil Procedure, since a statute of the United States confers an unconditional right to intervene. Since the Legal Representative, the TAC, and the PDAC are conclusively determined to be 'parties in interest' under $\S 1109$ (b) by virtue of the Order Confirming Plan, they should be permitted to intervene in this proceeding pursuant to Rule 24(a)(1).") (internal citations and quotations omitted).
15. The Equity Committee also should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Rule 24(a)(2). That Rule requires a court to permit an entity to intervene if that entity "claims an interest relating to the property or transaction that is the subject of the action, and is so situated that disposing of the action may as a practical matter impair or impede [that entity's] ability to protect its interest, unless existing parties adequately represent that interest."). Fed. R. Civ. P. 24(a)(2). A proposed intervenor has a "minimal burden of showing that the existing parties cannot adequately represent its interest." Georgia v. U.S. Army Corps of Engineers, et al., 302 F.2d 1242, 1259 (11th Cir. 2002).
16. The Equity Committee has an undeniable interest in ensuring that the French Artifacts are determined to be property of the estate, because such a determination will have a significant effect on the assets available for distribution to creditors and equity security holders
in the Debtors' cases. Because equity security holders have lower priority in the Bankruptcy Code's distribution scheme than general unsecured creditors, the Equity Committee has no other way to protect the interests of equity security holders other than to assist RMST in obtaining the determination that the French Artifacts are property of the estate (this is particularly the case because RMST has a fiduciary obligation to its unsecured creditors that may conflict with its fiduciary obligation to equity security holders). See Golden Glades Reg'l Med. Ctr., 147 B.R. at 816 ("As an unsecured creditor, Blue Cross has an undeniable interest in the funds which are sought to be recovered. Because it has no security to otherwise protect its unsecured interest, Blue Cross has no other way to protect its unsecured interest other than to assist in recovering funds for the benefit of the unsecured creditors. In addition, because the unsecured claim of Blue Cross unsecured interest is substantial, it may not be adequately represented by existing parties. Therefore, Blue Cross has met this minimal burden, and intervention under FRCP 7024(a)(2) and FRCP 24(a)(2) is appropriate and the Motion should be granted.").
17. Moreover, in the time that this bankruptcy case has been pending, the Debtor has suffered a series of setbacks in its effort to sell the French Artifacts. The procedural difficulties in which the Debtor has been mired are of particular concern to the Equity Committee because equity holders have a significant interest in the assets that are at the center of this proceeding. Through its intervention, the Equity Committee will be able to protect and preserve these interests. Accordingly, it is clear that the Equity Committee has an interest relating to the property or transaction which is the subject of the Adversary Proceeding, and that permitting the Equity Committee to intervene pursuant to Rule 24(a)(2) also is appropriate.
18. Finally, the Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(b). That Rule provides that, upon a
timely application, anyone may be permitted to intervene in an action when the applicant has a claim or defense that shares with the main action a common question of law or fact. Fed. R. Civ. P. 24(b)(1)(B). Here, the Equity Committee has an interest in ensuring that the French Artifacts are determined to be property of the estate and, upon such determination, that these assets are properly administered. In that sense, the Equity Committee's claim is identical to the claim of RMST in the Adversary Proceeding. Therefore, the Equity Committee has a claim that shares " a common question of law or fact" with the claim asserted by RMST in the Adversary Proceeding. Moreover, intervention by the Equity Committee will not unduly delay or prejudice the adjudication of the original parties' rights in the Adversary Proceeding. See Fed. R. Civ. P. 24(b)(3). The Adversary Proceeding is at a preliminary stage and, other than the Complaint and Motion for Default filed by RMST, no substantive pleadings or papers have been filed. Accordingly, the Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff pursuant to Rule 24(b).

## V.

## CONCLUSION

For the reasons set forth above, the Equity Committee respectfully requests that the Motion be granted, and that the Court enter an order authorizing the Equity Committee to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24 in the form attached hereto as Exhibit A and for such other and further relief as the Court deems necessary and appropriate.

Date: November 21, 2016

Peter J. Gurfein
Roye Zur
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, California 90067
(310) 557-0050
(310) 557-0056 (Facsimile)

## pgurfein@lgbfirm.com

-and-

## AKERMAN LLP

By: /s/ Jacob A. Brown
Jacob A. Brown
Florida Bar No. 170038
50 North Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 798-3700
(904) 798-3730 (Facsimile)

Jacob.brown@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a copy of the foregoing was furnished either by electronic notification or U.S. mail, postage prepaid and properly addressed, this 21 st day of November, 2016 to:

Daniel F. Blanks, Esq.
Nelson Mullins Riley \& Scarborough LLP
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202
Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B, Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/Jacob A. Brown
Attorney

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION www.flmb.uscourts.gov 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{\text {, }}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11
Jointly Administered

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

## ORDER GRANTING MOTION OF THE OFFICIAL COMMITTEE OF EQUITY SECURITY HOLDERS OF PREMIER EXHIBITIONS, INC., TO INTERVENE AS A PARTY PLAINTIFF

THIS PROCEEDING came before the Court upon the Motion (the "Motion") $)^{2}$ of the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc., authorizing the

[^49]Equity Committee to Intervene as a Party Plaintiff in this Adversary Proceeding. There being no objection to the Motion after proper notice to interested parties pursuant to Local Bankruptcy Rule 2002-4 and FLMB-2014-10 Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings on November 14, 2016, it is

## ORDERED:

1. The Motion is GRANTED.
2. The Equity Committee is authorized to intervene in this Adversary Proceeding as Party Plaintiff.
3. The Equity Committee, should it intend to assert additional causes of action, shall have 14 days from the date of this Order to file its Intervener's Complaint.

Attorney Jacob A. Brown is directed to serve a copy of this Order on interested parties who are non-CM/ECF users and file a proof of service within 3 days of entry of the Order.

[^50]
PREMIERE EXPEDITION
Olivier PEROLLE - Françoise SOUBIE-NINET
Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Inslance de Paris
152, Rue de Javel - 75015 PARIS
1er Etage - INTERPHONE : к HUISSIER - - (STATION METRO FELIX FAURE LIGNE 0) Etude ouverte du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 sauf les Mardi et Jeudi 9 h à 12 h 00 el de 14 h 00 á 19 h 00

## SIGNIFICATION DE L'ACTE

le vingt six Décembre deux mille seize
Cet acte a été signifié par Clerc assermenté , dans les conditions suivant les déclarations qui lui ont été faites à :,

Vu et reçu (article 692 et 693 du nouveau code de procédure civile) par Madame PENISSON-LEMETEYER Joelle, secrétaire à Paris le 26 décembre 2016 pour l'agent judiciaire de l'Etat

Qui a reçu la copie et visé l'original.
Le présent acte n'est pas soumis à la taxe forfaitaire et comporte, 28 feuilles sur la copie
Les mentions relatives à la signification sont visées par l'Huissier de Justice.
Coût définitif de l'acte :

| COUT DE L'ACTE |  |
| :--- | ---: |
| Emolument | 50,00 |
|  | $---a$ |
| H.T. | 50,00 |
| Tva $20,00 \%$ | 0,00 |
| Coût de l'acte | ,--- 00 |



SCP O.PEROLLE F.SOUBIE-NINET

Huissiers de Justice Associés

## 152 rue de Javel 75015 PARIS

Tel : .01.56.08.33.33
Fax: .01.56.08.33.34
contact@huissier-opfsn.com
Société Générale 30003035400002207797508

Paiement sécurisé http: /www.huissier-opfsn.com

Elude ouverte du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 el de 14 h 00 à 17 h 30

Sauf' les Mardi et Jeudi de
$9 h 00$ à $12 h 00$ et de $14 h 00$ à $19 h 00$


| COUT DE L'ACTE |  |
| :--- | ---: |
| Emolument | 50,00 |
| H,T. | $\underline{-2,00}$ |
| Tra $20,00 \%$ | 0,00 |
| Coûl de l'acle | $\underline{00,00}$ |



## SIGNIFICATION ET REMISE D'UN ACTE ETRANGER <br> (convention de La Haye du 15 novembre 1965 (art10b)

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le: VINGT sin
SCP Olivier PEROLLE, Françoise SOUBIE-NINET Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de Paris, y demeurant, 152, rue de Javel, 15e, Agissant par l'un d'eux soussigné

## À:

L 'ETAT FRANÇAIS
représenté par Monsieur Jean MAIA,AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 Rue Louis-Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Où étant et parlant à comme il est dit à al'annexe

## À LA DEMANDE DE

RMS TITANIC INC
Ayant pour avocats:
Jacob A.Brown
AKERMAN LLP
Barreau de la Floride $n^{\circ} 170038$
50 North Laura Street, Suite 3100
32202 JACKSONVILLE- FLORIDE ETATS-UNIS
Peter J. Gurfein
Roye Zur
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
LOS ANGELES - CALIFORNIE 90067 - ETATS-UNIS
Elisant domicile en mon Etude

JE VOUS SIGNIFIE COPIE D UN ACTE EN PROVENANCE DE L ETRANGER
(X) Acte judiciaire
( ) Acte extrajudiciaire
NATURE DE L ACTE : REQUETE EN INTERVENTION

OBJET DE LACTE :
Aviser le défendeur qu'une requête en intervention a été déposée à son encontre et l'assigner à y répondre ou à comparaître

DATE ET LIEU DE COMPARUTION AINSI QUE DELAI FIGURANT DANS LACTE
Au cas ou le défendeur contesterait le contenu des documents ci joints, il est tenu d'adresser sa réponse dans les 14 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte ( +3 jours) auprès du Tribunal de la faillite des Etats-Unis, District Moyen de Floride, Division de Jacksonville sis à Bryan Simpson United States Courthouse 300 North Hogan Street - Suite 3-150, Jacksonville, Floride 32202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
II doit également adresser une copie de sa réponse à AKERMAN LLP avocat de la demanderesse.
A défaut de réponse dans les délais prévus le tribunal pourra sans autre avis d'audience statuer sur le redressement demandé.

La présente signification vous est ainsi faite conformément aux dispositions de l'article 10 b de la Convention de La Haye du 15/11/1965 publiée par décret $n^{\circ} 72-1019$ du 09/11/1972 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale.


Affaire $\mathrm{n}^{0}$ 3:16-bk-02230-PMG
Proc. contrad. $\mathrm{n}^{0}$ 3:16-ap-00183-PMG

## CERTIFICATE

ATTESTATION
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention, L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladile Convention,

1) that the document has been served *
1. que la demande a été exécutée

a) that the document has not been served, by reason of-the-following faet;*:


In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention; the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detalled in the attached statement*.
Conformént à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.

## Annexes

Annexes

Documents returned:
Piéces renvoyées:

| Notice et éléments essentiels de l'acte, en anglais et en français |
| :---: |
| Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des |
| Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour |
| Intervenir en tant que partie Demanderesse, en anglais et |
| en français |

In appropriate cases, documents establishing the service:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'execution:
Signification d'acte en provenance de l'étranger


## SCP O.PEROLLE

 F.SOUBIE-NINETHuissiers de Justice Associés

## 152 rue de Javel 75015 PARIS

Tel : .01.56.08.33.33
Fax: .01.56.08.33.34
contact@huissier-opfsn.com

Société Générale 30003035400002207797508

Paiement sécurisé http: /www.huissier-opfsn.com

Ftude ouverte du Lundi au Vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 Sauf les Mardi et Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

## ACTE <br> D'HUISSIER DE JUSTICE

## priwivievproma:



| COUT DE L'ACTE |  |
| :--- | ---: |
| Emolument | 50,00 |
| H.T. | 50,00 |
| Tva $20,00 \%$ | 0,00 |
| Coûl de lacle | $\mathbf{5 0 , 0 0}$ |

REFERENCES A RAPPELER:
Cor: 300, MD : 85341 - JB JB 23/12/2016

## SIGNIFICATION ET REMISE D'UN ACTE ETRANGER

(convention de La Haye du 15 novembre 1965 (art10b)
L'AN DEUX MILLE SEIZE et le: VINGT SIX UECEMARE
SCP Olivier PEROLLE, Françoise SOUBIE-NINET Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de Paris, y demeurant, 152, rue de Javel, 15e, Agissant par l'un d'eux soussigné

À:
L'ETAT FRANÇAIS
représenté par Monsieur Jean MAIA,AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 Rue Louis-Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Où étant et parlant à comme il est dit à l'annexe

## À LA DEMANDE DE :

RMS TITANIC INC
Ayant pour avocats :
Jacob A.Brown
AKERMAN LLP
Barreau de la Floride n ${ }^{\circ} 170038$
50 North Laura Street, Suite 3100
32202 JACKSONVILLE- FLORIDE ETATS-UNIS
Peter J. Gurfein
Roye Zur
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
LOS ANGELES - CALIFORNIE 90067 - ETATS-UNIS
Elisant domicile en mon Etude

JE VOUS SIGNIFIE COPIE D UN ACTE EN PROVENANCE DE L ETRANGER
(X) Acte judiciaire
( ) Acte extrajudiciaire
NATURE DE LACTE : REQUETE EN INTERVENTION

## OBJET DE LACTE :

Aviser le défendeur qu'une requête en intervention a été déposée à son encontre et l'assigner à y répondre ou à comparaître .

## DATE ET LIEU DE COMPARUTION AINSI QUE DELAI FIGURANT DANS L ACTE

Au cas ou le défendeur contesterait le contenu des documents ci joints, il est tenu d'adresser sa réponse dans les 14 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte ( +3 jours) auprès du Tribunal de la faillite des Etats-Unis, District Moyen de Floride, Division de Jacksonville sis à Bryan Simpson United States Courthouse 300 North Hogan Street - Suite 3-150, Jacksonville, Floride 32202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
II doit également adresser une copie de sa réponse à AKERMAN LLP avocat de la demanderesse.
A défaut de réponse dans les délais prévus le tribunal pourra sans autre avis d'audience statuer sur le redressement demandé.

La présente signification vous est ainsi faite conformément aux dispositions de l'article 10 b de la Convention de La Haye du 15/11/1965 publiée par décret $n^{\circ} 72-1019$ du 09/11/1972 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Le présent acte contient 28 feuilles
Vu ct reçu copie
(Art. 692 ef 693 du nouveau code de prochdure chila)
Pis.i. te 26 DEC, 2016 POUR LAGEMT JUEICIARE DE LETAT

## Olivier PEROLLE - Françoise SOUBIE-NINET

Huissiers de Justice Associés prés le Tribunal de Grande Insiance de Paris
152, Rue de Javel - 75015 PARIS
1er Etage - INTERPHONE : «HUISSIER *-(STATION METRO FELIX FAURE UGNE 8) Etude ouverte du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h00 el de 14h00 a 17h30 sauf les Mardi et Jeudi gh à $12 h 00$ et de $14 h 00$ á $19 h 00$

## SIGNIFICATION DE L'ACTE

le vingt six Décembre deux mille seize
Cet acte a été signifié par Clerc assermenté , dans les conditions suivant les déclarations qui lui ont été faites à :,

Vu et reçu (article 692 et 693 du nouveau code de procédure civile) par Madame PENISSON-LEMETEYER Joelle, secrétaire à Paris le 26 décembre 2016 pour l'agent judiciaire de l'Etat

Qui a reçu la copie et visé l'original.
Le présent acte n'est pas soumis à la taxe forfaitaire et comporte, 28 feuilles sur la copie
Les mentions relatives à la signification sont visées par l'Huissier de Justice.

Coût définitif de l'acte :

| COUT DE L'ACTE |  |
| :--- | ---: |
| Emolument | 50,00 |
|  | $-\cdots, 0$ |
| H.T. | 50,00 |
| Tva $20,00 \%$ | 0,00 |
|  | $\ldots-\cdots$, |
| Coût de l'acte | 50,00 |



## Membre d'une association agréée, le règlement est accepté par chèque, mandat, espèces, virement et carte bancaire par

 téléphone ou sur notre site dont l'adresse est indiquée ci-dessus.Affaire $\mathrm{n}^{0} 3: 16-\mathrm{bk}-02230-\mathrm{PMG}$ Proc．contrad． $\mathrm{n}^{\circ}$ 3：16－ap－00183－PMG
CERTIFICATE
ATTESTATION
The undersigned authority has the honour to certify，in conformity with article 6 of the Convention，
L＇autorité soussignée a l＇honneur d＇attester conformément à l＇article 6 de ladite Convention．
1）that the document has been served＊
1．que la demande a été exécutée

in one of the following methods－authorised by artiele－5－
dans une des formes stivantes prévues à l＇article 5 ：
日（a）in accordance with the provisions of sub－paragraph（a）of the first paragraph of article 5 of the Conventiont， a）selon les formes légales（artiele－5，alinéa prentiex，letire a）．
日（b）in－aceordanee with the following particular method ${ }^{\star}$ ； b）selon la forme partientière sutivante： $\qquad$

日（e）by delivery to the－addressee，who aecepted it voluntarily．＊
e）par remise simple
The documents referred to in the request have been delivered to：
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à：
－（identity and description of person）
－（identité et qualité de la personne）月ne PENLSSON．LENETEY ，selon I＇article 10，lettre b de la Convention
－relationship to the addressee（family，business，or other）：
－liens de parenté，de subordination ou autres，avec le destinataire de l＇acte：SEcrétca，re
pour liagant jutacievire de I Eiat
2）that the document has not been－served，by reason of the following faets＊：
2．que la demanden＇a pas été exéettée，en raisondes faits stuivants：

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention，the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement＊．
Conformént à l＇article 12，alinéa 2，de ladite Convention，le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci－joint．

## Annexes

Annexes
Documents returned：
Piéces renvoyées：

Notice et éléments essentiels de l＇acte，en anglais et en français Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des

Détenteurs d＇Actions de premier Exhibitions，Inc．pour
Intervenir en tant que partie Demanderesse，en anglais et en français $\qquad$
In appropriate cases，documents establishing the service：
Le cas échéant，les documents justificatifs de l＇execution：
Signification d＇acte en provenance de l＇étranger


NOTICE
(recommended by the Fourteenth Session of Hague Conference of October, 1980)
identité et adresse du destinataire
identity and address of the addressee

# L 'ETAT FRANÇAIS <br> également connue sous le nom de REPUBLIQUE FRANÇAISE <br> également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE LA FRANCE <br> représenté par Monsieur Jean MAIA, Agent Judiciaire du Tresor <br> 6 Rue Louis-Weiss - Télédoc 353 <br> 75703 Paris Cedex 13 <br> FRANCE <br> -OU- <br> partout oû le défendeur peut être trouvé en France 

## TRĖS IMPORTANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE IURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS LES "ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT IL PEUT ÊTRE NĖCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JuRIDIQUE

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITĖS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSULTATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSĖES

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
États-Unis
Tel. 1.904.394.7450

## IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE YOU SHOULD, HOWEVER. READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
États-Unis
Tel. 1.904.394.7450

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial
matters, signed at The Ilague, November 15, 1965.
Conventron relative à la sıgnıfication et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrayudictares en mattère civile ou commerciale, stgnée à La Have, le 15 Novembre 1965.
(article 5, fourth paragraph)
(article 5. alinéa 4)


## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** <br> ACTE EXTRAJUDICIAIRE

Nature and purpose of the document:
Nature er objet de l'acte :
S/O

Time limits stated in the document ${ }^{* *}$ :
Indicatton des dèlais figurant dans l'acte:

$$
\mathrm{S} / \mathrm{O}
$$

* If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.

S"Ily a lich kentre er adresse de la peranne méressee a la mansmossion de l'acle
** Delete if inappropriate.
Rover les mentuons mutules

December 2, 2016
2 décembre 2016
To whom it may concern:
A qui de droit:
This is to certify that the attached translation from English into French is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:
Je certifie par la présente que la traduction ci-jointe d'anglais en français est une représentation exacte du document reçu par ce bureau. Ce document est désigné sous le titre:

## Hague Service Convention "Notice" and "Summary" <br> Notice et éléments essentiels de l'acte

Karina Shreefer, Manager of this company, certifies that Louise Valiquette, who translated this document, is fluent in French and standard North American English and qualified to translate. $\mathrm{He} /$ She attests to the following:
Karina Shreefer, directeur de cette compagnie certifie que Louise Valiquette, qui a traduit ce document, parle couramment le français et l'anglais nord américain standard, et est qualifié(e) pour traduire. Il/Elle atteste de ce qui suit:
"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document."
«Pour autant que je sache, le texte ci-joint est une traduction véridique, complète et exacte du document en question.»


Signature of Karina Shreefer
Signature de Karina Shreefer

Subscribed and sworn to before me this December 2, 2016.
Déclaration faite sous serment devant moi, le 2 décembre 2016.


Vicki Farron
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires December 9, 2016
Sincerely,
Sincèrement,

Victor J. Hertz
President/Président

Vicki Farron
Notaire, Etat de Kansas
Qualifiée dans le Comté de Johnson
Certification expire le 9 décembre 2016

NOTICE
(recommended by the Fourteenth Session of Hague Conference of October, 1980)
identity and address of the addressee identité et adresse du destinataire

STATE OF FRANCE also known as
FRENCH REPUBLIC also known as REPUBLIC OF FRANCE
represented by Mr. Jean MAIA, Agent Judiciaire du Tresor 6 Rue Louis-Weiss - Télédoc 353

75703 Paris Cedex 13
FRANCE
-OR-
Wherever the Defendant may be found in France

## IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHIOULD, HOWEVER, READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT M AY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO:

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville, Florida 32216
U.S.A.

Tel. 1.904.394.7450

## TRĖS IMPORT ANT

I.E DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS. LES "ELÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUELQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MÊME DU DOCUMENT. IL PEUT ÊTRE NĖCESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA POSS!BILITE D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LA CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES POSSIBILITĖS D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE OU LA CONSUITATION JURIDIQUE DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT PEUVENT ÊTRE ADRESSEES :

Three Rivers Legal Services
Jacksonville Office
3225 University Blvd South, Suite 220
Jacksonville. Florida 32216
U.S.A.

Tel. 1.904.394.7450

SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

Couvention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.<br>Convention relative à la signification et à la notification à l'etranger des actes judiciaires et extrajudiciares en matière civile au commerciale, signée à La Haye, le I5 Novembre 1965.

(article 5, fourth paragraph)
(article 5, alinéa 4)


Court which has given judgment**:
Juridiction qui a rendul la déciston: N/A

Date of judgment**:
Date de la décision: N/A

Time limits stated in the document**:
Indication des délais figurant dans l'acte: If defendant objects to the relief requested in the attached paper it must file with the Clerk of the Court its response within fourteen (14) days from the date set forth on the proof of service attached to the papers plus an additional three days for service.
And the Defendant must serve a copy of its response on Akerman LLP, and any other appropriate persons within the time allowed. If Defendant files and serves a response within the time permitted, the Court may schedule and notify Defendant of hearing, or the Court may consider the response and may grant or deny the relief requested without a hearing. If Defendant does not file a response within the time permitted, the Court will consider that the Defendant did not oppose the relief requested in the paper, will proceed to consider the paper without further notice of hearing, and may grant the relief requested.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT** ACTE EXTRAJUDICIAIRE

Nature and purpose of the document:
Nature et objet de l'acte :
N/A

Time limits stated in the document**:
Indication des délaus figurant dans l'acte: N/A

* If appropriate, identity and address of the person interested in the iransmission of the document.

*U:S. Government pzioting pfflee: 1490-2e9-211/15302
** Delete if inappropriate.
Raper les mentons unates


December 2, 2016
2 décembre 2016

To whom it may concern:
A qui de droit:

This is to certify that the attached translation from English into French is an accurate representation of the document received by this office. This document is designated as:
Je certifie par la présente que la traduction ci-jointe d'anglais en français est une représentation exacte du document reçu par ce bureau. Ce document est désigné sous le titre:

Motion of the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc., to Intervene as a Party Plaintiff
Ordonnance accordant la Requête du Comité Officiel des Détenteurs d'Actions de premier Exhibitions, Inc. pour Intervenir en tant que partie Demanderesse

Karina Shreefer, Manager of this company, certifies that Louise Valiquette, who translated this document, is fluent in French and standard North American English and qualified to translate. $\mathrm{He} /$ She attests to the following:
Karina Shreefer, directeur de cette compagnie certifie que Louise Valiquette, qui a traduit ce document, parle couramment le français et l'anglais nord américain standard, et est qualifié(e) pour traduire. Il/Elle atteste de ce qui suit:
"To the best of my knowledge, the accompanying text is a true, full and accurate translation of the specified document."
"Pour autant que je sache, le texte ci-joint est une traduction véridique, complète et exacte du document en question.»


Signature of Karinas Shreefer
Signature de Karina Shreefer

Subscribed and sworn to before me this December 2, 2016.
Déclaration faite sous serment devant moi, le 2 décembre 2016.

Vicki Farron
Notary Public, State of Kansas
Qualified in Johnson County
Commission Expires December 9, 2016

Vicki Farron
Notaire, Etat de Kansas
Qualifiée dans le Comté de Johnson
Certification expire le 9 décembre 2016

Sincerely,
Sincèrement,
Victor J. Hertz
President/Président

# TRIBUNAL DE FAILLITE DES ÉTATS-UNIS <br> DISTRICT CENTRAL DE LA FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE 

Dans l'affaire :

RMS TITANIC, INC. et autres, ${ }^{1}$
Débitrices.
Affaire n ${ }^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG
Chapitre 11
Administration conjointe

RMS TITANIC, INC., Demanderesse,
contre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE FRANCE,
Défenderesse.

## REQUÊTE DU COMITÉ OFFICIEL DES DÉTENTEURS D'ACTIONS DE PREMIER EXHIBITIONS, INC. POUR INTERVENIR EN TANT OUE PARTIE DEMANDERESSE

## AVIS DE POSSIBILITÉ DE FAIRE OBJECTION ET D'AUDITION

Conformément à la Règle locale 2002-4, le Tribunal examinera cette requête sans autre avis ou audition à moins qu'une partie intéressée ne dépose une réponse dans un délai de quatorze (14) jours de la date indiquée sur la preuve de signification jointe au présent document plus trois autres jours de signification. Si vous vous objectez au redressement demandé dans ce document, vous devez déposer votre réponse auprès du greffier du tribunal à 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Floride 32202, et signifier une copie à Me Jacob A. Brown, Akerman LLP, 50 North Laura Street, Suite 3100, Jacksonville, FL 32202, et toute autre personne appropriée dans le délai imparti.

Si vous déposez et signifiez une réponse dans le délai autorisé, le Tribunal peut fixer une audition et vous en aviser, ou le Tribunal peut prendre en compte la réponse et peut accorder ou refuser le redressement demandé sans audition. Si vous ne déposez pas une réponse dans le

[^51]délai autorisé, le Tribunal viendra à la conclusion que vous ne vous objectez pas au redressement demandé dans le document, examinera le document sans autre avis ou audition et peut accorder le redressement demandé.

Le Comité officiel des détenteurs d'actions (le «Comité des actionnaires ») de Premier Exhibitions, Inc. ("Premier »), Débitrice du chapitre 11 dans I'affaire $n^{\circ} 3: 16-\mathrm{bk}-02232$-PMG et la société mère de RMS Titanic, Inc. («RMST »), Débitrice du chapitre 11 dans l'affaire $\mathrm{n}^{\circ}$ 3:16-bk-02230PMG, s'adresse par les présentes au Tribunal par requête (la «Requête ») pour obtenir le prononcé d'une ordonnance revêtant essentiellement la forme jointe aux présentes en Annexe A , autorisant le Comité des actionnaires à intervenir en tant que partie demanderesse dans la procédure contradictoire en rubrique (la «Procédure contradictoire»). Au soutien de la Requête, le Comité des actionnaires déclare ce qui suit:

## I.

## FAITS DE BASE

1. Le 14 juin 2016 (la « Date de la demande»), chacune des Débitrices a déposé une demande volontaire de redressement en vertu du chapitre 11 du Code de la faillite, intentant ainsi l'affaire de faillite en rubrique sous administration conjointe («l'Affaire de faillite »).
2. Les Débitrices continuent à exploiter leurs activités en tant que débitrices en possession en vertu des articles 1107 et 1108 du Code de la faillite.
3. Aucun syndic ou administrateur judiciaire n'a été nommé dans l'Affaire de faillite.
4. Le 24 août 2016, le syndic intérimaire des États-Unis, Guy G. Gebhardt, a nommé les membres du Comité des actionnaires. Le 31 août 2016, le Comité des actionnaires a retenu les services de Landau Gottfried \& Berger LLP en tant que conseillers juridiques en matière générale de faillite.
5. Le 14 octobre 2016, le Tribunal a prononcé une ordonnance autorisant le Comité des actionnaires à employer Landau Gottfried \& Berger LLP en tant que conseillers juridiques du Comité des actionnaires en matière générale de faillite. [ $\mathrm{n}^{\mathrm{o}}$ de répertoire 277.]

## II.

## DÉBUT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

6. Le 17 août 2016, RMST a intenté la présente Procédure contradictoire en déposant une Plainte contre la défenderesse République française, également connue sous le nom de République de France («France »). [ $\mathrm{n}^{0}$ de répertoire 1.]. La Plainte vise à obtenir un jugement déclaratoire à l'effet que la France n'a aucun intérêt aux soi-disant «Artefacts français». ${ }^{2}$
7. Selon la Déclaration de Joanna Sirour [ $\mathrm{n}^{\circ}$ de répertoire 4] faite le 31 août 2016, RMST a signifié la Plainte en France au moyen d'un huissier spécial. RMST a également fait parvenir l'assignation en France par courrier.
8. La France n'a pas déposé une réponse à la Plainte,
9. Le 4 novembre 2016, RMST a déposé une Requête en jugement par défaut contre la France en vertu de la Règle locale 7001-1(e).

## III.

## REDRESSEMENT DEMANDÉ

10. Le Comité des actionnaires recherche le prononcé d'une ordonnance, en vertu de la Règle fédérale de procédure civile $24(\mathrm{a})(1),(\mathrm{a})(2)$ et (b)(2), rendue applicable à la présente procédure par la Règle fédérale de procédure en matière de faillite 7024, autorisant le Comité des actionnaires à intervenir dans la Procédure contradictoire en tant que partie demanderesse. Les réclamations et les défenses que le Comité des actionnaires cherche à faire valoir dans la Procédure contradictoire sont les mêmes réclamations et défenses que RMST a présentées. Voir art. 24(c) des Règles fédérales de procédure civile; Anderson v. HNS, LP Ingenious Designs, Inc. (In re Donovan), 2004 WL 5848453, à *4 (N.D. Ga. 27 sept. 2004) (concluant qu'il n'est pas nécessaire de joindre un acte de plaidoirie à une requête en intervention lorsque la partie défenderesse a été avisée de la nature des réclamations de la partie intervenante).
[^52]
## IV.

## ARGUMENT

11. Le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle fédérale de procédure civile 24(a)(1). Cette Règle prévoit que le tribunal doit permettre à toute partie d'intervenir lorsque cette partie jouit d'un droit inconditionnel d'intervenir en vertu d'une loi fédérale. La Règle 24(a)(1) prévoit plus particulièrement que «toute personne doit être autorisée à intervenir dans une action» si une loi fédérale autorise le droit inconditionnel d'intervenir. Règle fédérale de procédure civile 24(a)(1).
12. L'article 1109 du Code de la faillite prévoit que, en tant que partie intéressée, un comité de détenteurs d'actions a le droit de soulever, de comparaître et d'être entendu sur toute question dans une affaire en vertu du chapitre 11. Voir article 1109(b) du titre 11 du United States Code.
13. Un certain nombre de tribunaux, y compris le présent Tribunal, ont conclu que, sur la base du droit réglementaire créé par l'article 1109 (b) du Code de la faillite, les comités officiels ont un droit absolu d'intervenir dans des procédures contradictoires. Voir Term Loan Holder Committee v. Ozer Group, L.L.C. (In re Caldor Corp.), 303 F.3d 161, 166 (2d Cir. 2002) (renversant les ordonnances du tribunal de la faillite et du tribunal de première instance rejetant le droit d'un comité d'intervenir et jugeant que le comité avait un droit réglementaire inconditionnel d'intervenir en tant que partie intéressée) ; Asbestos Settlement Trust v. Port Authority of New York and New Jersey (In re Celotex Corp.), 377 B.R. 345, 350 (Bankr. M.D. Fla. 2006) (reconnaissant que parce que l'autorisation prévue par l'article 1109(b) de comparaître et d'être entendu sur « toute question d'une affaire » s'applique aux procédures contradictoires qui sont en instance dans l'affaire de faillite principale, le statut d'une entité en tant que «partie intéressée » accorde à cette entité un droit inconditionnel d'intervenir) ; Gleason v. Commonwealth Cont'l Health Care (In re Golden Glades Reg'l Med. Ctr.), 174 B.R. 813 (Bankr. S.D. Fla. 1992).
14. Étant donné que le statut d'une entité en tant que «partie intéressée » en vertu de l'article 1109(b) satisfait la norme d'intervention exigée par la Règle 24(a)(1), et étant donné que le Comité des actionnaires est indéniablement une «partie intéressée » en vertu de l'article 1109(b), le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle 24(a)(1). Celotex Corp., 377 B.R. à 350 («Le statut d'une entité en tant que «partie intéressée» en vertu de l'article 1109(b) satisfait la norme d'intervention requise par la Règle 24(a)(1) des Règles fédérales de procédure civile, étant donné qu'une loi des États-Unis confère un droit inconditionnel d'intervenir. Étant donné que le Représentant légal, le TAC et le PDAC sont jugés de manière concluante être des «parties intéressées » en vertu de l'article 1109(b) en vertu du Plan de confirmation de l'ordonnance, ils doivent être autorisés à intervenir dans la présente procédure aux termes de la Règle 24(a)(1) »). (citations omises).
15. Le Comité des actionnaires doit également être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle 24(a)(2). Cette Règle oblige un tribunal à permettre à une entité d'intervenir si cette entité «revendique un droit aux biens ou à la transaction faisant l'objet de l'action, et est dans une situation telle qu'une décision prise sur l'action peut à toutes fins pratiques compromettre ou affecter la capacité [de cette entité] de protéger son droit, à moins que les parties existantes ne représentent adéquatement ce droit. »). Règle fédérale de procédure civile 24(a)(2). Un intervenant proposé a un « fardeau minimal de montrer que les parties existantes ne peuvent représenter adéquatement son droit ». Georgia v. U.S. Army Corps of Engineers, et al., 302 F.2d 1242, 1259 ( $11^{\text {th }} \mathrm{Cir}$. 2002).
16. Le Comité des actionnaires a un intérêt indéniable à s'assurer que les Artefacts français sont jugés être la propriété de la masse, parce qu'une telle détermination aura un effet significatif sur les actifs disponibles pour distribution aux créanciers et aux détenteurs d'actions dans les affaires des Débitrices. Étant donné que les détenteurs d'actions ont une priorité plus basse que celle des créanciers généraux non garantis dans le plan de distribution du Code de la faillite, le Comité des actionnaires n'a aucune façon de protéger les intérêts des détenteurs d'actions autre que d'aider RMST à obtenir la détermination que les Artefacts français sont la propriété de la masse (ceci est particulièrement le cas parce que RMST a une obligation fiduciaire envers ses créanciers non garantis qui peut entrer en conflit
avec son obligation fiduciaire envers les détenteurs d'actions). Voir Golden Glades Reg'l Med. Ctr., 147 B.R. à 816 (« En tant que créancier non garanti, Blue Cross a un intérêt indéniable aux fonds dont on cherche le recouvrement. Étant donné qu'elle n'a aucune garantie pour protéger par ailleurs son intérêt non garanti, Blue Cross n'a d'autre façon de protéger son intérêt non garanti que d'aider au recouvrement des fonds au bénéfice des créanciers non garantis. En outre, étant donné que la créance non garantie de l'intérêt non garanti de Blue Cross est d'importance, elle ne peut être adéquatement représentée par les parties existantes. Blue Cross a donc satisfait à ce fardeau minimal, et l'intervention en vertu des Règles fédérales de procédure civile 7024(a)(2) et 24(a)(2) est appropriée et il doit être fait droit à la Requête. »).
17. En outre, depuis que cette affaire de faillite est en instance, la Débitrice a essuyé une série de revirements dans son effort de vendre les Artefacts français. Les difficultés procédurales auxquelles la Débitrice est confrontée sont un motif de préoccupation pour le Comité des actionnaires parce que les détenteurs d'actions ont un intérêt considérable aux actifs qui sont au cœur de cette procédure. Par son intervention, le Comité des actionnaires pourra protéger et préserver ces intérêts. Il est donc clair que le Comité des actionnaires a un intérêt aux biens ou à la transaction faisant l'objet de la Procédure contradictoire et qu'il est également approprié de permettre au Comité des actionnaires d'intervenir en vertu de la Règle 24(a)(2).
18. Enfin, le Comité des actionnaires doit être autorisé à intervenir dans la Procédure contradictoire en vertu de la Règle fédérale de procédure civile 24(b). Cette Règle prévoit que, sur présentation d'une demande ponctuelle, toute personne peut être autorisée à intervenir dans une action lorsque la personne présentant la demande a une réclamation ou une défense ayant une question commune de droit ou de fait avec l'action principale. Règle fédérale de procédure civile 24(b)(1)(B). Dans le cas présent, le Comité des actionnaires a intérêt à s'assurer que les Artefacts français sont jugés être la propriété de la masse et, une fois cette détermination faite, que ces actifs sont adéquatement administrés. En ce sens, la réclamation du Comité des actionnaires est identique à la réclamation de RMST dans la Procédure contradictoire. Le Comité des actionnaires a donc une réclamation qui partage «une question commune de droit ou de fait» avec la réclamation faite par RMST dans la Procédure contradictoire. En

AKERMAN LLP<br>Par: $/$ s/Jacob A. Brown<br>Jacob A. Brown<br>Barreau de la Floride n ${ }^{\circ} 170038$<br>50 North Laura Street, Suite 3100<br>Jacksonville, Florida 32202<br>(904) 798-3700<br>(904) 798-3730 (télécopieur)<br>Jacob.brown@akerman.com<br>Avocats du Comité officiel des détenteurs d'actions de Premier Exhibitions, Inc.

## ATTESTATION DE SIGNIFICATION

J'ATTESTE PAR LES PRÉSENTES qu'une copie de ce qui précède a été remise par notification électronique ou service postal des États-Unis, préaffranchi et dûment adressé, en ce $21^{e}$ jour de novembre 2016 à :

Me Daniel F. Blanks
Nelson Mullins Riley \& Scarborough LLP
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202
Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux États-Unis
Attachée de justice, Ambassade française
4101 Reservoir Road
Washington, DC 20007

Ministre de I'Environnement, de l'Énergie et de
la Mer, Tour A et B,
Tour Sequoia, 92055 La Défense CEDEX
France
/s/ Jacob A. Brown
Avocat

# TRIBUNAL DE FAILLITE DES ÉTATS-UNIS <br> DISTRICT CENTRAL DE LA FLORIDE <br> DIVISION DE JACKSONVILLE <br> www.flmb.uscourts.gov 

Dans l'affaire :

RMS TITANIC, INC. et autres, ${ }^{3}$
Débitrices.

RMS TITANIC, INC.,
Demanderesse,

Affaire ${ }^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG
Chapitre 11
Administration conjointe

Proc. contrad. n ${ }^{\circ}$ 3:16-ap-00183-PMG
contre

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

également connue sous le nom de RÉPUBLIQUE DE FRANCE,
Défenderesse.

## ORDONNANCE ACCORDANT LA REQUÊTE DU COMITÉ OFFICIEL DES DÉTENTEURS D'ACTIONS DE PREMIER EXHIBITIONS, INC. POUR INTERVENIR EN TANT OUE PARTIE DEMANDERESSE

Le Tribunal ayant été saisi de la présente PROCÉDURE à la requête (la «Requête ») ${ }^{4}$ du Comité

[^53]
# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION 

In re:

RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{\text {, }}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,

Case No. 3:16-bk-02230-PMG Chapter 11

Jointly Administered

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG
vs.
FRENCH REPUBLIC a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,

Defendant.

## MOTION OF THE OFFICIAL COMMITTEE OF EQUITY SECURITY HOLDERS OF PREMIER EXHIBITIONS, INC., TO INTERVENE AS A PARTY PLAINTIFE

## NOTICE OF OPPORTUNITY TO OBJECT AND FOR HEARING

Pursuant to Local Rule 2002-4, the Court will consider this motion without further notice or hearing unless a party in interest files a response within fourteen (14) days from the date set forth on the proof of service attached to this paper plus an additional three days for service. If you object to the relief requested in this paper, you must file your response with the Clerk of the Court at 300 North Hogan Street, Suite 3-150, Jacksonville, Florida 32202, and serve a copy on Jacob A. Brown, Esq., Akerman LLP, 50 North Laura Street, Suite 3100, Jacksonville, FL 32202, and any other appropriate persons within the time allowed.

If you file and serve a response within the time permitted, the Court may schedule and notify you of a hearing, or the Court may consider the response and may grant or deny the relief requested without a hearing. If you do not file a response within the time permitted, the Court will consider that you do not oppose the relief requested in

[^54]the paper, will proceed to consider the paper without further notice or hearing, and may grant the relief requested.

The Official Committee of Equity Security Holders (the "Equity Committee") of Premier Exhibitions, Inc. ("Premier"), Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-02232-PMG and the parent company of RMS Titanic, Inc. ("RMST"), the Chapter 11 Debtor in Case No. 3:16-bk-$02230-\mathrm{PMG}$, hereby moves (the "Motion") the Court for entry of an order in substantially the form attached hereto as Exhibit A, authorizing the Equity Committee to intervene as a party plaintiff in the above-captioned adversary proceeding (the "Adversary Proceeding"). In support of the Motion, the Equity Committee states as follows:

## I.

## BACKGROUND FACTS

1. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), the Debtors each filed a voluntary petition for relief under chapter 11 of the Bankruptcy Code, commencing the above-captioned, jointly administered bankruptcy case (the "Bankruptcy Case").
2. The Debtors continue to operate their businesses as debtors in possession pursuant to Bankruptcy Code Sections 1107 and 1108.
3. No trustee or examiner has been appointed in the Bankruptcy Case.
4. On August 24, 2016, the Acting United States Trustee, Guy G. Gebhardt, appointed the members of the Equity Committee. On August 31, 2016, the Equity Committee selected Landau Gottfried \& Berger LLP as its general bankruptcy counsel.
5. On October 14, 2016, the Court entered an order authorizing the Equity Committee's employment of Landau Gottfried \& Berger LLP as the Equity Committee's general bankruptcy counsel. [Docket No. 277.]

## II.

## COMMENCEMENT OF THE ADVERSARY PROCEEDING

6. On August 17, 2016, RMST commenced this Adversary Proceeding by filing a Complaint against defendant French Republic a/k/a Republic of France ("France"). [Docket No.
1.] The Complaint seeks a declaratory judgment that France has no interest in the so-called "French Artifacts." ${ }^{2}$
7. According to the Declaration of Joanna Sirour [Docket No. 4], on August 31, 2016, RMST served the Complaint on France by way of a special process server. RMST also mailed the summons to France.
8. France has not filed a response to the Complaint.
9. On November 4, 2016, RMST filed a Motion for Default Judgment against France pursuant to Local Rule 7001-1(e).
III.

## RELIEF REQUESTED

10. The Equity Committee seeks entry of an order, pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(a)(1), (a)(2), and (b)(2), made applicable to this proceeding by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7024, authorizing the Equity Committee to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff. The claims and defenses that the Equity Committee seeks to assert in the Adversary Proceeding are the same claims and defenses that RMST has asserted. See Fed. R. Civ. P. 24(c); Anderson v. HNS, LP Ingenious Designs, Inc. (In re Donovan), 2004 WL 5848453, at *4 (N.D. Ga. Sept. 27, 2004) (concluding that it is not necessary to attach a

[^55]pleading to an intervention motion when the defendant has been put on notice of the nature of the intervenor's claims).

## IV.

## ARGUMENT

11. The Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(a)(1). That Rule provides that the court must permit any party to intervene where such party is given an unconditional right to intervene by a federal statute. Specifically, Rule 24(a)(1) provides that "anyone shall be permitted to intervene in an action" if a federal statute authorizes the unconditional right to intervene. Fed. R. Civ. P. 24(a)(1).
12. Section 1109 of the Bankruptcy Code provides that, as a party in interest, an equity security holders' committee has a right to raise, appear, and be heard on any issue in a case under Chapter 11. See 11 U.S.C. § 1109(b).
13. A number of courts, including this Court, have concluded that based on the statutory right created by section 1109(b) of the Bankruptcy Code, official committees have an absolute right to intervene in adversary proceedings. See Term Loan Holder Committee v. Ozer Group, L.L.C. (In re Caldor Corp.), 303 F.3d 161, 166 (2d Cir. 2002) (reversing bankruptcy and district court orders denying a committee's right to intervene and holding that committee had unconditional statutory right as a party in interest to intervene); Asbestos Settlement Trust v. Port Authority of New York and New Jersey (In re Celotex Corp.), 377 B.R. 345, 350 (Bankr. M.D. Fla. 2006) (recognizing that because the authorization provided by Section 1109(b) to appear and be heard on "any issue in a case" extends to adversary proceedings pending in the main bankruptcy case, an entity's status as a "party in interest" grants that entity an unconditional right
to intervene); Gleason v. Commonwealth Cont'l Health Care (In re Golden Glades Reg'l Med. Ctr.), 174 B.R. 813 (Bankr. S.D. Fla. 1992).
14. Because an entity's status as a "party in interest" under section 1109(b) satisfies the standard for intervention required by Rule 24(a)(1), and because the Equity Committee is unquestionably a "party in interest" under section 1109(b), the Equity Committee must be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Rule 24(a)(1). Celotex Corp., 377 B.R. at 350 ("An entity's status as a 'party in interest' under $\S 1109$ (b) satisfies the standard for intervention required by Rule 24(a)(1) of the Federal Rules of Civil Procedure, since a statute of the United States confers an unconditional right to intervene. Since the Legal Representative, the TAC, and the PDAC are conclusively determined to be 'parties in interest' under §1109(b) by virtue of the Order Confirming Plan, they should be permitted to intervene in this proceeding pursuant to Rule 24(a)(1).") (internal citations and quotations omitted).
15. The Equity Committee also should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Rule 24(a)(2). That Rule requires a court to permit an entity to intervene if that entity "claims an interest relating to the property or transaction that is the subject of the action, and is so situated that disposing of the action may as a practical matter impair or impede [that entity's] ability to protect its interest, unless existing parties adequately represent that interest."). Fed. R. Civ. P. 24(a)(2). A proposed intervenor has a "minimal burden of showing that the existing parties cannot adequately represent its interest." Georgia v. U.S. Army Corps of Engineers, et al., 302 F.2d 1242, 1259 (11th Cir. 2002).
16. The Equity Committee has an undeniable interest in ensuring that the French Artifacts are determined to be property of the estate, because such a determination will have a significant effect on the assets available for distribution to creditors and equity security holders
in the Debtors' cases. Because equity security holders have lower priority in the Bankruptcy Code's distribution scheme than general unsecured creditors, the Equity Committee has no other way to protect the interests of equity security holders other than to assist RMST in obtaining the determination that the French Artifacts are property of the estate (this is particularly the case because RMST has a fiduciary obligation to its unsecured creditors that may conflict with its fiduciary obligation to equity security holders). See Golden Glades Reg'l Med. Ctr., 147 B.R. at 816 ("As an unsecured creditor, Blue Cross has an undeniable interest in the funds which are sought to be recovered. Because it has no security to otherwise protect its unsecured interest, Blue Cross has no other way to protect its unsecured interest other than to assist in recovering funds for the benefit of the unsecured creditors. In addition, because the unsecured claim of Blue Cross unsecured interest is substantial, it may not be adequately represented by existing parties. Therefore, Blue Cross has met this minimal burden, and intervention under FRCP 7024(a)(2) and FRCP 24(a)(2) is appropriate and the Motion should be granted.").
17. Moreover, in the time that this bankruptcy case has been pending, the Debtor has suffered a series of setbacks in its effort to sell the French Artifacts. The procedural difficulties in which the Debtor has been mired are of particular concern to the Equity Committee because equity holders have a significant interest in the assets that are at the center of this proceeding. Through its intervention, the Equity Committee will be able to protect and preserve these interests. Accordingly, it is clear that the Equity Committee has an interest relating to the property or transaction which is the subject of the Adversary Proceeding, and that permitting the Equity Committee to intervene pursuant to Rule 24(a)(2) also is appropriate.
18. Finally, the Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24(b). That Rule provides that, upon a
timely application, anyone may be permitted to intervene in an action when the applicant has a claim or defense that shares with the main action a common question of law or fact. Fed. R. Civ. P. 24(b)(1)(B), Here, the Equity Committee has an interest in ensuring that the French Artifacts are determined to be property of the estate and, upon such determination, that these assets are properly administered. In that sense, the Equity Committee's claim is identical to the claim of RMST in the Adversary Proceeding. Therefore, the Equity Committee has a claim that shares " a common question of law or fact" with the claim asserted by RMST in the Adversary Proceeding. Moreover, intervention by the Equity Committee will not unduly delay or prejudice the adjudication of the original parties' rights in the Adversary Proceeding. See Fed. R. Civ. P. 24(b)(3). The Adversary Proceeding is at a preliminary stage and, other than the Complaint and Motion for Default filed by RMST, no substantive pleadings or papers have been filed. Accordingly, the Equity Committee should be permitted to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff pursuant to Rule 24(b).

## V.

## CONCLUSION

For the reasons set forth above, the Equity Committee respectfully requests that the Motion be granted, and that the Court enter an order authorizing the Equity Committee to intervene in the Adversary Proceeding as a party plaintiff pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 24 in the form attached hereto as Exhibit A and for such other and further relief as the Court deems necessary and appropriate.

Date: November 21, 2016
Peter J. Gurfein
Roye Zur
LANDAU GOTTFRIED \& BERGER LLP
1801 Century Park East, Suite 700
Los Angeles, California 90067
(310) 557-0050
(310) 557-0056 (Facsimile)

pgurfein@lgbfirm.com<br>-and-

## AKERMAN LLP

By: /s/Jacob A. Brown
Jacob A. Brown
Florida Bar No. 170038
50 North Laura Street, Suite 3100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 798-3700
(904) 798-3730 (Facsimile)

Jacob.brown@akerman.com
Attorneys for the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc.

## CERTIFICATE OF SERVICE

I HEREBY CERTIFY that a copy of the foregoing was furnished either by electronic notification or U.S. mail, postage prepaid and properly addressed, this 21 st day of November, 2016 to:

Daniel F. Blanks, Esq.
Nelson Mullins Riley \& Scarborough LLP
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202
Marie-Laurence Navarri
Magistrat de liaison aux Etats-Unis
Justice Attache, French Embassy
4101 Reservoir Road
Washington, D.C. 20007

Ministre de l'Environment, de l'Energir et de la Mer, Tour A et B, Tour Sequoia, 92055 La Defense CEDEX, France
/s/Jacob A. Brown
Attorney

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION <br> www.flmb.uscourts.gov 

In re:
RMS TITANIC, INC. et al., ${ }^{1}$
Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC $\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ REPUBLIC OF FRANCE, Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11
Jointly Administered

Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

> ORDER GRANTING MOTION OF THE OFFICIAL COMMITTEE OF EQUITY SECURITY HOLDERS OF PREMIER EXHIBITIONS, INC., TO INTERVENE AS A PARTY PLAINTIFF

THIS PROCEEDING came before the Court upon the Motion (the "Motion") $)^{2}$ of the Official Committee of Equity Security Holders of Premier Exhibitions, Inc., authorizing the

[^56]Equity Committee to Intervene as a Party Plaintiff in this Adversary Proceeding. There being no objection to the Motion after proper notice to interested parties pursuant to Local Bankruptcy Rule 2002-4 and FLMB-2014-10 Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings on November 14, 2016, it is

## ORDERED:

1. The Motion is GRANTED.
2. The Equity Committee is authorized to intervene in this Adversary Proceeding as Party Plaintiff.
3. The Equity Committee, should it intend to assert additional causes of action, shall have 14 days from the date of this Order to file its Intervener's Complaint.

Attorney Jacob A. Brown is directed to serve a copy of this Order on interested parties who are non-CM/ECF users and file a proof of service within 3 days of entry of the Order.

[^57]The Honorable Paul M. Glenn<br>U.S. Bankruptcy Court<br>Middle District of Florida<br>Jacksonville Division<br>300 N. Hogan Street<br>Jacksonville, Florida 32202

Re: RMS Titanic, Inc. v. Republic of France, 183 Adversary Proceedings: 3-16-ap-00153-PMG

Dear Judge Glenn,

I am writing as a French judge, currently Justice Attache of the Embassy of France to the United States and Magistrat de Liaison aux Etats - Unis of the Republic of France in regard to the above matter. This submission is made pro se, with express reservation of sovereign immunity, to inform the Court of the matters presented here so that they may be considered by the Court in the very unusual situation presented by this case. I have also designated this submission as a declaration in the hope that will facilitate the Court giving it consideration.

## A. The Status of Service of Process

I begin by noting that there is currently scheduled a January 23, 2017 hearing on a Motion for Entry of Default that appears to be based on a motion by Plaintiff RMS Titanic, lnc. which represents to the Court that RMS Titanic, Inc. served the Republic of France with the necessary papers in August, 2016 (Doc. 5, Declaration of Joanna Sirour). The declaration states, however, that the papers were presented to the Ministre de I Environment, de l'Energir et de la

The Honorable Paul M. Glenn
December 12, 2016
Page 2
Mer, an agency of the Republic of France which is not identified as a party to this case in the Adversary Complaint and is not competent for service of papers seeking to make the Republic of France a party to a United States legal proceeding.

This is demonstrated as a matter of United States law by 28 U.S.C. §1608(a), which applies to service upon a foreign state or political subdivision of a foreign state, as is the case here. Section 1608(a) designates the acceptable methods of making service upon the foreign state and they do not include serving an agency such as the Ministre de l' Environment, de l' Energir et de la Mer. Attorneys for RMS Titanic, Inc. have also mailed copies of papers to the Embassy of the Republic of France, which is also not the required method of service under 28 U.S.C. § 1608(a). Because I see no reference in the public court records to proper service being reported by RMS Titanic, Inc., I write to inform the Court that proper service has been done by RMS Titanic, Inc. via the Ministry of Justice of France on November 23, 2016. I also note that 28 U.S.C. Section 1608(d) provides for a foreign state to have a minimum of 60 days in which to respond, should it choose to do so.

In this connection, I also wish to note that 28 U.S.C. §1608(e) provides that no default judgment shall be entered against a foreign state unless "the claimant establishes his claim or right to relief by evidence satisfactory to the Court." I therefore suggest that the Court has an independent function and responsibility under $\S 1608(\mathrm{e})$ to examine all essential aspects of the matter, including whether a valid and justiciable claim has been presented and supported by satisfactory evidence, as is discussed next.

## B. The Claim As Presented By RMS Titanic

The Honorable Paul M. Glenn
December 12, 2016
Page 3
I now address aspects of the claim presented by the "Adversary Complaint" of 17 August 2016 that I respectfully suggest should be considered by the Court under U.S.C. Section 1608(e).

The "Adversary Complaint" of August 17, 2016 incorporates the Procès-Verbal issued by the Administrator of Maritime Affairs of the Ministry of Equipment, Transportation and Tourism of France at Lorient, France on 20 October 1993 concerning artifacts removed from the Titanic by Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP," predecessor of RMS Titanic, Inc.) and submitted to the jurisdiction and laws of France. The Adversary Complaint and exhibits show that TVLP sought and was allowed to have custody of the artifacts on condition of a specific commitment to the French authority that "the artifacts will be used only for cultural purposes and will not, therefore, be part of any operations that would lead to their dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold. ${ }^{1 "}$ The evidence as presented by RMS Titanic, Inc. thus shows that the Procés Verbal of October 20, 1993 was issued with this understanding and commitment. The underlying purpose of this commitment was also expressly stated by TVL: to insure that the use of "the objects collected from the wreck of the Titanic will be in a manner respecting the memory of these objects' initial owners."

The Procès-Verbal of 20 October 1993 is an official act of the Administrator of Maritime Affairs of the Ministry of Equipment, Transport and Tourism taken within France on a matter within the exclusive jurisdiction of France. Any rescission or amendment of the decree can only be decided by a competent agency of the Government of France or a Court of the Republic of

[^58]The Honorable Paul M. Glenn
December 12, 2016
Page 4
France. With all due respect to this Court, it is not within the jurisdiction or authority of a United States Court to disregard or nullify the Procès-Verbal pursuant to the RMS Titanic, Inc. request that a United States Court issue "a declaration that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts." (Adversary Complaint, $\$ 131$ and Prayer For Relief).

I understand that in United States law, the corresponding principles are within the Foreign Sovereign Immunities Act, 28 U.S.C. §§ 1602-1611, and Section 1604 in particular, and in the Act of State Doctrine. Where a United States case is directed against another sovereign, the United States Supreme Court has stated that "deciding whether statutory subject matter jurisdiction exists under the Foreign Sovereign Immunities Act entails an application of the substantive terms of the Act to determine whether one of the specified exceptions to immunity applies." Verlinden B.V. v. Cent. Bank of Nigeria, 461 U.S., 480, 497-98 (1983). The Act of State doctrine "precludes the courts of this country from inquiring into the validity of the public acts a recognized foreign sovereign power committed within its own territory." Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 401 (1964). And it applies even when the United States courts "have jurisdiction" over a controversy in which one of the litigants has standing to challenge those acts." Glen v. Club Mediterranee, S.A., 450 F.3d 1251, 1253 (11th Cir. 2006).

The relevant history concerning the Procès-Verbal has also been accurately stated by the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit in its 2006 decision concerning the Titanic, which notes that: "the 1993 French Administration decision also incorporated Titanic Ventures' assurances made in its September 22, 1993 letter stating that Titanic Ventures agreed to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of their initial owners and

The Honorable Paul M. Glenn
December 12, 2016
Page 5
not to carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition." (RMS Titanic, Inc. v. Wrecked and Abandoned Vessel, 435 F. 3d 521, 527-28 (4th Cir. 2006).

It is to be noted that the United States court decision as requested by RMS Titanic, Inc. in its Adversary Complaint would therefore be an impermissible and unrecognizable conflict with the sovereign authority of the Bureau of Maritime Affairs of the Republic of France and the exclusive jurisdiction of the courts of France to adjudicate challenges to the official acts of the Bureau.

Respect for international comity is another important consideration that should be taken into account. This concern was recently underscored by the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit in a decision concerning another shipwreck. The Eleventh Circuit noted the guidance of the Supreme Court to defer to another nation where that other nation has "a unique interest in resolving the ownership of or claims to the [ ] assets" and a decision by a United States court would be a "specific affront" in which property "is seized by the decree of a foreign court." Odyssey Marine Exploration, Inc. v. Unidentified Shipwrecked Vessel, 657 F.3d 1159, 1179-1181 (11th Cir. 2011), quoting Republic of the Philippines v. Pimentel, 553 U.S. at 865866 (2008).

According to this principle, a national court does not have authority to adjudicate the property rights or other legal interests of another nation taken within its realm of sovereignty.

Finally, I also respectfully wish to call the Court's attention to the fact that since the 1993 Procès-Verbal, the Republic of France has taken further measures within established diplomatic channels for a matter such as protection of the remains and artifacts of the Titanic out of respect

The Honorable Paul M. Glenn
December 12, 2016
Page 6
for its historical significance and the memory and dignity of the victims. Most notably, this includes including the finalized text agreed between France, the United States, Great Britain and Canada of the International Agreement concerning The Shipwrecked Vessel RMS Titanic to prevent any further removal of artifacts in recognition of "the unique historical significance and symbolic value of the Titanic." A decision that allows dispersion of the artifacts to unknown parties for unknown means of exploitation would be a manifest contradiction of RMS Titanic, Inc.'s commitment to "respect the memory of these objects' initial owners."

In view of these considerations, I wish to respectfully suggest that the Court may and should exercise the authority provided by 28 U.S.C. § 1608(e) to decline to entertain the request that the Court issue a declaration that "France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts." It is respectfully submitted that an appropriate resolution consistent with United States, French and International law would be to decline to do so and direct RMS Titanic, lnc., if it wishes to continue to seek such a decree, to initiate appropriate proceedings in France to obtain judicial review of the 20 October 1993 Procès-Verbal of the French Bureau of Maritime Affairs.

Respectfully submitted,

Judge Marie-Laurence Navarri

cc: B. Wainger, RMS Titanic, Inc. counsel.

Verification
I, Marie-Laurence Navarri, further declare and affirm under penalty of perjury that the foregoing is true and correct to my knowledge and belief.

Dated: 19 January 2017


Paris, le 27-01-2017
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice À
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
FL 32202 JACKSONVILLE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
00.01.2017 001035

Référence à rappeler :
8049TR2016 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
58NOTIF2016
Demande Daniel F Blanks-Procédure n ${ }^{\circ} 3: 16$-ap- 00183 -
PMG-Convocation devant le Tribunal des Faillites des
Etats-Unis, district méridional de Floride
Destinataire : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Objet : Retour d'une demande de notification d'acte judiciaire.

Texte de référence : Circulaire NOR JUS CO5 20961 C (CIV/20/05) du $1^{\text {er }}$ février 2006, relative aux "Notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale" [ la partie pratique de la circulaire est disponible sur l'Internet à l'adresse :www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli les documents établis à la suite d'une demande de notification internationale.

LD


## ATTESTATION CERTIFICATE

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention, The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention

1. que la demande a été exécutée*
that the document has been served*

| - le (date) / the (date): | $16 / 12 / 2016$ |
| :--- | :--- |
| -à (localité, rue, numéro): <br> at (place, street, number): | IOUR PASCAL B - 92055 LA DEFENSE CEDEX |

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 : in one of the following methods authorised by Article 5:
® $\quad$ a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)*
in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*b) selon la forme particulière suivante*: in accordance with the following particular method*:
c) par remise simple* by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily*

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
The documents referred to in the request have been delivered to:

| Identité et qualité de la personne : <br> Identity and description of person: | Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer |
| :--- | :--- |
| Liens de parenté, de subordination Jean-Luc LAVALARO (Courrier Central <br> LPA) |  |
| Levec le destinataire de l'acte : <br> Relationship to the addressee (family, business or <br> other): | - |

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants* : that the document has not been served, by reason of the following facts*:

$\square$ Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes / Annexes





# Tribunal des faillites des États-Unis <br> District méridioual de Floride 

```
            In re:
RMS TITANIC, INC.
Débiteur
RMS TITANIC, INC.
Demandeur
v.
    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE',
ALIAS LA REPUBLIQUE DE FRANCE
Défendeur
```

Affaire de faillite no, 3 : 16-bk-02230-
PMG
Procédure contradictoire no. : 3 : 16-ap-
00183-PMG

```
Demandeur
v.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE', ALIAS LA REPUBLIQUE DE FRANCE
Défendeur
```


## CONVOCATION A UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE

VOUS ÊTES CONVOQUÉ et on vous demande de soumettre une requête ou de répondre à la plainte qui est jointe à cette convocation auprès du Greffier du Tribunal des faillites dans un délai de 30 jours après la date d'émission de la présente convocation ; de manière exceptionnelle, les États-Unis et ses fonctionnaires et agences doivent soumettre une requête ou répondre à la plainte dans un délai de 35 jours après l'émission.

```
L'adresse du greffier
Greffier, Cour des faillites des États-Unis
District Méridional de Floride
300 North Hogan Street Appartements 3-150
Jacksonville, FL 322012
```

En même temps, vous devez fournir une copie de la requête ou une réponse à l'avocat du demandeur.
Nom et adresse de l'avocat du demandeur
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, FL 32202

Si vous présentez une requête, le délai dont vous disposez pour répondre se soumet à la Loi Fédérale de la Procédure de Faillite 7012.

SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS À LA PRÉSENTE CONVOCATION, VOTRE DÉFAILLANCE SERA CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT VOTRE CONSENTEMENT RELATIF A L'ENREGISTREMENT DU JUGEMENT AUPRĖS DE LA COUR DES FALLLITES; UN JUGEMENT PAR DÉFAUT PEUT ÊTRE PRONONCÉ A VOTRE ENCONTRE POUR LES RÉPARATIONS DEMANDÉES DANS LA PLAINTE.

## Règle 7001-1

## PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - PROCÉDURES

(a) Dispositions générales: Cette règle s'applique à toutes les procédures contradictoires et, selon la décision de la Cour, aux affaires contestées. Dans la mesure où les périodes établies dans la présente règle entrent en conflit avec celles établies dans les Règles Fédérales de Procédure Civile, les Règles Générales de Procédure de Faillite ou avec d'autres Règles Locales, la présente règle a la primauté.
(b) La signification. Le demandeur est tenu de transmettre la convocation issue par le Greffier, la plainte et une copie de la présente règle dans un délai de sept jours après l'émission de la convocation, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7004(e). Si la convocation initiale et les documents qui y sont joints ne sont pas transmis en temps utile, le demandeur peut solliciter immédiatement l'émission d'une convocation alias et peut transmettre la convocation alias avec la plainte et une copie de la présente règle. Le demandeur est tenu de transmettre ces documents aux défendeurs dans un délai maximal de 28 jours après le dépôt de la plainte. Si une autre partie est nommée ensuite en tant que demandeur ou défendeur, le demandeur est tenu de transmettre une copie de la présente règle à chaque partie supplémentaire dans un délai de sept jours après la date où la partie supplémentaire est nommée.
(c) Preuve de signification. Le demandeur est tenu de déposer immédiatement une preuve de la signification, qui atteste la transmission de chaque convocation, de la plainte et de la présente règle à chaque défendeur.
(d) Défaut de signification. Si le demandeur ne transmet pas en temps utile et de manière efficace la convocation et la plainte, la Cour peut rejeter la procédure contradictoire pour absence de poursuite, sans notification ou audience ultérieure. Si le demandeur a besoin d'un délai supplémentaire pour effectuer la signification, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(e) Défaillances. Si le défendeur n'a pas déposé une réponse en temps utile, le demandeur est tenu de solliciter un enregistrement de la défaillance du défendeur respectif par le Greffier et le jugement par défaut dans un délai maximal de 60 jours après le dépôt de la plainte. Si le demandeur requiert un délai supplémentaire pour solliciter l'enregistrement de la défaillance ou le jugement par défaut, il doit déposer une requête pour demander un délai supplémentaire.
(f) Déclarations initiales. En conformité avec la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f), pendant ou avant la Rencontre des Parties décrite ci-dessous et sans des demandes formelles de découverte, chaque partie doit :
(1) Identifier par écrit le nom et, s'ils sont connus, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque individu ayant des informations qui peuvent être divulguées et qui font référence aux faits disputés;
(2) Fournir des copies ou une description écrite, par catégories et lieux, de tous les documents qui sont importants dans la perspective des faits disputés;
(3) Fournir un calcul écrit de tous les dommages réclamés;
(4) Fournir une copie de tout accord d'assurance qui puisse être disponible afin de se conformer à un jugement rendu, en totalité ou en partie, ou d'indemniser ou de rembourser les paiements effectués pour se conformer au jugement.
(g) Rencontre des Parties. Dans un délai d'au moins 14 jours avant la conférence préparatoire ou de mise en état, les avocats des parties ou les parties, si elles ne sont pas représentées par des ayocats, se rencontreront ("la Rencontre des Parties ») afin de discuter :
(1) Les prétentions et les défenses des parties ;
(2) La possibilité d'arriver à un règlement à l'amiable ;
(3) Les déclarations initiales requises dans la sous-section (f) ci-dessus; et
(4) Un plan d'enquête, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure Civile 26(f). S'il n'y a pas de dispositions contraires données par la Cour, les parties peuvent annoncer oralement leur plan d'enquête lors de la conférence préparatoire ou de mise en état ; elles ne sont pas tenues de déposer un rapport écrit.
(h) La conférence préparatoire ou de mise en état. La Cour organisera une conférence préparatoire ou de mise en état à tout moment après le dépôt d'une contestation d'une demande mais, en tout cas, dans un délai approximatif de 90 jours après le dépôt de la plainte. Les parties n'ont pas le droit de présenter des témoignages ou des preuves documentaires lors de la conférence de mise en état. La Cour, en tout cas, peut considérer importants des faits non-disputés, des affidavits offerts sans objection par les parties opposées, des éléments relatifs à la connaissance d'office et des admissions effectuées pendant la conférence de mise en état par les parties, directement ou par l'intermédiaire des avocats respectifs.
(i) L'enquête.
(1) Dispositions générales. Les parties doivent connaitre les Règles Fédérales sur l'enquête, y compris les Lois Locales 7026-1, 7030-1 et 7037-1.
(2) Début de l'enquête. S'il n'y a pas d'exemption établie par la Cour, l'enquête ne peut commencer qu'après avoir obtenu une conclusion suite à la Rencontre des Parties.
(3) Délai de l'enquête. Les parties sont tenues d'effectuer l'enquête dans un délai maximal de sept jours avant la date du procès ; par contre, les parties peuvent prendre des dépositions programmées avant jusqu'à la date du procès.
(4) Disputes sur l'enquête. S'il y a une dispute sur l'enquête, les parties doivent essayer d'abord de résoudre le litige de bonne foi, tel que requis par la Règle Fédérale de Procédure de Faillite 7037(a)(1). Si les parties ne sont pas capables de résoudre la dispute, toute partie peut demander à la Cour une conférence par téléphone, de manière que la Cour rende une décision informelle et préliminaire sur la dispute qui porte sur l'enquête, sans porter atteinte au droit de toute partie de déposer une requête formelle.
(j) Les requêtes.
(1) Les requêtes doivent être déposées en utilisant les procédures d'avis contraire de la Cour. Toutes les requêtes, à l'exception des types de requêtes mentionnés ci-dessous, doivent être déposées et remises en utilisant les procédures d'avis contraire de la Règle Locale 2002-4:
(i) Les requêtes stipulées, communes ou de consentement;
(ii) Les requêtes pour prolongement des délais;
(iii)Les requêtes de continuation;
(iv)Les requêtes portant sur les situations d'urgence ou sur une exemption immédiate ;
(v) Les requêtes en vue de l'enregistrement de la défaillance et du jugement par défaut; et
(vi)Les requêtes en vue du retrait de la référence, en conformité avec la Règle Locale 5011-1.

Les instructions sur l'avis contraire doivent prévoir une période de réponse de 14 jours, à l'exception des requêtes de jugement sommaire, dans le cas desquelles le temps de réponse sera de 21 jours, s'il n'y a pas de stipulation contraire donnée par la Cour. L'auteur de la requête peut déposer une réponse, s'il pense nécessaire, dans un délai maximal de sept jours après le dépôt de la réponse.
(2) Le format. Toutes les requêtes, réponses et répliques doivent respecter le Guide Stylistique de la Cour, qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb,uscourts.gov. Les documents doivent être rédigés à interligne double et, le cas échéant, doivent inclure un mémorandum juridique qui doit comprendre l'argument et la mention des autorités. S'il n'y a pas d'exemption donnée par la Cour, les mentions et les mémorandums d'appui ne doivent pas dépasser dix pages.
(3) Requêtes d'urgence. La Cour prendra en compte les requêtes d'urgence à tout moment, à son entière discrétion. Les requêtes d'urgence doivent respecter la Règle Locale 9004-2(e) et doivent être déposées en utilisant le lien Dépôts d'urgence/Questions urgentes/Requêtes d'urgence qui se trouve sur le site Internet de la Cour, www.flmb.uscourts.gov.
(4) Requêtes déposées afin d'établir si l'affaire est centrale. Une partie qui conteste l'enregistrement des décisions ou les jugements finaux donnés par la Cour des faillites sur tout problème qui fait référence à la procédure contradictoire doit déposer une requête, en respectant la date établie pour déposer une réponse à la plainte, par laquelle elle doit demander que la Cour établisse si la procédure est une procédure centrale ou si elle se soumet à l'enregistrement des décisions ou des jugements finaux par cette Cour. On considérera qu'une partie qui ne dépose pas une requête dans le délai établi pour le dépôt d'une réponse à la plainte a exprimé son accord avec l'enregistrement par la Cour des faillites des décisions et des jugements finaux de la procédure, qui peuvent être contestées seulement par appel, en conformité avec 28, Code des États-Unis § 158.
(5) Requêtes pour jugement sommaire. Les requêtes pour jugements sommaires doivent être déposées dans un délai maximal de 60 jours avant le procès. La Cour peut établir une audience sur la requête pour jugement sommaire, mais cela n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de disposition de la part de la Cour, le procès aura lieu le jour établi, même s'il y a une requête pour jugement sommaire en cours.
(k) Déclarations concernant les témoins et emploi des dépositions avant le procès. La Règle Fédérale de Procédure Civile 26(a)(3) (à l'exception des dispositions qui portent sur les limites) régira les déclarations concernant les témoins et l'emploi des dépositions avant le procès. Les parties doivent déposer et échanger des noms, des numéros de téléphone et des adresses des témoins, tout comme tout autre élément des dépositions dans un délai maximal de 28 jours avant le procès. Les objections concernant l'emploi des dépositions devront être déposées dans un délai de 14 jours après les déclarations. Les parties peuvent se référer à toute stipulation factuelle ou concernant les preuves avant le procès.
(1) Les preuves.
(1) Les preuves qui seront déposées et échangées par l'intermédiaire du CM/ECF. Les parties doivent préparer les preuves en conformité avec la Règle Locale 9070-1 et 1'Ordre Administratif FLMB-2015-6 qui porte sur les Preuves Stockées sur support électronique et doivent échanger des preuves dans un délai maximal de sept jours avant la date établie pour le procès. Sauf objection écrite concernant l'admissibilité d'une preuve, déposée avant la clôture de l'affaire, le lendemain du procès, toute objection d'admissibilité (autre que celles prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves 402 et 403) sera considérée annulée.
(2.) Auto-authentification des enregistrements de l'activité menée régulièrement. Une partie qui a l'intention de faire recours aux procédures d'auto-authentification prévues par la Règle Fédérale sur les Preuves $902(11)$ ou (12) afin de présenter comme éléments de preuve des enregistrements concernant les activités menées régulièrement, en conformité avec la Règle Fédérale sur les Preuves 803(6), doit, dans
un délai maximal de 28 jours avant le procès, déposer auprès de la Cour et remettre aux autres parties la déclaration écrite requise par la Règle Fédérale sur les Preuves 902(11) ou (12) et une copie des tous les enregistrements qui sont présentés en vue de l'admission.
(m)Témoignages des experts. Sauf si la Cour décide autrement, une partie qui veut offrir des témoignages des experts pendant le procès doit respecter les exigences de la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(a)(2).
(n) Stipulations. Toutes les stipulations des parties doivent être préparées par écrit et doivent être signées et déposées immédiatement auprès de la Cour.
(o) Supplémentation des déclarations. Les parties sont tenues de supplémenter ou de corriger leurs Déclarations initiales et leurs Déclarations formulées avant le procès, en conformité avec la Règle Fédérale de la Procédure Civile 26(e).
(p) Sanctions. Si les exigences de cette règle ne sont pas respectées, cela peut mener à des sanctions, qui peuvent comprendre l'annulation de la plainte d'une partie ou le refus du droit de présenter des preuves ou des témoignages des témoins.
(q) Règlements à l'amiable. En conformité avec la Loi Locale 9019-1, les parties sont tenues de notifier immédiatement la Cour concernant tout règlement à l'amiable et de déposer et de transmettre promptement une requête pour demander l'approbation du compromis dans l'affaire principale du débiteur et pas dans la procédure contradictoire. Si la plainte fait valoir seulement des prétentions formulées en conformité avec 11 du Code des États-Unis § 523, une requête d'approbation du compromis n'est pas nécessaire. En tout cas, le cas échéant, les parties peuvent demander l'approbation du règlement à l'amiable en déposant une requête dans la procédure contradictoire.

## Notations du Comité Consultatif

## 2016

Cette nouvelle règle comprend les dispositions de l'Ordre Administratif archivé FLMB-2014-1, «Ordre Administratif prescrivant les Procédures pour la Procédure Contradictoire». En plus, la section (f)(4) concernant les déclarations formulées avant le procès est conforme maintenant à la Règle Fédérale de Frocédure Civile 26(f). La règle apporte également des clarifications sur l'exigence selon laquelle la requête dans la procédure contradictoire doit être déposée et transmise en utilisant les procédures de l'avis contraire prévues par la Loi Locale 2002-4. Cette règle entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

## CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je soussigné, $\qquad$ certifie que j'ai l'âge légal, que j'ai eu l'âge légal pendant la signification et que je ne suis pas une partie de l'affaire qui fait l'objet de la signification. De même, je certifie avoir transmis la présente convocation, une copie de la plainte et une copie de la Règle Locale 7001-1 le ......... (date), par :
[o] Le service postal : courrier régulier, courrier rapide des États-Unis, courrier prépayé entièrement, adressé à :
[o] Signification personnelle : Apres le procès, au défendeur ou à un fonctionnaire ou représentant du défendeur, à :
[o] Signification à la résidence : En laissant la copie du procès à la personne adulte ci-dessous, à :
[o] Le service de poste recommandée ou une Institution de dépôt assuré : En envoyant le procès par poste certifiée adressé au fonctionnaire ou au représentant ci-dessous, à :
[o] Par publication : Le défendeur a reçu la copie comme suit : [Veuillez décrire brièvement]
[o] La loi de l'État: Le défendeur a reçu le document en conformité avec les lois de l'État de $\qquad$ (nom de l'État).

Sous peine de parjure, je déclare que les faits exposés ci-dessus sont vrais et exacts.

Date

|  | Nom imprimé |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Adresse commerciale |  |
| Ville | Etat | Code zip |

# TRIBUNAL DES FAILLITES DES ÉTATS-UNIS <br> DISTRICT MERIDIONAL DE FLORIDE DIVISION DE JACKSONVILLE 

In re:
RMS TITANIC, $\mathbb{I N C}_{\text {. }}$, et al. ${ }^{1}$ Débiteurs

RMS TITANIC, INC. Demandeur

## v .

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ALIAS
LA RÉPUBLIQUE DE FRANCE
Défendeur

Affaire no. $3: 16-\mathrm{bk}-02230-\mathrm{PMG}$
Chapitre 11 (Administré conjointement)
Procédure contradictoire no. :

## PLAINTE CONTRADICTOIRE

Le demandeur, RMS Titanic, Inc. ( $«$ le Demandeur »), par et par l'intermédiaire de ses avocats soussignés, allègue et porte plainte par la présente contre le Défendeur, la République Française, alias la République de France («la France» ou «le Défendeur»), comme suit :

## NATURE DE L'ACTION

1. Le présent document représente une procédure contradictoire introduite en conformité avec les Règles 7001(2) et (9) des Règles Fédérales sur la Procédure de Faillite («l les Règles sur la faillite 》) et avec les Sections 105 et 363 du Titre 11 du Code des États-Unis, $\S \S 101$ et suiv. (《le Code de la faillite $>$ ), ayant comme but de demander : (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a pas d'intérêt dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous); ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001 (2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la France dans les Artefacts français (tel que défini ci-dessous).

## JURIDICTION ET COMPÉTENCE

2. La présence Cour est compétente en la matière, en conformité avec 28 Code des États-Unis $\S \S$ 157 et 1334(b).
3. La présente procédure contradictoire est une procédure centrale, en conformité avec 28 , Code des États-Unis § 157(b)(2).

[^59]4. Le lieu de jugement de cette affaire et de la présente procédure contradictoire dans le présent District est conforme, en conformité avec 28, Code des Etats-Unis §§ 1408 et 1409.

## LES PARTIES

5. Le Demandeur est un débiteur et un débiteur-non-dessaisi dans l'affaire susvisée dans le Chapitre 11.
6. Le Défendeur est un État souverain, ayant l'adresse de service ci-dessous :

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue Douai
750009, Paris, France

## INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

7. Le 14 juin 2016 (« la Date de la requête »), chaque Débiteur a déposé une requête volontaire auprès de la présente Cour pour demander une réparation, en conformité avec le chapitre 11 du Code des États-Unis, 11 Code des États-Unis §§ 101 et suiv. (avec les amendements ultérieurs, «Le Code de la Faillite »). Les informations préliminaires factuelles concernant les Débiteurs, y compris l'opération commerciale, le capital et la structure des dettes, et les événements qui ont déterminé le dépôt de cette affaire de faillite sont présentés en détail dans le Résumé de l'affaire.
8. Les Débiteurs continuent à gérer et à conduire leurs affaires en tant que débiteur non dessaisi, en conformité avec le Code de la faillite, sections 1107 et 1108.
9. Aucun administrateur ou examinateur n'a été désigné dans l'affaire mentionnée dans le chapitre 11 ; aucune commission n'a pas encore été nommée.

## RḰPARATIONS DEMANDÉES

10. Par l'intermédiaire de la présente procédure contradictoire, le Demandeur sollicite l'enregistrement d'une décision judiciaire qui comprenne et qui soutienne: (i) un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini ci-dessous); ou (ii) alternativement, une décision, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(2) sur la validité, la priorité ou l'étendue de tout intérêt dans les Artefacts français (tel que le terme est défini cidessous).

## LES ARTEFACTS DE TITANIC

I. Les Artefacts français
11. La société en commandite Titanic Ventures («TVLP»), un prédécesseur de l'intérêt du Demandeur (appelés collectivement «RMST »), avec l'assistance de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, l'institut océanographique du Gouvernement Français («IFREMER»), ont mené une expédition à l'épave de RMS TITANIC en 1987. A l'occasion des 32 plongées effectuées pendant l'expédition, TVLP a récupéré un nombre approximatif de 2.100 artefacts du lieu de l'épave du navire Titanic («les Artefacts français» ou «la Collection
française »). TVLP a transporté les Artefacts français en France, en vue de la conservation et de la restauration.
12. IFREMER est une agence du gouvernement français, qui se trouve sous le contrôle du Ministère Français de l'Éducation Nationale et du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires Maritimes.
13. IFREMER et TVLP ont conclu un contrat d'affrètement qui régit leurs tâches, obligations, droits et bénéfices associés avec l'expédition ("le Contrat d'affrètement »).
14. Une copie conforme du Contrat d'affrètement est jointe aux présentes en tant qu' Annexe A.
15. Le 20 octobre 1993, un Administrateur du Bureau Français des Affaires Maritimes (Ministère de l'Équipement, du Transport et du Tourisme), en conformité avec le procès-verbal, a accordé à la Société le droit aux Artefacts français (《le Procès-verbal »).
16. Une copie conforme du Procès-verbal est jointe aux présentes en tant qu' Annexe B.
17. Le 22 septembre 1993, TVLP a écrit une lettre adressée à la France pour préciser les prétentions de la société concernant les Artefacts français («la Lettre du 22 septembre 1993 »).
18. Une copie conforme de la Lettre du 22 septembre 1993 et attachée aux présentes en tant qu'Annexe C.
19. La décision de l'Administrateur «mentionnait dûment» des garanties formulées par TVLP, conformément auxquelles il «a convenu d'utiliser ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas dérouler des transactions commerciales concernant de tels objets, de ne vendre aucun objet et de ne pas effectuer de transactions qui mèneraient à leur dispersion, si cela n'est pas effectué en vue d'une exposition. » Voir l'Annexe C. Ces garanties ont été mentionnées dans le Procès-verbal, mais le Procès-verbal a été inconditionnel.
20. En tant qu'Annexe D, vous trouverez ci-joint une «Note » prétendument issue par l'Ambassade Française, datant du 8 juillet 2016.

## III. Les Artefacts américains

21. En 1993, RMST a mené une recherche supplémentaire et une expédition de récupération à l'épave du navire Titanic et, le 26 août 1993 a été démarré une action in rem à la Cour de District des États-Unis pour le District de l'Est de Virginie ( $«$ la Cour EDVA ») portant sur les artefacts récupérés a l'occasion de l'expédition de 1993 et de l'épave même. Id.
22. Quelques mois plus tard, la Cour EDVA a prononcé une Décision qui assumait une compétence in rem sur les artefacts récupérés par RMST en 1993, tout comme sur l'épave même, et a déclaré que RMST est le sauveteur-nón-dessaisi de l'épave et du lieu de l'épave. Id. RMST est resté le sauveteur-non-dessaisi de l'épave du Titanic jusqu'aujourd'hui.
23. RMST a mené des opérations ultérieures de sauvetage au lieu de l'épave du Titanic en 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 et a récupéré plus de 3.000 artefacts supplémentaires (les artefacts récupérés en 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 et 2004 seront nommés ci-après «les Artefacts américains» ou «la Collection américaine »). RMST a mené une expédition de recherche supplémentaire à l'épave en 2010, mais il n'a récupéré aucun artefact.
24. La Cour EDVA a une compétence in rem sur les Artefacts américains; elle n'a pas de compétence sur les Artefacts français.
III. L'attribution du titre concernant les Artefacts français a été inconditionnelle
25. En conformité avec la loi française, le Procès-verbal constitue une décision administrative légalement applicable par laquelle le titre légal sur les Artefacts français a été transféré à RMST. 26. Le transfert du titre à RMST a été inconditionnel.
26. Le titre visant les Artefacts français est libre de tout privilège ou charge ; aucune partie, à l'exception de RMST, n'a aucun intéêêt légal en ce qui concerne ces artefacts.
27. La France n'a jamais eu d'intérêts bénéficiaires visant les Artefacts français.

## CHEF D'ACCUSATION I JUGEMENT DÉCLARATOIRE

29. Le Demandeur ré-allègue et introduit les paragraphes $1-28$ de la présente Plainte, tel que précisé dans ce Chef d'accusation I.
30. Le Demandeur introduit le présent motif à l'encontre du Défendeur, demandant une déclaration selon laquelle la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français.
31. Il y a une dispute substantielle et permanente entre le Demandeur et le Défendeur concernant la validité du titre visant les Artefacts français; une déclaration des droits est nécessaire et adéquate, pour établir le fait que la France n'a aucun intérêt dans les Artefacts français. Voir l'Annexe D.

## DEMANDE DE REPARATION

PAR CONSEEQUENT, le Demandeur requiert un jugement à l'encontre du Défendeur, comme suit :
(a) Un jugement déclaratoire, en conformité avec la Règle sur la faillite 7001(9), conformément auquel la France et toutes les agences du Gouvernement Français n'ont aucun intérêt dans les Artefacts français ; ou
(b) Alternativement, une décision, en conform France visant les Artefacts francais; et la priorité ou l'étendue de tout intérêt de la rraré réparations légales et équitables que la Cour juge
(c) L'octroi au Demandeur de toutes les autres réparations légales et équid juste et appropriées.

NELSON MULLINS RIIEY \& SCARBORUOUGH LLP

Par /s/ Daniel F. Blanks
Daniel F. Blanks (No. Barreau de Floride 88957)
Lee D. Wedekind, III (No. Barreau de Floride 670588)
50 N. Laura Street, Appartement 4100
Jacksonville, Floride 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
Avocat du Demandeur, RMS Titanic, Inc.
~\#4813-4833-1829 v. 4 ~

## PIİCE A

[écriture illisible] télécopieur Xerox $7020 ; 8-16-88 ; 1: 18$ PM; 2038888724 MER No. 87/1210589 Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le07/06/16 Page 2 de 19 ; \# 2 Affaire [écriture illisible] Déposée le08/17/16 Page 2 de 19 [cachet]

| 挽 | 1. Place et date <br> PARIS, 24 JUIN 1987 | LA CONFERENCE MARITIME BALTIQUE ET INTERNATIONALE <br> CHARTE-PARTIE A TEMPS UNIFORME POUR LES NAVIRES DE SERVICE OFFSHORE NOM DE CODE: «TEMPS D'APPROVISIONNEMENT" |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2. Armateurs / Affréteur-transporteur / Place d'affaires IFREMER, ci-après dénommés les ARMATEURS ou IFREMER <br> 66, avenue d'IENA <br> 75116-PARIS | 3. Affréteur / Place d'affaires <br> OCEANIC RESEARH <br> AND <br> EXPLORATION LTD <br> 28 IRISH TOWN <br> GIBRALTAR |
|  | 3. Nome du Navire <br> NADIR SURFACE VESSEL ensemble avec <br> - NAUTILE SUBMERSIBLE (-6000m) <br> -ROBIN (ROV) <br> NAVIS (système de positionnement) | 5. Date de livraison (Cl. 2(A)) 8 juillet 1987 <br> 6. Date d'annulation (Cl. 2(A)) N'EST PAS APPLICABLE |
|  | 7. Port ou lieu de livraison (Cl. 2(A)) TOULON LA SEYNE (FRANCE) 9. Période de loyer 54 jours | 8. Port ou lieu de restitution (Cl. [écriture illisible] (A)) <br> FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) <br> 10. Prolongation de la période de loyer (optionnel) (Cl. 1(B)) <br> 17 jours avec préavis écrit donné à IFREMER avant le 10 août 1987 |
|  | 11. Limites de négociation (Cl. 3(A)) OCÉAN ATLANTIQUE NORD ET L 12. Emploi des Navires limité à (indiqu SUBMERSION SUR HMS TITANIC L'ÉPAVE ET DE RÉCUPÉRER LES 13. Loyer (Cl. 7(A)) <br> VOIR ARTICLE 24 | MER MÉDITERRANÉENNE OUEST <br> er la nature des services) (Cl. 3(A) <br> AFIN DE PROMOUVOIR L'ENQUÊTE DE OBJETS DU TITANIC <br> 14. Paiement du loyer (indiquer monnaie, mode et lieu de paiement: [écriture illisible] et compte bancaire) (Cl. 7(A)) Francs Français; Lettre de crédit irrévocable en faveur d'IFREMER Crédit Lyonnais, Agence Ligne ENTREPRISES |



Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 3 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 3 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore

## 1. Période

(A) Les Armateurs (écriture illisible) et les Affréteurs louent le Navire décrit à l'Annexe A pour la période indiquée dans l'encadré 9 à partir du moment où le Navire est livré aux Affréteurs.
(B) Les Affréteurs ont (écriture illisible) sous réserve de Clause 7 (D) d'étendre la Charte en continuation directe pour la période indiquée dans l'encadré 10 , mais une telle option doit être décidée 20 jours avant l'expiration de la période d'affrètement.

## 2. Livraison

(A) Sous réserve de la sous clause (écriture illisible) de la présente Clause et de la Clause 21 de ceci, le Navire sera délivré par les Armateurs et accepté par les Affréteurs entre la date indiquée dans l'encadré et la date indiquée dans l'encadré (écriture illisible) (ci-après dénommée date d'annulation dans le port ou le lieu indiqués dans l'encadré (écriture illisible) dans une telle (écriture illisible) où le Navire peut (écriture illisible) que les Affréteurs peuvent diriger. Les Armateurs ne sont pas responsables des retards de livraison résultant de grèves, de lock-out ou (écriture illisible) ou de contrainte de travail, partielle ou générale.

## Mobilisation

(B) i) Les Affréteurs paient une somme forfaitaire au montant indiqué dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte par voie de frais de mobilisation en contrepartie des Armateurs qui délivre au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré (écriture illisible). La Charte doit être payée à $50 \%$ au début du voyage jusqu'au port de livraison, qui doit être non retournable soit le Navire perdu ou non perdu et le solde à l'arrivée au port de livraison.
(Ii) Si les Armateurs acceptent la charge de chargement et de transport du Navire et entreprennent tout autre service pour les Affréteurs sur le trajet jusqu'au port de livraison du port de remise, les conditions
et indemnités de cette Charte-partie s'appliquent à ce chargement, transport et / ou autre service exactement comme s'ils avaient été exécutés pendant la période de validité de la Charte, sauf que tout fret forfaitaire convenu à cet égard sera payable à l'expédition ou au commencement du service, selon le cas; soit le Navire ou les marchandises perdus ou non perdus.

## Arnnulation

(C) A tout moment, au plus tard sept jours avant la date d'annulation indiquée dans l'Encadré 5, les Armateurs peuvent aviser par écrit les Affréteurs qu'ils ne pourront pas livrer le Navire avant la date d'annulation mais livreront le Navire par la date qui peut être (écriture illisible). Les Affréteurs peuvent, dans les quarante-huit heures suivant la réception de cet avis, aviser par écrit les Armateurs d'annuler la Charte-partie, auquel cas la présente Charte-partie prendra fin à la condition que l'autre partie soit responsable envers l'autre pour les pertes encourues en raison de la non-livraison du Navire ou I'annulation de la Partie Charte.
Si les Affréteurs ne donnent pas un tel préavis que la (écriture illisible) l'avis du Propriétaire est substitué à la date d'annulation pour tous les buts de la Charte-partie.

## 3. Emploi

A) Le Navire (écriture illisible) doit être employé dans des activités légales offshore restreintes à la (écriture illisible) établi dans l'Encadré 12 et dans voyages entre (écriture illisible) ou lieu et tout endroit ou en mer (écriture illisible) ou le Navire peut (écriture illisible) dans les limites de négociation indiquées dans l'Encadré (écriture illisible) qui ne peut en aucun cas être dépassée sans accord préalable et adaptation de la Charte et (écriture illisible) à convenir et établi dans l'Encadré 27. Si (écriture illisible) les Affréteurs ne garantissent pas la sécurité d'un tel endroit (écriture illisible) mais agissent avec prudence (écriture illisible) au Navire comme si le Navire était leur propre propriété et compte tenu de ses capacités et de la nature de l'emploi. Les Affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage subi par le Navire en raison de la condition de (écriture illisible) ou de l'unité en mer (offshore).

## 4. Les Armateurs à fournir

(A) Les Armateurs doivent fournir et payer pour tous (écriture illisible) cette partie de la Charte sont expressément payables par les Affréteurs et les frais d'entretien de la coque et de la machinerie du Navire pendant son emploi.
B) Les Armateurs (écriture illisible) qui, pendant toute la durée de la présente Charte, auront (écriture illisible) des mesures raisonnables pour maintenir le Navire (écriture illisible) la coque et la machinerie ou pour rétablir le Navire comme nécessaire à cette fin conformément aux dispositions de Clause (écriture illisible).

## 5. Les Affréteurs à fournir

Les Affréteurs fournissent et paient tous les carburants et lubrifiants et (écriture illisible) de celui-ci y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine (écriture illisible) (qu'ils soient obligatoires ou (écriture illisible) en relation avec l'entreprise des Armateurs. (écriture illisible) taxes consulaires ces (écriture illisible) au Capitaine, aux Officiers et à l'Equipage) (écriture illisible) agences et commissions encouru par l'Entreprise des Affréteurs frais pour la sécurité des gardiens, frais (écriture illisible) et l'extermination de la vermine (écriture illisible).
Les unités offshore ou nécessités par les exigences sociales ou les autorités portuaires et toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement ou le déchargement. Les Affréteurs doivent également fournir et payer (écriture illisible) les droits d'importation, y compris les coûts liés à l'établissement des frais d'expédition temporaires ou permanents (écriture illisible), frais de dédouanement tant pour le Navire que pour l'équipement aussi spécial (écriture illisible) aux plates-formes offshore, câbles (écriture illisible) lignes de ressorts, élingues etc. (écriture illisible) travaux offshore tous les tuyaux de déchargement alimentant les plates-formes (écriture illisible) raccords et adaptateurs de tuyaux, bouteilles d'oxygène / acétylène de recharge, (écriture illisible) électrodes d'alimentation utilisées pour les travaux offshore.

## 6. Soutes

Sauf accord contraire, le Navire sera livré avec des soutes et des lubrifiants à bord et livré avec au moins des soutes suffisantes pour atteindre la prochaine étape d'avitaillement sur la route du prochain port d'escale des Navires. Les Afféteurs au moment de la livraison et les Armateurs au moment de la remise prendront la relève et paieront les soutes et les lubrifiants à bord au moment de linstallation du contrat en cours (écriture illisible) au moment de la livraison et de la remise.

## 7. Loyer

(A) Les Affréteurs paieront comme Loyer du Navire au taux indiqué dans l'Encadré 13 par jour ou une partie de celui-ci à partir du moment où le Navire sera livré aux Affréteurs jusqu'à l'expiration ou la résiliation anticípée de la Charte- partie, ce loyer étant basée sur une complémentaire, du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage aux taux en vigueur à payer. Paiement du loyer sera fait en espèces de la manière prescrite dans l'encadré (écriture illisible) sans escompte, tous les 30 jours, à l'avance. Le (écriture illisible) paiement à effectuer le jour de la livraison du Navire aux Affréteurs (écriture illisible), de paiement les Armateurs auront le droit de mettre fin à la présente Charte et de retirer le Navire du service des Affréteurs sans être obligés de noter aucune protestation ou faire une demande à aucun tribunal et sans autre formalité que ce soit et sans préjudice de toute réclarnation que les Armateurs pourraient avoir sur les Affréteurs en vertu de la Charte. Si le Navire est perdu ou absent, le loyer cessera à compter de la date où elle a été perdue. Si la date de la perte ne peut être établie, le loyer sera payé à compter de la date de la dernière déclaration du Navire jusqu'à la date calculée d'arrivée du Navire à sa destination. Toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence.
(B) Les Armateurs ont le droit d'ajouter 1 (écriture illisible) par mois d'intérêt si le loyer de la Charte n'est pas reçu 15 jours suivant la date de paiement prévu au Clause 7 (A).

## Augmentation des coûts des Armateurs

(C) En cas de hausse des taux de l'un des Grands Officiers et de l'Équipage (selon les taux de rémunération officiellement négociés) prenant effet après la date de la Charte, le taux de Loyer sera augmenté selon la formule (écriture illisible) (1+ écriture illisible x P (100) (où (écriture illisible) taux de loyer après augmentation) avec (écriture illisible) taux de loyer en vigueur au moment de l'augmentation
de salaire (où $P$ (écriture illisible) augmentation en pourcentage du coût des taux de rémunération, y compris à cet effet les heures supplémentaires, les primes, les gratifications, les congés, les cotisations sociales et les impôts et tous les paiements semblables).
(D) Si l'option prévue à la Sous-Cause 1 (écriture illisible) est exercée, le loyer doit être négociée entre les Armateurs et les Affréteurs sur la base des (écriture illisible) mentionnés dans l'Encadré 13, mais les changements dans les dépenses des Armateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les salaires et les frais de fonctionnement à prendre en considération.

## 8. Remise

(A) Le Navire sera remis à l'expiration (écriture illisible) résiliation de la présente Charte-partie, en sans cargaison et dans (illisible) en bon ordre comme los de la livraison aux Affréteurs (écriture illisible) au port ou au lieu indiqué dans l'Encadré 8 ou si aucun lieu nommé à (écriture illisible) un endroit libre convenu entre les Armateurs et les Affréteurs et à défaut d'accord au lieu de livraison.

## Démobilisation

B) Les Affréteurs paieront une somme forfaitaire correspondant au montant indiquée dans l'Encadré 17, à titre de démobilisation, dont le montant sera (écriture illisible) à l'expiration ou à la résiliation anticipée de la Charte et ne sera pas remboursable soit le Navire perdu ou pas perdu. (C) Les Affréteurs doivent (par (écriture illisible) aviser par écrit leur intention de remettre le Navire conformément à l'Encadré 18 .

## Résiliation anticipée de la Charte

(D) Dans le cas où les Affréteurs abandonneraient toutes les opérations dans les limites de négociation spécifiées dans l'Encadré (écriture illisible) et à tout moment avant l'expiration de la présente Charte, ils pourraient résilier cette Charte en donnant moins de le nombre de mois préavis par écrit, comme indiqué dans 1 'Encadré 20, aux Armateurs de leur intention de résilier et écriture illisible) aux Armateurs à cette résiliation une somme égale au nombre de mois de loyer indiqué dans l 'Encadré 19.

## Stationnement du Navire

(E) Les Affréteurs auront l'option de stationner le Navire à la totalité ou à une partie de la période de la Charte, auquel cas l'ordonnance de loyer (écriture illisible) ordre continuera d'être payée, mais si la période de cette (écriture illisible) excède 30 jours ils seront (écriture illisible) contre une telle loyer (écriture illisible) que les Armateurs auront épargnée en raison de la réduction des dépenses et (écriture illisible) à la suite de la stationnement du Navire (écriture illisible) étant donné que cette période de stationnement (écriture illisible) dépasse 30 jours.

## 9. (écriture illisible)

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs recevant un espace adéquat et suffisant pour l'équipement du Capitaine, des Officiers et de 1'Equipage du Navire, (écriture illisible) le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs sont autorisés à transporter (écriture illisible) dans la mesure où des espaces sont disponibles et aux fins et dans le cadre des opérations et (écriture illisible).

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 4 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 4 de 19

## PARTIE II

«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore
(i) cargaison légale, qu'il soit porté sur ou sous le pont;
(ii) explosifs et marchandises dangereuses, à condition qu'ils soient emballés et entreposés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent la responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris (écriture illisible) frais) encourus par les Armateurs relativement au transport de cette cargaison.

## 10 Capitaine et Equipage

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables, dans les limites de ses capacités, jour et nuit, aux heures ou aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrangements et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences ou responsabilités découlant du respect de ces ordres. Les Affréteurs doivent (écriture illisible) le Capitaine avec toutes les instructions et les instructions de navigation, et le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme (écriture illisible), cependant ne pas être Factures (écriture illisible) mais des (écriture illisible) qui ne sont pas documents négociables et doivent être marqués comme tels.
Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toutes les conséquences et (écriture illisible) du Capitaine, des Officiers ou des agents qui signent sous la direction des Affréteurs les documents de cargaison ou autres documents incompatibles avec cette Charte-partie ou toute irrégularité dans les documents fournis par les Affréteurs ou leurs agents.
(B) L'Equipage du Navire, s'il est requis par les Affréteurs, connecte et déconnecte (écriture illisible) eau les tuyaux pneumatiques lorsqu'ils sont placés à bord du Navire au port ainsi qu'aux unités offshore,

## 

exploiteront les machines à bord du Navire pour le chargement et décharger des cargaisons, et écharpe et accročhe la cargaison au cours du chargement ou de déchargement aux côtés d'unités en mer. Si la réglementation portuaire des marins et / ou des syndicats ne permet pas à IEquipage ou au Navire d'effectuer une quelconque de ces opérations, les Affréteurs prendront à leurs frais tout autre arrangement nécessaire sous la direction du Capitaine.
(C) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Autre Ingénieur ou membre de l'Equipage, les Armateurs et le Capitaine sur réception des détails de cette plainte doivent rapidement enquêter sur la question et si, à leur avis, est nécessaire (écriture illisible) faire un changement dans la nomination.

## 11. Suspension du loyer

(A) Si , à la suite d'une faute de l'Equipage ou du Propriétaire (écriture illisible) de la grève du Capitaine, des Officiers et de l'Equipage (écriture illisible) de machines, de dommages à la coque ou à toute autre (écriture illisible), le Navire est empêché de travailler pendant une période de plus de 48 heures consécutives, le loyer sera payable au titre de la perte de temps excédant 48 heures et toute loyer payée à l'avance sera ajustée en conséquence, toutefois, cette loyer ne cessera pas si le Navire est empêché de travailler comme (écriture illisible) à la suite de:
(i) le transport de marchandises dangereuses
(ii) quarantaine ou le risque de mise en quarantaine, à moins causé par le Capitaine, les Officiers ou l'Equipage ayant communication avec le rivage dans une zone infectée non reliée à l'emploi du Navire et sans le consentement ou les instructions des Affréteurs;
(iii) dérogation à ses obligations en vertu de la Charte ou une exposition à des risques anormaux à la demande des Affréteurs;
(iv) travaillant aux côtés ou à proximité de toute unité offshore, à condition qu'il n'y ait pas eu grossier (écriture illisible) du devoir de la part du Capitaine, des Officiers ou de l'Equipage du Navire;
(v) détention suite à l'entrée dans le port ou (écriture illisible) ou (écriture illisible) dans les ports peu profonds ou à (écriture illisible) d'un accident de sa cargaison lorsque les frais résultant de cette (écriture illisible) seront pour le compte des Affréteurs, quelle qu'en soit•la cause;
(vi) tout acte d'omission des Affréteurs, de leurs préposés ou agents;
(vii) (écriture illisible) des dommages causés par la glace.

## Responsabilité pour le Navire ne fonctionnant pas

(C) Le Navire doit être amarré à sec à des intervalles réguliers pour être convenu d'un commun accord et tous les frais (écriture illisible) encourus et le carburant consommé pendant la période d'amarrage à sec pour le compte du Propriétaire. Les Affréteurs doivent mettre le Navire à la disposition du Propriétaire sans cargaison, au port ou à l'endroit désigné à la Encadré 13 ou au port le plus proche approprié à cet effet. Le Navire doit être en mer, à moins que le temps plein permis dans la Clause (écriture illisible) ne soit pas utilisé à partir du moment de l'arrivée au port d'amarrage (écriture illisible) sans cargaison et restera en loyer jusqu'à ce qu'il soit prêt à reprendre le service des Affréteurs à l'endroit où la période de détachement a commencé.

## (écriture illisible)

(D) (écriture illisible) de la présente Clause, les Affréteurs accorderont aux Armateurs un maximum de 24 heures de loyer qui (écriture illisible), y compris amarrage à sec (écriture illisible) fonctions des Armateurs en vertu de la Clause (écriture illisible). Toute temps accumulée (écriture illisible) réparation sauvée mais non utilisée doit être payée aux Affréteurs (écriture illisible) et tout solde au moment de la remise (écriture illisible).

## 13. Pièces exclues

(A) Le Navire ne doit pas être commandé ni lié (écriture illisible) sans l'autorisation écrite des Armateurs: a) tout endroit où la fièvre ou les épidémies sont répandues ou auxquelles le Capitaine, les Officiers et les membres d'Equipage ne sont pas tenus par la loi de suivre le Navire; B) tout endroit glacé ou tout endroit où lumières (écriture illisible), des marques et des bouées sont ou sont susceptibles d'être retirés en raison de la glace à l'arrivée du Navire ou lorsque le Navire risque normalement de ne pas pouvoir en raison de la glace pour atteindre le lieu ou de sortir après avoir terminé ses opérations. Le Navire n'est pas obligé de forcer la glace, ni de suivre le brise-glace. Si , à cause de la glace, le Capitaine juge dangereux de rester dans le lieu de chargement ou de déchargement par crainte que le Navire ne soit gelé et / ou endommagé, il a la liberté de naviguer dans un endroit convenable et d'attendre les nouvelles instructions des Affréteurs.
(B) Si le Navire, avec ou sans l'autorisation du Propriétaire, entre dans le lieu mentionné sous Sous Clause (A) de la présente Clause, les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs de toute perte de la vie et aux blessures personnelles du Capitaine du Propriétaire, de l'Équipage, des préposés et des autres personnes dans le Navire, ce qui entraîne une responsabilité légale de la part des Armateurs, quelle que soit la cause ou la conséquence de l'entrée dans ce lieu.

## 12. Remorquage. Manipulation d'Ancre

(A) A la livraison, le Navire sera équipé aux frais du Propriétaire des équipements décrits à l'Annexe B. Si , pendant la période de la Charte, ces équipements sont endommagés et inutilisables pendant les opérations, les Affréteurs les remplacent à leurs frais. (B) Tout remorquage effectué par le Navire pour les Affréteurs sera assujetti aux Conditions de remorquage standard du Royaume-Uni.

## 15. Responsabilités et exceptions des Armateurs

(A) Les Armateurs sont responsables envers les Affréteurs des pertes ou des dommages subis par les Affréteurs en raison d'un manque de diligence de la part des Armateurs pour rendre le Navire en état de navigabilité et apte à ses fonctions en vertu de la Charte, mais la responsabilité des Armateurs À l'égard de toute non-exécution par le Navire de ses fonctions en vertu de la Charte se limitera à la suspension du loyer. Les Armateurs ne seront pas responsables envers les Affréteurs ou les Entrepreneurs des Affréteurs au titre de:
(i) toute perte de vie, blessure, perte ou dommage à un passager ou à toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement de Les Affréteurs ou toute perte ou dommage causé à la cargaison, quelle qu'en soit la cause, même si cette perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage est due à tout acte ou omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de léquipage du Navire;
(ii) toute perte ou dommage causé aux unités en mer, directes ou indirectes, y compris, mais non limité à une perte consécutive, ou;
(iii) tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou omission de tout polluant survenu dans le site offshore et toute pollution qui en résulterait, si tel est le cas;
(iv) toute perte de vie, de blessure, de perte ou de dommage causé à une personne sur ou à proximité d'unités en mer, à moins qu'elle ne soit due uniquement à un acte négligent ou à une omission du Capitaine ou de tout Officier ou membre de l'Équipage du Navire seulement dans le cours des travaux qui seraient normalement effectués par l'Équipage du Navire;
(v) perte, dommage ou retard résultant de grèves, de lock-out ou d'arrêts ou de contraintes de travail (y compris le Capitaine, les Officiers et l'Équipage), qu'ils soient partiels ou généraux.

## Responsabilités des Affréteurs

(B) Les Affréteurs seront responsables des pertes ou dommages causés au Navire ou aux Armateurs;
(i) par des marchandises verrouillées contrairement aux dispositions de la Charte ou par un avitaillement abusif ou négligent ou conduisant, arrimant ou déchargeant les marchandises;
(ii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de leur part ou de celui de leurs préposés ou agents;
(iii) par un acte ou une omission inapproprié ou négligent de tout membre passager de l'Équipage d'une unité en mer ou d'une autre personne (qui n'est pas le Capitaine ou un Officier ou un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou avec la connaissance ou le consentement des Affréteurs;
(iv) en raison d'un déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou de l'émission de tout polluant survenu dans l'offshore (écriture illisible) et de toute pollution qui en résulte, et ce, sans s'y limiter Le coût des mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution.

## Indemnités des Affréteurs

(C) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité (y compris les frais et dépens) à l'égard de toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises, quelle qu'en soit la cause, même si causée par la négligence ou la faute des préposés et mandataires des Armateurs pour:
(i) tout tierce partie possédant ou ayant un intérêt dans une unité en mer;
(ii) tout tierce partie à l'égard des marchandises transportées par le Navire;
(iii) toute tierce partie résultant d'une émission réelle ou potentielle (écriture illisible) et / ou d'émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenu dans l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résulte, quelle qu'en soit la cause;
(iv) tout passager ou toute autre personne (à l'exclusion du Capitaine ou d'un Officier ou d'un membre de l'Équipage du Navire) à bord du Navire à la demande ou à la connaissance ou au consentement des

## Affréteurs;

(v) toute autre personne à proximité de l'unité offshore fournie (écriture illisible) de la présente Charte ne sera pas (écriture illisible) de quelque manière que ce soit diminuer les responsabilités des Affréteurs en sa qualité de propriétaire (écriture illisible) d'une telle unité a mer ou à toute autre capacité que celle des Affréteurs du Navire.

## Responsabilite du Capitaine, des Officiers et de I'Equipage

(Écriture illisible) Navire ne doit en aucun cas (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 07/06/16 Page 5 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 5 de 19
PARTIE II
«TEMPS D'APPROVISIONNEMENT» Charte-Partie à temps uniforme pour Les Navires de Service Offshore aux Armateurs ou auxquels les Armateurs ont droit doit également (écriture illisible) protéger le Capitaine et l'Équipage du Navire agissant comme susdit pour l'application du présent Clause. Les Armateurs sont et sont réputés agir en qualité d'agent pour le compte et pour (écriture illisible) du Capitaine et de l'Équipage du Navire (écriture illisible) d'être parties au contrat contenu dans la Chartepartie et les Affréteurs conviennent à ne (écriture illisible) toute procédure contre eux à l'égard de ces questions.

## 16. (écriture illisible) pour aider

Le Navire a le droit, à tout moment, d'aider Navires et autres (écriture illisible) aux fins de sauver des vies ou des propriétés et, à cette fin, d'appeler dans un ou plusieurs ports pour le carburant et / ou d'autres fournitures et pour transporter du fret sur et / ou sous le pont.

## 17. Sauvetage

Sous réserve de la (écriture illisible)
L'assistance à d'autres Navires doit être (écriture illisible)

## 18. Aide aux Affréteurs (écriture illisible)

(Écriture illisible) toute autre disposition contenue dans la présente Charte (écriture illisible) Le consentement des Armateurs pour aider toute (écriture illisible) unité en détresse possédée par ou (écriture illisible) les Affréteurs (écriture illisible) le Capitaine, les Officiers ou l'Équipage.
(i) Les Affréteurs seront responsables et indemniseront les Armateurs des paiements effectués en vertu de tout (écriture illisible) droit au Capitaine et à l'Équipage en (écriture illisible) de cette assistance;
(ii) Les Affréteurs seront responsables et rembourseront les Armateurs pour toute perte ou dommage (écriture illisible) par le Navire ou son équipement en raison de l'assistance et paieront également les dépenses du Propriétaire;
(iii) Les Affréteurs seront responsables de tout déversement réel ou potentiel, (écriture illisible) et / ou émission de tout polluant, quelle qu'en soit la cause, survenant au sein de l'offshore (écriture illisible) et toute pollution qui en résultera de là o ù jamais il peut (écriture illisible) y compris, mais sans s'y limiter, le coût des mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés par la pollution et les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, coût ou (écriture illisible) découlant de ce déversement réel ou potentiel (écriture illisible) et / ou émission.
(iv) Le Navire ne doit pas être hors-loyer à la suite d'une telle assistance ou (écriture illisible) ne doit pas compter sur le temps accordé en vertu de Sous Clause (D) ou de la Clause 11.
(v) Les Affréteurs doivent indemniser les Armateurs contre toute responsabilité, coût et/ou frais relatifs à toute perte de vie, blessure, dommage ou autre perte à la personne ou aux marchandises causés par cette assistance.

## 19. Droit de gage

Les Armateurs auront (écriture illisible) sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs auront un (écriture illisible) sur le Navire pour tous (écriture illisible) à l'avance et non gagné.
Les Affréteurs (écriture illisible) à continuer tout droit de gage ou (écriture illisible) qu'lls auront subi ou qu'lis pourraient avoir (écriture illisible) des Armateurs sur le Navire.
Les Affréteurs indemnisent et tiennent les Armateurs indemnes de tout droit de gage ou de quelque (écriture illisible) qui survienne sur le Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Navire par les Affréteurs ou de toute négligence des Affréteurs vis-à-vis du Navire ou de son exploitation. Si le Navire est arrêté en raison de réclamations (écriture illisible) découlant de son opération aux termes des présentes par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs frais toutes les raisonnables (écriture illisible) pour s'assurer que dans un délai raisonnable le Navire est libéré et à leurs propres frais mis en liberté sous caution pour assurer la libération du Navire.

## 20. Sous-louer

(A) Les Affréteurs doivent avoir la (écriture illisible) de sous-louer le Navire à toute (écriture illisible) avec les Armateurs, sous réserve de l'approbation préalable du Propriétaire qui ne doit pas être refusée sans raison valable. (Écriture illisible) aux Armateurs, mais les Affréteurs originaux demeurent toujours responsables envers les Armateurs pour l'exécution de la Charte et les entrepreneurs de la personne ou de la compagnie (ecriture illisible), cette sous-louer est réputée être des Entrepreneurs des Affréteurs à toutes fins de la présente Charte. Les Armateurs en font une condition (écriture illisible) que le loyer supplémentaire sera payé comme convenu entre les Affréteurs et les Armateurs en tenant compte de la nature et du service (écriture illisible) du Navire.
(B) Si le Navire est sous-loué ou prêt à entreprendre (écriture illisible) l'ancre (écriture illisible) et des opérations de remorquage liées à un équipement autre (écriture illisible) par les Affréteurs qu'un écrit quotidien (écriture illisible) à la Charte (écriture illisible) dans le montant indiqué à l'Encadré 25 ou (écriture illisible) doit être (écriture illisible) pour ces opérations jusqu'au retour aux fonctions normales pour les Affréteurs.

## 21. Remplacement du Navire

(Écriture illisible) à tout moment avant la date (écriture illisible) pendant la période de la Charte afin de remplacer le Navire nommé à l'Encadré (écriture illisible) par une autre Navire ou équipement (écriture illisible).

## 22. Guerre

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit (écriture illisible) de ne pas être ordonné, ni continuer à un endroit ou sur un voyage, ni être utilisé sur un service qui l'amènera dans une zone qui est dangereuse en raison des actes de guerre, des hostilités de guerre, des actes de guerre, des actes de piraterie ou dhostilité ou de malveillance (écriture illisible) contre ce ou tout autre Navire ou sa cargaison par une personne, un corps ou un État, quelle que soit un révolution, une guerre civile, un agitation civile ou un application du droit international, ni être exposé, dans une guerre, à des sanctions
(écriture illisible) par suite de l'imposition de sanctions, ni porter des marchandises qui pourraient de quelque manière que ce soit (écriture illisible) à toutes risques de (écriture illisible) capture, pénalités ou toute ingérence (écriture illisible) de quelque nature que ce soit du belligérant ou des combattants (écriture illisible) ou des parties ou par tout gouvernement ou souverain.
(B) Si le Navire approche ou peut être amené ou ordonné dans une telle zone (écriture illisible) de quelque manière que ce soit aux risques mentionnés (1), les Armateurs (écriture illisible) de temps en temps pour assurer (écriture illisible) au Navire (écriture illisible) les risques susceptibles d'être impliqués ainsi (écriture illisible) les Affréteurs de faire un retour aux Armateurs (écriture illisible) sur demande et (2) (écriture illisible) pour toute perte de temps, y compris (écriture illisible) perdu en raison de la perte ou des blessures au Capitaine, aux Officiers ou à léquipage ou (écriture illisible) se rendent dans cette zone ou sont exposés à de tels risques.
(C) En cas de (écriture (illisible) du Capitaine, d'Officiers et / ou d'Équipage ou le coût des provisions et / ou des provisions (écriture illisible) pont et / ou (écriture illisible) et / ou les primes d'assurance sont augmentées en raison ou pendant l'assistance de l'une des questions mentionnées à Sous Clause (A) (écriture illisible) à ajouter au loyer et payé par les affréteurs (écriture illisible) Compte tenu de ce compte étant (écriture illisible) mensuelle.
D) Le Navire doive avoir la liberté de se conformer aux ordres ou instructions de départ, d'arrivée (écriture illisible) que ce soit donnée par le Gouvernement (écriture illisible) ou toute autre (écriture illisible) agissant ou prétendant d'agir avec l'autorité d'un tel gouvernement ou d'une commission ou d'une personne (écriture illisible) d'assurance sur le Navire le droit de donner de telles ordres ou instructions.
(E) Dans le cas où la nation sous pavillon duquel le Navire navigue (écriture illisible) dans des hostilités de guerre, des opérations guerrières, une révolution ou une agitation civile et si par conséquent le Navire est empêché de remplir ses fonctions en vertu de la Charte, le Propriétaire et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire est remis aux Armateurs au port ou à la destination ou, s'ils sont empêchés par les dispositions de Sous Clause A de l'atteindre ou (écriture illisible) à un port presque ouvert et sûr de l'option des Armateurs après le déchargement de toute cargaison à bord.
(F) Si , conformément aux dispositions de la présente Clause, quelque chose est fait ou n'est pas fait, ne pas être considéré comme un écart.

* Sous Clause (écriture illisible) est facultative et devrait être considérée comme supprimée, à moins d'être convenue conformément à l'Encadré 24 .


## 23. Moyenne générale

Général Moyenne à ajuster selon les règles de York-Anvers 1974. Loyer à ne pas contribuer à la moyenne générale.

Si le Navire entre en collision avec un autre Navire à la suite de la négligence de l'autre Navire et de tout acte, négligence ou (écriture illisible) du Capitaine, du navigateur, du pilote ou des préposés des Armateurs à (écriture illisible) la gestion du Navire, Les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité à l'égard de l'autre (écriture illisible) ou de ses Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente une perte ou un dommage ou une réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportée en vertu de la présente Charte payée ou payable par l'autre Navire ou par ses Armateurs aux Armateurs (écriture illisible) des marchandises (écriture illisible) ou récupérée par l'autre Navire ou le navire non porteur (écriture illisible) ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs exploitants ou les responsables d'un Navire ou d'un Navire ou d'objets autres que (écriture illisible) en plus des Navires en collision ou des objets sont (écriture illisible) d'une collision ou d'un contrat.

## 25. Modifications structurelles

Les Affréteurs auront l'option de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs, mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis réintégré à son état d'origine. Le Navire doit rester (écriture illisible) pendant toute période de ces modifications ou rétablissement. Les Armateurs ne seront en aucun cas responsables des conséquences découlant des Affréteurs qui ont effectué une telle modification ou rétablissement.

## 26. Définitions

$\neg$ L'unité a mer (offshore) est définie, aux fins de la présente Charte, comme un Navire, une installation au large, une structure et / ou une unité mobile utilisé pour l'exploration, l'exploitation ou la production en mer.
$\rightarrow$ Offshore (écriture illisible) $\neg$ est défini, aux fins de la présente Charte, comme la zone située à moins de trois miles nautiques d'une unité offshore à partir de laquelle les Armateurs sont priés de prendre leur Navire par les Affréteurs.

## 27. Arbitrage

La présente Charte sera régie par la loi anglaise et tout litige découlant de la présente Charte sera (écriture illisible) l'Arbitre désigné par les Armateurs et les Affréteurs (écriture illisible) et au cas où les Arbitres ne (écriture illisible) est la décision d'un Juge-arbitre d'être nommée par eux (écriture illisible), les Arbitres ou le Juge-arbitre pour être définitif et s'appliquer obligatoirement à les deux (écriture illisible)

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 6 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 6 de 19
-2 -

## Entretien du Navire

(B) Les Armateurs s'engagent à ce que pendant toute la durée de la présente Charte ils prennent toutes les mesures raisonnables pour maintenir le Navire en état d'efficacité de la coque et les machines ou pour rétablir le Navire dans cet état.
(C) Les Armateurs doivent également fournir et payer tous les combustibles et lubrifiants et leur transport (y compris les machines auxiliaires et le combustible de cuisine), l'eau, les frais portuaires, le pilotage et les bateliers (obligatoires ou non), les timoniers, les cotisations lumière, le ballast solide, l'assistance au remorqueur, les frais de consulat, les redevances portuaires et autres cotisations et redevances, l'octroi de mer, les droits portuaires et de tonnage aux ports de livraison et de restitution, les coûts des agences et les frais de commission de sécurité ou d'autres gardiens, les frais de fumigation (y compris dératisation et extermination de la vermine) et de quarantaine (si occasionnée par la nature de la cargaison transportée ou du port visité pendant l'emploi en vertu de la présente Charte). Les Armateurs doivent également fournir et payer le chargement et le déchargement des cargaisons, à l'exception des objets visés à l'article 21 et pour tout le calage nécessaire, les montants et l'équipement d'étayage pour la sécurité des marchandises portuaires, tous les cordages (à l'exclusion de ceux requis pour les besoins ordinaires du Navire, l'amarrage à côté du port, mais y compris ceux qui sont nécessaires pour assurer l'accès aux unités en mer ou qui sont nécessaires par suite d'exigences spéciales des autorités portuaires) ainsi que toutes les cordes, élingues et coureurs spéciaux (y compris les tuyaux d'évacuation des cargaisons en vrac) effectivement utilisés pour le chargement et le déchargement. Les Armateurs doivent également fournir et payer pour les droits de douane, permis, droits à limportation y compris le coût de l'établissement des obligations temporaires ou permanentes dimportation, les frais de dédouanement pour le Navire et / ou l'équipement, sauf pour les objets visés de la clause 21 , ainsi que des lignes d'amarrage spéciales pour les plateformes offshore, les vires, les nylons, les lignes de ressorts, les élingues etc ... utilisés pour les travaux offshore avec raccords et adaptateurs de tuyaux, recharger les bouteilles d'oxygène / acétylène et les électrodes d'alimentation pour les travaux au large.

## 5. SOUTES ET LUCRICANTS

Les Armateurs sont responsables de la fourniture et du paiement de tous les soutes et lubrifiants.

## 6. RESTITUTION

Le Navire sera restitué à l'expiration de la présente Charte-Partie.
ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020 ; 8-16-88; 1:17 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 7 de 19 ;\# 5
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 7 de 19

## 7. L'ESPACE DU NAVIRE

Toute la portée, la charge et les ponts du Navire seront à la disposition des Affréteurs en réservant un espace adéquat et suffisant pour le Capitaine du Navire, les Officiers, l'Équipage, l'équipement, les vêtements, le mobilier, les provisions et les réserves. Les Affréteurs auront le droit de porter, dans la mesure où des espaces sont disponibles et à leurs fins dans le cadre de leurs opérations:
(i) Des passagers, y compris des équipes de télévision et de tournage, et, à ces fins, utiliser le logement disponible du Navire qui n'est pas utilisé pendant le voyage par le Navire et l'Équipage. Les Armateurs doivent fournir les dispositions et les conditions appropriées pour ces passagers.
ii) Des marchandises légales transportées sur ou sous pont.
iii) Des explosifs et marchandises dangereuses, à condition quils soient emballés et arrimés conformément à la réglementation nationale du Navire et / ou au Code des marchandises dangereuses IMCO et / ou à d'autres règlements pertinents. Les Affréteurs acceptent responsabilité de toute dépense supplémentaire (y compris les frais de remise en état) encourus par les Armateurs en ce qui concerne le transport de cette cargaison.
(iv) Les PROPRIETAIRES doivent permettre aux passagers, y compris le personnel de tournage ou télévision, de se déplacer à bord du "Nautile", mais ces passagers seront transportés à leurs propres risques et soumis à une évaluation médicale satisfaisante.

## 8. CAPITAINE ET ÉQUIPAGE

(A) Le Capitaine doit s'acquitter promptement de ses fonctions et le Navire doit rendre tous les services raisonnables qui sont à sa portée, jour et nuit, aux heures et aux horaires que les Affréteurs peuvent raisonnablement exiger sans obligation des Affréteurs de payer les Armateurs ou le Capitaine, les Officiels ou l'Equipage du Navire tout paiement en trop ou en heures supplémentaires. Sous réserve de l'article 18.2 ci-après, le Capitaine est placé sous les ordres des Affréteurs en ce qui concerne les agences d'emploi et autres arrrangements. Le Capitaine et l'Ingénieur doivent tenir des registres complets et corrects accessibles aux Affréteurs ou à leurs agents. Le Capitaine doit signer des documents de cargaison sous la forme présentée.
(B) Si les Affréteurs ont des raisons d'être insatisfaits de la conduite du Capitaine ou de tout Officier, Ingénieur ou membre de l'Équipage, les Armateurs et le Capitaine en recevant les détails de la plainte doivent rapidement enquêter sur la question et, s'ils estiment il est nécessaire et faisable de faire un changement dans la nomination.

ENVOYÉE PAR télécopieur [écriture illisible]
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 8 de 19 ;\#6
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 8 de 19

Aux fins de la présente clause, les Affréteurs traitent uniquement avec le représentant principal des Armateurs en mer et les Armateurs mettent en cuvve les souhaits des Affréteurs concernant le Capitaine, l'Ingénieur et l'Équipage en relation avec cette clause.

## 9. DÉROUTEMENT À ASSISTER

Le Navire a le droit, en tout temps, d'aider les Navires et autres biens en détresse, à se départir pour sauver des vies ou des biens et, à cette fin, de faire escale dans un port ou ports pour combustible et / ou et de transporter du fret sur ou sous le pont. Ce déroutement est considéré comme une période de loyer.

## 10. SAUVETAGE

Tous les travaux de sauvetage (autres que ceux prévus et découlant des activités décrites à l'Encadré 12) et l'assistance à d'autres Navires sont à l'avantage égal des Armateurs et des Affréteurs après déduction de la proportion du Capitaine et de l'Équipage et toutes les dépenses légales et autres, y compris le loyer
payé en vertu de la Charte pour le temps perdu dans le sauvetage, les réparations des dommages et du pétrole consommé. Les Affréteurs sont tenus par toutes les mesures prises par les Armateurs afin de garantir le paiement du sauvetage et de fixer leur montant. Les Affréteurs conviennent et s'ils en ont le contrôle, doivent fait en sorte que toute l'aide de sauvetage à moins que des conditions alternatives ne soient convenues avec les propriétaires, sera selon les modalités du formulaire ouvert de Lloyd "Pas de résultat - pas de paiement".
Les Armateurs indemnisent et tiennent à couvert les Affréteurs de toute réclamation pour sauvetage faite par le Capitaine, tout préposé de l'Équipage ou agent d'Armateur. En cas de conflit entre cette clause et la clause 21, celle-ci prévaudra.

## 11. PRIVILĖGE

Les Armateurs ont un privilège sur toutes les cargaisons pour toutes les réclamations contre les Affréteurs en vertu de la présente Charte et les Affréteurs ont un privilège sur le Navire pour toutes les sommes payées à l'avance et non gagné, Affréteurs ne souffrira pas, ne permettent pas de continuer toutes privilèges ou charges encourus par eux ou leurs agents, qui pourraient avoir priorité sur le titre et les intérêts des Armateurs dans le bâtiment.

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 9 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 08/17/16 Page 9 de 19
ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:18 PM ; 2038669724

Les Affréteurs doivent indemniser et tenir les Armateurs à couvert contre tout privilège ou toute autre nature découlant du Navire pendant la période de la Charte alors qu'elle est sous le contrôle des Affréteurs et contre toute réclamation contre les Armateurs découlant de l'exploitation du Vassal par les Affréteurs ou de tout négligence des Affréteurs en relation au Navire ou à son exploitation. Si le Vassal est arrêté en raison de réclamations ou de privilèges découlant de son exploitation par les Affréteurs, les Affréteurs prendront à leurs propres frais toutes les mesures raisonnables pour obtenir que, dans un délai raisonnable, le Navire soit libéré et à ses propres frais, sécurité du Navire.

## 12. SOUS-LOUER

Sous réserve de l'approbation écrite préalable des Armateurs, les Affréteurs sont autorisés à sous-louer le navire à toute personne ou compagnie n'étant pas en concurrence avec les Armateurs.

## 13. GUERRE

(A) Le Navire, à moins que le consentement des Armateurs ne soit obtenu d'abord, ne doit pas être commandé, ni continué à un endroit ou un voyage, ni être utilisé sur aucun service qui la conduira dans une zone qui est dangereuse à la suite des faites de guerre, de guerre, dhostilités, des opérations de guerre, d'actes de piraterie ou d'hostilité ou d'atteintes malveillantes contre ceci ou de tout autre Navire ou de sa cargaison par une personne, un organisme ou un État quelconque, révolution, guerre civile, agitation populaire ou l'opération du droit international, ni être exposé de quelque manière que ce soit à des risques ou à des sanctions quelconques consécutifs à limposition de sanctions.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8$-16-88; 1:19 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 10 de 19 ;\#8
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 10 de 19
(B) Si , à la suite de ces actes ou opérations de guerre sous mentionnés, le navire est empêché d'exercer ses fonctions en vertu de la présente partie, les Armateurs et les Affréteurs peuvent annuler la Charte et, sauf convention contraire, le Navire doit être renvoyé à Les Armateurs dans le port de restitution défini dans l'encadré 8.

Les Armateurs ne seront pas responsables des conséquences de cette résiliation anticipée de la Charte et le loyer de Charte totale définie dans l'encadré 13 sera versé aux Armateurs.

## 14. MOXENNE GÉNÉRALE

Moyenne générale à ajuster selon les Règles d'York et d'Anvers, 1974. Loyer à ne pas contribuer à la Moyenne Générale.

## 15. CLAUSE DE LA RESPONSABILITÉE PARTAGÉE EN CAS D'ABORDAGE

Si le Navire entre en collision avec un autre navire en raison de la négligence de l'autre navire et de tout acte, négligence ou défaut du Capitaine, du marin, du pilote ou des préposés des Armateurs dans la navigation ou la gestion du Navire, les Affréteurs indemnisent les Armateurs contre toute perte ou responsabilité envers l'autre ou navire non porteur ou son Armateurs dans la mesure où cette perte ou responsabilité représente la perte ou le dommage ou toute réclamation quelconque des Armateurs de marchandises transportées en vertu de la présente Charte payés ou payables par l'autre ou navire non porteur ou par son Armateurs aux Armateurs desdits biens et compensation, récupérés ou recouvrés par l'autre ou navire non porteur ou par ses Armateurs dans le cadre de leur réclamation contre le Navire ou le Navire Les Armateurs. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également lorsque les Armateurs, les exploitants ou les responsables des tout navire ou navires ou autres objets que les navires ou objets en collision sont en défaut à l'égard d'une collision ou d'un contrat.

## 16. MODIFICATIONS STRUCTURELLES

Les Affréteurs auront la possibilité de faire à leurs frais des modifications structurelles au Navire avec le consentement écrit des Armateurs mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Navire doit être remis rétabli à son état initial. Le Navire doit rester en loyer pendant toute période de ces modifications ou rétablissements.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:19 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19

## 17. ARBITRAGE

Tout litige découlant de la présente Charte qui ne peut être réglé de manière amiable sera renvoyé à l'arbitrage à Londres conformément aux règles et règlements de l'International Changer of Commerce de LONDRES.

La présente Charte sera régie par le droit anglais.

## 18. LA POSITION DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE

Les Armateurs garantissent quills ont une connaissance exacte de la position exacte de l'épave "TITANIC" et s'engagent à amener le Navire à cette position et à plonger leur submersible sur le site TITANIC (tel que défini dans la Clause 19. Les Armateurs s'engagent à fournir la position exacte du TITANIC aux affréteurs. Les Affréteurs ne divulgueront pas inutilement la position DE L'ÉPAVE DU TITANIQUE à un tiers.

## 19. DÉFINITION DU "SITE"

"LE SITE" est:

1. Les sections de proue et de poupe de "RMS TITANIC".
2. La zone qui se trouve à un demi mille marin de chaque côté de la ligne, de l'avant de la section de proue à l'arrière de la section de poupe, étendue un mille nautique à l'arrière de la section de poupe.

## 20. RÉCUPÉRATIION D'OBJETS

20.1. Les ARMATEURS remettront sans délai aux Affréteurs tous les objets collectés sur ou du site Titanic pendant l'exécution de cette Charte-partie. Les ARMATEURS renoncent à tous les droits de
propriété sur les objets recueillis pendant l'expédition effectuée en vertu de cette Charte, tant pour euxmêmes que pour le compte du Capitaine, des Officiers, de l'Équipage, des préposés et des agents, à condition que tous les paiements définis à l'article 24 soient faits aux ARMATEURS.

En particulier, les Affréteurs ne peuvent utiliser les coffres forts que si le terme correspondant est versé à IFREMER.
20.2 En raison du fait que les objets recueillis par les ARMATEURS pour le compte des Affréteurs ne sont pas la propriété des ARMATEURS, les Affréteurs indemnisent et tiennent à couvert les ARMATEURS contre toute réclamation relative au recouvert des objets susmentionnés excepté toujours les réclamations faites par tout capitaine, équipage, agents, préposés ou employés des ARMATEURS.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:20 PM;
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 11 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 11 de 19
-8-

Les Affréteurs rembourseront les ARMATEURS de tous les frais juridiques engagés par les ARMATEURS dans le cadre de ces réclamations.

Les Affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les ARMATEURS, mais les utilisent uniquement à des fins d'exposition.
20.3 Les ARMATEURS ne sont pas responsables du processus de conditionnement et de conservation des objets à bord du Navire.
20.4 Les ARMATEURS auront le droit de recueillir quelques échantillons spécifiques de l'épave Titanic à des fins expérimentales scientifiques dans le cadre de la recherche sur la corrosion et / ou la recherche biologique.

La sélection des échantillons et la collecte de ces échantillons seront convenues d'un commun accord entre le représentant des ARMATEURS et les Affréteurs sur le Navire et la collecte de ces échantillons ne doit en aucun cas nuire à l'utilisation du Navire par les Affréteurs.

## 21. DROITS AUDIO-VISUELS ET AUTRES DROITS COMMERCLAUX

21.1. Le titulaire aura en tout temps le droit de bénéficier de tous les médias, les droits audiovisuels, de télévision concernant et provenant des activités de la charte.
21.2. Tous les logos figurant sur le Navire demeureront tels quels et là où ils se trouvent, cependant les affréteurs auront le droit de placer tels logos supplémentaires quills désirent sur le navire et / ou l'équipement auxiliaire dans la position qu'lls désirent, pourvu que ce positionnement ne doit pas interférer avec l'exploitation du navire ou de toute partie de celui-ci ou obscurcir les ARMATEURS ou autres logos ou noms actuellement sur le «navire» et ses équipements auxiliaires.
21.3 Arrangements de marchandisage pour les jouets et les modèles

Sous réserve des dispositions de la présente section, les Affréteurs conservent et bénéficient de tous droits de marchandisage et autres droits commerciaux relatifs aux activités de la Charte et découlant de ces activités. Les Affréteurs ont pleinement le droit d'autoriser et de patenter la production de modèles, de jouets et de représentations des bateaux et du matériel utilisés par IIIFREMER aux fins de la Chartepartie («les navires et l'équipement») pour le merchandising et le gain commercial dans le cadre de l'expédition de TITANIC de 1987.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:20 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 13 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 13 de 19
$-9$

L'IFREMER a droit à $5 \%$ du chiffre d'affaires total des ventes de jouets et des modèles représentant l'équipement de lIFREMER.

Après le 31 août 1992, les Affréteurs ne pourront, sans le consentement écrit préalable des Armateurs, conclure de nouveaux contrats pour la commercialisation, la production et la vente des jouets, mais tous les contrats conclus par les Affréteurs avant cette date devront être exécuté jusqu'à l'expiration.
21.4 Les Affréteurs doivent informer les ARMATEURS de la préparation de tout film ou ouvrage relatif aux expéditions RMS TITANIC ou au site TITANIC.

## 22. EXPÉDITIONS FUTURES SUR LE SITE TITANIOUE

22.1 Si l'affréteur a l'intention de planifier des expéditions supplémentaires sur le site TITANIC pendant les années 1988 à 1992 inclus, l'affréteur informera les ARMATEURS de ses intentions avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle l'expédition aura lieu.
22.2. Si IFREMER sera contacté pendant les années 1988 à 1992 par une nouvelle entité sans prépaiement sur les sites TITANIC, IFREMER accorder un droit de premier refus à l'accord à le CHARTERER pour lui permettre de participer à un nouveau TITANIC expédition.

Le premier droit de refus doit être exercé par le CHARTERER dans les trois semaines suivant l'avis donné par écrit par l'IFREMER.

## 23. RESPONSABILITÉ

23.1. Les ARMATEURS garantissent que le navire est en état de navigabilité et convient dans tous les aspects à ses fonctions en vertu de cette Charte.
23.2. La gestion et l'exploitation du navire, les opérations de plongée et l'ensemble de la sécurité du navire, ainsi que toutes les dépenses et responsabilités découlant de ce qui suit sont à la seule responsabilité des ARMATEURS.

> .../...

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox $7020 ; 8$-16-88; $1: 21$ PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 14 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 14 de 19

LES ARMATEURS sont seuls responsables des dommages et préjudices causés à tout Capitaine, équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS ou de toute autre personne se trouvant à bord du Navire à leur demande et pour tous dommages ou pertes causés ou encourus par le navire ou d'autres biens des ARMATEURS ou des ARMATEURS leurs-même découlant de ou de toute manière liée à l'exécution des travaux en mer ou sous-marin en vertu du présent accord, quelle qu'en soit la cause. Sous réserve de Sous Clause 23.3 des présentes, les ARMATEURS sont responsables de tous les dommages et préjudices subis ou encourus en relation avec les réclamations faites par des tiers, à l'exception des journalistes, des compagnies de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les affréteurs et les ARMATEURS devront indemniser et tenir à couvert les affréteurs de toutes les réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coûts.
Aucune disposition de la présente clause ou de la charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les responsabilités et responsabilités susmentionnées aux affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment ou de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que ces objets soient remis aux affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les ARMATEURS seront tenus responsables de tous les dommages causés par les dommages causés par les tiers, à l'exception des journalistes, des sociétés de télévision et de toutes les personnes invitées à bord par les Affréteurs, et les ARMATEURS devront indemniser les Affréteurs de toute responsabilité Réclamations pour de telles pertes, dommages, dépenses, coâts.

Aucune disposition de la présente clause ou de la Charte-partie dans son ensemble ne peut être considérée comme transférant les droits et obligations susmentionnés aux Affréteurs.

Les ARMATEURS ne seront toutefois pas responsables des pertes ou dommages causés aux objets de l'épave de RMS TITANIC à partir du moment de la correction ou de la récupération par les ARMATEURS jusqu'à ce que les objets soient remis aux Affréteurs conformément à la clause 20.1.
23.3. Les affréteurs sont responsables de toutes les pertes dommages et frais et réclamations résultant de décès ou de blessures corporelles à tout passager ou autre personne (à l'exclusion du Capitaine, de l'équipage, préposé, agent ou employé des ARMATEURS) à bord du navire à leur demande ou à la connaissance ou consentement des Affréteurs.

Les affréteurs seront responsables de toute perte ou dommage aux objets provenant de l'épave de RMS TITANIC après leur remise par les ARMATEURS. Pour éviter tout doute, les affréteurs et ses compagnies d'assurance renoncent à tout droit de poursuivre les ARMATERURS à l'égard de toutes les questions couvertes par le présent paragraphe.
23.4. Les Armateurs ne peuvent être tenus pour responsables de tout retard causé par une grève des personnes autres que les employés ou agents des Armateurs.

## ARTICLE 24 - CONDITIONS DE PAIEMENT

24.1. Le loyer globale de la Charte pour la période d'affrètement de base ( 54 jours), sous réserve de d'option d'arrangement décrit au paragraphe 24.2 ci-dessous, est une somme forfaitaire de 6610000 francs français (huit millions six cent dix mille francs) plus 3690000 francs français (huit millions six cent quatre-vingt-dix mille francs français) pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE, plus 615000 francs français (six cent quinze mille francs français) pour chacun des deux coffrets-forts supplémentaires du TITANIQUE.

ENVOYÉE PAR télécopieur Xerox 7020; 8-16-88; 1:21 PM; 2038668724
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 15 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 15 de 19

La Chartes globale engagées pour la période d'affrètement de base ( 54 jours) seront payées comme suit: a Les Affréteurs délivreront avant le 3 juillet 1987 une lettre de crédit irrévocable en faveur de 1IFREMER, compte no. 2335 A

CREDIT LYONNAIS, Agence Digne Entreprises
75008 - PARIS, 55 Champa Elysée
Télex 660021 P
avec la condition de paiement suivante:
-1291500 FF payables au plus tard le 3 juillet 1987
-2000000 FF à payer à la réception d'un télex émis par IFREMER confirmant le départ du NAVIRE NADIR de TOULON pour le SITE DU TITANIQUE,

- 2000000 FF à payer à la réception d'un télex délivié par l'IFREMER confirmant que la première plongée NAUTILE a lieu sur le SITE DU TITANIQUE,
- FF 2.000.000 payable trente jours après la date de la première NAUTILE DIVE sur le site TITANIC. - 1318500 FF payables le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture de l'IFREMER.
b / Les Affréteurs délivreront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER définie au paragraphe a de FF 3690000 pour le recouvrement du premier coffre du TITANIQUE.,

Cette lettre de crédit doit être émise par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex envoyé par lIFREMER.

Le montant de 3690000 FF sera payable le 30 septembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER,
c / Les Affréteurs seront une lettre de crédit irrévocable en faveur du compte IFREMER défini au paragraphe a de 615000 FF pour le recouvrement de chacun des deux coffres supplémentaires du TITANIQUE,

Ces lettres de crédit doivent être délivrées par les Affréteurs au plus tard 48 heures après le recouvrement du coffre notifié aux Affréteurs par télex adressé par ITFREMER.

Le montant de 615000 FF sera payable pour deux coffrets-forts additionnels récupérés le 30 novembre 1987 sur présentation d'une facture par IFREMER.

Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 73-1 Déposée le 06/07/16 Page 16 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 16 de 19
Appendice «A» à la Charte-partie
Nom du Navire :

## NADIR

Navire de soutien pour la recherche sous-marine - caractéristiques principales:

| classe de navire | BV $+1-3 \approx 3 \mathrm{E}$ (haute mer) Glace III |
| :--- | :--- |
| longueur totale | $55,75 \mathrm{~m}$ |
| faisceaun global | $11,89 \mathrm{~m}$ |
| ebauche max. | $4,69 \mathrm{~m}$ |
| profondeur moulé | $5,50 \mathrm{~m}$ aup pont principal |
| déplacement | 2035 tons |
| cargaison sur pont | 360 tons |
| aire de pont | 33 mx 11 m |
| poids mort | 1173 tons |

propulsion principale:
. quatre moteurs, puissance totale 2400 CV

- deux moteurs sur chaque hélice à pas réglable
- propulseur auxiliaire: propulseur d'étrave à brouillard 420 CV
. puissance électrique 970 KVA
380 V 50 HZ 3 phases,
- Équipement

Système de navigation par satellite
Téléphonie par INMARSAT

- installations pour le transport du Nautile
- un portique arrière spécial (20 tonnes)
- une plateforme roulante pour le transfert du submersible à l'atelier
- installations pour le transport d'équipements de surface importants
- une crane principale ( 3 tonnes à $14,7 \mathrm{~m}$ )
- récipients de laboratoire (20')
- agents d'hébergement et hommes 14
- personnel technique: 15
- passagers: 10

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Dépdo 170814 Prage It de 19

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## NAUTILE



Un système de positionnement navis sera fourni à la position Nautile et Nadir sur le fond marin

(1)
potin Cuxin
16-88; 1:2 $2^{6}$
2038669724 ;\# 17
ENVOYÉ PAR: Télécopier Xerox 7020; 9 17/08/16 Page 18 de 19
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 18 de 19

Appendice «B» à la Charte-partie
Particularités de l'équipement du Navire

## R.O.V. ROBIN

- véhicule téléguidé attaché et commandé à partir du Nautile
- situé à l'extrémité avant inférieure du Nautile quand il n'est pas en service.
max. profondeur d'exploitation
longueur ombilicale neutre
masse
dimensions
vitesse d'avance
propulsion
capteurs

6000 m
70 m
130 kg
L $\quad 0,67 \mathrm{~m}$
W $0,70 \mathrm{~m}$
H $\quad 0,55 \mathrm{~m}$
jusqu'à 1 nœud
4 propulseurs électriques
( 5 kg de poussée chacun)
gyroscope à à basse dérive
capteur de pression haute précision
capot automatique et capacité de profondeur automatique
lumière
télévision
$2 \times 2 \mathrm{SQ} \mathrm{W}$ iodure de quartz
$1 \times 100 \mathrm{~W}$ d'iodure de quartz
1 couleur basse lumière
2 noir et blanc
appareil photo fixe (option)
tête de flash 100 j
clignoteur d'urgence
télémétrie MUX date et vidéo

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 19

ENVOYÉ PAR:Télécopier Xerox 7020; 9-16-88; 1:23 PM;
2038669724 ; \#18

Annexe «B» de la Charte
Particularités de léquipement des Navires

Navette autonome
5 composé de $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ panier équipé de système de relâchement acoustique sera fourni.

Pour des raisons de sécurité, ces navettes doivent être abaissées avant la plongée Nautilus.

Affaire 3: 16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 1 de 7

PIÈCE B

Affaire 3: 16-ap-00183- [écriture illisible] 17/08/16 page 2 de 7
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT

# "PROCES-VERBAL DE REMISE AU SAUVETEUR <br> DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TITANIC EN 1987" 

Par l'Administrateur des Affaires Maritimes,
M. CHAFALAIN
representant le Chef- de Quartier de LORIENT, 88-90, Avenue de la Perrière
B.P. 2143

56321 LORIENT Cédex
à
la société TITANIC VENTURES Limited Partnership
représenté par Monsieur Georges TULLOCK, directeur assisté de Capitaine Alain de- FOUCAULD, avocat, 204 Old Post Road, Southport
CONNECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conformément à sa décision en date du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant régime desépaves maritimes, Monsieur CHAPALAIN, représentant le Chef de Quartier des Affaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour à la remise des objets prélevés sur l'épave du TTTANIC en 1987 et dont les légitimes Armateurs ou ayants droit n'ont pu être identifiés comme suite aux mesures de publicité prises par les autorités françaises, à la société TITANIC VENTURES Limited Partnership, en sa qualité de sauveteur.

La liste de ces objets figure en annexe du présent procès-verbal, ainsi que la lettre d'intention de la société TITANIC VENTURES Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur des Affaires Maritimes
Monsieur CHAPALAIN
représentant le Chef
de Quartier de LORIENT
[signature illisible]
CACHET: AFFAIRES MARITIMES * LORIENT

A Saint Rémy, le 22 octobre 1993

La société TITANIC VENTURES
Limited Partnership représenté par Monsieur G. TULLOCH, Directeur
[signature illisible]
assisté de Martre A. de FOUCAULD,
Avocat
[signature illisible]

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 4 de 7
(Traduction faite par
J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

AFFAIRES MARITIMES

QUARTIER DE LORIENT
"PROCÈS-VERBAL DE LIVRAISON AU SALVADOR DES ARTIFACTS RÉCUPÉRÉS

L'ÉLIMINATION TITANE EN 1987 "
(Article 13 du décret $n^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer)

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière
B.P. 2143

56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures
Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $n^{\circ} 61-1547$ du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M. Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour la livraison des artefacts récupérés de l'épave du Titanic en 1987 et dont les Armateurs légaux ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en ceuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

#  

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 5 de 7
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient
Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993 Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire : $3: 16$-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Déposé le 17/08/16 page 6 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 19 de 23
(Traduction faite par J.C Goldsmith et Associés)

## REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
AFFAIRES MARITIMES
QUARTIER DE LORIENT
"PROCĖS-VERBAL DE LIVRAISON AU SALVADOR DES ARTIFACTS RECUPÉRÉS

L'ÉLIMINATION TITANE EN $1987{ }^{\circ}$
(Article 13 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 61-1547$ du 21 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en

Par l'Administrateur des affaires maritimes,
M. Chapalain

Représentant le Chef du Siège de Lorient, 88-90 Avenue Laperrière B.P. 2143 56321 Lorient Cedex
à
Société en commandite Titanic Ventures Représentée par M. George Tulloch, gérant, Assisté d'Alain de Foucaud, Esq. 204, Old Post Road, Southport Donnez votre avis Connecticut 06490 (États-Unis)

Conformément à sa décision du 12 octobre 1993, prise en application des dispositions du décret $n^{\circ}$ 61-1547 du 26 décembre 1961 déterminant le régime de l'épave en mer, M . Chapalain, représentant le chef du Quartier général des Maritimes Lorient, a effectué ce jour ou héritiers n'ont pas été identifiés en application des mesures de publicité mises en cuvre par les autorités françaises, à Titanic Ventures Limited Partnership dans son Capacité de sauveur.

#  

Affaire : 3 : 16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 7 de 7
Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-1 Déposée le 17/08/16 Page 20 de 23
La liste des artefacts est exposée au présent procès-verbal avec la lettre d'intention de Titanic Ventures Limited Partnership en date du 22 septembre 1993.

L'Administrateur
Des affaires maritimes
M. Chapalain Gérant

Du siège de Lorient

Fait à Saint-Rémy, le 20 octobre 1993
Titanic Ventures Limited Partnership représentée par M. George Tulloch, Associé directeur

Aidé par Alain de Foucaud, Esq.
Avocat

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 déposé le 17/08/16 page 1 de 3

PIÈCE C

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 déposé le 17/08/16 page 2 de 3

| Traduit du francais | Cachet : OFFICE TRANSLATOR(H), P. |
| :--- | :--- |
|  | BONNEFOUS |
|  | 30 BIS, rue Emile-Menier |
|  | 75116 PARIS France |
| Tel. 0145532313 |  |
|  |  |
| NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE |  |
| PARIS |  |

Paris, 22 septembre 1993

## Cher M. Tricot,

La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayant droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de l'intention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

#  

## Affaire : 3 :16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Cordialement,
[signature illisible]
Georges Tulloch
Associé Général
Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Affaire : 3 : 16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Déposé le 17/08/16 page 3 de 3

Cachet: OFFICE TRANSLATOR(H), P.
BONNEFOUS
30 BIS, rue Emile-Menier
75116 PARIS France
Tel. 0145532313
NOMMÉ PAR LA COUR D'APPEL DE
PARIS
TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport. Connecticut
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673

M. Tricot<br>Chef de l'Unité des Affaires Maritimes<br>Lorient Affaires Maritimes Unité<br>88, 90 avenue de Laperrière<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>France

Paris, 22 septembre 1993

Monsieur,
La procédure de recherche des ayants droit des objets récupérés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, arrive à son terme.

Titanic Ventures Limited Partnership (Titanic Ventures), en sa qualité de sauveteur, souhaite donc prendre possession des objets dont les légitimes Armateurs ou ayant droit n'ont pas été identifiés, come suite aux mesures de publicité qui ont été prises par les autorités françaises. A cette occasion, je tiens au nom de Titanic Ventures, dont je suis le Directeur, a vous faire part de lintention de la société de faire des objets prélevé de l'épave du Titanic en 1987 un usage respectueux du souvenir de leur Propriétaire initiaux.

Dans cette optique, je vous indique que ces objets ne seront utilisés que dans un but culturel et ne feront en conséquence l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion si ce n'est pour les besoins d'une exposition, ni d'aucune vente de l'un de l'un quelconque d'entre eux.

Affaire : 3:16-ap-00183-PMG Doc. 3 Déposé le 18/08/16

En outre, je décharge expressément 1 'Etat français de toute responsabilité vis - à - vis des tiers dont les intérêts auraient été atteints par la remise des objets tirés de l'épave du Titanic.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

[signature illisible]<br>Georges Tulloch<br>Associé Général<br>Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic et le logo Titanic sont des marques déposées de Titanic Ventures.

Fax émis par: 33145533419
TRADUTEC 28/09/04
15:00 Pg:3/3

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 1 de 4

## PIÈCE D

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 2 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 1 de 3
Ambassade de France
Aux États-Unis
No. 216-506130/DOS

## NOTE

L'Ambassade de la République de France présente ses compliments au Département d'État et a l'honneur de se référer à la procédure concernant le RMS Titanic (RMST) dans le Tribunal de District des États-Unis pour le District de 1'Est de la Virginie, Division Norfolk (Affaire no. 2: 93- cy-902) et dans la Cour de Faillite des États-Unis pour le District Moyen de Floride, Division Jacksonville (Affaire no. 3:16-bk-02230).

La propriété de la France des artefacts ré́cupérés remonte à l'expédition sur le site de l'épave en 1987, dans laquelle 1'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) a joué un rôle actif, à savoir lutilisation de ses navires par Oceanic Research and Exploration Ltd. à plonger sur «HMS TITANIC pour promouvoir l'étude de l'épave et récupérer des objets du Titanic ».

En vertu de l'Article 20 «Récupération d'objets» convenu dans une Charte signée par les deux parties (IFREMER en tant que armateur et Oceanic Research and Exploration en tant qu'affranchisseur), il a été formellement convenu que «les affréteurs ne doivent pas vendre les objets collectés par les Armateurs, mais les utilisera seulement à des fins d'exposition ».

En 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), prédécesseur de RMST, a recherché et obtenu le mandat d'objets Français du Ministère Français de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, sous réserve des assurances faites par la société que là collection ne serait pas vendue ni dispersés.

## Le Département d'État

## Bureau français

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 3 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 2 de 3
Ainsi, dans la lettre ci-jointe du 22 septembre 1993, signée par le Directeur du TVLP, la France a été assurée que «les artefacts seront utilisés uniquement à des fins culturelles et ne feront donc pas partie de toute opération susceptible d'entraîner leur dispersion, à l'exception des fins d'exposition et aucune des artefacts ne sera pas vendue ".

Avec cette garantie compréhensive et signée, l'administration française a accepté d'accorder le titre à TVLP dans un Procès-Verbal du 20 octobre 1993.

Avec la fusion de mai 1993, RMST a acquis les artéfacts détenus par TVLP pour le gouvernement français et a monté d'autres expéditions au cours des années, récupérant plus d'artefacts pour lesquels il a été accordé une récompense de titre de sauvetage par le Tribunal du District de la Virginie.

L'Ambassade de France note que dans le procès du District de l'Est de la Virginie, le Département de la Justice des États-Unis et l'Administration Nationale de l'Océanie et de l'Atmosphère ont élaboré et obtenu l'approbation judiciaire des clauses et conditions pour la protection et la non dispersion des artefacts récupérés du Titanic à la possession de parties privées, RMS Titanic, Inc. et Premier Exhibitions, Inc. Ces clauses et conditions comprennent le maintien des artefacts comme une collection qui ne doit pas être dispersée par vente ou autre aliénation, c'est-à-dire les mêmes conditions et clauses relatives aux artefacts français.

L'Ambassade rappelle en outre que, dans cette procédure, Quatrième Court de Circuit a reconnu que les artefacts français étaient assujettis aux mêmes conditions contraignantes, puisqu'il indiquait que «la décision de l'Administration Française de 1993 avait également incorporé les assurances de Titanic Ventures» assurances formulées dans sa lettre du 22 septembre 1993 indiquant que «Titanic Ventures a accepté de faire usage de ces objets en conformité avec le respect dû à la mémoire de leurs propriétaires initiaux et de ne pas effectuer aucune transaction commerciale concernant ces objets ni aucune vente de l'un d'eux ni aucune transaction entraînant leur dispersion, sinon à des fins d'exposition » (RMS Titanic, Inc, 435 F 3d à 527-28).

En outre, ces conditions sont également conformes aux principes du texte final approuvé par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Canada pour l'Accord International de protection du navire naufragé RMS Titanic en ce qui concerne toute récupération ultérieure d'artefacts.
L'Ambassade de France note donc avec préoccupation que l'intention a été exprimée par RMS Titanic, Inc., dans le District Moyen de Florida, pour demander l'autorisation de vendre et de disperser des artefacts français, à la violation du Procès-Verbal susmentionné et aux clauses et conditions du Tribunal du District de L'Est de Virginia et sous l'hypothèse erronée selon laquelle la France n'a aucun intérêt pour les artefacts français.

Affaire 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Déposé le 17/08/16 page 4 de 4
Affaire 3:16-bk-02230-PMG Doc 81-3 Déposé le 12/07/16 page 3 de 3

Cette tentative et ce postulat sont d'autant plus surprenants que la France n'a jamais été informée par RMST de son intention de vendre les artefacts.

La France tient à rappeler à RMST que son intérêt pour la fête des artefacts est élevé et que non seulement la dispersion ou la vente des artefacts enfreindrait le respect dû à la mémoire de ses premiers propriétaires mais violerait également le principe de l'immunité souveraine.

L'Ambassade de France demande donc l'assistance du Département d'Etat et de tout autre organisme des États-Unis compétent pour informer les tribunaux de ces questions et prend les mesures appropriées pour assurer le respect des principes, clauses et conditions susmentionnés.

L'Ambassade accueille cette occasion pour assurer au Département d'Etat sa plus haute considération.


## SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.<br>(Article 5, fourth paragraph)

ame and address of the requesting authority:
laniel F. Blanks
uthorized to act as Requesting Authority
0 North Laura Street, Suite 4100
icksonville, FL 32202 USA
articulars of the parties*:
'rench Republic a/k/a Republic of France
/o Ministere de la Justice
lirection des Affaires Civile et du Sceau
ureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
3, Place Vendome
5042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document:
, give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to rve written defenses to the claim.
ature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
ivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original risdiction.
ate and place for entering appearance**:
ot applicable (N/A)
ourt which has given judgment**:
ot applicable (N/A)
ate of judgment**:
ot applicable ( $\mathrm{N} / \mathrm{A}$ )
me-limits stated in the document**:
efendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

ature and purpose of the document: Not applicable (N/A) me-limits stated in the document**: Not applicable (N/A)

If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. Delete if inappropriate.

## Certificate

Che undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
l) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)
of the first paragraph of article 5 of the Convention ${ }^{*}$
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)
-- relationship to addressee (family, business or other):
) that the document has not been served, by reason of the following icts*: $\qquad$

1 conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the spenses detailed in the attached statement,*
nnexes
ocuments returned:
$\qquad$
one at: $\qquad$ ,$\ldots$

I appropriate cases, documents tablishing the service:

REGU LE


Signature and/or stamp.
lelete if inappropriate.

## REQUEST

FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.

| Identity and address of the applicant |
| :--- |
| Daniel F. Blanks |
| Authorized to act as Applicant |
| 50 North Laura Street, Suite 4100 |
| Jacksonville, FL 32202 USA |
|  |

Address of receiving authority
Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Codex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, ie, (identity and address):

## French Republic a/k/a Republic of France

c/o Ministered de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de $l^{\prime \prime}$ Entraide Civile et Commercial Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France
[X] a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
[ ]b) in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
[ ] c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of Article 5)*.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes* - with a certificate as provided on the reverse side.

Service is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention

## List of documents:

Summons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016

[^60]

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
-in one of the following methods authorized by article 5-
___._(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*

The documents referred to in the request have been delivered to:
-- (identity and description of person)

- relationship to addressee (family, business or other):

2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:
$\qquad$
$\qquad$

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.*

## Annexes

Documents returned:
$\qquad$

Done at: $\qquad$ ,

In appriopriate cases, documents establishing the service:

Signature and/or stamp.
*delete if inappropriate.

RMS Titanic, Inc. v. French Republic, et al. Bay

# SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED <br> Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965. <br> (Article 5, fourth paragraph) 

Name and address of the requesting authority:
Daniel F. Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

Particulars of the parties*:
French Republic a/k/a Republic of France
c/o Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

Nature and purpose of the document:
To give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to serve written defenses to the claim.

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Civil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original jurisdiction.

Date and place for entering appearance**:
Not applicable (N/A)
Court which has given judgment ${ }^{* *}$ :
Not applicable (N/A)
Date of judgment ${ }^{* *:}$
Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document**:
Defendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written Answer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

Nature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
Time-limits stated in the document**: Not applicable (N/A)

[^61]
## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

## TH B Bankwptay Court <br> Middle District of Florida

Lp re:
RMS TITANIC, INC.
Debtor
RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v .
FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMONED and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptcy Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices and agencies shall submit a motion or answer to the complaint within 35 days of issuance.

Address of Clerk
Clerk, U.S. Bankruptcy Court
Middle District of Florida 300 North Hogan Street Suite 3-150
Jacksonville, FL 32202
At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attorney.
Name and Address of Plaintiff's Attorney
Daniel F Blanks
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202

If you make a motion, your time to answer is governed by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FAIL TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR FAILURE WILL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BY DEFAULT MAY BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF DEMANDED IN THE COMPLAINT.

*** Important Notice *** Clerk, U.S. Bankruptcy Court

The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

## Rule 7001-1

## ADYERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankr. P. 7004(e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R. Civ. P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection (f) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the trial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary ruling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures. All motions, except for the following types of motions, shall be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.
The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Court. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Court's Style Guide posted on the Court's website, www.flmb.uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergency Filings/Matters/Motions link on the Court's website, www. fimb.uscourts.gov.
(4) Motions to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. § 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CM/ECF. Parties shall prepare before the date set for trial. Unless written objection to the admissibily of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902(11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shall, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid. 902(11) or (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Witness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R. Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or correct their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. 26(e).
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading. or the denial of the right to introduce evidence or witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. § 523 only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee

This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section (f)(4) regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. 26(f). The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1, 2016.

## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 7 of 7

## CERTIFICATE OF SERVICE

$$
\mathrm{I},
$$

$\qquad$ , certify that I am, and at all times during the service of process was, not less than 18 years of age and not a party to the matter concerning which service of process was made. at the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)
Mail Service: Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:Certified Mail Service on an Insured Depository Institution: By sending the process by certified mail addressed to the following officer of the defendant at:Publication: The defendant was served as follows: [Describe briefly]

State Law: The defendant was served pursuant to the laws of the State of (name of state) as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

| Print Name |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Business Address | State | Zip |

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re:

$$
\text { RMS TITANIC, INC., et al., }{ }^{1}
$$

Debtors.

RMS TITANIC, INC.,
Plaintiff,
vs.
FRENCH REPUBLIC
a/k/a REPUBLIC OF FRANCE,
Defendant.

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11 (Jointly Administered)

Adv. Pro. No.

## ADVERSARY COMPLAINT

Plaintiff, RMS Titanic, Inc. (the "Plaintiff"), by and through its undersigned attorneys, hereby alleges and complains against Defendant, the French Republic a/k/a Republic of France ("France" or the "Defendant"), as follows:

## NATURE OF ACTION

1. This is an adversary proceeding brought pursuant to Rules 7001(2) and (9) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure (the "Bankruptcy Rules") and
[^62]Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 2 of 7

Sections 105 and 363 of Title 11 of the United States Code, §§ 101 et seq. (the "Bankruptcy Code") seeking (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as defined below).

## JURISDICTION AND VENUE

2. This Court has jurisdiction over this matter pursuant to 28 U. S.C. §§ 157 and 1334(b).
3. This adversary proceeding is a core proceeding under 28 U.S.C. § 157(b)(2).
4. Venue for this case and this adversary proceeding in this District are proper under 28 U.S.C. $\S \S 1408$ and 1409.

## PARTIES

5. Plaintiff is a debtor and debtor-in-possession in the above captioned Chapter 11 case.
6. Defendant is a sovereign state with an address for purposes of service of:

Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Service des Actes Internationaux
447, rue de Douai
75009 Paris, Frạac̣ẹ

## BACKGROUND

7. On June 14, 2016 (the "Petition Date"), each of the Debtors filed a voluntary petition in this Court for relief under chapter 11 of the United States Code, 11 U.S.C. $\S 8101$ et seq. (as amended, the "Bankruptcy Code") The factual

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
background regarding the Debtors, including its business operations, its capital and debt structure, and the events leading to the filing of this bankruptcy case, are set forth in detail in the Case Summary.
8. The Debtors contimue to manage and operate their business as a debtor in possession under Bankruptcy Code sections 1107 and 1108.
9. No trustee or examiner has been appointed in this chapter 11 case, and no committee has yet been appointed.

## RELIEF REQUESTED

10. By this adversary proceeding, Plaintiff requests entry of an order finding and holding (i) a declaratory judgment pursuant to Bankruptcy Rule 7001(9) that France has no interest in the French Artifacts (as such term is defined below); or (ii) in the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts (as such term is defined below).

## TITANIC ARTIFACTS

## I. The French Artifacts

11. Titanic Ventures Limited Partnership ("TVLP"), a predecessor in interest to Plaintiff, (collectively "RMST"), with the assistance of Institut Francais de Recherche Pour l'Exploitation de la Mer, the French government's oceanographic institute ("IFREMER"), conducted an expedition to the wreck of the RMS TITANIC in 1987. Over the course of 32 dives during that expedition, TVLP recovered approximately 2,100 artifacts from the Titanic wreck site (the "French Artifacts" or the PECURE

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 4 of 7
"French Collection"). TVLP took the French Artifacts to France for conservation and restoration.
12. IFREMER is a French government agency under the supervision of the French Ministry of National Education and the Ministry of the Environment, Energy and Marine Affairs.
13. IFREMER and TVLP executed a chatter agreement governing the respective duties, obligations, rights and benefits associated with the expedition (the "Charter Agreement").
14. A true and correct copy of the Charter Agreement is attached hereto as Exhibit A.
15. On October 20, 1993, an Administrator in the French Office of Maritime Affairs (Ministry of Equipment, Transportation and Tourism) pursuant to the proces verbal awarded the Company title to the French Artifacts (the "Proces Verbal").
16. A true and correct copy of the Proces Verbal is attached hereto as

## Exhibit B.

17. On September 22, 1993, TVLP wrote a letter to France noting the aspirations of the company with respect to the French Artifacts (the "September 22, 1993 Letter"),
18. A true and correct copy of the September 22, 1993 Letter is attached hereto as Exhibit C.
19. The Administrator's decision "duly noted" assurances made by TVLP that it "agreed to make use of such objects in conformity with the respect due the

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1. Filed 08/17/16 Page 5 of 7
memory of their initial owners and to not carry out any commercial transaction concerning such objects nor any sale of any one of them nor any transaction entailing their dispersion, if not for the purposes of an exhibition." See Exhibit C. These assurances were referenced in the Proces Verbal, but the Proces Verbal was unconditional.
20. Attached hereto as Exhibit D is a "Note" purportedly from the French Embassy dated July 8, 2016.

## II. The American Artifacts

21. In 1993, RMST conducted an additional research and recovery expedition to the wreck of the Titanic, and on August 26, 1993, commenced an in rem action in United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "EDVA Court") against the artifacts recovered in the 1993 expedition, and the wreck itself. Id.
22. A few months later, the EDVA Court entered an Order which assumed in rem jurisdiction over the artifacts recovered by RMST in 1993, as well as the wreck itself, and declared RMST to be the salvor-in-possession of the wreck and wreck site. Id. RMST remains salvor-in-possession of the Titanic wreck site today.
23. RMST conducted further salvage operations at the Titanic wreck site in 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 and recovered over 3,000 additional artifacts (the artifacts recovered in 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004 shall be referred to as the "American Artifacts" or the "American Collection"). RMST conducted an additional research expedition to the wreck in 2010, but did not recover any artifacts.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 6 of 7
24. The EDVA Court has in rem jurisdiction over the American Artifacts; it does not have jurisdiction over the French Artifacts.

## III. The Award of Title in the French Artifacts was Unconditional

25. Under French law, the Proces Verbal constitutes a legally enforceable administrative decision that transferred to RMST legal title to the French Artifacts.
26. The transfer of title to RMST was unconditional.
27. Title to the French Artifacts contains no liens or encumbrances, and no party other than RMST has a legal interest in them.
28. France never had any beneficial interest in the French Artifacts.

## COUNT I <br> DECLARATORY JUDGMENT

29. The Plaintiff reallege and incorporate paragraphs 1 through 28 of this Complaint as if set forth in this Count $I$.
30. The Plaintiff brings this cause of action against Defendant seeking a declaration that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts.
31. There is a substantial and continuing controversy between Plaintiff and Defendant regarding the validity of title of the French Artifacts, and a declaration of rights is both necessary and appropriate to establish that France does not have any interest in the French Artifacts. See Exhibit D.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1 Filed 08/17/16 Page 7 of 7

## PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, Plaintiff pray for judgment against Defendant as follows:
(a) For declaratory judgment pursuant to Banktuptcy Rule 7001(9) that France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts; or
(b) In the alternative, a determination pursuant to Bankruptcy Rule 7001(2) of the validity, priority, or extent of any interest of France in the French Artifacts; and (c) Awarding Plaintiff such other legal or equitable relief as the Court deems just and proper.

NELSON MULLINS RILEY \& SCARBOROUGH LLP

By $\frac{/ \text { s/Daniel F. Blanks }}{\text { Daniel F. Blanks (FL Bar No. 88957) }}$
Lee D. Wedekind, III (FL Bar No. 670588)
50 N. Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, Florida 32202
(904) 665-3656 (direct)
(904) 665-3699 (fax)
daniel.blanks@nelsonmullins.com
lee.wedekind@nelsonmullins.com
Counsel for Plaintiff RMS Titanic, Inc.

## Identity and address of the applieant

Daniel F. Blanks
Authorized to act as Applicant
50 North Laura Street, Suite 4100
Jacksonville, FL 32202 USA

## Address of receiving authority

Ministere de la Justice
Direction des Affaires Civile et du Sceau Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome 75042 Paxis, Cedex 01, France

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e, 'identity and address):

French Republic $a / k / a$ Republic of France
z/o Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
Bureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
13, Place Vendome
75042 Paxis, Cedex 01, France

X] a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention*.
] b) in accordance with the following particular method (Šub-paragraph (b) of the first paragraph of Article 5)*:
] c) by delivery to the addressee, if he accepts it vohuntarily (second paragraph of Article 5)*:
The authority is requested to return or to have returued to the applicant a copy of the documents - and of the amexes* - ryith a certificate :s provided on the reverse side.

3ervice is requested pursuant to Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 and the Hague Service Convention
ist of documents:
Jummons in an Adversary Proceeding; Adversary Complaint; Exhibits A-D
Done at Jacksonville, Florida USA, the 10th day of November 2016


RMS Titanic, Inc. v. Ftench Republic, et al. Bankruptey Case No, 3:16-bk-02230-PMG

Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG

## Certificate

The undersigned authority has the honor to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the document has been served*
the (date)
at (place, street, number)
--in one of the following methods authorized by article 5-
(a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
(b) in accordance with the following particular method*:
) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*
The documents referred to in the request have been delivered to:

- (identity and description of person)
- relationship to addressee (family, business or other):

2) that the document has not been served, by reason of the following acts*: $\qquad$
$\qquad$
M,
m conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is required to pay or reimburse the xpenses detailed in the attached statement,*
innexes
)ocuments returned:
$\qquad$
Pone at: $\qquad$ , $\qquad$

1 appropriate cases, documents itablishing the service:

23 MOV. 2016
B 8 B

Signature and/or stamp.
lelete if inappropriate.

# SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED 

Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The Hague, the 15th of November 1965.
(Artiele 5 , fourth paragraph)
Vame and address of the requesting authority:
Daniel F, Blanks
Authorized to act as Requesting Authority
30 North Laura Street, Suite 4100
lacksonville, FL. 32202 USA
?articulars of the parties*:
Irench Republic $a / k / a$ Republic of France
こ/0 Ministere de la Justice
Jirection des Affaires Civile et du Sceau
Sureau de l"Entraide Civile et Commerciale Internationale
!3, Place Vendome
75042 Paris, Cedex 01, France

## JUDICIAL DOCUMENT**

vature and purpose of the document:
o give notice to the defendant of the commencement of a claim for declaratory judgment and monetary damages against it, and to summons it to erve written defenses to the claim.

Vature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Jivil claim for declaratory relief monetary damages. Plaintiff seeks have issues stated in Complaint to be determined by the Court of original urisdiction
late and place for entering appearance ${ }^{* *:}$
lot applicable (N/A)
;ourt which has given judgment**:
Fot applicable (N/A)
late of judgment**;
rot applicable (N/A)
'ime-limits stated in the document**:
lefendant is to file written motion or answer to complaint with the Court as stated on the Summons and to serve a copy of the written nswer on Plaintiff's attorney within 30 calendar days after receiving the documents.

## EXTRAJUDICIAL DOCUMENT**

'ature and purpose of the document: Not applicable (N/A)
ime-limits stated in the document**: Not applicable (N/A)

If appropriate, identity and address of the person interested in the tansmission of the document.

* Delete if inappropriate.


## Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 1 of 7

dist Bankruptcy Court
Middle District of Florida

## Ip re:

Bankruptcy Case No. 3:16-bk-02230-PMG
RMS TITANIC, INC.
Debtor
Adversary Proceeding No. 3:16-ap-00183-PMG
"RMS TITANIC, INC.
Plaintiff
v.

FRENCH REPUBLIC A/K/A REPUBLIC OF FRANCE
Defendant

## SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING

YOU ARE SUMMMONED and required to submit a motion or answer to complaint which is attached to this summons to the Clerk of the Bankruptcy Court within 30 days from the date of issuance of this summons, except that the United States and its offices and agencies shall submit a motion or answer to the complaint within 35 days of issuance.


At the same time, you must also serve a copy of the motion or answer upon the plaintiff's attorney.

| Name and Address of Plaintiff's Attorney |  |
| :--- | :--- |
|  |  |
|  | Daniel F Blanks |
|  | S0 North Laura Street, Suite 4100 |
|  | Jacksonville, FL 32202 |

If you make a motion, your time to answer is governed by Federal Rule of Bankruptcy Procedure 7012.

IF YOU FALl TO RESPOND TO THIS SUMMONS, YOUR FAURE TL BE DEEMED TO BE YOUR CONSENT TO ENTRY OF A JUDGMENT BY THE BANKRUPTCY COURT AND JUDGMENT BX DEFAULT MAY BE TAKEN AGAINST YOU TOR THE RELIEF DEMANDED IN THE COMPLAINT.


Clerk, U.S. Bankruptcy Court
*** Important Notice ***
The enclosed Certificate of Service must be filed with the court along with a copy of this summons after service has been made on the parties.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 2 of 7

## Rule 7001-1

## ADVERSARY PROCEEDINGS -- PROCEDURES

(a) General. This rule applies to all adversary proceedings and, if ordered by the Court, to contested matters. To the extent that the time periods set forth in this rule conflict with those set forth in the Federal Rules of Civil Procedure, the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, or other Local Rules, this rule controls.
(b) Service. Plaintiff shall serve the summons issued by the Clerk, the complaint, and a copy of this rule within seven days after the summons is issued as required by Fed. R. Bankt. $P .7004$ (e). If the initial summons and accompanying papers are not timely served, plaintiff shall promptly request the issuance of an alias summons and serve the alias summons together with the complaint and a copy of this rule. Plaintiff must serve all defendants no later than 28 days after the complaint is filed. If an additional party is thereafter named as a plaintiff or a defendant, plaintiff shall serve a copy of this rule on each additional party within seven days of the date that the additional party is named.
(c) Proof of Service. Plaintiff shall promptly file a proof of service indicating the service of each summons, the complaint, and this rule on each defendant.
(d) Failure to Effect Service. If plaintiff does not complete timely and effective service of the summons and complaint, the Court may dismiss the adversary proceeding for lack of prosecution without further notice or hearing. If plaintiff requires additional time to effect service, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(e) Defaults. If a defendant has not filed a timely response, plaintiff shall seek entry of a Clerk's default of that defendant and move for judgment by default no later than 60 days after the complaint is filed. If plaintiff requires additional time to apply for the entry of default or to move for judgment by default, plaintiff shall file a motion for extension of time.
(f) Initial Disclosures. Pursuant to Fed. R, Civ, P. 26(f), at or prior to the Meeting of Parties described below, and without any formal discovery requests, each party shall:
(1) identify in writing the name and, if known, the address and telephone number of each individual with discoverable information relevant to the disputed facts;
(2) provide copies of or a written description by category and location of all documents that are relevant to the disputed facts;'
(3) provide a written computation of any damages claimed; and
(4) provide a copy of any insurance agreement that may be available to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

REGU LE
23 ม10V. 2026

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 3 of 7
(g) Meeting of Parties. At least 14 days prior to the initial status or pretrial conference, the attorneys for the parties or the parties, if not represented by an attorney, shall meet (the "Meeting of Parties") to discuss:
(1) the parties' claims and defenses;
(2) the possibility of settlement;
(3) the initial disclosures required in subsection ( f ) above; and
(4) a discovery plan as required by Fed. R. Civ. P. 26(f). Unless otherwise ordered by the Court, the parties may orally announce their discovery plan at the pretrial or status conference and need not file a written report.
(h) Pretrial or Status Conference. The Court will conduct a status or pretrial conference at any time after a responsive pleading is filed but, in any event, approximately 90 days after the complaint is filed. The parties may not introduce testimony or documentary evidence at the status conference. The Court, however, may consider relevant undisputed facts, affidavits offered without objection from the opposing parties, judicial notice items, and admissions made during the status conference by parties either directly or through counsel.

## (i) Discovery.

(1) General. Parties should be familiar with the Local Rules regarding discovery, including Local Rules 7026-1, 7030-1, and 7037-1.
(2) Commencement of Discovery. Absent leave of Court, discovery may not commence until the conclusion of the Meeting of Parties.
(3) Discovery Deadline. Parties shall complete discovery no later than seven days before the trial date except that the parties may complete previously scheduled depositions up to the frial date.
(4) Discovery Disputes. If a discovery dispute occurs, the parties shall first, as required by Fed. R. Bankr. P. 7037(a)(1), confer in good faith to attempt to resolve the issues. If the parties are unable to resolve the dispute, any party may request a telephone conference with the Court so that the Court may render an informal, preliminary ruling on the discovery dispute, without prejudice to the right of any party to file a formal motion.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 4 of 7

## (j) Motions.

(1) Motions Shall Be Served Using the Court's Negative Notice Procedures. Motions Shall Be served Using the Coull be filed and served using the All motions, except for the of Local Rule 2002-4: negative notice procedures of Local Rule 2002-4:
(i) stipulated, joint, or consent motions;
(ii) motions for enlargement of time;
(iii) motions for continuance;
(iv) motions seeking emergency or expedited relief;
(v) motions for entry of default and for default judgment; and
(vi) motions for withdrawal of the reference governed by Local Rule 5011-1.

The negative notice legend shall provide for a 14-day response period, except for motions for summary judgment for which the response time shall be 21 days, unless otherwise ordered by the Court. The moving party may file a reply, if desired, no later than seven days after the response is filed.
(2) Format. All motions, responses, and replies shall comply with the Court's Style Guide posted on the Coutt's website, www.flmb.uscourts.gov. Papers shall be double spaced and, where appropriate, include a legal memorandum containing argument and citations of authorities. Absent leave of Court, motions and supporting memoranda shall not exceed ten pages in length.
(3) Emergency Motions. The Court will consider emergency motions at any time in its discretion. Emergency motions shall comply with Local Rule 9004-2(e) and shall be filed using the Emergenoy Filings/Matters/Motions link on the Court's website, www.fmb.uscourts.gov.
(4) Mottons to Determine Whether Case Is Core. A party who objects to the entry of final orders or judgments by the Bankruptcy Court on any issue in the adversary proceeding shall, not later than the date set for filing a response to the complaint, file a motion requesting that the Court determine whether the proceeding is a core proceeding or otherwise subject to the entry of final orders or judgments by this Court. A party who fails to file a motion on or before the date set for filing a response to the complaint shall be deemed to have consented to the Bankruptcy Court's entering final orders and judgments in the proceeding, subject only to appeal under 28 U.S.C. \& 158.
(5) Motions for Summary Judgment. Motions for summary judgment shall be filed no later than 60 days prior to trial. The Court may or may not set a hearing on the motion for summary judgment. Absent order of the Court, the trial will proceed as scheduled even if a motion for summary judgment is pending.
(k) Pretrial Disclosures of Witnesses and the Use of Depositions. Fed. R. Civ. P. 26(a)(3) (except with respect to time limits) shall govern pretrial disclosures regarding witnesses and use of depositions. Parties shall file and exchange names, telephone numbers, and addresses

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 5 of 7
for witnesses, and any designations of depositions at least 28 days before trial. Objections to the use of depositions shall be filed within 14 days of the disclosure. Parties shall confer on any factual or evidentiary stipulations prior to trial.

## (1) Exhibits.

(1) Exhibits to be Filed and Exchanged via CMIECF. Parties shall prepare xhibits in compliance with Local Rule 9070-1 and Administrative Order FLMB-2015-6 addressing Electronically Stored Exhibits and shall exchange exhibits no later than seven days before the date set for trial. Unless written objection to the admissibility of any exhibit is filed no later than the close of business on the second day before trial, any objection to admissibility (other than under Fed. R. Evid. 402 and 403) shall be deemed waived.
(2) Self-Authentication of Records of Regularly Conducted Activity. A party who intends to rely upon the self-authentication procedures of Fed. R. Evid. 902(11) or (12) to introduce into evidence records of regularly conducted activities under Fed. R. Evid. 803(6) shall, within least 28 days before trial, file with the Court and serve on other parties the written declaration required by Fed. R. Evid, 902(11) or (12) and a copy of all records sought to be admitted.
(m) Expert Yiness Testimony. Unless the Court orders otherwise, a party who wishes to offer expert testimony at trial shall comply with the requirements of Fed. R, Civ. P. 26(a)(2).
(n) Stipulations. All stipulations of the parties shall be made in writing, signed, and promptly filed with the Court.
(o) Supplementation of Disclosures. Parties are under a duty to supplement or orrect their Initial Disclosures and their Pretrial Disclosures in accordance with Fed. R. Civ. P. $26(\mathrm{e})$.
(p) Sanctions. Failure to comply with all requirements of this rule may result in the imposition of sanctions that could include the striking of a party's pleading or the denial of the right to introduce evidence or witness testimony.
(q) Settlements. Pursuant to Local Rule 9019-1, parties shall immediately notify the Court of any settlement and promptly file and serve a motion to approve the compromise in the debtor's main case, not in the adversary proceeding. If the complaint asserts claims under 11 U.S.C. $\S 523$ only, a motion to approve the compromise is not necessary. However, if desired, the parties may seek approval of the settlement by filing a motion in the adversary proceeding.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 3 Filed 08/18/16 Page 6 of 7

Notes of Advisory Committee
2016
This new rule incorporates the provisions of archived Administrative Order FLMB-20141 "Administrative Order Prescribing Procedures for Adversary Proceedings." In addition, section $(f)(4)$ regarding pretrial disclosures is now consistent with Fed. R. Civ. P. 26(f). The rule also clarifies the requirement that motions in adversary proceedings be filed and served using the negative notice procedures of Local Rule 2002-4. This rule is effective July 1,2016.

## CERTIIICATE OFSERVICE

## I,

$\qquad$ , certify that 1 am, and at all times during the service of process was, not less than 18 years of age and not a party to the matter concerning which service of process was made. that the service of this summons and a copy of the complaint and a copy of Local Rule 7001-1 was made $\qquad$ by:
(date)Mail Service! Regular, first class United States mail, postage fully pre-paid, addressed to:Personal Service: By leaving the process with defendant or with an officer or agent of defendant at:Residence Service: By leaving the process with the following adult at:


Certified Mail Service on an officer of the defendant at:
Publication. The defendant was served as follows: [Describe briefly]

StateLaw: The defendant was served pursuant to the laws of the State of $\qquad$ as follows: [Describe briefly]

Under penalty of perjury, I declare that the foregoing is true and correct.

Siguature

| PrintName |  |
| :--- | :---: |
| Business Address | State |
| City |  |

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1.-1 Filed 08/17/16 Page 1 of 19

 $\because$, Theo and dalo

FARIS, 24th of JUNE 1987
yHE balific aht intunhationial mabitimi conprathese
 CODE NAREI "SUPPLYTIME"

OCRANTO RGESRAROH AND EXPLORATTON IIT 28, TRISH TOWN GTERALIARA.

OY TFIREMETA
66 aVanue A'TENA 75116 - PARIS
4. Vananim hamo
NADIR SURAOE VESSEC togethar with

- NAUMTLA, SUENERSTBIE $(-6000 \mathrm{~m})$
- ROBTN (ROV) (8)

TOULON LA SEYNE (FRANCE)

54 days


NOT APPITCABELE

FORT DE ETANOF (MARTINIQUE)

17 days with a prifor written notioe given to Thrignew by August 10, 1987

NORTH ATTLANITC OCEAN AND WESTERN MEDITERRANEAN SEA

DIVING ON HMS THINANIC TO PROMOIE THE SURVEY OF THE WREOK AND TO RECOVER OBJECIS OF THE TITMANIC


1 to 24



 Appendix B.

## Case

＂SUPFLYTME＂Unifom Timb Chanter Party tot Othohora Sarvica Versals

1．5artud




 Why chatige squid








直名号mingign




 pert









## GE7EAirios












3．Fengisyrant
















D．Qnhayy fo Frguty





 （h）
















## Suntama





 at 1 mma and part of salivery bity xa－dalivary．

















 （10）










 inda centicysaition．

## 





 DerrobMrkkton
 bor ir by way al damobiliqailon qhang whinh amount thatif ofe




Ealy Yerrunalion of conarlys

 loss than the numbut of mantrs nobite in triong as indicated


tartrg ve of Yaszol


















## 213










 With anl thatrutth



















Prombly inveng fig miak it cherge

*) Suxpartion of hlea







258

258



















 Etrudertias




 lot the suf











aniuded kain hot to an ordgast to nop toand to silis wihoul that















 sha
the zame moy stisio of te

275



 B) All towiga parionmad ty tha Yeinal for ing chatinang.











 Yat the that or








 or slopgagat or raxtanial ar gerafol.

 [B! The chariplets inall on

Tha yation dr in when canlury to the ismos of the chandit or 370
 by imprint of press:
ongligent ka or pran






(17)




## htierare' Indumillies




















#### Abstract

 解等    


## 420






435
17．5skers



 ¢orsurap



－Oltanose Untio
434

























17．负明
high




 Cistry








20． 3 3nalk









 Mrytraz



























tappsad to xych 1sky．





（0）Tha Vazisi io haw libativ to fomply with ary getary of tifestom

 itha notian undre wita pody acting of pulogning tis tel 4 th th
 ar by kif emmer veisel the rijo









 （f）ti in camplianeq sith lin ploviniong of ind fivialion．











 cantage to




 et ácollisien of contici．








25．Detlidticna






## 77．Arblutilen








## 

## Ma1ntenanoe of Vagisi

(日) The Ownara undartaks that throwghout the poriod under thin chazter they will taka all raabonable atepa to maincain tha Vasiad in
 statta。
(c) The Ouners shad further provide and pay sor aid fuel and

 वompulsory or not) oanal mearimen, light dues, solda ballast, buy
 dook, harbour and tomate duan at the porta of deldvery and ra-dedivery, agenodar and commisaions aonts for mecurdty or othas watohmen, expentes of fumpation (anoluding damatimation and extermination of varmin) and of quaxantine (is ooceasionad by the natura of the The owners shall also port vibitad whilst employed undar thin chang of ancgoen escopt the

 ahoring equipment fox anousingip's purpoman, mooxing alongsido in harbour but facluding fuch at he zequired fom eneuxing to the offahora hnita or nocessitateon by any aparial fequirament of the harboux
 oargo disohatiga hosas) acturliy used fow loading and aluoharging. Owners ohail eurther provida and pay Ear auatrom dutiar, pormito, 1 mpart dution, inciuding costa involved in ebtabiithing tempocary of parmanent
 equipmant exeapt in respact of the objeot. aovaras by alsume 21, also speaial moorint jinias to otwohore piatufexm, wiran, nylons, exing IInes, ginge ato... uged for ofthrare work with hoge arnneationg and adaptors, ratili oxygent/actyiana botrian and auppiy aleatrodan sox offehore warkn

## 5. MUNKRRS AND LUBRICANTS

The ownera ohall be rasponatbio fon proviaing and paying for ald bunkars arid jubricante.
6. REDDELIVERY

The Vagael shall be remdedivared on the expiration of that Charter-partyl

## 7. THE VESGEL's SRACE

The whole reach and burden and aecke of the versed shad be at the Chazterar's diapobal reserving 'proper and busedadent opage sor the

 if available and for theds puxperes in gorneotion with theis operationa
(1) Pabsengaxa lnoiuding m, Vand finming orown, and for auoh purpores to make usa ot the Vassel's avallabla aocomodation not being used on the voyage by the vassel and Craw. The Owners ahad provide sultabie provisione and requigites for auch paseangexs.
(di) Lawful aryo whethar oarsied on or undar deok.
(111) Exploadves and dangetoua oargo provided suoh are packed and stowod in cooordance with ahip! national regulations andor iMCD Dangerour Goods Code and/os othar partinent regulationa, The Chartaxaxs adoapt zesponalbility for any additional expenses (inalusing restomation Axpanaes) inourxed by the owners in relation to the caxriage of such aargo,
 parconnel to traval aboard "Nautileq but thoce pateengaxe will
 - madical assasament.

## B. MAGMER AND CREN

(A) The Master ahail oaray out his autias promptly and the vessel shall rendar aill reasonable servicea within har apabjilitias by day and by right and at auch time and on acheduiles as the Charterats may rasonably requine without any obligatione of the charterars to pay to the owners ox the Master, Dffebrs on the Craw of the Vobsel any axoess or ovartimes
 the ordara of the Charterara as ragards employment, agenoy and other

 cargo doounentes as and in the form presented. .
(B) If the Chaxtarers have rasaon to be alsabtigited with the oonduot of the Mastar or any Offloon, Enginear or membare of the Ctow, the Owners and Mastax on reosiving partioulars of tile oomplaint ahali promptiy inveatigata the matter and, in, in their opdnion, it in neoassary and yráitiondie malae a ohange in the annointment.

Far the purpone of this olause, she chartarers shald dead aolely with the Owmara Bentor Rapragentativa at aed and the Ownars will
 Crew in ralation to this diause.
-
9. DEVIATION TO ASBIST
 othei proparty in diatrase, to deviata for the purpose of saving dife or groperty and for that purpose to ond at any port or porte for fued andor other gupplis. and to oarry cargo on or under dack. suoh daviation ghali be considarad as a pariod of hive.

## 10. SALVAGE

A11 equag (othar than is oontemplatad by and arisee from the 12 be aotivities desoxibed in Box 1.2) and manditanoe to afters daduating the for the Owhers' and the charterars aja legal and other expenses
 including hire paid under the chartexi chartarara shail be bound by all repaits of damage and ofi nonsumpa. measures taken by the owners in ordej if within their oontrol shali so
 artange that all gaivage askistana itoyd's Open Form "wa quxamo pay". with owners, ghail ba on terma of

The owners shali indemnify and hola hamiess the chaxtaxara sxom any dia im for galvage made by the Mastar, any axew bexyant or agent of the owner.

It any oonfilot aripes potween this olause and olause 21 then the latter shall provad.

## 12. LDEN

The ownex shall have a 11 en apon ali dazgoen chartarers ohall have againat tha Chartmara under this chartax and tho chand not arnat. a 2 ian on the Veased for all monief paid to bo continued, any 11 an or chartarers widi not custer, nor parmir agenta, whioh might have priority encumbrances inourred by then or the cmaxe in the Yestel. ver the titis and intereat of the Conaxta in the Vestan

$$
\ldots \text {..../.... }
$$

 Ifen or whatroevar natixe axiaing upon the Vassal auring the charear pariod whila ehe if undar the ooncrol of charearayg, and againgt any olajma rgainct omex ardaing out ot the opezation of the Veabel by chartorgrs or out of any negleat of Charterars in ralacion to the vasel or the opatation thereop. Should the Vassal ba arxendar by Chartareme, oladms or liens ardetng out of her oparation heremondie btepa to

 own expense put up baid to 自自ara ralesas of the

## 22. <br> SUB-4ET

Subjeot to the prior written approval of the OWNERE, the Charkerara shall buy authorized of sub-2atifing tha vessel to any pexton or company not ompeting with the orners.

## 13. WAR

(A) The Veagel unlest the combent of the Coners be Elyat obtained not to be oxperad nox oontinue to any plaoe or on any voyag no be used on any aervioe whion will bring her withit a gonia whioh is dangeyous as the result of any aotual or threatened att of war, war, hostilites, warlike operations, acti of piraby ox of hostility or malloioua amage waminge operations or ary other vasaed or h.ta aargo by any parion, body of State whataonvé, yovolution, chvil wax, olvil conmotion ox to any risks oparation of international law, not upon the impobition of banotiona. or penalties whathoteray congequent upon the
(B) St a a reaudt of muoh aforomentioned aota or wasidke operationa the Vagail. it gravanted frem oaxying out har dutiab undar this chartar party, both the ownera and the chartarars may alanal the Charter and, unless otherwige agrea, the Vesmad to be reatilvared to the Ownere in poric of romalivory defined in box 8 .
 tomination of the oharter and the totad oharcer hise deflred in box 19 shall be paid to the owners.

## 14. GENERALAVERAGE

General Average to be adjustad acooralng to York/Antwarp Rulab, 1974. Hise not to contribute to Ganaral Avarage.
15. $\operatorname{BOMH}-T O-B L A M E$ COLISETON CLAUSE

If the Veasel comes into collision with another ahip as a result of the nagligence of the other bhip and any act, negleat or dafault of the Mastax, mariner, pliot on the servante of tha owners in the navigation ox the management of the Vescel, the chatrescers will indemadyy the Owners againat all losk on liablidty to the othar or nonmaryying ship
 damage to, on any claim whatsoevar of the omiry of any goode oaxyhed under thil Chartar paid or payable by the othat or non-eazrying andp or
 recoverad by the other or nom-axirying ship of hbr owners as part of their alaim againat the vessel or the owners. The foragoing provialona shail alao apply where the owners, operatora ox those in oharge of any ahip or ahdps or objecta othat than or in addition to the cojiladng ships or objeata axa at fault in reapeat of a golilaion or contaat.

## 16. STRUCTURAS AITERARIONS

The chartorack thall heve the option of making at their expenae atruatural altarations to tha vessel with the written consent of the owners but unless otherwise agraed the Vasal in to be ro-delivered reminstated to ham oxiginal gondition. Tha Vessal is to remain on hire during any period of these altaration or ramintatomant.
..../...

## 17．ARBITRAKSON

Any Adspute ardaing under thla Chartar whath annot be geteled in an amicable manner shad be referyed to arbleration in tohdon aceording to the rules and zegulations of the Intexthational ohamber of Comeroa of LONDON．


## 28．POSIMKON OF TITANTC WRECK

Qwners warant that they hava aocurate knowladge of tho exaot position of the＂rixanta＂wrock and undertake to buing the veraed to such position and to diva their aubmariable on the TrTANIC aito las defined in chausa 19．，Owners undertake to supply the miranic＇s aceurate poaition to the oharterer，The chartexer wili not unnecebarily divulge the posititon of the RIMANIC FRECK to any third party．

19．DEFINIMTON OR THE SITE

```
"IHE ธTTE" 之目:
```

2．The bow and stern meotions of＂RME MiTANIC＂．
2．The area which lian haif a natulcal mile to elthar gida of the line from the front of the bow soation to the rear of the gtain geotion，extended one nautical mide to the fear of the etorn section．

20．RECOVERY OE OBJEOTS
20．1．OWNERS w112 forthwith hand over to the Chartexers ald objocta ooljeoted on or from the ritamio oite during the performanos of this ohartec yarty，ONNERG senounce all property zughts in the objeote colleoted durdig the expedition performed under thin charter party，both for themeareas and on bahalif of the Master， Offionys，orew，bervents and agenta，pxovided ail paythants detinac In artiole 24 be made to the OWNERS， In partioular，the Charterars may only keop the adfer if the coxcresponding herm of payment is mado to InRDMER．

20．2．Owing to the fact that the ohjeats colleatad by ohisers on behade of the Charbarers are not the property of OWNERS，the Charterare ghajl indamify and hold harmians owners agninst all and any alaim rajated to tha recovery of tha afoxamentioned objota exoepting alway追 any cladme mada by any master，oxew，agente meryants or amployear of OWNERS．

$$
\ldots / . .
$$

Chartarars shaid yelmburge OWNERS of all dagal expenses dnourxed by OWNERS in oonneotion with suoh olaims．

Chartecara shad not pad the obljeots dolikoted by ownerg，but shaid use them only Fex exhibithon ghxpose．
20.3 OWNERS shad nat be xemponelbla for the proosen of eondiedoning and prepervation af thesa objeoth on boasd the veasal．

20．4．OHNERS Ghajl be antithed to oolleat a faw epeaifio bamplas of the Thtanio wrack for sedantifio experimental purpose日 in aorroaion rapearch analor blologiond reparioh．

The seleotoloh of gamplat and the coliaction of tha same ahali be mutuadiy agreed betwan the rapresantative of OWNER and of the Charterers on the vasal and the colieotion of these emmphas shail in no way intexfere with the charterera use of the verael．

21．AUDIO VISUAL RIGHPG AND OTHER COMHERCIAL RICHTS

21．2．The oharterer shall at all times hava and be entitita to the beneft of all media，m，V．，audiomizuai zights zalating to and axising from the aotivitifa of the chattex．

21．2．A11 logos appeazing on the vesaed widit semain an they ara and gevarthela日白 the oharterexs ahali have the right to plage bugh adadtional logos as they wish on the veabal andor anolilary equipement in suoh poalition as they wish，provided that ouoh positioning shail not interatere with the operation of the veasel ox any part of $i t^{4}$ or obseute any of OWNERS of other logos or names auryentiy on the＂vegsel＂and ito anojiliary equipamenta．$:$＂

21．3，－Maxchandiaing xryangements for toya and modals
subject to the proviatons of this seotion the Charterera ahall retain and bo entatima to the bohefit of all marchandiaing and other
 Charter．The Charterace bhall be fuliy antitied to authorize and lioance the groduotion of modela，toys and ail repsosentathons of the vessela and equipmant used by IFRBMER For tho purpoan of the Chartar Farty＂the
 conneotion with the 1987 TITMNIO Expodition．

$$
\ldots / . .
$$




 equipment.
 prion Hritt on oongent of the Owners, antar info new aontraote for the jlcansing of tha macchandialng, production and ale of the toys, but ald contracte antaxad dinto by the chastexera paior to that data shaid be allowed to run to axpiry.
21. A. The ohacterare ghail keep OMNERS Intormad of preparations for any film of book relating to the RMg TIMANIC expadition or to the my minc site.

In the event that the ohastaxaz intende to pian additional 22.1. expeaitions保
 22.2. In the eyant ind in ofder to perrorm admilar expedition on the
 in oxater to allow him to paxtiolpate in a new mranic axpedition,

Tha firma rafugal right has to be exaralaed by the charderer Within three wook after notion given in writing by IFReMER.
23. KIABILITMY
 aspects for has duties under thin chartex.
23.2. The navigation managemant and opactation of the vassol, the diving oparetiong and tra oyerali, safaty of the veasal and ali Loss damagea qo日ts oxpenses and liabilitios axising out of or conneated therewith thad be the gole xasponsibility of the OWNERE.

$$
\ldots \quad \ldots . \ldots
$$


 ciaims for asath or for personkil ingury to any Matax, oreve saryant, agent or employan of owners or any othar parbon, an board the versed at thein request and for al. danage ox loas caused to ox dnourred by the yeagel ox othar propertuy of ohnars or OWNERS ditalif ardaing out or or in


 sufterad ox incurcea in conneotion with ohadms made by thixa parkiea axaeting the journailsts, m. V. omparias and all persons invited on board by the oharterexe and. owners shail indemnify and hold hexmiees the


Nothing in thia olause ox in the chartarmarty as a whole may bo megarded an tranatering the axotesald raponaibidities and 11abilitien to the Chasterars.

OWHERE shall not howevar be liable for loan or damage odured to the objectia. Exom the wreok of RMS TITANIC from the time of corraation of recovery by Ownera until gheh objeots are handed over to the chastaxart puysLant to alause 20.1.
23.3. Tha Chartarera ahail ba bolaly Liabla for ajl loser amagea expense and odalme for gath ox for hersonal injury to aty pabaangex or othor pexson (not being the Matar, cxaw anzyant agant
 the knowledge of oonarnt of the chartarera, The oharterexa ahail be rasponsjble for all lose or damage to objeota fyom the wrack of RMS TITANIC after they ate handed over by OWNERS, For the avoldanoe of doubt the chartazesis and his insurano companias wajve any right to sue the owners in reapaot of alil matters covered by this paragraph.
23.4. The Owners shall not be ho ld ldabla for any dalay caubed by a otrike by peranns othez the omere om amployees of agente.

ARTICLE 24 - CONDITYONS OF PAYMENT
24.1. The global oharter hire for the benia ohartex period (54 aaye), aubject to tha option arxangemant deaciljaed in paragraph 24.2 below, ahail be a jump sum of manch kyanca $8,610,000$ (aight milision aik hundrea ten thousand franos) pitu krenoh franos 3,690,000 (thrae midilon six hundred sinety thouand Frenoh frandel for the reoovery of the fixat MITANEC safe, plus Erenoh franos 615000 (adx hundrea and fiftean thousand Franoh swancal for asoh of the two adalitomal rimantc aatas. .../..'

The giobai chartar hire fox the babia chaxter persod (5A daya) ahail be gade an followa:
了atter of exeddt In Eavour or IRRENER, Aocount ns $2335 \pi$

7500日 - FARIE, 55 Chompa Ely
Telex 6600215
With foldowing condiftion of paymenta 1

- EF $4,292,500$ payabla by Jujy 3, 2987
- . 2 2, 000,000 payabla on zapoption of a belex isbued by IFREMER confirming the doparture of the Natain Vabsel from Roulon iox the himanic stran
- TF 2,000,000 payable on raomption of a talak pabuad by IFREMER donflzming that the firbe NAUTILE QIve bakas giage on the rimadic sixm,
- EF 2,000,000 payabie thinty days attox the date of the Plyst NAUPILE DIVE on the TITANJC SITA.
- FF 2.328,500 payainle on Saptambar 30, 2967 upon prasentation of an invodoe by arkaner.
b/ The Chartarara bhall ingue an ixravooabla latiar of oredit in savour of IFREMBR Addount desined in paragraph of FF 3,690,000 for the recovery of the Airat mxthnic BAFE.

This latter of axedit has to be Lasued by the Chartarest no later than 48 houre aftar reoovery of the safe notificed to the charteress by telak ant by IERaMER.

The EF $3,690,000$ bhal be payable on 8epterbor 30,1987 upon preementation of an invaian by Thrempr,
of the Chattarers ahail 18 bue an Iryevoobla lattor of oredit in 5 OF TRPEMER Rooount defined in paragiaph a of FF 615,000 for the 2 wovery of each of the two adidtional mimalice bases.

Thase letters of oxadit have to be lagued by the Chartarera no Later than 48 hours athar rapovery of the gate notifised to the ahartaxara by talek gent by irammat.

The TF 675,000 thal be payabia fox cach two additional gates reoovaried on Novenbex 30,1987 upot presantation of an divodoe by IFREMER.
.../....

MADER
andeur varsal for underwater research

- main characteristics :

Lumthoteratil : 5.5,75 n
beam overald: : 11, 日品
drauche max. 1 A,68
dapth mowlded $15,50 \mathrm{~m}$ en main deck
displaqument : 20.35 tona
dack eargo 1360 nons
tack area 133 m 411 m
Casdivatigh 12273 tong
nadn propuisdon :
    - taur onginas, focal outpue 2400 KP
two ancines on anch controilabla patoh propelatar

edectracal power 970 KVA
380 y 50 Hz 3 phabes
    - Truinnent
Eatelinza navtration bystem
Telephche - talax by Ialldrase
        - Lachimetes for casyifing Naurin
            - one special stern ganexy (20 tens)
for trantiering the gumarsibla to the
wothahop

~'one madn cxane (3 tons at $14,7 \mathrm{~m}$ )
            - Laboracory contadners (201)
        - Accommodationtorifthare and men 14
        - nachical parsonal : 15
        - paspangara : in
lilstitut ranimen in nentank


64, 11 : $1: \quad$ : $2 n$
th. Ah,
7h. 1 , i. .n.
isvicant


## NAMSLE

manned gubmersibla

pltoh and tind aontrol with maroury pump $12^{\circ}$
power systam: Ni-CA battary at Kwh
propuision : 1 axial motor
1 Lataral thruster
tughepear 2,5 knots 15 miles
ondezwater range at 2 knot 115 mines
Butonomy
safety 130 hours
talemandpuiation

- 2 anms
communications
- 1 underwater telephona for mail photures
$\therefore \quad$ miacellaneous equipmante
1 boaning sonar
- 1 TV camaza BCD.
- 2 photo gamerara


- G extern 11ghta
- 1 sub bottom prosiliex
- 1 daad rackoning

A mavis posithoming systam will ba supplfed to position Natulia and Nadir on the saabed -

Appendix "B" to the Chartar Party Particulars of ves日el's aquipment

## R.O.V ROBTN

- tatherea remote operatad vahiela powared and gontrojian fyom the Nautile
-     - Located at the Lower front ena of the Nautila when not in opexation.
max. operating dapths 6000 m
neutral umbilical langeh 70 m weight

| aimensions | I | $0,67 \mathrm{~m}$ |
| :--- | :--- | :--- |
|  | H | $0,70 \mathrm{~m}$ |
|  | $H$ | $0,65 \mathrm{~m}$ |

forward speed up to 1 knot
propulsion soijesiliad elactrioni thfuatiars
sentoze - low dxdft gyso

Quto heading and auto depth gapabdilty
21ght $2 \times 250 \mathrm{~W}$ quarte 1001 áa
televiaion 1 aoloux low 2hgeh
2 black and white
flash head 100 j
emexgency locator fiashea
talemetry MUX date and video

## nutonomous ahutitia

5 made of $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ baskatifitted with quourtio releara syatem will be aupplized.

For safety raabona thege ghuther have to be lowared down prior to the Nautilla's dive.

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 1 of 7

Case 3:16-ap-00183-R

MTHISTERE DE 工'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURTSME
AFEAIRES MARTMTMES

QUARTIER DE LORTENT

```
                    -m-m
```

"PROCES-VERGAL DE REMISE AU SAUUUETEUR DES OBJETS PRELEVES SUR L'EPAVE DU TITANIC EN $1987^{\circ}$
(Article 13 du décret $n^{9} 61-1,547$ du 21 décembre 1961 fixant le régime des épaves martitimes)

Par I'Administrateur des Affaires Marltimes, M. CEAPALAIN
représentart. Ie chès de Quartier de LORTENT, 88-90, Avenue de la Perriere
$\cdot$ B.R. 2143
56321 IORIENH Cedex
a
la.soclaté mithinic venqures Limited Partnership xepresente par Monsieur Georges TuLLOCB; direateur assistë de Haître Alain de FOUCAULD; avocat, 204 01d post Road, Southport CONAECTICUT 06490 (Etats-Unis)

Conforménent à sa déc!sion en date du 12 octobre 1.993, prise en application des alspositions du áécret no ${ }^{\circ} 61-1547$ du 26 décembre 1961 fixant le regime des épayes meritimes, Monsieur Chapaiain, représentant ie. Chef. ae Quartier des Ariaires Maritimes de LORIENT a procédé ce jour a la remise des objets pralevés sur l'épave du TITANIC en 1987 et cont les legitimes propuletaires"ou ayants aroıt n'ont pu être identifinés, comune sulte aux mesures de publicitá pitises par les autorites frangaises, a la sooléte TITANIC VEMUURES thaited Partnership, en sa qualité de saupeteur:

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2 Filed 08/17/16 Page 3 of 7
procés-verbal, ainsi que la lettre d'intention de la socléte prisanic VENTURES Limited Partnershlp en date du 22 septembre 1993.

## a Scaintlémy: 1e 20 orbbere 1993

I'Administrateur
des Affalres Maritimes
Monsleur CHAPatiatn représentant le Chef.


La societa MIMANIC VENTURES Limited Paxtnership représentè. pai Nonsieur G. Mulizoch, Dfrectewr

assistè de Hajitre A. de FOUCAULD, Avocat

"MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGOR OF THE ARTIFACTS RECOVERED FROM THE TITANIC WRECK IN 1987*
(Article 13 of the decree $n^{\circ} 61$-1547 dated December 21,1961 determining the ragime of the wreck at sea)

By the Martitme Aftalrs Administrator,
M. Chapalaln representling the Head of the Headquarter of Lorlent, 88-90 Avenue Laperrlèr
B.P. 2143

E632 1 Lorlent Cedex
to
Titanlc Ventures Limilted Partnershlp represented by M. Georgè Tulloch, Managing Partner, asslated by Alaln de Foucaud, Est., 204, old Post Moad, Southport Connectlout 08490 (Unlted States)

In accordance with its "decision dated Ootober 12,1993, taken pursuant to the provisions of the decree $N^{\circ} 61-1547$ dated Dacember 28, 1081 determining the regime of the wreck at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Martime Affalrs of Lorlent, has carried out this day the dellvery of the artifacts"recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or halrs have not been. Identified"pursuant to the publlicty measures implemented by the Frênch Authorities, to Titanlo Ventures Limiled Parnership, in tis capacity of salvagor. ". "...

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-2. Filed 08/17/16 Page 5 of 7 The list of the anifacts is exhibited to the prasent minutes together with ine letrer or intent on Titanic Ventures Limited Partnership dated September.22,1990.

Done at Saint-Riemy, on October 20, 1993

The Administrator
of Martime Affairs
M. Chapalain representing the Head of the Headquarter of Lorient

Titanic Ventures Limited Parnership represanted by M. George Tulloch Managing Partner.

Assisted by Alain do Foucaud, Esq. Atlorngy at Law

## MARITAMES AFFAIAS

HEADGUAKTER OF LORIENT
"MINUTES OF DELIVERY TO THE SALVAGORY OF THE ARTIFAOTE REOOVERED FROM THE TITANIO WHECK IN 1987
 of his wreok at sea)

By tho Hallilme Attalra Administrator, H. Chapalaln
representing the hoad of the Headquarter of Larlant
abuga Avenue Laparilare
日, P, 2y
56321 Lorlan't Oaday

Tlanhlo Yentures Limiltad Partnership representac by M. George Tulloch, Mamaging Parther, assisted by Alain do Foudaut, Esty
204, old Post Hoad, southport Oonnootlcut 064日" (untted States)

In acoordanca with Ita"deaston datad Ootobar 12,1999, tekam pursuant to the provisions of the
 Onapalaln, reprosentiny the Head of the Headquarler of Marillme Affalrs of Lorlent, has carflad out thia day the dellivery of the enillaghs"reavered from the Thanilg yrack in 1987 and whase




Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-3 Filed 08/17/16 Page 1 of 3

## Trunslated from the French

TITANIC VENTURES
204 Old Post Road, Southport, Connecticut 06490
Tel.: (203) 255-9481, Fax: (203) 255-7673


Mr. Tricot<br>Head of the Varitime Affairs Unit<br>Lorient Maritime Affairs Unit<br>88,90 avenue de Laperriere<br>BP 2143<br>56321 Lorient Cedex<br>Trance

Puris, 22 September 1993

Desar Mr. Tricot:

The procedure for the seatel for the assigns in respent of the objects salvaged from the wreck of the Titanic during the 1987 expedition is about to be completed.
Titanic Ventures Ximited Partnership (Titanic Ventures), acting in its capanity as a rescuer, thus intends to take possession of those objects whose rightful owners or beneficiarios have not been identified following the announomenss minde by French authorities.
On this opcasion, I would like, on behalf of Titanic Ventures, of which Y am the General Partner, to inform you of Titanic Ventures intent to use the objects collected from the wreck of the Titanic in a manner respcoting the memory of these objects' initial owners.

Along these lincs. 1 would like to indicate to you that these objects shall he used only for cultural porposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their disperslon (exeept for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold.

In addition, I expressly release the French State from any liability vis-i-vis any third pany whose fiterests might have been harmed by the delivery of the objects colleoted from the wreck of the Titanic.

Sincerely yours,
signature
Georges Tulloch
General Patner
Titanic Ventures Limited Partnership

Titanic and the Titanic logo are trademarks of Titanic Ventures.

$\because 204$ Old Post Moad. Southport. Comecticut 06490
Old Post Foad. Southport, (200)255-7673
Tol. (203) 265-94:1, fax (200)

## TITANIC VENTURES

## Monsieur Trucot Chef du Quartier des Affaires Maritimes Qusrther des Aftaires Maritimes de Lorient 88.90 Averue de Laperriere <br> RP 2143 <br> 56321 Rarient Cedex France

paris le 22-septeribre 1993

La procédure de recherche des ayants droit des objets turés de l'épave du Titanic lors de l'expédition de 1987, amive à son terme.
Titanic Ventures Limited parnership (litanic Ventures), en sa qualitó do sauveteur, ouhaite donc prendre possession des objets dont les legitimes proprietaikes ou ayants drois n'ont pu être identifiés, comme suite aux mesures de publicite qui ont été prises par les autoritós frangaises.
A cette occasion, je tiens au nom do fitatric Ventures dont je suis le Directeur, à vous faire part de l'intention de la sociétón de faire des objets prélevers de l'epave du Titanic en 1987 , un usage respectueux du souvenir de leurs propretaine initiaux.
Dans cette optique, je yous indique qua les objets ne seront utilisés ques dans un but culturel et ne feront en conséquence, l'objet d'aucune opération entrainant leur dispersion, si ce n'est pour les besoins d'une expostion, ni $d^{\text {ªpucuner vente de l'un }}$ quelcomque d'entre eux.
En outre, je décharge expressement l'Etat francais de coute responsahilité vis-àvis des tiers dont les interets auraient été atilents par la remise des objets tires de l'épave du Titanic.
Te vous prié de croire, Monsieur, a l"assurance de mes sentíments distinguées.


General Partner
Titanic Ventures Limited Partnership

Case 3:16-ap-00183-PMG Doc 1-4 Filed 08/17/16 Page 1 of 4

## SAlubuatsade de Grume

ares Citations
vt $2016-506130_{\text {mos }}$

## NOTE

The Embassy of the Republic of France presents iss compliments to the Department of State and has the honor to refer it to the proceedings concerning the RMS Titanic (RMST) in the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Norfolk Division (Case No. 2:93-ov-902) and in the United States Bankruptcy Court for the Middle District of Florida, Jacksonville Division (Case No. 3:16mbk-02230).

France's ownership of recovered artifacts dates back to the expedition on the site of the wreak in 1987, in which the Institut Francis de Recherche pour l'Exploitation de la Mar (IFREMER) played an active part, namely the use of is vessels by Oceanic Research and Exploration Ltd, to dive on "HMS TITANIC to promote the survey of the wreak and to recover objects from the Titanic",

Under Article 20 "Recovery of objects" agreed upon in a Charter signed by both parties (IFREMER as the owner and Oceanic Research and Exploration as the Charterer), it was formally agreed that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall use them only for exhibition purposes".

In 1993, Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP), RMST"s predecessor-in-interest, sought and obtained the remit of French artifacts from the French Ministry of Equipment, Transportation and Tourism, subject to assurances made by the company that the collection would neither be sold nor dispersed.

## The Department of State

## Case 3:16-apo0183-PMG Boc 1-4 Filed 08/12/16 Page 3 of 4

Thus, in the attached letter from September 22, 1993, signed by the Director of TVLP, France was assured that "the artifacts will be used only for cultural purposes and will not, therefore, be part of any oporations that would lead to tholn dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold".

With this understanding and signed guaranteo, the French administration agreed to grant the title to TVLP in a Process=Verbal of October 20, 1993,

With the merger of May 1993, RMST acquired the artifacts held by TVLP for the French government and mounted other expeditions over the years, recovering more artifacts for which it was granted an in speote salvage award of title by the District of Virginia Court.

The Embassy of France notes that in the Eastern Distriot of Virginia proceeding, the United States Department of Justice and the National Oceanio and Atmospheric Administration doveloped and obtained judicial approval of covenants and conditions for the protection and nondispersal of artifacts recovered from the Titanic in the possession of private partles, RMS Titanic, Inc, and Premier Exhibitions, Inc. These covenants and conditions include ervaintenance of the artifacts as a collection not to be dispersed through sale or other disposition, lie, the same conditions and covenants regarding the French artifaots.

The Embassy further observes that in those proceedings, the Fourth Circuit Court recognized that the Frouch artifacts were subject to the same binding conditions, as it stated that "the 1993 French Administration decision also incorporated Titanic Ventures' assurances made in its September 22, 1993 leiter stating that "Titanic Ventures agreed to make use of such objects in conformity with the respect due to the memory of thelr initial owners and not to carry out any commercial transaction concerning suoh objects nor any sale of any one of them nor any transaotion enteiling their dispersion, if not for the purposes of an oxhibition" (RMS Titanic, Inc, 435 F 3 d at 527.28 ).

Furthermore, these conditions are also consistent with the principles of the finalized text agreed by the United States, France, Great Britain and Canada for the International Agreement to Protect the Shipwrecked Vessel RMS Titanic in respect of any future recovery of artifacts.

The Embassy of Franoe thus notes with concem that the intention was expressed by RMS Titanic, Inc, in the Middle District Florida to seek approval to sell and disperse Frenoh artifacts, In violation of the aforementioned Proces-Verbal and the covenants and conditions of the Eestern District of Virginia Court and under the erroneous assumption that France has no intorest in the French artifacts.

## 

This attempt and assumption are all the more surprising in that France has never been given any prior notice by RMST of it intention to sell the artifacts.

France would like to remind RMST that its intorest in the fate of the artlfacts Is high, and that not only would the dispersion or sale of the artifacts infininge upon the due respect to the memory of its initial owners but also violate the principle of sovereign immunity,

The Embassy of France therefore requests the assistance of the Department of State and any other appropriate United States agencies to inform the courts of these matters and takes such action as appropriate to semure compliance with the aboverreforenced principles, covenants and conditions.

The Embassy of Franoe takes this opportunity to essure the Department of State of its highest consideration.



## CHRETIENNOT Nelly

| De: | BELLAYER-ROILLE Alexandra [alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr](mailto:alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr) |
| :--- | :--- |
| Envoyé: | mardi 13 décembre 2016 12:36 |
| À: | CHRETIENNOT Nelly; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia |
| Cc: | HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse; |
|  | alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier; |
|  | ORTOLLAND Didier |
| Objet: | RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de |
|  | Jacksonville |

Bonjour,

Il nous semble que le Ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) , «héritier» du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme dont relevait les signataires de la lettre du 12 octobre 1993 et du procès-verbal du 20 octobre 1993, est le plus compétent en la matière.

L'Administrateur des Affaires maritimes et le chef du Quartier maritime de Lorient, qui ont signé ces deux documents «remettant en propriété» les objets du Titanic à la société américaine, dépendaient en effet du ministère de l'Equipement à l'époque et toute l'affaire repose sur ces documents.

A défaut, le Ministère de la Culture pourrait être intéressé dans la mesure où il s'agit d'objets du patrimoine archéologique subaquatique.

Bien cordialement

## Alexgndra Bellayer-Roille

en charge du Droit de la mer, Délimitations maritimes, Recherche scientifique marine
Ministère des Affaires étrangères et du développement international
Direction des affaires juridiques
Sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles (DI/mer)
57 boulevard des invalides
75700 Paris 07 SP
Tel. +33 (0)153693657
alexandra.bellayer-roille@diplomatie.gouv.fr

De : CHRETIENNOT Nelly [mailto:Nelly.Chretiennot@justice.gouv.fr]
Envoyé : mercredi 30 novembre 2016 19:54
À : BELLAYER-ROILLE Alexandra; VON DER MUHLL Agnes; BELLONE Alexia
Cc: HILPERT Christelle; LATAPIE Philippe; MAITREPIERRE Agnes; BEN YOUNES Anisse;
alexandre.tremoliere@developpement-durable.gouv.fr; NAUDIN Olivier
Objet : RE: Affaire Titanic - convocation de la France devant le tribunal de commerce de Jacksonville
Bonsoir,

Je vous remercie de vos précisions dans ce dossier.

Toutefois, le BDIP doit remettre l'acte à son destinataire, et identifier pour cela qui peut recevoir l'acte pour l'Etat français.

Il faut en effet distinguer la volonté de l'Etat français de ne pas constituer avocat dans la procédure (si j'ai bien compris, l'Etat n'interviendra pas car il ne souhaite pas régler les honoraires d'un avocat dans la procédure américaine) et la notification d'un acte de cette procédure à l'Etat français.

## UNITED STATES BANKRUPTCY COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA JACKSONVILLE DIVISION

In re

RMS Titanic, Inc., et al.,

Debtors.

RMS Titanic, Inc.,

Plaintiff,
vs.

French Republic
$\mathrm{a} / \mathrm{k} / \mathrm{a}$ Republic of France,

Defendant.

Case No. 3:16-bk-2230-PMG

Chapter 11

Jointly Administered

Adv. No. 3:16-ap-183-PMG

## ORDER ON PLAINTIFF RMS TITANIC, INC.'S AMENDED MOTION FOR ENTRY OF CLERK'S DEFAULT AND AMENDED MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST DEFENDANT FRENCH REPUBLIC, a/k/a REPUBLIC OF FRANCE

THIS CASE came before the Court for hearing to consider the Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Entry of Clerk's Default and Amended Motion for Default Judgment against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France. (Docs. 45, 46).

The Debtor, RMS Titanic, Inc., asserts that it holds unconditional title to approximately 2,100 artifacts that were recovered from the Titanic salvage site in 1987 (the French Artifacts). In this proceeding, the Debtor seeks a determination under $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code that the French Republic and its agencies have "no interest in the French Artifacts."

Under 28 U.S.C. § 1330 and the Foreign Sovereign Immunities Act, a foreign state is presumptively immune from the jurisdiction of a Court of the United States, unless a specified exception to sovereign immunity applies to the case. In order to exercise jurisdiction over a foreign state under 28 U.S.C. $\S 1330$, a Bankruptcy Court must determine that the foreign state was properly served with process, and that a statutory exception to jurisdictional immunity applies to the foreign state.

In this case, the French Republic was properly served with process by delivery of a copy of the Summons and Complaint to France's Ministry of Justice.

Additionally, the French Republic is excepted from jurisdictional immunity in this action, because of the statutory waiver or abrogation of immunity provided by $\S 106(a)$ of the Bankruptcy Code for actions against a foreign state that are brought under $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code. Accordingly, the Court may exercise jurisdiction over the French Republic in this action under 28 U.S.C. §1330.

Pursuant to 28 U.S.C. $\S 1608(\mathrm{e})$, however, the Court may not enter a default judgment against a foreign state unless the plaintiff establishes its right to relief "by evidence satisfactory to the court." In this case, an evidentiary hearing should be scheduled on the Debtor's Amended Motion for Default Judgment, because the current record does not contain satisfactory evidence that the French Republic has no interest in the French Artifacts.

## I. Background

On June 14, 2016, the Debtor and seven affiliates filed petitions under Chapter 11 of the Bankruptcy Code. According to their Case Management Summary, the Debtors own approximately 5,500 artifacts recovered from the Titanic shipwreck, and present the artifacts to the public at their exhibitions and other venues. (Main Case, Doc. 8).

On June 20, 2016, the Debtors filed a Motion in the main bankruptcy case for an "Order Pursuant to Bankruptcy Code Sections 105 and 363 and Bankruptcy Rules 6003, 6004, and 9014 Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests." (Main Case, Doc. 28).

According to the Motion, the Debtors' total Titanic collection consists of (1) the French Artifacts or French Collection, which includes approximately 2,100 artifacts that were recovered during a joint expedition with the French Government's oceanographic institute in 1987, and (2) the American Artifacts or American Collection, which includes more than 3,000 additional artifacts that were recovered during expeditions in 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, and 2004.

In the Motion to Market and Sell Certain Artifacts in the main case, the Debtors asserted that they sought "only to sell a narrow subset of artifacts from the French Collection to pay the creditors in full, return all equity positions to the Debtors' shareholders, and possibly fund some or all of the Titanic reserve account." (Main Case, Doc. 28, 『 25).

On July 22, 2016, the Court entered an Order denying the Debtors' Motion, without prejudice to the Debtors' right to file the request to market and sell the French Artifacts as an adversary proceeding pursuant to Rule 7001 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure. (Main Case, Doc. 102).

On August 17，2016，the Debtor filed a Complaint against the French Republic．（Doc．1）．In the Complaint，the Debtor alleges that its predecessor in interest（Titanic Ventures Limited Partnership） conducted an expedition to the Titanic salvage site in 1987，with the assistance of France＇s oceanographic institute，and recovered approximately 2,100 artifacts from the wreck（the French Artifacts）．（Complaint，『11）．The Debtor further alleges：

15．On October 20，1993，an Administrator in the French Office of Maritime Affairs（Ministry of Equipment，Transportation and Tourism）pursuant to the proces verbal awarded the Company title to the French Artifacts（the＂Proces Verbal＂）．
（Complaint，『 15）．The Debtor further alleges that the administrator＇s award noted the＂assurances＂of the Debtor＇s predecessor that the artifacts would not be sold or disbursed，except for the purposes of an exhibition．（Complaint，『19）．

Finally，the Debtor alleges that（1）the Proces－Verbal is a legally enforceable decision that transferred legal title to the French Artifacts to the Debtor，（2）that the transfer of title was unconditional，and（3）that the unconditional title is not encumbered by any liens or other interests． （Complaint，9／ll 25－28）．

Accordingly，the Debtor seeks a declaration pursuant to $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code， and Rule 7001（2）and Rule 7001（9）of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure，that＂France and all


## II．Jurisdiction under the FSIA

The existence of subject matter jurisdiction in an action against a foreign state is governed by the Foreign Sovereign Immunities Act（FSIA），which provides the sole basis for jurisdiction over a foreign state in federal court．Continental Casualty Company v．Argentine Republic， 893 F．Supp．2d 747， 750
(E.D. Va. 2012). The FSIA "provides the sole basis for obtaining jurisdiction over a foreign state in the courts of this country." SACE S.p.A. v. Republic of Paraguay, 2017 WL 1066564, at 6 (D.D.C.).

The FSIA is codified at 28 U.S.C. $\S \S 1602$ through 1611, and the jurisdictional provision related to the FSIA is found at 28 U.S.C. $\S 1330$. Vermeulen v. Renault, U.S.A., Inc., 985 F. $2 \mathrm{~d} 1534,1543\left(11^{\text {th }}\right.$ Cir. 1993). Section 1330 is "the jurisdictional statute corresponding to the FSIA." Coleman v. Alcolac, Inc., 888 F.Supp. 1388, 1399-1400 (S.D. Tx. 1995). Section 1330 provides:

## §1330. Actions against foreign states

(a) The district courts shall have original jurisdiction without regard to amount in controversy of any nonjury civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title as to any claim for relief in personam with respect to which the foreign state is not entitled to immunity either under sections 1605-1607 of this title or under any applicable international agreement.
(b) Personal jurisdiction over a foreign state shall exist as to every claim for relief over which the district courts have jurisdiction under subsection (a) where service has been made under section 1608 of this title.

28 U.S.C. §1330(a),(b)(Emphasis supplied). Generally, a "foreign state" under $\S 1330$ and the FSIA is an entity that has the attributes of statehood, meaning a defined territory and population, selfgovernance and foreign relations, and the capacity to wage war and enter international agreements. $\underline{\text { Kirschenbaum v. } 650 \text { Fifth Avenue and Related Properties, } 830 \text { F.3d 107, } 123 \text { (2d Cir. 2016). }}$

In determining whether to exercise jurisdiction over a foreign state under $\S 1330$ (a) and (b), federal courts must conduct a two-part inquiry as to: "(1) whether service of the foreign state was accomplished properly, and (2) whether one of the statutory exceptions to sovereign immunity applies." Jouanny v. Embassy of France in the United States, 2016 WL 7156465, at 2 (D.D.C.)(quoting Abur v. Republic of Sudan, 437 F.Supp.2d 166, 171-72 (D.D.C. 2006)). The "interlocking provisions" of $\S 1330$ "compress subject-matter jurisdiction and personal jurisdiction into
a single, two-pronged inquiry: (1) whether service on the foreign state was accomplished properly, and (2) whether one of the statutory exceptions to sovereign immunity applies." Abur v. Republic of Sudan, 2006 WL 1892066, at 3 (D.D.C.)(quoted in Howe v. Embassy of Italy, 68 F.Supp.3d 26, 31 (D.D.C. 2014)).

Under $\S 1330$, therefore, a Court may "consider the merits of a claim against a foreign state only if proper service is effectuated and one of the FSIA's enumerated exceptions to sovereign immunity applies to that claim." Abur v. Republic of Sudan, 2006 WL 1892066, at 3.

## A. Service of process

Rule $4(\mathrm{j})(1)$ of the Federal Rules of Civil Procedure, as made applicable in bankruptcy proceedings by Rule 7004(a)(1) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, provides that a foreign state must be served in accordance with 28 U.S.C. §1608. F.R.Civ.P. 4(j)(1).

Section 1608 is part of the FSIA, and provides in part:

## § 1608. Service; time to answer; default

(a) Service in the courts of the United States and of the States shall be made upon a foreign state or political subdivision of a foreign state:
(1) by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with any special arrangement for service between the plaintiff and the foreign state or political subdivision; or
(2) if no special arrangement exists, by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with an applicable international convention on service of judicial documents;

28 U.S.C. §1608(a)(1),(2)(Emphasis supplied).

With respect to the French Republic, the applicable "international convention is the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-Judicial Documents in Civil or Commercial

Matters ('Hague Convention'), to which the United States and France are signatories. The Hague Convention requires signatory states 'to designate a Central Authority' to receive service." Jouanny v. Embassy of France, 2016 WL 7156465, at 3.

The Central Authority designated by the French Republic to receive service is its Ministry of Justice. Id. See https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=256.

In this case, the Debtor delivered a copy of the Summons and Complaint to the French Republic's Ministry of Justice. On December 16, 2016, the French Ministry of Justice issued a Certificate attesting that the "undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention, that the document has been served in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the Convention." The stamp of the Ministry of Justice appears on the Certificate. (Doc. 45, Exhibit A).

See also the correspondence from the Justice Attache of the Embassy of France dated January 19, 2017, in which the Justice Attache states that "I write to inform the Court that proper service has been done by RMS Titanic, Inc. via the Ministry of Justice of France on November 23, 2016." (Doc. 34, p. 2).

The French Republic was properly served with process under 28 U.S.C. §1608(a)(2) by delivery of a copy of the Summons and Complaint to the French Ministry of Justice in accordance with the Hague Convention.

## B. An Exception to Sovereign Immunity

After determining that service was properly accomplished, the second step of the two-pronged inquiry regarding jurisdiction over a foreign state under §1330 involves "whether one of the statutory exceptions to sovereign immunity applies." Jouanny v. Embassy of France, 2016 WL 7156465, at 2.

## 1. Sovereign Immunity generally

As indicated above, $\S 1330$ and the FSIA provide the sole basis for obtaining jurisdiction over a foreign state in federal court. Continental Casualty Company v. Argentine Republic, 893 F.Supp.2d at 750. "The starting point in the analysis is the general rule under the FSIA that foreign states and their instrumentalities are immune from the jurisdiction of United States courts." Coleman v. Alcolac, Inc., 888 F.Supp. 1388, 1400 (S.D. Tx. 1995). Section 1604 of title 28 provides:

## §1604. Immunity of a foreign state from jurisdiction

Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act a foreign state shall be immune from the jurisdiction of the courts of the United States and of the States except as provided in sections 1605 to 1607 of this chapter.

28 U.S.C. §1604(Emphasis supplied). Under the FSIA, foreign states are presumptively immune from suit in the United States unless one of the statute's exceptions applies to the action. Freund v . Republic of France, 592 F.Supp.2d 540, 552 (S.D.N.Y. 2008). See also SACE S.p.A. v. Republic of Paraguay, 2017 1066564, at 7("In short, a foreign state is 'presumptively immune from the jurisdiction of United States courts unless a specific exception applies.'")(citations omitted).

## 2. An exception to sovereign immunity where the immunity is waived

Under §1604, therefore, foreign states are generally immune from suit in United States courts. But $\S 1605$ of the FSIA "outlines certain exceptions to foreign sovereign immunity." Cortez Byrd v. Corporacion Forestal y Industrial de Olancho, S.A., 974 F.Supp.2d 264, 268 (S.D.N.Y. 2013). Section 1605(a) provides in part:

## §1605. General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state

(a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States in any case-
(1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver;

28 U.S.C. §1605(a)(1)(Emphasis supplied).
Under certain conditions, a foreign state's sovereign immunity may be waived or abrogated by statute. Goldberg-Botvin y. Islamic Republic of Iran, 938 F.Supp.2d 1, 7 (D.D.C. 2013). In fact, it is a well-established principle of statutory construction that Congress may abrogate a sovereign's immunity by enacting a statute that clearly establishes the abrogation. State of Florida v. Seminole Tribe of Florida, 181 F.3d 1237, 1242 (11th Cir. 1999).

Sovereign immunity has been waived or abrogated by statute, for example, with respect to suits against foreign states that have sponsored or supported acts of terrorism. Stansell v. Republic of Cuba, 2016 WL 6581171, at 8 (D.D.C.)(citing 28 U.S.C. §1605A(a)(1)). Courts may "obtain original jurisdiction for suits against foreign states, and those states' general immunities are waived by operation of statute" under certain conditions, such as the statutory waiver for state-sponsored terrorism provided by 28 U.S.C. §1605A(a)(1). Oveissi v. Islamic Republic of Iran, 879 F.Supp.2d 44, 51 (D.D.C. 2012).

## 3. Waiver or abrogation under $\S 106$ of the Bankruptcy Code

Sovereign immunity has also been waived or abrogated by statute with respect to issues arising under certain sections of the Bankruptcy Code. Section 106(a) of the Bankruptcy Code provides:

## 11 U.S.C. §106. Waiver of sovereign immunity

(a) Notwithstanding an assertion of sovereign immunity, sovereign immunity is abrogated as to a governmental unit to the extent set forth in this section with respect to the following:
(1) Sections 105, 106, 107, 108, 303, 346, 362, 363, 364, 365, 366, 502, 503, 505, $506,510,522,523,524,525,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552$, $553,722,724,726,744,749,764,901,922,926,928,929,944,1107,1141,1142$, $1143,1146,1201,1203,1205,1206,1227,1231,1301,1303,1305$, and 1327 of this title.
(2) The court may hear and determine any issue arising with respect to the application of such sections to governmental units.

11 U.S.C. §106(a)(Emphasis supplied). The waiver or abrogation of sovereign immunity under §106(a) applies to "governmental units," which is expressly defined in §101 of the Bankruptcy Code to include foreign states.

## 11 U.S.C. §101. Definitions

(27) The term "governmental unit" means United States; State; Commonwealth; District; Territory; municipality; foreign state; department, agency, or instrumentality of the United States (but not a United States trustee while serving as a trustee in a case under this title), a State, a Commonwealth, a District, a Territory, a municipality, or a foreign state; or other foreign or domestic government.

11 U.S.C. §101(27)(Emphasis supplied).
Pursuant to §106(a) and §101(27), "[f]oreign states can no longer assert sovereign immunity from liability for certain actions under the Bankruptcy Code" because "section 106 abrogates sovereign immunity as to a 'governmental unit,' which the Bankruptcy Code specifically defines to include a foreign state or other foreign or domestic government." In re Tuli, 172 F.3d 707, 711-12 $\left(9^{\text {th }} \mathrm{Cir}\right.$. 1999). In Tuli, for example, the Court determined that "Iraq is not protected by sovereign immunity from Tuli's adversary complaint under 11 U.S.C. §542." In re Tuli, 172 F.3d at 713.

See also In re Krystal Energy Co., Inc., 357 F.3d 1055 ( $9^{\text {th }}$ Cir. 2004), reversing 308 B.R. 48, 54
(D. Ariz. 2002)("Section 106(a) has been found to effectively abrogate the sovereign immunity of
foreign states.')(Emphasis in original), and In re National Cattle Congress, 247 B.R. 259, 266 (Bankr. N.D. Iowa 2000)(Congress may abrogate sovereign immunity by express statutory language, and Section 106(a) has "been found to effectively abrogate the sovereign immunity of foreign states.").

Further, the waiver or abrogation of sovereign immunity for foreign states under §106(a) supports other sections of the Bankruptcy Code providing for the Court's broad jurisdiction to determine matters involving property of a bankruptcy estate. Section 1334(e) of title 28, for example, provides that district courts "shall have exclusive jurisdiction- of all the property, wherever located, of the debtor as of the commencement of such case, and of property of the estate." 28 U.S.C. §1334(e).

Under §1334(e), "Congress intended to grant comprehensive jurisdiction to the bankruptcy courts so that they might deal efficiently and expeditiously with all matters connected with the bankruptcy estate." Pacor, Inc. v. Higgins, 743 F.2d 984, 994 (3d Cir. 1984)(quoted in In re Ryan, 2008 WL 1969593, at 2 ( $11^{\text {th }}$ Cir.), and In re Marathe, 459 B.R. 850,854 (Bankr. M.D. Fla. 2011)).

Section 1334(e) and §106(a) address the principle that Courts should have the authority to administer insolvent estates that are brought before them, a principle that appears to possess international recognition. In this case, for example, the Debtor engaged David P. Stewart, an attorney and law professor specializing in international law, to provide an opinion on sovereign immunity issues in this adversary proceeding. According to Mr. Stewart:
9. That statutory waiver of immunity [under §106(a)] is consistent with the terms of Article 13 of the 2004 United Nations Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Properties (the "2004 UN Convention"), to which France is a state party, having signed it on January 17, 2007 and approved (ratified) it on April 12, 2011. Article 13 of the 2004 UN Convention waives sovereign immunity for any State Party before a court of another State in any proceeding which relates to the administration of property, including trust property and the estate of a bankruptcy entity.
(Doc. 50, Declaration of David P. Stewart, I 9)(Emphasis supplied). According to the Debtor, therefore, the French Republic has undertaken "international legal obligations regarding waiver of sovereign immunity for in rem bankruptcy proceedings." (Doc. 49, p. 12).

## C. Jurisdiction of this proceeding

In summary, $\S 1330$ of title 28 provides for original jurisdiction of any action against a foreign state in which the foreign state is not entitled to sovereign immunity. Section 1605(a) of the FSIA provides an exception to a foreign state's sovereign immunity in cases where the immunity is expressly or impliedly waived. 28 U.S.C. $\S 1605(\mathrm{a})$. With respect to specified actions under the Bankruptcy Code, a foreign state's sovereign immunity is statutorily waived or abrogated by $\S 106(\mathrm{a})$ of the Bankruptcy Code.

Such a waiver is consistent with the Court's expansive jurisdiction to determine all matters related to property of a bankruptcy estate, and is also consistent with the principle recognized by the French Republic that sovereign immunity may be waived for any proceeding that relates to the administration of a bankruptcy estate.

In this case, the Debtor's action against the French Republic is brought under Bankruptcy Rule 7001 and Bankruptcy Code $\S 105$ and $\S 363$ for a determination that the French Republic has no interest in the French Artifacts claimed by the Debtor as property of its estate. Issues under $\S 105$ and $\S 363$ are listed in $\S 106$ (a) as actions that are subject to the waiver of immunity, and the French Republic's sovereign immunity is statutorily waived or abrogated in this case pursuant to $\S 106$ of the Bankruptcy Code.

The French Republic was properly served under 28 U.S.C. §1608, and an exception to sovereign immunity applies to this proceeding by virtue of the statutory waiver or abrogation of immunity under

11 U.S.C. §106. Accordingly, this Court has original jurisdiction of this proceeding pursuant to 28 U.S.C. §1330.

## III. The Motions

Federal courts are granted original jurisdiction in suits "against a foreign state . . . as to any claim for relief . . . with respect to which the foreign state is not entitled to immunity." 28 U.S.C. §1330(a). In this case, the Court may exercise jurisdiction over the French Republic under $\S 1330$ because (1) service of process was properly accomplished, and (2) a statutory exception to sovereign immunity applies. Jouanny v. Embassy of France, 2016 WL 7156465, at 2.

The next issues for determination, therefore, are the specific matters before the Court: (1) the Debtor's Amended Motion for Entry of Clerk's Default, and (2) the Debtor's Amended Motion for a Default Judgment against the French Republic. (Docs. 45, 46).

## A. Motion for Default

The Court has determined that the French Republic was properly served under §1608(a)(2) of the FSIA by delivery of a copy of the Summons and Complaint to the French Republic's Ministry of Justice. On December 16, 2016, the French Ministry of Justice issued a Certificate attesting that the Summons and Complaint were served. (Doc. 45, Exhibit A).

Subsection (d) of §1608 provides that a foreign state "shall serve an answer or other responsive pleading to the complaint within sixty days after service is made." 28 U.S.C. §1608(d).

As of the date of this Order, the French Republic has not filed an answer or other response to the Complaint filed and served by the Debtor. Rule 55(a) of the Federal Rules of Civil Procedure, as made applicable to this proceeding by Rule 7055 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, provides:

## Rule 55. Default; Default Judgment.

(a) Entering a Default. When a party against whom a judgment for affirmative relief is sought has failed to plead or otherwise defend, and that failure is shown by affidavit or otherwise, the clerk must enter the party's default.
F.R.Civ.P. 55(a). Accordingly, the Debtor's Amended Motion for Default should be granted in this proceeding, and the Clerk should be directed to enter a default against the French Republic pursuant to Rule 55(a) of the Federal Rules of Civil Procedure.

## B. Motion for Default Judgment

An evidentiary hearing should be scheduled on the Debtor's Amended Motion for Default Judgment, however, because the current record does not contain satisfactory evidence to establish that the French Republic has no interest in the French Artifacts.

Section 1608(e) of the FSIA provides:
§1608. Service; time to answer; default
(e) No judgment by default shall be entered by a court of the United States or of a State against a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state, unless the claimant establishes his claim or right to relief by evidence satisfactory to the court.

28 U.S.C. §1608(e)(Emphasis supplied). The section is intended to protect foreign states from unfounded judgments based solely on a procedural default. Fraenkel, et al., v. Islamic Republic of Iran, et al., 2017 WL 1214353, at 6 (D.D.C).

Section 1608(e) "provides foreign sovereigns a special protection akin to that assured the federal government" by Rule $55(\mathrm{~d})$ of the Federal Rules of Civil Procedure, which provides that a default judgment may be entered against the United States "only if the claimant establishes a claim or right to
relief by evidence that satisfies the court." Braun v. Islamic Republic of Iran, 2017 WL 79937, at 5 (D.D.C.); F.R.Civ.P. 55(d).
"The FSIA does not specify what kinds of evidence the plaintiff must submit to meet this evidentiary burden; it 'leaves it to the court to determine precisely how much and what kinds of evidence the plaintiff must provide." Stansell v. Republic of Cuba, 2016 WL 6581171, at 8 (D.D.C.)(quoting Han Kim v. Democratic People's Republic of Korea, 774 F.3d 1044, 1047 (D.C.Cir. 2014)). The FSIA "leaves it to the court to determine precisely how much and what kinds of evidence the plaintiff must provide." Braun v. Islamic Republic of Iran, 2017 WL 79937, at 5.

Section 1608(e), however, obligates a court to make a thorough inquiry before entering a default judgment against a foreign state. Firebird Global Master Fund II Ltd., v. Republic of Nauru, 915 F.Supp.2d 124, 126 (D.D.C. 2013). Under §1608(e), the court is obligated to satisfy itself that the plaintiff established a right to the relief that it requested. Fraenkel v. Islamic Republic of Iran, 2017 WL 1214353, at 6.

In this case, the Debtor alleges that its predecessor conducted an expedition to the Titanic salvage site in 1987, with the assistance of France's oceanographic institute, and recovered approximately 2,100 artifacts from the wreck. (Doc. 1, Complaint, 『 11). The Debtor further alleges that a French official awarded the Debtor unconditional title to the French Artifacts pursuant to a Proces-Verbal on October 20, 1993. (Doc. 1, Complaint, $\llbracket 15$ ). The relief requested by the Debtor in its Complaint is a determination under $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code that "France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts." (Doc. 1, Complaint, 『 30).

The Court has considered the documents submitted by the Debtor to support its claim of unconditional title, and cannot determine that the current record contains satisfactory evidence to
establish that the French Republic has no interest in the French Artifacts, or that the Debtor is entitled at this time to the relief that it requests. The Court reaches this decision for the following reasons:

## 1. The Proces-Verbal

First, the Debtor's assertion that it holds unconditional title to the French Artifacts, and its further assertion that the French Republic has no interest in the French Artifacts, depend primarily on the meaning and effect of the Proces-Verbal dated October 20, 1993. The Proces-Verbal provides in its entirety:

In accordance with its decision dated October 12, 1993, taken pursuant to the provisions of the decree N 61-1547 dated December 26, 1961 determining the regime of the wreck at Sea, M. Chapalain, representing the Head of the Headquarter of Maritime Affairs of Lorient, has carried out this day the delivery of the artifacts recovered from the Titanic wreck in 1987 and whose legal owners or heirs have not been identified pursuant to the publicity measures implemented by the French Authorities, to Titanic Ventures Limited Partnership, in its capacity of salvager.

The list of the artifacts is exhibited to the present minutes together with the letter of intent of Titanic Ventures Limited Partnership dated September 22, 1993.
(Doc. 1, Complaint, Exhibit B)(Emphasis supplied). The Debtor contends that this document "constitutes a legally enforceable administrative decision that transferred to RMST legal title to the French Artifacts," that the "transfer of title to RMST was unconditional," that the title "contains no liens or encumbrances," and that the French Republic "never had a beneficial interest in the French Artifacts." (Doc. 1, Complaint, $9 \mathbb{1}$ 25-28).

The English translation of the French Proces-Verbal, as quoted above, appears to provide that the French Maritime Affairs Administrator "carried out . . . the delivery" of the French Artifacts to the Debtor's predecessor as salvager of the Titanic wreck site. (Doc. l, Complaint, Exhibit B). Within its text, the document does not expressly award unconditional title of the Artifacts to the Debtor's
predecessor, and the record does not clearly evidence the legal effect of the document or the nature of the interest in the Artifacts that was delivered to the Debtor by the Administrator. The Proces-Verbal does not indicate, for example, whether the Administrator's prior "decision dated October 12, 1993" includes additional details regarding the delivery of the Artifacts.

## 2. The letter of intent

Second, the Proces-Verbal provides that the Debtor's predecessor's "letter of intent" dated September 22, 1993, is attached to the document. The letter of intent states in part:

On this occasion, I would like, on behalf of Titanic Ventures, of which I am the General Partner, to inform you of Titanic Ventures' intent to use the objects collected from the wreck of the Titanic in a manner respecting the memory of these objects' initial owners.

Along these lines, I would like to indicate to you that these objects shall be used only for cultural purposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (except for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold.
(Doc. 1, Complaint, Exhibit C)(Emphasis supplied). The letter of intent is attached to and referenced in the Proces-Verbal, but the record does not explain whether the Proces-Verbal intended to substantively incorporate the terms of the letter, including the representation that the French Artifacts would not be sold or disbursed.

## 3. The Affidavits

Third, the Debtor submitted two affidavits in support of its position that the Proces-Verbal constituted an award of unconditional title to the French Artifacts.

The first Affidavit was furnished by Jerome Henshall, the "Chief Financial Officer, Director of Premier Exhibitions, Inc." Premier Exhibitions, Inc. is an affiliate of the Debtor. (Case No. 3:16-bk-2232-PMG). This Affidavit identifies the Proces-Verbal and the letter of intent, but states only in
conclusory fashion that (1) the Proces-Verbal was a legally enforceable administrative decision that transferred the French Artifacts to the Debtor unconditionally, and that (2) the French Republic has no beneficial interest in the Artifacts. (Doc. 12).

The second Affidavit is the Declaration of Denis Mouralis, a law professor at Aix Marseille University in France, who was engaged by the Debtor 'to advise on the legal significance under French law of the proces-verbal." In his Declaration, Mr. Mouralis states:
10. This proces-verbal was executed pursuant to decree 61-1547 of 26 December 1961 (art. 13), in order to transfer property of some artefacts to Titanic Ventures Limited Partnership, as the entity that recovered those artefacts from the Titanic wreck.
14. According to the provisions of decree 61-1547 (art. 13), such transfer of ownership is total and not conditional. Decree 61-1547 does not provide that any other entity than the rescuer should have any interest in the goods assigned. Decree 61-1547 does not provide that a third party should receive liens or encumbrances on the artefacts assigned to the rescuer.
(Doc. 49, Exhibit 5). The conclusions reached in the Mouralis Declaration appear to be based on the general purpose and operation of "decree 61-1547 of 26 December 1961." The Declaration does not address whether decree 61-1547 allows an Administrator to modify an award in specific circumstances, such as by incorporating a salvager's representations into a Proces-Verbal, or whether the attachment of the Debtor's letter of intent to the Proces-Verbal in this case may have affected the property transferred to the Debtor.

## 4. The Note from the French Embassy

Finally, the record includes a Note from the Embassy of the Republic of France dated July 8, 2016. The Note is attached to the Debtor's Complaint, and states in part:

France's ownership of recovered artifacts dates back to the expedition on the site of the wreck in 1987, in which the Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) played an active part, namely the use of its vessels by Oceanic Research and Exploration Ltd. to dive on "HMS TITANIC to promote the survey of the wreck and to recover objects from the Titanic".

Under Article 20 "Recovery of objects" agreed upon in a Charter signed by both parties (IFREMER as the owner and Oceanic Research and Exploration as the Charterer), it was formally agreed that "Charterers shall not sell the objects collected by Owners but shall use them only for exhibition purposes".

Thus, in the attached letter from September 22, 1993, signed by the Director of TVLP, France was assured that "the artifacts will be used only for cultural purposes and will not, therefore, be part of any operations that would lead to their dispersion, with the exception of exhibition purposes, and none of the artifacts will be sold".

With this understanding and signed guarantee, the French administration agreed to grant the title to TVLP in a Proces-Verbal of October 20, 1993.
(Doc. 1, Complaint, Exhibit D)(Emphasis supplied). Based on these assertions, the French Embassy appears to contest the Debtor's request for a determination that "France has no interest in the French artifacts."

## 5. Right to relief not established by satisfactory evidence

In summary, the Debtor contends that it holds unconditional title to the French Artifacts, and that the Artifacts are not subject to any claim or interest of the French Republic. The Debtor's assertion of unconditional title is predicated on the Proces-Verbal of the Maritime Affairs Administrator dated October 20, 1993, but the Proces-Verbal does not expressly refer to such an award of unconditional title. Further, the Proces-Verbal "exhibits" a letter from the Debtor's predecessor in interest representing that the Artifacts will not be sold. The Debtor's supporting Affidavits do not adequately explain the terms of the Proces-Verbal or the impact of the attached letter. And finally, the French

Embassy appears to view the Proces-Verbal as based on the Debtor's "signed guarantee" that the Artifacts will not be sold, as contained in the letter.

For these reasons, the record at this time is not satisfactory to establish that the Debtor's title to the French Artifacts is unconditional, or that the Debtor is entitled to a judgment by default determining that "France and all French government agencies have no interest in the French Artifacts." 28 U.S.C. §1608(e). Accordingly, the Debtor's Amended Motion for Default Judgment should be scheduled for an evidentiary hearing.

## IV. Conclusion

The Debtor asserts that it holds unconditional title to approximately 2,100 artifacts that were recovered from the Titanic salvage site in 1987 (the French Artifacts). In this proceeding, the Debtor seeks a determination under Rule 7001(2) and Rule 7001(9) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, and under $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code, that France and its agencies have "no interest in the French Artifacts."

Under 28 U.S.C. $\S 1330$ and the Foreign Sovereign Immunities Act, a foreign state is presumptively immune from the jurisdiction of a Court of the United States, unless a specified exception to sovereign immunity applies to the case. In order to exercise jurisdiction over a foreign state under 28 U.S.C. §1330, a Bankruptcy Court must determine that the foreign state was properly served with process, and that a statutory exception to jurisdictional immunity applies to the foreign state.

In this case, the French Republic was properly served with process by delivery of a copy of the Summons and Complaint to France's Ministry of Justice.

Additionally, the French Republic is excepted from jurisdictional immunity in this action, because of the statutory waiver or abrogation of immunity provided by $\S 106(a)$ of the Bankruptcy Code for actions against a foreign state that are brought under $\S 105$ and $\S 363$ of the Bankruptcy Code. Accordingly, the Court may exercise jurisdiction over the French Republic in this action under 28 U.S.C. §1330.

Pursuant to 28 U.S.C. $\$ 1608$ (e), however, the Court may not enter a default judgment against a foreign state, unless the plaintiff establishes its right to relief "by evidence satisfactory to the court." In this case, an evidentiary hearing should be scheduled on the Debtor's Amended Motion for Default Judgment, because the current record does not contain satisfactory evidence that the French Republic has no interest in the French Artifacts.

Accordingly:

## IT IS ORDERED that:

1. The Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Entry of Clerk's Default against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France is granted, and the Clerk shall enter a default against the Defendant pursuant to Rule 55 of the Federal Rules of Civil Procedure, as made applicable to this proceeding by Rule 7055 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure.
2. The Plaintiff RMS Titanic, Inc.'s Amended Motion for Default Judgment against Defendant French Republic, a/k/a Republic of France shall be scheduled for an evidentiary hearing by separate Order.
3. A Pretrial Hearing will be conducted on Pupere 22,2017 , at $1: 30$ o'clock p.m. at 300 North Hogan Street, $4^{\text {th }}$ Floor - Courtroom 4A, Jacksonville, Florida 32202, to consider the
scheduling of the evidentiary hearing and any related case management matters that may come before the Court.

DATED this $5^{\text {th }}$ day of 2017.

## BY THE COURT

Pu.G4m
PAUL M. GLENN
United States Bankruptcy Judge

# UNITED STATES BANKRUPTCY COURT <br> MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA <br> JACKSONVILLE DIVISION <br> www.flmb.uscourts.gov 

In re:

RMS Titanic, Inc.

Debtor* 1
$\qquad$

Case No. 3:16-bk-02230-PMG
Chapter 11

RMS Titanic, Inc.

Plaintiff*
vs.
Adv. Pro. No. 3:16-ap-00183-PMG

French Republic a/k/a Republic of France

## ENTRY OF DEFAULT

It appears from the record that Defendant French Republic $a / k / a$ Republic of France failed to plead or otherwise defend in this cause as required by law and therefore default is entered against the Defendant as authorized by Fed. R. of Bankr. P. 7055.

Dated: April 25, 2017
FOR THE COURT
Sheryl L. Loesch , Clerk of Court
300 North Hogan Street Suite 3-150
Jacksonville, FL 32202
By: Cathy Perkins
Deputy Clerk
*All references to "Debtor" shall include and refer to both of the debtors in a case filed jointly by two individuals.
*All references to "Plaintiff" or "Defendant" shall include and refer to multiple plaintiffs or defendants.
Clerk's Office to Serve


[^0]:    1 The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^1]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^2]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^3]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^4]:    1 The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^5]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising,

[^6]:    I Les Débiteurs mentionnés dans les affaires du Chapitre 11, accompagnés par les quatre derniers chiffres de leurs numéros d'identification fédérale aux fins de l'impôt, sont: RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3101) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3101) ; Premier Exhibrus Unearthed Corp. LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; et Derners, Georgia, 30071. (7309). L’adresse de service des Débiteurs est : 3045, Kingston Court, Appartement I, Peadre

[^7]:    * Delete if inappropriate.

[^8]:    * If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
    ** Delete if inappropriate.

[^9]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions Intemational, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^10]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising,

[^11]:    I Les Débiteurs mentionnés dans les affaires du Chapitre 11, accompagnés par les quatre derniers chiffres de leurs numéros d'identification fédérale aux fins de l'impôt, sont: RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3101) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3101) ; Premier Exhibiton Unearthed Corp. LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; et Dinosaurus Unea, 30071. (7309). L'adresse de service des Débiteurs est : 3045, Kingston Court, Appartement I, Peachtree Corners, Georgat, 3007.

[^12]:    * Delete if inappropriate.

[^13]:    * If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
    ** Delete if inappropriate.

[^14]:    1 The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions Intemational, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^15]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^16]:    ${ }^{2}$ Capitalized terms used but not defined in this Introduction shall have the meaning given to them elsewhere in this memorandum.
    ${ }^{3}$ Indeed, none are even parties in interest pursuant to 28 U.S.C. § 1109.

[^17]:    ${ }^{4}$ The proces verbal, as discussed in more detail below, is the instrument by which the Republic of France granted title for the Artifacts to the Debtor's predecessor. The proces verbal is attached at Exhibit B to the Complaint filed in this adversary proceeding and is further included as part of Exhibit 5 attached hereto.
    ${ }^{5}$ International Conferences (The Hague), Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (hereinafter the "Hague Convention"). For the full text of the Hague Convention, see https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17

[^18]:    ${ }^{6}$ The Republic of France had actual notice of the proceedings long before the date of service confirmed in the certificate of return. Dating back to March, 2016, two months before the Debtor filed for bankruptcy protection, the United States, through its representatives at the National Oceanic and Atmospheric Administration ("NOAA"), began communicating with French diplomatic officials that the Debtor, at that time, had contemplated selling certain of its Artifacts. NOAA and the French officials, including the French Ambassador of Oceans, communicated extensively on this matter. See Exhibit 1 (Periodic Report of R.M.S. Titanic, Inc. on the Progress of Research and Recovery Operations filed in RMS Titanic, Inc., etc. v. The Wrecked and Abandoned Vessel, etc., Civil Action No 2:93cv902 pending in the United States District Court for the Eastern District of Virginia (the "Periodic Report")) attached hereto. These communications continued through Debtor's filing of the bankruptcy petition, and included discussions regarding the Adversary Complaint. Id. In addition, the Debtor used a variety of alternative methods of service to ensure that France had actual notice of the litigation and sufficient time to respond to the Adversary Complaint should it so choose. For example, on August 31, 2016, a courier attempted handdelivery of the Complaint on French Ministry of the Environment, Energy and the Sea, which was rejected. Also on August 31, 2016, the Debtor mailed a copy of the Adversary Complaint to the French Ministry of the Environment, Energy and the Sea. See the Default Motions. In July, 2016, counsel for the Debtor exchanged email correspondence on the matter with Pierre Michel, Science and Technology Attache, Embassy of France in the United States. On August 23, 2016, the Debtor emailed Mr. Michel a copy of the Adversary Complaint, and on September 1, 2016, Mr. Michel provided the Adversary Complaint to MarieLaurence Navarri, Justice Attache, Embassy of France in the United States. See Exhibit 2 (email correspondence between Mr. Michel, Ms. Navarri, and counsel for the Debtor) attached hereto. Mr. Michel and Ms. Navarri are the same diplomats with whom NOAA engaged in extensive correspondence about the planned sale of Artifacts. See Exhibit 1 (Periodic Report) attached hereto, and Exhibit 3 (email correspondence between Mr. Michel, Ms. Navarri, and NOAA) attached hereto.

[^19]:    ${ }^{7}$ For the full text of the 2004 UN Convention, see
    http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf.

[^20]:    ${ }^{8}$ The Debtor previously submitted the Mouralis Declaration as an exhibit to its Sale Motion.

[^21]:    ${ }^{9}$ Unlike these proceedings, principles of comity were squarely at issue before the United States District Court for the Eastern District of Virginia in 2004 (the "EDVA Court"), when that court sought to invalidate the proces verbal in its entirety. R.M.S. Titanic, Inc.v Wrecked \& Abandoned Vessel, 323 F. Supp. 2d 724 (E.D. Va. 2004). In refusing to recognize the French Administrator's decision to award the Artifacts to RMST, the EDVA Court concluded that an application of the principles of comity did not justify the EDVA Court's recognition of the French administrative proceeding. Id. at 733. On appeal, the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit vacated the EDVA Court Order with respect to the ownership of the French Artifacts, thus re-confirming the legal effect of the proces verbal and confirming Debtor's ownership of the Artifacts. R.M.S. Titanic, Inc. v. The Wrecked and Abandoned Vessel, 435 F.3d 521, 528 (4th Cir. 2006). Even following the attempted invalidation of the proces verbal by the EDVA Court, the Republic of France elected not to file an amicus brief in the Fourth Circuit supporting the application of comity and defending as valid the French administrative procedures. France chose to abstain from those proceedings even though the Debtor invited and urged its participation. The conscious decision by the Republic of France not to participate in the instant matter is consistent with its abstention between 2004 and 2006.

[^22]:    ${ }^{10}$ Navigable waters that lie inland of a nation's borders are within the nation's complete control, the same as any real property within its borders. See RMS Titanic, Inc. v. Haver, 171 F.3d 943, 965 (4th Cir. 1999) (citing United States v. Louisiana, 394 U.S. 11, 22, 22 L. Ed. 2d 44, 89 S. Ct. 773 (1969) (footnote omitted)). Beyond the territorial waters, where the R.M.S. Titanic wreck occurred, lie the high seas, over which no nation can exercise sovereignty. Id.; see also United States v. Louisiana, 363 U.S. 1, 33-34, 4 L. Ed. 2d 1025, 80 S. Ct. 961 (1960) (stating that the "high seas, as distinguished from inland waters, are generally conceded by modern nations to be subject to the exclusive sovereignty of no single nation"); The Vinces, 20 F.2d 164, 172 (E.D.S.C. 1927) (stating that the high seas "are the common property of all nations"). Mutual access to the high seas is firmly etched into the jus gentium. See, e.g., United Nations Convention on the Law of the Sea, Dec. 10, 1982, 21 I.L.M. 1245, 1286-87 arts. 87, 89 (providing that the high seas shall be open to all nations and that "no State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty"). The R.M.S. Titanic wrecked in international waters. R.M.S. Titanic, Inc. v. Wrecked \& Abandoned Vessel, 742 F. Supp. 2d 784 , 788 (E.D. Va. 2010). Accordingly, the Republic of France could not claim any of its property as its own.

[^23]:    ${ }^{11}$ The Agreement enters into force when two parties sign and agree to be bound under international law. The United Kingdom ratified the Agreement on November 6, 2003. The United States never passed implementing legislation and neither Canada nor France signed the treaty.

[^24]:     peaties' meening, prepared ly NOAA as part of a documentano procedure agreed to by ile parties.

[^25]:    Robert W. McFarland

[^26]:    ${ }^{2}$ Following the Company June 20, 2016 motion for authorization from tho Bankruptcy Court wo sell efrain
     efforts include extensive dialogue about the letter from the Tarbassy at France, attached hereto as Exhibit $G$, as well
    
     of this section os the Periotic Report.

[^27]:    co: Ms. Ulrike Guerin (u.guerin@unesco.org)
    Robert McFarland, Esq. (mefarland@mceuirewoods.com)

[^28]:    Brian Wainger
    Principal
    Kaleo Legal
    4456 Corporation Lane, Suite 135
    Virginia Beach, VA 23462
    t:757.965.6804
    f:757.304.6175 (efax direct)

[^29]:    'The Debors ins the chapter If cases aleng with the last four digise of cach Debtor's federal tax identification number include: RMS Tiranic, Ine ( 5162 ); Premier Exhibitions, ine (4922) Premer Exhibitions Managemen. LLC (3101); Arts and Exhibitions Intemational, LLC (3101); Premier Exhibitions Internatonal, LLC 150751 : Premier Exhbinions NYC. Inc. ( 9246 ). Premier Merchandisimg. LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debore' service address ie 3045 Kingston Court. Sute I. Peachtree Comerx German 30071

[^30]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors’ service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^31]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^32]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^33]:    ${ }^{2}$ Nor does the Note constitute a self-authenticating foreign document under Rule 902 of the Federal Rules of Evidence as it is unsigned, not attested, and lacks a final certification of genuineness of signature. The Federal Rules of Evidence are made applicable to this proceeding pursuant to Rule 9017 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure.

[^34]:    ${ }^{3}$ Other courts hold that a creditor's silence in response to a properly noticed sale results in waiver of its objection. Village Ventures, Inc. v. The Official Comm. of Unsecured Creditors (In re EnvisioNet Computer Servs., Inc.), 275 B.R. 664, 669 (D. Me. 2002); In re Table Talk, Inc., 53 B.R. 937, $941-42$ (Bankr. D. Mass. 1985). The consent versus waiver distinction is one without a difference, because courts uphold sales under both views. The Seventh Circuit succinctly expressed the policy for this result as follows: "It could not be otherwise; transaction costs would be prohibitive if everyone who might have an interest in the bankrupt's assets had to execute a formal consent before they could be sold." FutureSource LLC, 312 F.3d at 285-86.

[^35]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071

[^36]:    1
    The Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer is a national agency of the French State with the mission of contributing, by its works and investigations, to knowledge of the oceans and their resources, supervision of the marine environment and coastline and to the sustainable development of maritime activities.

[^37]:    2 Called "salvager".
    3 By virtue of article 1 of the Decree, the following are considered as wrecks "all objects [...] taken from the deep-sea bed and brought into [French] territorial waters or into the [French] maritime public domain".

[^38]:    4 R. Odent, Contentieux administratif, t. 1, Dalloz, 2007, p. 348.
    Conseil d'Etat, October 27, 1999, Commune de Houdan v. Mrs. Lhemery, req. n ${ }^{\circ} 188685$,
    "Whereas it results from the very terms of these provisions [the provisions of article L. 213-1 of the French Town Planning Code] that as noted by the decision against which appeal is brought,

[^39]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^40]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867); and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^41]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3103); Arts and Exhibitions International, LLC (3103); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^42]:    * If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document. S'il y a lielu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
    ** Delete if inappropriate.
    Rayer les mentions inutiles

[^43]:    ${ }^{1}$ Les Débitrices dans les affaires en vertu du chapitre 11, concurremment avec les quatre demiers chiffres du numéro d'identification de chaque Débitrice aux fins fiscales fédérales, comprennent : RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3103) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3103) ; Premier Exhibitions International, LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; et Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). L'adresse des Débitrices aux fins de signification est 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^44]:    ${ }^{2}$ Le Tribunal se rappellera que les «Artefacts français» et la capacité de RMST de se départir de ces actifs sont l'objet de l'Ordonnance sur la requête visant à obtenir une ordonnance autorisant les Débitrices à commercialiser et vendre certains artefacts du Titanic libres et exempts de privilèges, de réclamations et d'intérêts du présent Tribunal [ $\mathrm{n}^{\circ}$ de répertoire 102 dans l'affaire $\mathrm{n}^{\circ} 3: 16$-bk-02230-PMG.] RMST a déposé la Procédure contradictoire suivant la détermination par le présent Tribunal à l'effet que la demande de RMST de commercialiser et vendre les Artefacts français libres et exempts de tout intérêt dans ces actifs doit être faite au moyen d'une procédure contradictoire.

[^45]:    ${ }^{1}$ Les Débitrices dans les affaires en vertu du chapitre 11, concurremment avec les quatre derniers chiffres du numéro d'identification de chaque Débitrice aux fins fiscales fédérales, comprennent : RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3103) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3103) ; Premier Exhibitions International, LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; et Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). L'adresse des Débitrices aux fins de signification est 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Cormers, Georgia 30071

[^46]:    ${ }^{2}$ Les termes définis de la Requête sont incorporés par référence dans les présentes.

[^47]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3103); Arts and Exhibitions International, LLC (3103); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Comers, Georgia 30071.

[^48]:    ${ }^{2}$ As the Court will recall, the "French Artifacts," and RMST's ability to dispose of those assets, are the subject of this Court's Order on Motion for Order Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests [Docket No. 102 in Case No. 3:16-bk-02230-PMG.] RMST filed the Adversary Proceeding following this Court's determination that RMST's request to market and sell the French Artifacts free and clear of any interest in those assets should be done by way of an adversary proceeding.

[^49]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3103); Arts and Exhibitions International, LLC (3103); Premier Exhibitions Intemational, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); ;Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^50]:    ${ }^{2}$ Defined terms from the Motion are incorporated by reference herein.

[^51]:    ${ }^{1}$ Les Débitrices dans les affaires en vertu du chapitre 1I, concurremment avec les quatre demiers chiffres du numéro d'identification de chaque Débitrice aux fins fiscales fédérales, comprennent : RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3103) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3103) ; Premier Exhibitions International, LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; et Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). L'adresse des Débitrices aux fins de signification est 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Comers, Georgia 30071.

[^52]:    ${ }^{2}$ Le Tribunal se rappellera que les «Artefacts français » et la capacité de RMST de se départir de ces actifs sont l'objet de l'Ordonnance sur la requête visant à obtenir une ordonnance autorisant les Débitrices à commercialiser et vendre certains artefacts du Titanic libres et exempts de privilèges, de réclamations et d'intérêts du présent Tribunal [n${ }^{\circ}$ de répertoire 102 dans l'affaire $n^{\circ}$ 3:16-bk-02230-PMG.] RMST a déposé la Procédure contradictoire suivant la détermination par le présent Tribunal à l'effet que la demande de RMST de commercialiser et vendre les Artefacts français libres et exempts de tout intérêt dans ces actifs doit être faite au moyen d'une procédure contradictoire.

[^53]:    ${ }^{1}$ Les Débitrices dans les affaires en vertu du chapitre 11, concurremment avec les quatre derniers chiffres du numéro d'identification de chaque Débitrice aux fins fiscales fédérales, comprennent : RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3103) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3103) ; Premier Exhibitions International, LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867); et Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). L'adresse des Débitrices aux fins de signification est 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

[^54]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3103); Arts and Exhibitions International, LLC (3103); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Comers, Georgia 30071.

[^55]:    ${ }^{2}$ As the Court will recall, the "French Artifacts," and RMST's ability to dispose of those assets, are the subject of this Court's Order on Motion for Order Authorizing the Debtors to Market and Sell Certain Titanic Artifacts Free and Clear of Liens, Claims, and Interests [Docket No. 102 in Case No. 3:16-bk-02230-PMG.] RMST filed the Adversary Proceeding following this Court's determination that RMST's request to market and sell the French Artifacts free and clear of any interest in those assets should be done by way of an adversary proceeding.

[^56]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3103); Arts and Exhibitions International, LLC (3103); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); ;Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Cormers, Georgia 30071.

[^57]:    ${ }^{2}$ Defined terms from the Motion are incorporated by reference herein.

[^58]:    ${ }^{1}$ As translated by RMS Titanic, Inc. in Exhibit C to its Adversary Complaint, the substance is the same: "these objects shall be used only for cultural purposes and shall accordingly not form the subject matter of any transaction leading to their dispersion (except for the purposes of an exhibition) and that no such object shall be sold."

[^59]:    ${ }^{1}$ Les Débiteurs mentionnés dans les affaires du Chapitre 11, accompagnés par les quatre derniers chiffres de leurs numéros d'identification fédérale aux fins de l'impôt, sont: RMS Titanic, Inc. (3162) ; Premier Exhibitions, Inc. (4922) ; Premier Exhibitions Management, LLC (3101) ; Arts and Exhibitions International, LLC (3101) ; Premier Exhaurus Unearthed Corp. LLC (5075) ; Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246) ; Premier Merchandising, LLC (3867) ; ee Dorners, Georgia, 30071. (7309). L'adresse de service des Débiteurs est : 3045, Kingston Court, Appartement I, Peachire Cor

[^60]:    * Delete if inappropriate.

[^61]:    * If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
    ** Delete if inappropriate.

[^62]:    ${ }^{1}$ The Debtors in the chapter 11 cases, along with the last four digits of each Debtor's federal tax identification number include: RMS Titanic, Inc. (3162); Premier Exhibitions, Inc. (4922); Premier Exhibitions Management, LLC (3101); Arts and Exhibitions International, LLC (3101); Premier Exhibitions International, LLC (5075); Premier Exhibitions NYC, Inc. (9246); Premier Merchandising, LLC (3867), and Dinosaurs Unearthed Corp. (7309). The Debtors' service address is 3045 Kingston Court, Suite I, Peachtree Corners, Georgia 30071.

