Séance  3

La compensation

Thème n°1 :  La  compensation  légale

CASS. COM., 20 MAI 2008, N° 07-13202,  BULL. CIV. IV, N° 108

CASS.  REQ.  21 MARS 1934, DP 1934.1.129, N. R. S AVATIER ; S.,

34.I.361,  RAP.  P ILON,  N.  F.  GENY

CASS.  1ERE CIV., 25 MAI 2004, N°02-17454 ;  Bull.  civ.  I  N°  143

CASS.  3E CIV., 24 AVRIL 2003, N°01-13439, BULL. CIV. III, N° 81

Thème n°2 : Compensation de dettes connexes

Cass.  1ère  civ.  18  janvier  1967,  Bull.  civ.  I,  n°  27

Cass.  com.,  09  mai  1995,  Bull.  civ.  IV,  n°  130

Cass.  com.,  15  juin  1993,  n°  91-19677  ;  Bull.  civ.  IV  n°  242

Cass.  com.,  14  décembre  1993,  n°  91-22033  ;  Bull.  civ.  IV,  n°  469

**Thème n°1  :  La compensation légale**

**CASS.  COM.,  20/05/2008,  N°  07-13202,  BULL.  CIV.  IV,  N°  108**

Sur  le  moyen  unique,  pris  en  sa  première  branche  :

Vu  l'article  1871  du  code  civil  ;

Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué,  qu'une  société  en  participation  a  été  constituée,  pour  la  réalisation  d'un  ensemble

immobilier,  entre  la  société  Entreprise  Fougerolle,  aux  droits  de  laquelle  vient  la  société  Eiffage  construction  Ile-

de-France  Paris,  et  la  société  Bec  construction  ;  que  cette  dernière  société,  après  avoir  fourni  à  ce  titre  certaines

prestations,  a  cédé  les  créances  correspondantes,  selon  les  modalités  prévues  aux  articles  L.  313-23  et  suivants  du

code  monétaire  et  financier,  à  la  société  Le  Crédit  lyonnais  (le  Crédit  lyonnais)  qui  a  notifié  ces  cessions  à  la

société  Entreprise  Fougerolle,  gérante  de  la  société  en  participation  ;  que  la  société  Entreprise  Fougerolle,  se

prévalant  des  clauses  du  contrat  de  société,  a  refusé  de  payer  en  invoquant  l'inexécution  par  la  société  Bec

construction  de  son  obligation  de  fournir  une  caution  bancaire  de  garantie  de  bonne  fin  ainsi  que  la  compensation

avec  une  somme  due  par  cette  société  au  titre  d'un  appel  de  fonds  qui  lui  avait  été  adressé  ;  que  le  Crédit  lyonnais

a  fait  assigner  la  société  Entreprise  Fougerolle  en  paiement  des  créances  cédées  ;

Attendu  que  accueillir  cette  demande,  l'arrêt  retient  tout  d'abord,  pour  écarter  la  compensation,  que  l'obligation

invoquée  ne  bénéficie  qu'à  la  société  en  participation,  même  s'il  appartient  à  la  société  gérante  de  la  mettre  en

oeuvre,  de  sorte  que  la  société  Entreprise  Fougerolle  n'est  pas  créancière  au  titre  de  l'appel  de  fonds  et  ne  peut  en

conséquence  invoquer  la  compensation  qui  suppose  des  créances  réciproques  entre  les  deux  mêmes  personnes  ;

que  l'arrêt  retient  encore,  pour  écarter  l'exception  d'inexécution,  que  la  société  Bec  construction  avait  l'obligation

de  fournir  une  caution  de  garantie  de  bonne  fin  à  la  société  en  participation,  que  cette  société  est  privée  de

personnalité  morale  et  n'est  pas  opposable  aux  tiers  et  que  l'inexécution  d'une  obligation  bénéficiant  à  cette

société  n'est  donc  pas  opposable  au  Crédit  lyonnais  ;

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors  qu'une  société  en  participation,  n'étant  pas  une  personne  morale,  ne  peut  être

créancière  d'une  obligation,  la  cour  d'appel  a  violé  le  texte  susvisé  ;

PAR  CES  MOTIFS,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  la  seconde  branche  du  moyen  :  CASSE  ET  ANNULE,  en

toutes  ses  dispositions,  l'arrêt  rendu  le  25  janvier  2007,  entre  les  parties,  par  la  cour  d'appel  de  Versailles  ;  remet,

en  conséquence,  la  cause  et  les  parties  dans  l'état  où  elles  se  trouvaient  avant  ledit  arrêt  et,  pour  être  fait  droit,  les

renvoie  devant  la  cour  d'appel  de  Versailles,  autrement  composée

**Cass.  req.,  21  mars  1934,  DP  1934.1.129,  n.  R.  Savatier  ;  S.,  1934.I.361,  rap.  Pilon,  n.  F.**

**Gény**

**CASS.  1ERE  CIV.,  25/05/2004,  N°02-17454  ;  B.  N°  143**

Sur  le  moyen  unique,  pris  en  ses  deux  premières  branches  :

Vu  les  articles  4,  1289  et  1290  du  Code  civil  ;

Attendu  que  la  compensation  de  dettes  réciproques  et  exigibles  s'opère  de  plein  droit  ;

Attendu  qu'un  contrat  de  rente  viagère  conclu  en  1976  puis  résolu  aux  torts  des  époux  X...,  débirentiers,  a  donné

lieu  à  restitution  du  capital  par  ceux-ci  ;  que  cette  résolution  ayant  été  elle-même  annulée  en  conséquence  d'un

arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Cassation  le  16  juillet  1998,  Mme  Y...,  crédirentière,  a  assigné  les  époux  X...  en

rétablissement  du  service  de  la  rente  ;  qu'ils  ont  soulevé  l'exception  d'inexécution  tirée  du  non-reversement

préalable  du  capital,  à  laquelle  Mme  Y...  a  elle-même  opposé  la  compensation  avec  des  sommes  plus  élevées  dont

elle  s'est  dite  créancière  à  leur  endroit  ;

Attendu  que  pour  débouter  Mme  Y...,  l'arrêt  attaqué  énonce  que  le  nombre  et  l'importance  des  contentieux  ayant

opposé  les  parties  est  tel  que  de  très  nombreuses  décisions  sont  intervenues,  engendrant  de  multiples  créances

réciproques,  et  qu'il  s'avère  en  pratique  impossible,  au  vu  des  décisions  et  pièces  produites,  d'établir  sans

expertise  un  compte  retraçant  les  rapports  pécuniaires  en  découlant  et,  certaines  des  décisions  les  plus  récentes

n'étant  pas  définitives  ou  même  exécutoires,  de  dire  si  la  demanderesse  se  trouve  effectivement  créancière,  à  la

date  du  présent  arrêt,  d'une  somme  supérieure  au  capital  litigieux  ;

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors,  d'une  part,  qu'il  lui  incombait  de  vérifier,  par  elle-même  ou  par  expert,  le

montant  et  l'exigibilité  des  créances  alléguées  et,  d'autre  part,  que  la  compensation  opère  par  la  seule  force  de  la

loi,  même  à  l'insu  des  débiteurs,  au  moins  jusqu'à  concurrence  de  la  dette  la  plus  faible,  la  cour  d'appel  a  violé,

par  refus  d'application,  les  textes  susvisés  ;

PAR  CES  MOTIFS,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  deux  autres  branches  :  CASSE  ET  ANNULE,  dans

toutes  ses  dispositions,  l'arrêt  rendu  le  30  mai  2002,  entre  les  parties,  par  la  cour  d'appel  d'Aix-en-Provence  ;

remet,  en  conséquence,  la  cause  et  les  parties  dans  l'état  où  elles  se  trouvaient  avant  ledit  arrêt  et,  pour  être  fait

droit,  les  renvoie  devant  la  cour  d'appel  de  Montpellier

**CASS.  3E  CIV.,  24/04/2003,  N°01-13439,  BULL.  CIV.  III,  N°  81**

Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué  (Versailles,  21  mai  2001),  que,  par  marché  de  travaux  du  12  février  1996,  la  société

civile  immobilière  ...   (la  SCI),  maître  de  l'ouvrage,  a  chargé  la  société  ETPM-Battais  (société  ETPM),  agissant  en

qualité  d'entrepreneur  général,  de  la  rénovation  d'un  groupe  d'immeubles  lui  appartenant  pour  un  prix  de  2  200

000  francs  ;  que  la  réception  est  intervenue  avec  réserves  ;  que  la  SCI,  invoquant  des  retards,  l'absence  de  levée

des  réserves  et  un  préjudice  financier  constitué  par  des  pertes  locatives  et  des  difficultés  de  trésorerie,  a  assigné

en  réparation  la  société  ETPM  qui  a  reconventionnellement  demandé  le  règlement  d'une  provision  à  valoir  sur  le

solde  de  son  marché,  une  expertise  et,  sur  le  fondement  de  l'article  1799-1  du  Code  civil,  la  délivrance,  sous

astreinte,  d'une  garantie  de  paiement  sous  la  forme  d'un  cautionnement  bancaire  pour  un  montant  de  1  139  851,19

francs  correspondant  au  coût  des  travaux  demeurés  impayés  ;

Attendu  que  la  SCI  fait  grief  à  l'arrêt  de  la  condamner  à  fournir  le  cautionnement  bancaire,  alors,  selon  le  moyen  :

1)  qu'en  retenant,  pour  caractériser  la  qualité  professionnelle  de  la  SCI  ...,  que  celle-ci  "ne  cache  pas  tirer  ses

revenus  de  la  location  d'immeubles  rénovés  qu'elle  avait  acquis  en  état  d'insalubrité"  quand  cette  affirmation  n'a

jamais  été  articulée  par  cette  partie  dans  le  cadre  du  présent  litige,  la  cour  d'appel  a  dénaturé  les  termes  du  litige,

violant  ainsi  l'article  4  du  nouveau  Code  de  procédure  civile  ;

2  )  que  les  dispositions  du  quatrième  alinéa  de  l'article  1799-1  du  Code  civil  écartent  du  champ  d'application  de  la

garantie  de  paiement  les  marchés  de  travaux  conclus  pour  le  propre  compte  du  maître  de  l'ouvrage  et  pour  la

satisfaction  de  besoins  ne  ressortissant  pas  à  une  activité  professionnelle  en  rapport  avec  ce  marché,  ce  dont  il  suit

que  les  juges  du  fond  ne  peuvent  faire  application  de  ce  texte  sans  faire  ressortir  en  quoi  le  maître  de  l'ouvrage

exerce  à  titre  professionnel,  c'est  à  dire  à  titre  habituel,  une  activité  susceptible  d'être  rattachée  à  la  conclusion

d'un  marché  de  travaux  immobiliers  ;  qu'en  déduisant  en  l'espèce  la  qualité  de  "professionnel  de  l'immobilier"  de

la  SCI  ...   fait  que  le  montant  du  marché  litigieux  dépassait  le  seuil  prévu  par  le  décret  du  30  juillet  1999,  qu'il

s'agissait  d'une  opération  de  rénovation  lourde,  que  l'immeuble  rénové  avait  été  acquis  pour  être  loué  et  que  la

dite  SCI  était  inscrite  au  registre  du  commerce,  motifs  impropres  à  exclure  que  cette  société  ait  agi  pour  son

propre  compte  et  en  dehors  de  toute  motivation  professionnelle,  la  cour  d'appel  a,  en  toute  hypothèse,  privé  sa

décision  de  toute  base  légale  au  regard  de  l'article  1799-1  du  Code  civil  ;

3  )  que  la  SCI  ...   faisait  valoir,  dans  ses  conclusions  d'appel,  que  la  totalité  des  travaux  réalisés  par  la  société  ETPM

lui  avait  été  réglée  ;  qu'en  énonçant  qu'il  n'était  pas  contesté  qu'un  solde  important  sur  les  travaux  restait  dû  à

cette  entreprise,  la  cour  d'appel  a  dénaturé  ces  écritures  et  violé  l'article  4  du  nouveau  Code  de  procédure  civile  ;

4  )  qu'ayant  constaté  que  les  travaux  litigieux  avaient  d'ores  et  déjà  été  réceptionnés,  la  cour  d'appel  ne  pouvait

ordonner  la  constitution  d'une  garantie  à  hauteur  de  1  139  851  francs,  somme  correspondant  à  près  de  la  moitié

du  montant  du  marché  litigieux,  sans  indiquer  de  quel  élément  du  débat  résultait  l'existence  d'un  impayé  aussi

important  à  ce  stade  d'avancement  du  chantier  ;  qu'en  ne  s'expliquant  pas  sur  cette  question  pour  se  borner  à

adopter  le  chiffre  de  1  139  851,19  francs  qu'avait  avancé  la  société  ETPM-Battais  sans  justifier  en  quoi  que  ce  soit

du  quantum  de  sa  prétendue  créance,  la  cour  d'appel  a,  en  toute  hypothèse,  privé  sa  décision  de  toute  base  légale

au  regard  de  l'article  1799-1  du  Code  civil  ;

Mais  attendu,  d'une  part,  qu'ayant  relevé  que  la  SCI,  inscrite  au  registre  du  commerce  avec  un  capital  de  deux

millions  de  francs  avait  conclu  un  marché  de  travaux  de  rénovation  et  invoquait  un  lourd  préjudice  locatif,  la

cour  d'appel,  qui  a  pu  en  déduire  que  cette  opération  avait  un  caractère  spéculatif  et  que  la  SCI  ne  rapportait  pas

la  preuve,  dont  la  charge  lui  incombait,  que  le  marché  avait  pour  objet  de  satisfaire  des  besoins  ne  ressortissant

pas  à  son  activité  professionnelle,  a,  par  ces  seuls  motifs,  légalement  justifié  sa  décision  de  ce  chef  ;

Attendu,  d'autre  part,  que,  saisie  de  conclusions  de  la  société  ETPM  faisant  valoir  qu'elle  demeurait  impayée  des

travaux  exécutés  pour  la  somme  de  1  139  851,19  francs  et  ayant  relevé  que  la  créance  éventuelle  dont  pouvait  se

prévaloir  la  SCI,  à  déterminer  après  expertise,  n'étant  pas  certaine,  liquide  et  exigible,  ne  pouvait  donner  lieu  en

l'état  à  compensation,  la  cour  d'appel,  qui  a  retenu  que  le  contrat,  dont  les  comptes  restaient  à  faire,  n'ayant  pas

été  intégralement  exécuté,  le  caractère  conservatoire  de  la  mesure  sollicitée  permettait  de  l'ordonner,  a,  par  ces

seuls  motifs,  légalement  justifié  sa  décision  de  ce  chef  ;

PAR  CES  MOTIFS  :  REJETTE  le  pourvoi  ;

**Thème  n°2 : Compensation de dettes connexes**

**Cass.  1ère  civ.,  18/01/1967,  Bull.  civ.  I,  n°  27**

Sur  le  moyen  unique  pris  en  sa  première  branche  :  vu  l'article  1291  du  code  civil  ;

Attendu  que  lorsque  deux  dettes  sont  connexes,  le  juge  ne  peut  écarter  la  demande  en  compensation  au  motif  que

l'une  d'entre  elles  ne  réunit  pas  les  conditions  de  liquidité  et  d'exigibilité  ;  qu'il  est  tenu  de  constater  le  principe  de

cette  compensation  qui  constitue,  pour  les  parties,  une  garantie,  sauf  a  ordonner  toutes  mesures  pour  parvenir  a

l'apurement  des  comptes  ;

Attendu  que,  pour  refuser  la  compensation  entre  les  sommes  dues  par  la  société  a  responsabilité  limitée

entreprise  Malek  a  la  société  civile  immobilière  valcros  a  titre  d'indemnités  de  retard  de  travaux,  et  celles  que  la

société  Valcros  reconnaissait  devoir  a  la  société  a  responsabilité  limitée  Malek  pour  solde  de  travaux,  l'arrêt

attaque,  sur  ce  point  infirmatif,  énonce  que  si  ces  deux  dettes  sont  connexes,  la  dette  de  la  société  valcros  n'est  ni

liquidée,  ni  exigible  ;

Qu'en  statuant  ainsi,  la  cour  d'appel  a  viole  le  texte  susvisé  ;

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  la  seconde  branche  du  moyen  :  casse  et  annule  l'arrêt  rendu

entre  les  parties  par  la  cour  d'appel  d’Aix  en  Provence  le  8  décembre  1964,  remet,  en  conséquence,  la  cause  et  les

parties  au  même  et  semblable  état  ou  elles  étaient  avant  ledit  arrêt,  et,  pour  être  fait  droit,  les  renvoie  devant  la

cour  d'appel  de  Nîmes.

**Cass.  com.,  09/05/1995,  Bull.  civ.  IV,  n°  130**

Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué,  que,  par  un  premier  contrat  du  1er  janvier  1991,  la  société  Comptoir  d'élevage

moderne  de  l'Armagnac  (société  CEMA)  s'est  engagée  à  livrer  des  canetons  à  engraisser  à  la  société  Lapidor,

laquelle  s'est  obligée  à  approvisionner  une  société  Darquier  en  une  quantité  équivalente  de  canards  gras,  tandis

que,  par  un  second  contrat  du  même  jour,  la  société  Darquier  s'est  engagée  à  reprendre,  après  gavage,  la  totalité

des  animaux  livrés  à  la  société  Lapidor  par  la  société  CEMA  ;  que  celle-ci,  n'ayant  pas  été  réglée  par  la  société

Lapidor  de  l'intégralité  de  ses  livraisons  de  canetons,  l'a  assignée,  le  20  novembre  1991,  en  paiement  du  solde  du

prix  de  ces  derniers  ;  que  la  société  Lapidor  a  opposé  la  compensation  entre  cette  dette  et  la  créance  qu'elle

prétendait  détenir  sur  la  société  Darquier  au  titre  de  ses  propres  livraisons  de  canards,  créance  qu'elle  avait

déclarée  au  passif  du  redressement  judiciaire  de  la  société  Darquier,  ouvert  le  27  septembre  1991  ;  que  le  Tribunal

ayant  refusé  la  compensation,  la  société  Lapidor  a  interjeté  appel  ;  qu'au  cours  de  l'instance  d'appel,  le

redressement  judiciaire  de  la  société  Darquier  a  été  étendu  à  la  société  CEMA  par  un  arrêt  du  13  mai  1992  ;

Sur  le  moyen  unique,  pris  en  sa  première  branche  :

Vu  les  articles  1289  et  1351  du  Code  civil  ;

Attendu  que,  pour  confirmer  le  jugement,  l'arrêt  retient  que  les  créances  litigieuses  n'étaient  pas  réciproques,  dès

lors  que,  bien  qu'appartenant  au  même  groupe,  les  sociétés  Darquier  et  CEMA  avaient  chacune  leur  personnalité

juridique  propre  et  une  activité  spécifique  ;

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors  que  par  l'arrêt  du  13  mai  1992,  les  sociétés  Darquier  et  CEMA  avaient  fait

l'objet,  par  suite  de  l'extension  du  redressement  judiciaire  de  la  première  à  la  seconde,  d'une  procédure  collective

commune  "  réunissant  tous  les  actifs  et  tous  les  passifs  ",  ce  dont  il  résultait  que,  sous  l'apparence  de  deux  sociétés

distinctes,  il  n'existait  en  fait  qu'une  seule  personne  morale  ou  que  les  patrimoines  des  sociétés  Darquier  et  CEMA

étaient  confondus,  la  cour  d'appel  a  méconnu  l'autorité  de  chose  jugée  attachée  à  son  précédent  arrêt  ;

Et  sur  le  moyen  unique,  pris  en  sa  seconde  branche  :

Vu  l'article  1289  du  Code  civil  ;

Attendu  qu'à  défaut  d'obligations  réciproques  dérivant  d'un  même  contrat,  le  lien  de  connexité  peut  exister  entre

des  créances  et  dettes  nées  de  ventes  et  achats  conclus  en  exécution  d'une  convention  ayant  défini,  entre  les

parties,  le  cadre  du  développement  de  leurs  relations  d'affaires,  ou  de  plusieurs  conventions  constituant  les

éléments  d'un  ensemble  contractuel  unique  servant  de  cadre  général  à  ces  relations  ;

Attendu  que,  pour  confirmer  le  jugement,  l'arrêt  retient  encore  que  les  créances  litigieuses  n'étaient  pas  unies  par

un  lien  de  connexité,  dès  lors  que  deux  contrats  distincts  ont  été  passés  le  1er  janvier  1991,  sans  conclusion  d'une

convention-cadre  ;

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors  que  les  deux  contrats  d'approvisionnement  du  1er  janvier  1991,  dont  les  achats

et  ventes  réciproques  des  mêmes  animaux  effectués  par  la  société  Lapidor  étaient  l'exécution,  étaient  liés  entre

eux  et  constituaient  les  deux  volets  d'un  ensemble  contractuel  unique  servant  de  cadre  général  aux  relations

d'affaires  des  parties,  la  cour  d'appel  n'a  pas  tiré  les  conséquences  légales  de  ses  constatations  ;

PAR  CES  MOTIFS  :  CASSE  ET  ANNULE,  dans  toutes  ses  dispositions,  l'arrêt  rendu  le  8  décembre  1992,  entre  les

parties,  par  la  cour  d'appel  d'Agen  ;  remet,  en  conséquence,  la  cause  et  les  parties  dans  l'état  où  elles  se  trouvaient

avant  ledit  arrêt  et,  pour  être  fait  droit,  les  renvoie  devant  la  cour  d'appel  de  Toulouse.

**Cass.  com.,  15/06/1993,  n°  91-19677  ;  Bull.  civ.  IV  n°  242**

Sur  le  premier  moyen,  pris  en  sa  deuxième  branche  :

Vu  l'article  6  de  la  loi  n°  81-1  du  2  janvier  1981  ;

Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué,  que  la  société  Logistique  du  commerce  extérieur  (la  société  LCE)  a  cédé  à  la  Banque

nationale  de  Paris  (BNP),  selon  les  modalités  de  la  loi  du  2  janvier  1981,  la  créance  correspondant  au  prix  d'un

transport  dont  elle  avait  été  chargée  par  la  société  Limburger  ;  que  la  banque  a  notifié  à  celle-ci  la  cession  ;

qu'invoquant  d'importants  retards  dans  l'exécution  du  transport,  la  société  Limburger  a  opposé  à  la  banque

l'exception  d'inexécution  des  obligations  contractuelles  de  la  société  LCE  et  demandé  la  compensation  judiciaire

des  dommages-intérêts  qu'elle  estimait  lui  être  dus  à  la  suite  de  cette  inexécution  avec  le  prix  convenu,  demande

qu'elle  a  prétendu  recevable  en  raison  de  la  connexité  entre  sa  créance  et  celle,  réciproque,  de  la  société  LCE  ;

Attendu  que  pour  rejeter  les  prétentions  de  la  société  Limburger,  l'arrêt  retient  que  cette  société  ne  peut  pas

opposer  à  la  BNP  une  exception  de  compensation  puisque  la  créance  invoquée  par  elle  à  l'encontre  de  la  société

LCE  est  née  postérieurement  à  la  notification  de  la  cession,  à  la  date  de  laquelle  la  créance  est  sortie  du  patrimoine

de  la  société  LCE  pour  entrer  dans  celui  de  la  banque  ;

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors  que  la  notification  de  la  cession  de  créance,  dès  lors  que  cette  cession  n'a  pas

été  acceptée  par  le  débiteur,  ne  met  pas  obstacle  à  l'exercice  ultérieur  par  lui  des  exceptions  fondées  sur  ses

rapports  personnels  avec  le  cédant,  en  particulier  sur  la  compensation  entre  créances  connexes  dont  ils  seraient

réciproquement  titulaires,  la  cour  d'appel  a  violé  le  texte  susvisé  ;

PAR  CES  MOTIFS,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  les  autres  griefs  :  CASSE  ET  ANNULE,  dans  toutes  ses

dispositions,  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  les  autres  griefs,  l'arrêt  rendu  le  30  mai  1991,  entre  les  parties,  par

la  cour  d'appel  d'Aix-en-Provence  ;  remet,  en  conséquence,  la  cause  et  les  parties  dans  l'état  où  elles  se  trouvaient

avant  ledit  arrêt  et,  pour  être  fait  droit,  les  renvoie  devant  la  cour  d'appel  de  Montpellier.

**Cass.  com.,  14/12/1993,  n°  91-22033  ;  Bull.  civ.  IV,  n°  469**

Sur  le  moyen  unique  :

Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué  (Riom,  23  octobre  1991),  que  la  Banque  française  de  l'agriculture  et  du  crédit  mutuel

(la  banque)  a  assigné  en  paiement  la  Société  d'exploitation  des  grains  fins  de  l'Allier  (la  Segfa),  en  invoquant  une

cession  de  créance  sur  le  fondement  de  la  loi  du  2  janvier  1981,  qu'elle  lui  avait  notifiée  ;  que  la  Segfa  lui  a  opposé

la  compensation  avec  d'autres  créances  qu'elle  prétendait  avoir  sur  la  société  cédante  ;

Attendu  que  la  Segfa  fait  grief  à  l'arrêt  d'avoir  rejeté  son  exception  de  compensation,  alors,  selon  le  pourvoi,  que

la  cour  d'appel  n'a  pas  recherché,  comme  elle  y  était  sollicitée,  si,  faute  d'acceptation,  la  créance  ne  se  compensait

pas  avec  les  créances  de  la  Segfa  sur  la  société  cédante,  ce  dont  il  résulte  que  sa  décision  manque  de  base  légale  au

regard  de  l'article  6  de  la  loi  du  2  janvier  1981  ;

Mais  attendu  qu'il  ne  résulte  ni  de  l'arrêt  ni  des  conclusions  de  la  Segfa  que  celle-ci  ait  soutenu  que  les  créances

dont  elle  invoquait  la  compensation  fussent  connexes  avec  ses  dettes  litigieuses,  ou,  sinon,  que  ses  créances

fussent,  antérieurement  à  la  notification  de  la  cession,  devenues  certaines,  liquides  et  exigibles,  ces  dernières

conditions  étant  nécessaires  pour  qu'il  y  ait  compensation  légale  ;  que,  dès  lors,  la  cour  d'appel  n'avait  pas  à  faire

la  recherche  prétendument  omise  ;  que  le  moyen  n'est  donc  pas  fondé  ;

PAR  CES  MOTIFS  :  REJETTE  le  pourvoi.