SID MEIER'S CIVILIZATION VI
シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI
ゲームの始め方

PlayStation®️4

ゲームを始める：プレイする前に、PlayStation®️4本体の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。取扱説明書にはシステムの設定および使用方法、ならびに重要な安全情報が記載されています。

PlayStation®️4本体の電源ボタンを押し、電源をONにしてください。電源ランプは青色に点滅後、白に点灯します。『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVI』のディスクをディスクスロットに挿入してください。ホーム画面のコンテンツエリアに本ゲームが表示されます。本ゲームを選択し、Aボタンを押してください。本ゲームの使用についてはこの解説書をご覧ください。

ゲームを終了する：ワイヤレスコントローラーの△ボタンを長押しし、画面に表示される「アプリケーションを終了する」を選択してください。

ゲームの途中でホーム画面に戻る：ゲームの途中でコントローラーの△ボタンを押すと、ゲームを終了せずにホーム画面へ戻れます。ゲームを再開するには、ホーム画面のコンテンツエリアから、本ゲームを選択してください。

ディスクを取り出す：ゲームを終了してからイジェクトボタンを押してください。

トロフィー：ゲーム中で設定されている条件を達成すると、トロフィーを獲得できます。獲得したトロフィーは、フレンドと比較したり、共有したりできます。トロフィーにアクセスするには、PlayStation™️Networkのアカウントが必要です。
警告
光の刺激によって引き起こされる発作について
点滅を繰り返す画像や、その他の光の刺激によって、まれに、目の痛み、視覚異常、偏頭痛、けいれんや意識障害（失神など）などの症状（光感受性発作）が起きることがあります。
こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。

注意
こんなときはすぐにプレイを中止する
上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状を感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐにプレイを中止してください。
プレイを中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

3D映像、3D立体視ゲームについて
3D映像の見え方には個人差があります。違和感を感じたり、立体に見えない場合は、3D機能のご使用をお控えください。最新情報については下記URLをご覧ください。
http://www.jp.playstation.com/support/
なお、お子さま（特に6歳未満の子）の視覚は発達段階にあります。お子さんが3D映像を視認したり、3D立体視ゲームをプレイする前に、小児科や眼科などの医師にご相談いただくことをおすすめします。

PlayStation®VRに対応したソフトウェアについて
PlayStation®VRの対象年齢は12歳以上です。
12歳未満のお子様はVRヘッドセットを使用しないようご注意ください。
PlayStation®VRは3D立体視を使用します。
上記の3D映像、3D立体視ゲームについてのご注意をご覧ください。
プレイ後に不快な症状がある場合は、充分な休息を取ってください。

コントローラーの振動機能に対応したソフトウェアについて
振動障害のある方は、バイブレーション（振動）機能を使用しないでください。
※振動機能のオン／オフは機能画面の設定（設定）から設定できます。

■ プレイするときは、部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
■ 疲れているときは、睡眠不足のときは、プレイを避けてください。
■ プレイするときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
■ プレイ中に体調が悪くなったら、すぐにプレイをやめてください。

使用上のご注意
◆このソフトウェアはPlayStation®4専用です。◆暖房器具の近くや車中など、高温／多湿になるところに置いてください。
◆ディスクのお手入れをするときは、柔らかい布で軽くふいてください。
◆ディスクに傷を付けないよう、ていねいに扱ってください。傷が付くとプレイできなくなることがあります。
◆PlayStation®4をプラズマテレビや、液晶方式以外のプロジェクションテレビ（スクリーン映射方式テレビ）につなぐと、画像の焼き付き（残像映像）が起こることがあります。
特に、静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置すると、焼き付きが起こりやすくなります。
◆お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損などに関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

PlayStation®4のアップデートについて
このディスクには、ゲームを起動するのに必要なPlayStation®4システムソフトウェアのアップデートデータが含まれています。
ゲームを起動してアップデートを促す画面が表示されましたが、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。

"PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
目次

セクション 1: はじめに .......................................................... 6

イントロダクション ............................................................. 7
このマニュアルについて ....................................................... 7
シヴィロペディア ............................................................... 8
チュートリアル ................................................................. 8
ゲームの開始 ................................................................. 9
『シヴィライゼーション VI』ウェブサイト .................................... 13
ゲームのセーブとロード ..................................................... 14
ゲームの難易度 ............................................................. 16
オプション画面 ............................................................. 17

セクション 2: 基本 ............................................................. 19

イントロダクション ............................................................. 20
『シヴィライゼーション VI』ターンシステム .............................. 20
文明と指導者 ............................................................... 20
助言者 ................................................................. 22
インターフェイス ............................................................ 24
操作 ................................................................. 25
戦場の霧 ............................................................... 26
ゲーム情報画面 .......................................................... 28
地形 ................................................................. 32
資源 ................................................................. 42
ユニット ............................................................... 50
ユニットのアクションリスト ............................................... 55
移動 ............................................................... 63
セクション1:
はじめに
イントロダクション
『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』へようこそ！このゲームでは、世界史の偉大な指導者として、戦争、外交、技術、文化、経済の分野で終わりなき戦いを繰り広げます。「シティライゼーション VI」には多くのルートがありますが、安全確実な道はありません。はたしてあなたは人々を軍事、文化、宗教、あるいは技術による勝利に導けるでしょうか？それとも、今では消えた民の忘れられた支配者のように、敵の蹄に踏み潰される運命なのでしょうか？
偉大な支配者よ、民はあなたの導きを求めています！あなたは時の試練に耐えうる偉大な文明を築き上げられるでしょうか？
幸運を祈ります。どうぞお楽しみください！

『シティライゼーション VI』について
『シティライゼーション VI』は1990年代初頭に誕生した大人気シリーズの第6弾です。世界最長にして最高の歴史コンピューターシミュレーションゲームであり、プレイの奥深さと他にはない“やりこみ性”でよく知られています。

私達は、『シティライゼーション VI』が前作までに劣らぬ作品であると信じています。今作でプレイヤーは、新たな方法で世界に関わることになります。都市はマップ上で物理的に拡大し、技術と文化的研究は発展していく帝国の真の能力を引き出します。互いに競い合う各国の指導者たちには、史実に基づいた独自のアジェンダ（信条）があります。

このマニュアルについて
このマニュアルには、『シティライゼーション VI』をプレイするために必要なことが全て記されていきます。このマニュアルは3セクションに分かれています。今お読みになっている「はじめに」、『シティライゼーション VI』を開始して（少なくとも産業時代まで）楽しむために必要なことが全て記載されている「基本」、航空戦、核兵器、マルチプレイ、クレジット、テクニカルサポート、その他著作権情報等が含まれる「高度なルール」です。

今までと同様に、私達は『シティライゼーション VI』のプレイ方法を学ぶのに最適な方法は、メインメニューからアクセスできるチュートリアルをご確認いただくか、まずはゲームを始めていただくことだと考えています。どちらにしても、確認や情報が必要になったら、このマニュアルやゲーム内のシヴィロペディア（下記参照）をご覧ください。
シヴィロペディア

シヴィロペディアはゲーム内で知識の源になります。R1ボタンで右トレイメニューを開き、「？」アイコンを押してください。

シヴィロペディアはいくつかの大きなトピックに分かれており、それぞれが画面左側に並んでいます。トピックを選択して該当セクションを開くと、そこに表示された詳細なトピックの中から知りたい情報を探せます。

シヴィロペディアの「コンセプト」セクションには、このマニュアルを小さく分けた要約バージョンが載っています。

チュートリアル

チュートリアルはプレイヤーがゲームの遊び方を学べるようにデザインされた特別なモードです。チュートリアルを完了するとゲームの基本を学べますが、助言者はゲーム本編にも登場し、『シヴィライゼーション VI』のプレイを常に助けてくれます。なお、助言者の登場頻度は、オプションメニューから変更できます。

チュートリアルへのアクセス
ソフトウェアをインストールした後、ゲームを開始（次のセクション参照）して、メインメニューから「チュートリアル」を選択してください。

次のようなメニューが表示されます:
ゲームの開始

ゲームのインストールが完了したら、起動してください。

オープニングアニメーション（スキップ可）が再生された後、左スティックを使ってメインメニューからシングルプレイヤーボタンを選択し、「今すぐプレイ」を選択します。ゲームはプリセットされたデフォルト値で自動的に開始されます。

カスタマイズしたい場合は、「ゲームを作成」を選択して、ゲームの難易度、マップのサイズ、プレイする文明などを選択してください。それから「ゲーム開始」を選択すると、ゲームが始まります。

とにかくゲームを早く始めたいのでしたら、ここまでの説明で十分でしょう。ゲームのオプションについてもっと知りたいという方のみ読み続けてください。

メインメニュー

オープニングアニメーション後、メインメニューが表示されます。下記のオプションを選べます。

シングルプレイヤー

選択すると、シングルプレイヤーゲーム（下記参照）をプレイできます。

マルチプレイヤー

インターネットかホットシートのマルチプレイモードを選択できます。「高度なルール」にあるマルチプレイヤーゲームのセクションを参照してください。
ゲームオプション
選択すると、ゲームプレイオプションを調整できます。

追加コンテンツ
選択すると、インストール済みの追加コンテンツを管理できます。

チュートリアル
選択すると、プレイ方法を学べます。ここではゲームのあらゆる要素を体験できます。

クレジット
選択すると、「シヴィライゼーション VI」製作スタッフのリストが表示されます。

シングルプレイヤーメニュー
この画面にはメインメニュー（上記参照）からアクセスできます。下記のオプションを選べます。

今すぐプレイ
これを選択すると現在の「デフォルト」設定でプレイできます。

シナリオ
このボタンを選択すると、「シナリオを選択」画面が表示されます。ここではプリセットされたシナリオ、指導者、ゲームの難易度を選択できます。

ゲームを作成
このボタンを選択すると、「ゲームを作成」画面が表示されます。ここでは文明、ゲームの難易度、マップサイズなどを選択できます。下記を参照してください。

Survive the last party on Earth. The new Red Death battle royale mode has arrived.
「ゲームを作成」画面

この画面では、自分の好みに合うようにゲームの設定を変更できます。

文明を選択
文明メニューをスクロールして、指導者と文明（この２つはセットになっています）を選びます。文明メニューには、選択可能な全ての指導者/文明が表示されます。また、指導者の「特性（特殊能力）」のほか、文明固有のユニットや建造物も表示されます。リストをスクロールして、プレイしたい文明を選択してください。リストの最初にある「？」アイコンは「ランダムな指導者」ボタンです。これを選ぶと、プレイする指導者がランダムに選択されます。

選択が終わったら、次のメニューに移動してカスタマイズを続けましょう。

ゲームの難易度を選択
ここではゲームの難易度を設定します。最も簡単な「開拓者」から難しい「神」まで選択可能です。難易度を変更すると、相手AIの賢さから原住民の集落での報酬まで、様々な要素が変動します。詳細は15ページの「難易度レベル」をご覧ください。

ゲームスピードを選択
建造物の建設、技術の研究など、ゲーム中の様々なタスクの完了に要するターンの長さを決定します。「オンライン」レベルはお察しの通り非常に高速で激しい展開になります。「標準」はデフォルトのスピードで、ゲームに慣れるまではこれをお勧めします。「非常に遅い」と「遅い」ではあらゆる時間が長くなるので、何度か「標準」でプレイしてから試すことをお勧めします。
マップタイプを選択
選択すると、マップタイプを選択できます。ランダム選択を含め、幾つかのタイプから選択できます。
下記は選択できるマップタイプの例です。

大陸
どこか見慣れた感じがする世界です。このオプションを選ぶと、幾つかの大陸と島がある、現実の地球
に似た世界が作り出されます。

フラクタル
予測不能な世界です。大陸が生まれることもあれば、小さな島が大量に生まれることもあります。

内海
マップ中央に巨大な海が存在する世界です。

アイランドプレート
この世界には大中小、様々な大きさの島が存在します。

パンゲア
この世界には巨大な超大陸が1つと小さな島々があります。

シャッフル
ランダムに生成された世界は驚きを求める人に最適です！

マップサイズを選択
プレイする世界のタイプを選んだ後は、大きさも変更できます。マップサイズには幾つかのオプション
があります。選んだマップのサイズは、ゲームに登場する文明と都市国家の数も決定します。「決闘」は
最小サイズ、「巨大」は最大サイズのマップです。
高度な設定
「高度な設定」画面では、ゲーム設定時の追加カスタマイゾーションを選択できます。「ゲームを作成」画面の下にある、「高度な設定」を選択するとアクセスできます。

ここからはAIプレイヤー数の設定、速度、マップサイズ、勝利タイプ、その他の詳細を変更できます。完了したら「ゲーム開始」を選択するか、「戻る」を選択して「ゲームの設定」画面に戻ります。

ゲーム開始
OPTIONSボタンを押すと、選んだ設定でゲームが始まります。

戻る
×ボタンを押すと、前の「シングルプレイヤー」画面に戻ります。

設定をロード
セーブした設定があればロードできます。

設定をセーブ
自分好みのゲーム設定をセーブできます。

『シヴィライゼーション VI』ウェブサイト
『シヴィライゼーション』のウェブサイトには、ゲームの機能やヒント、開発者ブログ、コミュニティの交流、耳寄りな情報が詰まっています。『シヴィライゼーション VI』の最新ニュースやパッチ、情報を見逃さないよう、ぜひチェックしてください！
WWW.CIVILIZATION.COM
ゲームのセーブとロード

『シヴィライゼーション VI』は、ゲーム中にいつでもセーブやロードを行えます。

ゲームのセーブ
ゲームをセーブするには、OPTIONSボタンで「ゲームメニュー」を開き、「セーブ」を選択して、新しいセーブデータを作成します。

セーブ画面

「セーブ」を選択してデフォルト名でゲームをセーブすることもできますし、新しい名前を付けてセーブすることもできます。セーブが完了すると、ゲームが再開されます。

ゲームのロード
ゲーム開始時
メインメニューから「シングルプレイヤー」を選択し、「ロード」を選択してください。ロード画面に移動します。

ゲーム中
OPTIONSボタンを押して、「ロード」を選択します。
ロード画面

この画面では、ロードしたいセーブデータの名前を選択してから、「A」ボタンを押します。ゲームがロードされ、セーブした時点から再開されます。

特殊なセーブ
オートセーブ
ゲームは自動的に進行状況をセーブします（頻度はオプション画面から変更できます）。オートセーブされたデータをロードするには、ロード画面から「オートセーブ」ボタンを選択し、プレイしたいオートセーブのデータ上で「ロード」を選択します。オートセーブのデータがロードされ、ゲームをオートセーブの時点から再開できます。

クイックセーブ
セーブ/ロードのオプションには他にも「クイックセーブ」があります。急いでいる時には特に便利です。OPTIONSボタンでゲームメニューを開き、「クイックセーブ」を選択するとゲームをセーブできます。この場合、それ以上の入力を必要とせずにゲームをセーブできます。ただし、同時にクイックセーブできるのは1つだけです。重ねてクイックセーブを行うと、既存のクイックセーブデータに上書きされます。
ゲームの難易度

ゲームの難易度は、相手AIの開始時点の力や文明の成長速度など、様々な要素に影響します。

難易度レベル

難易度のレベルは、簡単な方から順に以下のようになっています:

- 開拓者
- 族長
- 将軍
- 王子
- 王
- 皇帝
- 不死隊
- 神

難易度の効果

「王子」は中程度のレベルです。このレベルでは、自分にも相手AIにも特にボーナスはありません。逆に言えば、王子より下のレベルでは、ユニットの戦闘力と経験値にボーナスがつくということです。そうしたレベルでは、蛮族もあまり攻撃的ではなく、頭も良くありません。

王子より上のレベルでは、AI側の産出量、ユニットの戦闘力、技術などにボーナスがつくほか、開始時点のユニットや技術が増え、低難易度よりも行動が積極的になります。
ゲームオプション画面

ゲームオプション画面では、様々なパラメーターを変更できます。L1ボタンやR1ボタンでタブを切り替えて、そのセクションのオプションを変更できます。

ゲームオプション画面

ゲームオプション画面では、様々なパラメーターを変更できます。L1ボタンやR1ボタンでタブを切り替えて、そのセクションのオプションを変更できます。

ゲームオプション「ゲームオプション」には下記の項目が含まれます。

クイック戦闘: 戦闘アニメーションを高速化します。

クイック移動: ユニットの移動アニメーションを高速化します。

自動ターン終了: プレイヤーのアクションがゼロになると、ターンが自動的に切り替わります。

都市の長距離攻撃ターンブロック: 都市の長距離攻撃のターンブロックを有効/無効にします。

助言者: ゲームでの助言者情報を有効/無効にします。

オートセーブまでのターン: オートセーブを作成する頻度を設定します。

保持するオートセーブ: 自動的にセーブされるデータの最大数を設定します。古いデータは自動的に削除されます。

時刻: スライダーバーで時刻のアニメーションを調整します。

時刻のアニメーション: 時刻のアニメーションのオン/オフを切り替えます。

カメラの滑らかさ: スライダーバーでカメラの動きを調整します。

ズームスピード: スライダーバーでズームの速さを調整します。
オーディオ
この画面では、ゲーム中に再生される様々な音声の音量を設定できます。

マスター音量: ゲーム全体の音量を設定します。

BGMの音量: 背景に流れる音楽の音量を設定します。

効果音の音量: 爆発や兵士の雄たけびなど、効果音の音量を設定します。

環境音の音量: 鳥、波など、環境音の音量を設定します。

セリフの音量: 助言者や他の指導者のセリフの音量を設定します。

インターフェイス
この画面では、様々なインターフェイスモードとオプションを設定できます。

字幕: チェックボックスで字幕のオン/オフを切り替えられます。

時刻の表示形式: 時刻の表示形式を12時間/24時間の間で切り替えます。

常に生産キーを開く: 有効にすると、キューモードを開いたとき生産メニューが最初に表示されます。キューモードでは都市の生産内容や順番を複数設定でき、順次実行されます。

イントロ動画を表示: オンにしていると、新しくゲームを始めた時にイントロ動画が流れます。

ユニットの自動切り替え: オンにしていると、次に操作できるユニットが自動的に選択されます。

ユニット確認: ユニット全部の動きを確認するか、ユニットの攻撃のみを確認します。

ミニマップサイズ: スライダーでミニマップの大きさを調節します。

ツールチップの動き: ツールチップの発動方法を変更します。

色覚アクセシビリティ: 異なる色覚アクセシビリティモードを有効/無効にします。
セクション 2:
基本
イントロダクション

このセクションでは、『シヴィライゼーション VI』の概要を説明し、ゲームを始めるにあたって知っておくべきことを解説します。後半にある戦術、マルチプレイ等に関する「高度なルール」セクションは、プレイに慣れてきたらお読みください。

シヴィロペディアをチェックすることもお忘れなく。シヴィロペディアの詳細は6ページで説明します。

『シヴィライゼーション VI』ターンシステム

概要

『シヴィライゼーション VI』のプレイには2つの異なるターンシステムが用いられます。一般的なシングルプレイヤーゲームは「ターン制」で、マルチプレイヤーゲームは「同時ターン」でプレイします。

ターン制

『シヴィライゼーション VI』のシングルプレイはターン制です。つまり、自分のターンにユニットを動かし、外交を行い、都市を管理するのです。対戦相手もそれぞれのターンに行動し、それが終わると再び自分のターンが巡って来ます。これを誰かが勝つまで続けるのです。

同時ターンゲーム

マルチプレイヤーゲームは「同時ターン」で行われます。このスタイルでは、全員が同時に自分のターンを迎えます。全プレイヤーは同時にユニットを動かし、外交を行い、都市を管理します。全員が指示を入力し終わると、そのターンは終了し、次のターンが始まります。望むならターンタイマーを設定することともできます。ターンタイマーを設定した場合、各プレイヤーはその時間内に指示を入力し終えなくてはなりません。

同時ターンでのゲームは楽しいものですが、万人向きではありません。ターン制で十分に練習してから同時ターンに挑戦することをお勧めします。

文明と指導者

『シヴィライゼーション VI』の全ての文明は唯一無二の存在であり、いずれの文明にも独自の「特性」、戦闘ユニット、インフラがあります。また、各文明の指導者たちにも固有の性質が備わっています。特性のなかには早い段階で現れるものもあれば、後にならないと出てこないものもあります。

全ての文明と指導者の特性、固有ユニット、インフラは、ゲーム開始時に文明を選択する際に表示されます。文明の確認は、シヴィロペディアの文明セクションでも行えます。
文明の特性
前述したように、各文明には特性があり、それに応じたアドバンテージを得られます。このボーナスは強力で、特定のタイプの勝利を達成するのに有利に働く場合があります。例えば、フランスは遺産に対して観光力のボーナスを得ますが、これは文化による勝利を目指す上で大きな利点になります。

指導者の特性
全ての文明には指導者が存在します。指導者の数は文明によって異なり、1人しか選べない文明もあります。複数の中から選択できるものもあります。文明と同様に、指導者にはそれぞれ独自の特性があります。指導者の特性は文明の特性と異なり、それぞれの指導者に固有です。同じ文明の指導者でも特性は異なります。

固有ユニット
各文明には「固有ユニット」が1つ以上あります。戦闘力の向上や追加能力など、こうしたユニットが持つ特徴は様々です。固有ユニットは特定の時代にのみ登場します。固有ユニットの中には、他の文明の一般的なユニットに代わるものもあります。また、指導者の特性の中には、文明のユニットに固有ユニットを追加するものもあります。

固有インフラ
全ての文明には固有のインフラがあります。これには、アメリカの映画スタジオのような固有建造物、ブラジルのカーニバルのような固有の区域、エジプトのスフィンクスのような施設まで、千差万別です。固有インフラの中には一般的なインフラに代わるものもあります（例えば、カーニバル区域は娯楽区域に代わる存在です）。スフィンクスのような完全に固有のインフラもあります。
助言者

強力な文明の指導者であるプレイヤーは、傍らに助言者を置いて導きと助言を受けることができます。助言者は彼女が重要だと思う要素やプレイヤーが忘れがちな要素を指摘してくれます。

助言者からの助言

プレイ中、助言者は「ポップアップ」で現れ、助言をしてくれます。現在のトピックに関連する情報へのリンクを示してくれることもあります。ボタンを押して、リンク先に行くか、助言者を無視するか、それはプレイヤーの自由です。
助言者の無効化
「ゲーム」タブの「ゲームオプション」画面から、助言者から助言を受ける頻度を設定できます。助言レベルは、「このプラットフォーム初心者」、「シヴィライゼーション VI シンクレオロジー」初心者」、「無効」の中から選択できます。「このプラットフォーム初心者」を選ぶと、助言者は、PlayStation®4でのプレイ方法を知りたい「シヴィライゼーション」に精通したプレイヤー向けた助言を行います。 「シヴィライゼーション VI シンクレオロジー」初心者」では、助言者は新規プレイヤー向けた助言を行い、ゲームの基本について逐一説明してくれます。「シヴィライゼーション VI シンクレオロジー」初心者」の場合、助言者は「シヴィライゼーション」シリーズをプレイしたことがあるという前提のもと、今作から登場する新機能に関する助言のみを行います。「無効」にすると助言者は登場しません。
インターフェイス

メイン画面
メイン画面はプレイヤーがほとんどの時間を費やすことになる場所です。ここではユニットを動かし、戦闘を行い、都市を建設します。

メインマップ
メインマップには「既知の世界」が表示されます。「既知の世界」とは、探索した場所、都市、地形、資源、施設、ユニット、その他自分から「見えている」中立の土地と他文明の領土のことです。

メインマップの移動
メインマップで視点を動かす方法は幾つかあります。

カメラのパンと選択
左スティックで選択のハイライトを動かし、右スティックでメインマップのカメラをパンできます。

ズームイン/ズームアウト
L2 ボタンや R2 ボタンで倍率が変わります。

ユニット起動時に中央に自動表示
ターン中にユニットが「アクティブ」状態になると、メインマップが自動的にそのユニットを中央に捉えます。
操作

ゲームプレイ

ツールチップの切り替え
ズームイン
ズームアウト
左トレイ
通知
選択
戻る
次の行動
マップをパン
Mボタンで中央タイル
HUDナビゲーション / ユニット切り替え
マップ選択

メニュー

ツールチップの切り替え
入れ替えタブ左
タブ左
メニューナビゲーション

入れ替えタブ右
タブ右
選択
戻る
メニューナビゲーション
メニューナビゲーション
メニュークロール
戦場の霧

『シヴィライゼーションVI』では、未踏の領域は「戦場の霧」に覆われています。

戦場の霧は空白の羊皮紙で表されます。ゲーム開始当初にはこの羊皮紙が世界を覆っていましたが、ユニットを移動させると霧が晴れていき、世界の様子が徐々に明らかになっていきます。霧が晴れたタイルが元に戻ることはありません。

3つの状態

視認可能
タイルがユニットや領土から見えている場合、地形や都市やユニットが占拠している境界内にある施設を確認できます。技術の制限を受けますが、視認可能なタイルでは資源を見ることもできます。

公開済
霧は晴れているが現在は見えていないタイルは、手書き風のマップで表現されます。タイルの地形、それに都市や施設のような恒久的な特徴は確認できますが、ユニットは確認できません。また、新しい施設や最近建設された都市など、見えなくなってしまいながらタイルに追加された要素も確認できません。
戦場の霧

空白の羊皮紙で表されているタイルは戦場の霧で隠されており、その様子はまったくわかりません。どんな地形で誰が占拠しているのか、その他タイルに関する情報は全て隠されています。

見えるもの

国境内と国境から1タイル以内の場所は常に確認できます。ほとんどのユニットは2タイル以内の場所を全て確認できますが、地形は視界に影響します。山岳や道をふさぐタイルの向こうにいるユニットをタイル越しに見ることはできません。ただし丘陵にいるユニットは、障害物タイルを無視できます。レベルアップの中にはユニットの視界を1タイル広げるものもあります。中盤以降に登場する海洋ユニットの多くも、広い視界を備えています。

視界を遮るもの

山岳や自然遺産は視界を遮り、その背後にあるものは完全に見えなくなります（航空ユニットを除く）。森、熱帯雨林、丘陵は「障害物」地形です。ユニットがこれらのタイルを見る場合は可能ですが、丘陵に陣取らない限りその先は見えません。丘陵にいるユニットは障害物地形の先を見ることができます。丘陵のタイルが森、熱帯雨林、丘陵である場合はこの限りではありません。

間接攻撃

長距離戦闘ユニットの一部は「間接攻撃」を行えます。間接攻撃が可能な長距離戦闘ユニットは、たとえ自分からは見えていなくても、別の味方ユニットから見えているターゲットであれば攻撃することができます。
ゲーム情報画面

『シヴィライゼーション VI』には、文明の概要と詳細な情報を表示する以下のような情報画面が用意されています。この画面には、L1 / R1 ボタンを押すと開く左/右トレイメニューのボタンからアクセスできます。

一番上から見ていきましょう

情報バー
画面状態にある青いスペースが「情報バー」です。科学力、文化力、信仰力、ゴールドなど、ここには重要な情報が表示されます。現在保有している資源やターン数、日付や時刻などもここに表示されます。
技術ツリーボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から1つめにあるこのボタンを押すと、「技術ツリー」画面に切り替えられます。この画面には、ゲームに登場する全ての技術の「ツリー」、現在の研究、研究が導く他の「技術」が表示されます。詳細については「技術」セクションをご覧ください。

社会制度ツリーボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から2つめにあるこのボタンを押すと、「社会制度ツリー」画面に切り替えられます。この画面には、ゲームに登場する全ての社会制度の「ツリー」、現在の研究、研究が導く他の社会制度が表示されます。詳細については「社会制度」セクションをご覧ください。
政府ボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から3つめにあるこのボタンは、社会制度「法典」が解除されると有効になります。これを押すと政府画面に切り替えます。この画面では、現在の政府を確認し、政府に政策を設定し、可能であればより高度に進化した政府を選択できます。詳細については「政府」セクションをご覧ください。

宗教ボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から4つめにあるこのボタンを押すと、宗教画面に切り替えられます。この画面では、現在のパンテオンと宗教の進捗状況を確認し、パンテオンと宗教に信仰力を与え、既に創始されている宗教を確認できます。詳細については「宗教」セクションをご覧ください。

偉人ボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から5つめにあるこのボタンを押すと、偉人画面に切り替えられます。この画面では、現在登場している偉人を確認し、獲得済みの偉人の業績を確認できます。特定の種類の偉人ポイントが十分に貯まると（例えば、キャンパス区域は大科学者ポイントをもたます）、この画面で偉人を「獲得」できます。詳細については「偉人」セクションをご覧ください。

傑作ボタン
左トレイメニュー内で、パネルの上から6つめかつ一番下にあるこのボタンを押すと、傑作画面に切り替えられます。この画面では、自分が作成した傑作（美術、音楽、書物、秘宝、遺物）を全て確認し、その管理を行えます。また、傑作を違う建造物に移し、組み合わせによって得られるテーマ化ボーナスを得ることもできます。文化による勝利を狙う場合、この画面はとても重要です。詳細については「傑作」セクションをご覧ください。
外交メニュー
右トレイ内にあるこのパネルには、自分やゲーム中に出遭った他の指導者の肖像画が表示されます。肖像画を選択すると、指導者の情報パネルが表示されます。ここでは指導者の重要情報に加え、取引や使節の派遣などの選択肢を確認できます。詳細については「外交」セクションをご覧ください。

世界ランキングボタン
右上のパネルにあるこのボタンを押すと、「勝利への進行状況」画面が表示されます。この画面では様々な勝利の達成度合を確認できます。詳細については「勝利」セクションをご覧ください。

都市国家ボタン
右トレイメニューにある2つめのこのボタンを押すと、ゲーム中に遭遇した全都市国家の確認と管理を行えるほか、代表団から受け取ったボーナスや(存在すれば)宗主国の状況も示されます。都市国家に対する宣戦布告もこの画面で行います。詳細については「都市国家」セクションをご覧ください。

スパイ活動概要ボタン
右トレイメニューにある3つめのこのボタンを押すと、全スパイ活動の確認と管理を行えます。スパイを管理し、現在の状況を確認してください。詳細については「スパイ活動」セクションをご覧ください。

交易路概要ボタン
右トレイメニューにある4つめのこのボタンを押すと、現在の交易路と過去の交易路の履歴を確認できます。詳細については「交易路概要」セクションをご覧ください。

報告の一覧ボタン
右トレイメニューにある5つめのこのボタンを押すと、帝国の産出、資源、都市の状態、ゴシップに関する報告を確認できます。他の文明が持つ戦略資源と高級資源も確認できます。

シヴィロペディアボタン
右トレイメニューにある6つめの、この一番下のボタンを押すと、シヴィロペディアが開きます。ゲームに関する様々な側面からの詳細な解説が閲覧できます。
地形

『シヴィライゼーション VI』の世界は六角形の「タイル」で構成されています。「ヘックス」や「スペース」と呼ばれることもあります。タイルは「砂漠」や「草原」などの「地形」によって分類され、「森」のような「特徴」を備えている場合もあります。タイルの地形と特徴は、移動と戦闘に大きな影響を与えます。

資源

資源は特定のタイルに現れ、食料、生産力、ゴールドの源になります。中には文明に特別なボーナスをもたらす資源もあります。資源には、最初から表示されているものもあれば、特定の技術を獲得するまで表示されないものもあります。詳細については「資源」セクションをご覧ください。

地形タイプ

このゲームに登場する地形は9種類あります。ただし全ての地形が登場しないマップもあります。

地形の値について:

都市の産出量: 施設がない場合にこのタイプのタイルが近隣の都市に供給できる食料、ゴールド、生産力です。

移動コスト: このタイプのタイルへの進入に必要な移動ポイント (MP) です。

戦闘修正: このタイプのタイルに陣取っているユニットに適用される攻撃力と防御力の修正値です。

湾岸

沿岸タイルは浅い海洋タイルで、陸地に隣接し、食料とゴールドを近隣の都市に供給します。海洋ユニットと「乗船」した陸上ユニットのみが沿岸タイルに進入できます。

沿岸に都市を建設することはできません。この種類のタイルに入れるのは海洋ユニットか乗船したユニットのみです。
砂漠
砂漠タイルにはいくつかの使い道があります。砂漠は、保有する文明が建設した区域や遺産に応じて、宗教や産出量のボーナスをもたらしてくれる場合があります。また、氾濫原の存在が砂漠タイルの価値を高める場合もあります。

草原
一般に草原は全ての地形の中で最も多く食料を産出します。草原の近くに建設された都市は、他の都市よりも早く成長する傾向にあります。このタイルの欠点は、無防備なユニットに対して何の防御ボーナスも与えてくれないことです。
丘陵
丘陵は言ってみれば小さな山です。農業には適さず、移動も大変ですが、防御ボーナスをもたらしてくれるほか、様々な資源の宝庫でもあります。また、丘陵にいるユニットは、「障害物地形」の向こうを見ることができます。
丘陵は戦闘ボーナス以外にも、近隣の都市に生産力をもたらします。

山岳
山岳は丘陵よりもずっと高い山であり、航空ユニット以外は通過できません。真水などの隣接ボーナスを区域や都市にもたらしてくれる場合があります。
外洋
外洋の価値は食料とゴールドをもたらしてくれるだけです。然るべき技術を得るまでは進入境できません。

平原
平原は食料と生産力を近隣の都市にもたらします。平原に囲まれた都市の成長速度は草原ほどではありませんが、生産力では大きく上回ります。
雪
雪は何の役にも立ちません。近隣の都市に食料や生産力をもたらすわけでもありません。資源が存在する場合もありますが、そうでなければ雪は単なる冷たい荒地です。

ツンドラ
ツンドラとは極寒の地方に見られる凍土のことです。平原や草原ほどには役立ちませんが、雪と比べれば少しは役に立ちます。どうしても手に入れたい資源がある場合や、他に選択肢がない場合以外、ツンドラに都市を建設する者はいないでしょう。唯一の例外は、ロシアのようにツンドラから利益を得られる文明です。
特徴
「特徴」とは、タイルの地形の上にさらに追加される地形や植生のことです。たとえば、草原タイルの上にさらに森や湿原が存在していることがあります。特徴はタイルの生産性を変動させるほか、ユニットがそのタイルに入る際の「移動ポイント」（MP）を変化させることもあります。また、そのタイルでユニットが戦う際には、防御ボーナスやペナルティが発生することもあります。

特徴の値
地形と同じく、特徴も都市の産出量、移動、戦闘に影響します。

汚染
汚染核攻撃後の放射性降下物による汚染は特殊な「特徴」です（それも悪い意味での）。労働者によって除去されるまで、降下物はタイルの生産力を大きく低下させます。

労働者によって降下物を除去しない限り、回復や施設の建設は行えません。
氾濫原
氾濫原は河川に隣接する低平地です。毎年氾濫に見舞われるため、自然の灌漑と肥沃な堆積により、極めて生産力が高い、最高の農地となります。古代エジプトの富と力は、母なるナイル川が毎年氾濫したことによって生み出されました。

氾濫原は川に隣接する砂漠タイルにのみ見られます。
森
古代の人々にとって森は恵みの宝庫でした。木は燃料や家の材料になりましたし、食べ物となる動物も多く存在したからです。都市が成長すると、森を切り開いて農地にしたくなるのが人の常ですが、軽々しく森を伐採しないのが賢い指導者というもので、その方が生産力は向上し、人々の気持ちも高揚するからです。加えて、森に陣取っている軍事ユニットには、大きな防御ボーナスが与えられます。

氷
氷は氷以外の何物でもなく、文明にとってはほほう何の役にも立ちません。通過すること是不可能で、産出物もゼロです。氷には近づくだせ無駄と言えるでしょう。
熱帯雨林
暗く、恐ろしく、不慣れ者にとっては命の危険すらある熱帯雨林は、そこで生きる技と知識を備えた者にとっては食料の宝庫です。とはいえ、熱帯雨林には資源が乏しいので、成長した文明は鉱山や農地に変える誘惑にかられるでしょう。ただし、熱帯雨林はそこにいる軍事ユニットに大きな防御ボーナスをもたらします。伐採すると、熱帯雨林は平原に変わります。

湿原
多様な生物が生息していますが、湿原が飢えた成長する文明に提供できるものはほとんどありません。干拓するか農地に変えれば、産出量を高められます。なお、湿原にいる軍事ユニットは、攻撃されると大きなペナルティを受けます。
オアシス
砂漠がありながら緑豊かな場所、それがオアシスです。通常はきれいで豊富な水源に隣接しています。オアシスは、本来不毛で生きるのに適さない砂漠において、とても貴重な資源です。そのため、オアシスの所有権をめぐり、砂漠の部族の間で数え切れないほどの戦いが繰り返されてきました。

オアシスは砂漠タイルにしか見られません。

自然遺産
自然遺産は見る者に畏敬の念を抱かせる、壮大で驚異的な自然の産物です。クレーターレイクやグレートバリアリーフなど、自然遺産はどれも大自然の雄大な美しさを感じさせてくれます。
全ての自然遺産は固有の恩恵を文明にもたらします。また、特別な追加効果をもたらすものも存在します。例えば、死海に隣接したタイルで守りを固めたユニットは、体力が即座に全快します。

河川
人は古くから河川に沿って都市を築いてきましたが、それにはれっきとした理由があります。川は灌漑用水として都市周辺の農地に水を供給し、商業区域にも恵みをもたらす存在だったからです。真水の供給源である河川は、都市の成長に決定的な役割を果たす場合があります。

川の場所
他の特徴と異なり、河川はタイルの内側ではなく側面を流れます。そのため、河川は生産のための貴重な土地を占拠することなく隣接するタイル/ユニットに恩恵をもたらしてくれます。
攻撃ペナルティ
川を挟んで攻撃する場合、攻撃ユニットは戦闘力に-5のペナルティを受けます。

移動効果
渡河には移動ポイントを3消費します。ポイントが残っていれば、ユニットは移動を続けられます。中世になって川を渡る道路ができると、この追加コストは不要になります。

資源
資源は食料、生産力、文化力の源で、文明に特別なボーナスをもたらします。文明の富と力は、どれだけ多くの資源を確保しているかによって決まると言っても過言ではありません。資源を利用するには、資源が自分の領土内にあることはもちろん、資源のあるタイルに適切な「施設」を築くことも必要となります。たとえば「バナナ」を利用するには「プランテーション」の建設が必要です。

資源には、ボーナス資源、高級資源、戦略資源の3種類があります。どれも近隣の都市の産出量を高めますが、戦略資源と高級資源にはさらに重要な利益があります (後述)。

自国の領土内に存在しない資源は、他の文明との交易で手に入れることができます。

ボーナス資源
ボーナス資源はタイルの産出量を高めます。ボーナス資源を他の文明と交易することはできません。
バナナ
家畜
銅
蟹
鹿
魚
米
羊
高級資源
高級資源はタイルの産出量を若干ながら増加させ、施設を作ると「快適性」を供給して文明の幸福度を上昇させてくれます。「快適性」を供給できる高級資源タイルは1つだけで、その文明が最も必要としている4つの都市によって共有されます。例えば、柑橘果物の施設を2つ首都の近くに築いても、文明に「快適性」を供給するのは最初の1つだけです。もう1つの柑橘果物は、ゴールドや他の資源のように、他の文明と交易して必要なものと交換できます。
水銀
真珠
塩
絹
銀
香辛料
砂糖
茶
トリュフ
タバコ
鯨
酒
戦略資源
戦略資源は特定のユニットの生産に使用されますが、ゲーム開始時には出現しておらず、特定の技術を獲得するとマップ上に現れるものもあります。例えば、「青銅器」の技術を研究すると、マップ上に鉄が現れます。

戦略資源があると、特定のユニットを作れるようになります。戦略資源があるタイルに施設を建設すると、その資源が供給されます。

都市に戦略資源ユニットを供給するには、資源が2つ必要になります。都市に適切な軍事区域（陸上ユニットは兵営、海洋ユニットは港、航空ユニットは飛行場）があれば、資源は1つで済みます。戦略資源ユニットを購入するには、資源が2つ必要になります。

メイン画面の上端を見れば、利用できる戦略資源の数を確認できます。

アルミニウム
馬
石炭
鉄
硝石
石油
ウラン
ユニット

『シヴィライゼーション VI』では、マップ上を移動できるあらゆる存在を「ユニット」と呼んでいます。陸上戦闘ユニット、海洋戦闘ユニット、民間人ユニット、支援ユニットなど、ゲームには様々なユニットが登場します。陸上戦闘ユニットと海洋戦闘ユニットは、利用可能なユニット同士でグループを形成させることが可能です。

ユニットの生産

ユニットは都市で生産されます。各ユニットには、生産時に都市が消費するコスト（「生産コスト」）が定められています。ユニットの生産には該当する技術も必要です。例えば、弓兵ユニットは「弓術」技術を知らないと作れません。また、特定の資源を入手できないと生産できないユニットもあります（例えば、剣士は鉄を必要とします）。

ユニットの特性

全てのユニットには3つの基本値として、移動速度、戦闘力、レベルアップが設定されています。

移動速度

ユニットの移動ポイント（MP）は、ユニットが障害物地形でないタイルをどれだけ進めるかを表しています。序盤のユニットの大半はMP2です。詳細については「移動」セクションをご覧ください。

近接戦闘力

ユニットの戦闘での強さは戦闘力によって決まります。表示される戦闘力には近接戦闘力と長距離戦闘力があります。最も初期の戦闘ユニットである戦士の近接戦闘力は20です。開拓者や労働者のような非戦闘ユニットの戦闘力は0です。そのため、戦闘ユニットに攻撃されると敗北し、捕獲されたり撃破されたりします。
レベラップ
軍事ユニットは高度な訓練や戦闘に勝利した経験を通じて「レベルアップ」を獲得します。

ユニットの特殊能力
ユニットの多くは個性的な効果を発揮する特殊能力を備えています。その中には他のユニットには行えない行動を可能にするものもあります。例えば、開拓者ユニットのみが新しい都市を建設できます。また、弓兵は隣接していない敵に対して「長距離」攻撃を行えます。シヴィロペディアを確認して、各ユニットの特殊能力を調べておくとよいでしょう。

固有ユニット
『シヴィライゼーション VI』の各文明は、一般的なユニットよりも優秀な「固有ユニット」を1種類以上保有しています。例えばアメリカは、通常の戦闘機ユニットの代わりにP-51マスタングを生産できますし、ギリシャには槍兵に代わって重装歩兵が存在します。
シヴィロペディアで各文明の説明を読み、その固有ユニットを調べておきましょう。

ユニットの移動
一般にユニットは、移動で新しいタイルに入る際、「移動コスト」を消費します。必要な移動ポイントを有していない場合、そのタイルには入れません。ただそのターンにまだ一度も移動していないのであれば、1タイルだけは必ず移動することができます。

ユニットには「スタック」の制限が適用されます。同じタイプの陸上戦闘ユニット2つが同じタイルでターンを終えることはできませんし、民間人ユニット（開拓者、労働者、偉人など）2つが同じタイルでターンを終えることはできません。ほとんどのユニットは移動できるタイルが限られており、陸上ユニットは山岳タイルに入れず、海洋ユニットは陸地タイルに入れません。道路はユニットの陸上移動を容易にします。

異なるタイプのユニットは、同じタイルで陣形を組みます。例えば、戦士（陸上戦闘ユニット）は労働者（民間人ユニット）、破城槌（支援ユニット）と同じタイルに同時に存在できます。
詳細については「移動」セクションをご覧ください。
ユニットの戦闘
軍事ユニットは他のユニットや都市と戦闘を行えます。ほとんどの軍事ユニットは「近接戦闘ユニット」であり、隣接しているタイルの敵しか攻撃できません。一方、「長距離戦闘ユニット」は2タイル以上離れた敵を攻撃できます。

詳細については「戦闘」セクションをご覧ください。

ユニットのレベルアップ
戦闘を生き延びた軍事ユニットは「経験値 (XP)」を得ます。経験値が貯まったユニットは「レベルアップ」を獲得できます。レベルアップを獲得したユニットは、森での防戦時に戦闘力がたかまるなど、さまざまなアドバンテージを得ることができます。

非戦闘ユニット
開拓者、労働者、交易商、宗教ユニット、偉人など、非戦闘ユニットには様々な種類があり、それぞれが文明の繁栄にとって極めて重要です。「民間人」とも呼ばれることからもわかるとおり、こうしたユニットは戦えません。単独でいるときに敵ユニットに攻撃されると自動的に捕獲されるか、友好的な領土に送り返されるか、撃破の憂き目に遭います。ですから、都市の領域外に出す際は、軍事ユニットに護衛させるべきです。
陸上戦闘ユニット
戦闘ユニットにはいくつかのタイプがあり、それぞれが独自の能力と用途を有しています。

偵察ユニット
偵察ユニットは探索と偵察に用いられます。移動範囲が広い場合が多く、レベルアップを通じて地形、視界、ステルスに関係した能力を身につけます。戦うこともできますが、戦闘力は一般に高くありません。偵察ユニットには、斥候やレンジャーが含まれます。

近接戦闘ユニット
近接戦闘ユニットは隣接している陸上タイルの敵を攻撃できる陸上ユニットです。海上の敵や2タイル以上離れた敵は攻撃できません。近接戦闘ユニットには、戦士、マスケット銃兵、歩兵などが含まれます。

長距離戦闘ユニット
長距離戦闘ユニットは、隣接したタイルだけでなく2タイル以上離れた敵も攻撃できます。攻撃可能範囲は「射程」によって決まります。また、長距離戦闘の攻撃力は「長距離戦闘力」の値で決まります。

攻囲ユニット
都市や区域を攻撃する時にボーナスを得られる「重装」長距離戦闘ユニットも存在します。攻囲ユニットにはカタパルト、射石砲、大砲などが含まれます。

対騎兵ユニット
対騎兵ユニットは長槍や槍を装備しており、軽騎兵や重騎兵ユニットに対して常に戦闘ボーナスを受けられます。

軽騎兵ユニット
騎乗兵や騎兵のようなユニットは軽騎兵ユニットとして扱われます。馬などにまたがった遊撃部隊である彼らは、支配領域を無視できる最速の陸上ユニットです。

重騎兵ユニット
軽騎兵と同様に高速で移動し、支配領域を無視できます。軽騎兵よりも防御力が高く、騎士やヒッタイト・チャリオットなどが含まれます。
海洋ユニット

海洋ユニットは水域タイルを移動できるかわりに陸上タイルに入れません。沿岸のみに移動を制限されるか、それとも外洋タイルに進入できるかは、「種類と技術の発展度合いによって決まります。海洋ユニットは、近接戦闘、長距離戦闘、略奪、空母の4タイプに分類されます。

海洋近接戦闘ユニット
基本的な海洋ユニットで、海洋長距離戦闘ユニットや空母ユニットと戦ったり、都市を占領したりすることが可能です。キャラベル船やガレーブのようなユニットがここに分類されます。

海洋長距離戦闘ユニット
海洋長距離戦闘ユニットには、区域の防衛戦力に対して戦闘ボーナスがつきます。ここにはカドリレームや戦艦が含まれます。

海洋略奪ユニット
時代の進展にともなって高まるステルス能力や攻撃によってゴールドを得る能力により、このタイプのユニットは理想的な「一撃離脱型」ユニットになっています。ここには私掠船や潜水艦が含まれます。

海洋輸送ユニット
特殊な海洋ユニットで、海上を移動する滑走路として機能します。
航空ユニット
航空ユニットは当然ながら空を飛んで移動します。近代戦では制空権の確保が勝敗を左右することも多いため、ゲームの後半ではとても重要になります。

戦闘機
この戦闘ユニットは爆撃機との戦いにボーナスを獲得します。

爆撃機
攻囲ユニットとして機能する航空機で、都市や区域内の防衛戦力に対するボーナスを獲得します。また、施設を「略奪」できます。

ユニットのアクションリスト
アクティブなユニットは1つ以上の「アクション」が行えます。アクションを実行させるには、ユニットのアクションアイコンを選択します。

護衛陣形を組む: 2つの異なるタイプのユニット（軍事ユニットと民間人ユニット、軍事ユニットと支援ユニットなど）を「リンク」させ、1つのユニットとして移動させます。

移動先: ユニットに選択したタイルへの移動を命じます。
休眠: 新しい命令を受け取るまで非アクティブでいるようユニットに命じます。次のターンが来ても自動的にアクティブにならないので、手動で選択する必要があります。

守りを固める: プレイヤーが新しい命令を与えるまで非アクティブになります。この状態のユニットは防御力ボーナスを受ける。
回復するまで守りを固める: 完全に回復するまで非アクティブになります。この状態のユニットは防御力ボーナスを得るほか、毎ターン回復します。

大量破壊兵器による攻撃-核兵器: 選択したタイルに核兵器を発射します。ターゲットと範囲内にある周辺のタイルは大ダメージを受けます。
大量破壊兵器による攻撃-核融合兵器: 選択したタイルに核融合兵器を発射します。ターゲットと範囲内にある周辺のタイルは大ダメージを受けます。

基地変更: 航空ユニットに別都市への基地変更を命じます。
長距離攻撃: 選択したタイルに長距離攻撃を行います。

略奪: ユニットに現在のタイルの施設を破壊するよう命じます。施設、道路、建造物は修復するまで使用できません。
都市を建設: 現在のタイルに新しい都市を建設するよう開拓者ユニットに命じます。都市を建設すると開拓者は失われます。

偉人の有効化: 特定の偉人を有効化して、特殊能力を発動させます。特殊能力は偉人によって異なります。1回、または何度かの使用の後、偉人は失われます。
探索を自動化: マップ上の未知の領域を探索するようユニットに命じます。自動化をキャンセルするまでこのユニットは毎ターン移動を続けます。

キャンセル: ユニットに最後に与えた命令をキャンセルします。間違った命令やアクションの取り消しに役立ちます。
目覚めさせる: 休眠状態のユニットを目覚めさせます。

削除: アクティブなユニットを完全に削除します。

警戒: ユニットは守りを固めますが、相手のユニットが視界に入ったらプレイヤーに警告を出します。

ユニットを交換: 2つ以上のユニットが同じタイルを占領している場合、このボタンでアクティブな選択を変更してください。方向キーの上下でも変更できます。
移動

『シヴィライゼーション VI』では、マップ上のユニットを動かすことにプレイ時間の多くが費やされます。軍事ユニットにまだ見えない土地を探索させ、隣国と戦いましょう。地形を開発する際には労働者ユニットを動かします。新しい都市を築くには、立地条件が整っているタイルまで開拓者ユニットを移動させます。

ここでは陸上ユニットと海洋ユニットの移動に関するルールを説明します。航空ユニットの移動ルールは少し違いますが、ゲーム後半にならないと登場しないので、こちらは「高度なルール」で取り上げます。

ユニットに移動を命令する
左スティックと○ボタン
「移動モード」のアクションボタンを押し、左スティックで選択のハイライトをマップ上で動かします。任意の場所で○ボタンを押すと、選択中のユニットをそのタイルに動かせます。

移動できる場所とできない場所
ユニットには移動できない場所（たとえば山岳タイルなど）があり、そうした場所への移動を命じることはできません。

行き先が移動できる場所であるなら、ユニットはそこへ向かって進みます。途中で移動ポイントが尽きると命令は持ち越しとなり、次のターン、ユニットは自動的に移動を再開します。

複数ターンにまたがる移動
目的地への到達に数ターンを要する場合、ユニットは目的地までの最短ルートを選び、指定された場所に着くまで毎ターン移動を続けます。

ユニットが指定された場所に到達できなくなった場合（例えば、海を渡らなければならないことが途中で判明したが乗船できない場合、あるいは他のユニットがすでに目的地のタイルに陣取っている場合）、ユニットは移動をやめて新たな命令を待ちます。

ユニットに出した命令はいつでも変更できます。変更する場合はユニットを選択し、新しい命令を与えるか「命令をキャンセル」を選択してください。
移動ポイント

移動可能なユニットには一定の「移動ポイント」（MP）があり、毎ターンこれを消費して移動します。MPを使い果たしたユニットは次のターンまで移動できなくなります（ただし、他のユニットに運んでもらえる一部の特殊なユニットは例外です）。

序盤の陸上ユニットの移動力はほとんどが2ですが、騎兵ユニットや海洋ユニットはより多くの移動力を持ちます。

移動ポイントの消費

ユニットはMPを消費することで別のタイルに進入します。進入先の地形が移動に必要なコストを決定します。今いるタイルから出るのに移動力は消費しません。MPコストを決めるのは、あくまでもこれから入ろうとしているタイルです。

草原や平原のように開けた地形に入るコストは1MPです。森や熱帯雨林のような地形は2MPを必要とします。渡河には3MPが必要です（橋がかかっている場合は除く）。MPコストの詳細については「地形」ルールをご覧ください。

MPを使い果たした場合、または入ろうとしている地形の移動コストが残りMPよりも大きい場合、ユニットは移動をやめて停止します。
道路
味方の領土か中立の領土、敵の領土にある道路は、ユニットの移動コストにかかる移動ペナルティを減らし、時には完全にゼロにします。道路を含むタイルから道路を含む別のタイルにユニットを移動させる場合、そのユニットが消費する移動ポイントは通常の移動コストよりも少なくです。MPが残っている限り、ユニットは道路に沿って移動を続けられます。

無効な移動
特定のユニットは特定のタイルに進入できません。たとえば、海洋ユニットは都市以外の陸上タイルに入れませんし、陸上ユニットは山岳や外洋タイルに入れません。こうした進入不可能なタイルへの移動をユニットに命じることはできません。移動途中で目的地に入れないことが判明することもあります。そのような場合、ユニットは移動できないことがわかった時点で立ち止まり、新しい命令を待ちます。

スタックに関する制限
産業時代までは、各種類（戦闘ユニット、支援ユニット、民間人ユニット、交易ユニット）1ユニットのみが同じタイルでターンを終えられます。言い方を変えると、1つの戦闘ユニットは1つの支援ユニット、1つの民間人ユニットと同じタイルに「重なった」状態でターンを終えるということです。
移動を完了できる移動力が残っており、かつ同じ種類の他のユニットと重なった状態でターンを終わらない限り、ユニットは他のユニットがいる場所を通過できます。

なお、社会制度「ナショナリズム」の研究が終わると、重なったユニットを統合できるようになります。詳細については「軍団と大軍団」セクションをご覧ください。

戦闘中の移動
攻撃命令
一般に、敵がいるタイルへの移動を命じられたユニットは、その敵ユニットを攻撃するよう指示されたと解釈します。戦闘ユニットはそのまま攻撃を行いますが、非戦闘ユニットは移動をやめて新たな命令を待ちます。

支配領域
戦闘ユニットの周囲のタイルはそのユニットの「支配領域 (ZOC)」になります。敵のZOCに入ると、ユニットはそこで移動力を使い果たします。ただし、騎兵ユニットは軽で機動力に優れているため、ZOCの影響を受けません。

海上移動
海洋ユニットは、陸地ではなく海を移動する点で陸上ユニットと異なりますが、基本的なルールは同じです。序盤の海洋ユニットの大半は、沿岸部（陸タイルに隣接した海）と沿岸都市しか移動できません。しかし時代が進むと外洋タイルに入れる海洋ユニットが登場し、海の向こうを探索する道が開けます。なお、海洋ユニットも氷タイルには入れません。
陸上ユニットの乗船
ゲーム開始時点では、陸上ユニットは水域タイルにまったく入れません。しかし「帆走術」技術を学ぶと、労働者が沿岸タイルに入れるようになります。そして「造船」技術を学んだ後は、全てのユニットが乗船できるようになります。ユニットを乗船させるには、陸上の移動と同じ感覚で水域タイルへの移動を命令します。通常、陸上ユニットが乗船すると普通の地形を移動するよりも消費される移動ポイントが多くなります（ノルウェーでプレイしている場合、または沿岸都市や港区域から乗船する場合は例外）。

乗船したユニットは身動きがとれず、攻撃に対して無防備です。戦うこともできないので、敵の艦船に襲われればほとんどありません。陸上ユニットを乗船させる場合は、強力な海洋ユニットを同行させるようにしましょう。

海洋ユニットを陸地タイルに隣接させると、乗船しているユニットに上陸を命令できます。

戦闘
戦闘は、戦争中の2つの政治的集団の間で発生します。文明は他の文明または都市国家と戦争状態になることがあります。蛮族は常にすべての文明や都市国家と戦争中です。

戦闘は近接戦闘、長距離戦闘、海上戦、航空戦の4つに大きく分けられます。最初の2つは序盤から終盤までゲームを通じて発生しますが、航空戦は誰かが航空技術を習得するまで発生しません。

航空戦が発生するのは後半にさしかかってからなので、ゲーム開始当初は気にしなくても大丈夫です。航空戦については、「高度なルール」の「航空戦」セクションで詳しく解説します。
宣戦布告

他の文明に対して宣戦を布告する方法はいくつかあります。また、場合によっては自分が宣戦を布告されることもあります。

外交による宣戦布告

他の文明への宣戦布告は外交画面（該当するセクションをご覧ください）で行えます。都市国家に宣戦布告するには、その都市国家の都市をハイライトして オボタンを押すか、右トレインメニュー内の都市国家メニューから相手を選んで「宣戦布告」ボタンを選択します。宣戦布告には「奇襲戦争」と「正規戦争」の2種類があります。
奇襲戦争の宣言
「奇襲戦争」とは、正式な文書や非難声明など一切出さず、正当な理由なども一切ないまま、一方的な攻撃をもって宣戦を布告する戦争です。文明国らしからぬ振る舞いということも、正規戦争よりも好戦性ペナルティが大きくになります。また、ゲーム後半の奇襲戦争は、序盤の奇襲戦争よりも外交的なダメージが大きくなります。
正規戦争の宣言
最初に相手文明を非難して、それから正式に宣戦を布告する方法です。近隣諸国からはより「文明的」であると評価されます。好戦的とみなされることに変わりはありませんが、奇襲戦争と比べればペナルティはずっと軽くなります。

戦争を始めるに足る理由があれば、外交的な好戦性ペナルティを一段と下げられます。例えば、他の文明から「不当な扱いを受けた」場合は、「開戦事由」があるとみなされます。つまり戦争を正当化できるわけです。開戦事由はいろいろな理由で発生します。自国の都市を他の宗教に改宗させられた、友好関係にある都市国家を防衛しなければならない、同盟国の都市が征服された、などはいずれも開戦事由になります。
他のユニットを攻撃する
自分のユニットに命令を出して他文明のユニットを攻撃させることも可能です。相手国と戦争状態がない場合はポップアップが表示され、その文明（または都市国家）に宣戦布告するか問われます。宣戦布告を選択すると、攻撃が実行され、戦争状態に突入します。宣戦布告しなかった場合、攻撃は中止され、戦争にはなりません。

他文明の領土に入る
ゲームの序盤、ユニットは他文明の領土を自由に動き回れますが、相手が「古代の帝国」を解除すると状況は一変します。この社会制度が解除された後は、その文明と「国境開放」の合意を交わさない限り、相手の領土に入ること自体が戦争行為とみなされます。その場合はポップアップが表示され、本当に移動させるつもりか問われます。

敵から宣戦布告を受ける
他の文明や都市国家から宣戦を布告されることもあります。宣戦を布告されると、ポップアップや通知が表示されるか、相手の指導者から連絡が届きます。詳細については「外交」セクションをご覧ください。

蛮族とは常に戦争状態にあるため、蛮族から宣戦布告を受けることはありません。

戦争の終結
一方が全ての都市を滅ぼされると、戦争は自動的に終結します。また、外交交渉によって当事者同士が停戦に合意した場合も、戦争終結となります。こうした和平交渉はどちらが始めても構いません。詳細については「外交」セクションをご覧ください。

なお、蛮族とは和平交渉できません。相手が存在している限り戦争状態が続きます。
戦闘を行うユニット

軍事ユニットは敵ユニットを攻撃できます。一方、労働者、開拓者、偉人のような民間人ユニットは、自分からは攻撃を仕掛けられません。単独でいる時に攻撃を受けた偉人は、自国の領土に送り返されます。敵に捕らえられた労働者と開拓者は、本来の所有者の手で解放できます。破城槌や攻城塔のような支援ユニットは攻撃を始められませんが、一緒に行動している他のユニットを支援します。単独でいる時に攻撃を受けると、なすすべもなく破壊されてしまいます。都市は自分の長距離攻撃の射程内にいる敵軍事ユニットを攻撃できますが、戦闘ユニットの方も敵都市を攻撃できます。

都市は自分の長距離攻撃の射程内にいる敵軍事ユニットを攻撃できますが、戦闘ユニットの方も敵都市を攻撃できます。

ユニットの戦闘値

軍事ユニットの戦闘能力は戦闘値によって決まります。基本となる戦闘値は5つあります。

近接戦闘力

この能力値は全ての軍事ユニットが備えています。近接戦闘ユニットの場合は、攻撃時にも防御時にも近接戦闘力を使います。長距離戦闘ユニットは防御時にのみ近接戦闘力を使います。

ヒットポイント

ユニットの体力を表します。体力が最大の時、その戦闘ユニットのヒットポイントは100となります。ダメージを受けるとヒットポイントが失われます。ヒットポイントが0になったユニットは撃破されてしまうので注意しましょう。戦闘をしていないと、ヒットポイントは自然に回復していきます。
長距離戦闘力
「長距離戦闘」を実行できるユニットのみが持つ能力値です。長距離攻撃時にはこの能力値を用います。

射程
長距離戦闘ユニットのみが持つ能力値で、攻撃が届く距離(タイル)を表します。なお、視界が遮られていると長距離攻撃は実行できません。

砲撃
長距離攻囲ユニットのみが持つ能力値で、ユニットが区域を攻撃する際の攻撃力を表します。長距離戦闘力に似ていますが、それとはまた別の能力値です。

近接戦闘
近接戦闘ユニット(長距離戦闘や砲撃の能力を持っていない軍事ユニット)が敵のユニットや都市を攻撃すると、近接戦闘が発生します。防御側が長距離戦闘能力を持っているかどうかは関係ありません。攻撃側が長距離戦闘を行えない場合は必ず近接戦闘となります。

近接戦闘力
2つのユニットが近接戦闘に突入したとき、結果は両ユニットの戦闘力の比較で決まります。例えば、強いユニットが弱いユニットと戦う場合、強いユニットは相手に対して高い確率で大ダメージを与えますし、相手の息の根を完全に止めてしまうこともあるでしょう。

とはいえ、戦闘ではさまざまな要因がユニットの戦闘力に影響します。森や丘陵などのタイルにいる場合、多くのユニットには「防御力ボーナス」が発生し、攻撃された時の近接戦闘力が上がります。ユニットが守りを固めている時も同様のボーナスが発生します。また、特定のユニットと戦う時にボーナスが発生するユニットもいます。例えば、槍兵は騎兵ユニットと戦う時にボーナスを受けます。この他にも、ユニットの負傷は一時的に戦闘力を下げる効果があります(詳細については「戦闘力ボーナス」セクションをご覧ください)。

「戦闘情報テーブル」(後述)では、2つの近接戦闘ユニットの戦闘力を比較できます。確認は自分のターンにしか行えませんが、戦闘力の差を判断する役に立つでしょう。

複数のユニットによるボーナス
自分が攻撃しようとしている敵ユニットに別の味方ユニットが隣接している場合、味方ユニットの数に応じて「側面」攻撃ボーナスが発生します。レベルアップや社会政策の中には、通常の側面攻撃ボーナスに加えてさらに大きなボーナスを発生させるものもあります。ある程度の数のユニットが集まると、こうしたボーナスはとてももない威力を発揮します。
戦闘プレビュー
敵ユニットに重ねると「戦闘プレビュー」が表示され、アクティブな自軍ユニットがその敵と戦った場合の結果予測が表示されます。右側に表示されているのが味方ユニットの戦闘力（さまざまな修正を受けた後の値）で、左が敵ユニットの戦闘力です。画面の下にあるボックスを見せれば、予想される戦闘結果がわかります。ボックス中央のバーは、実際に戦闘を行った場合の双方受けるダメージを表しています。

近接戦闘を始める
敵のいるタイルに攻撃側のユニットが入ろうとすると、近接戦闘が始まります。ただし、攻撃側が防御側のタイルに入れない場合、戦闘は発生しません。例えば、乗船した場合を除いて槍兵は水域タイルに入れないので、ガレー船を攻撃できません。
アクティブなユニットをターゲットのいるタイルに移動させると、攻撃を命じることになり、ユニットが戦闘を開始します。

近接戦闘の結果
近接戦闘が終わると、一方または双方のユニットがダメージを受け、「ヒットポイント」が減少します。ヒットポイントが0になったユニットは撃破されてしまいます。
近接戦闘終了後、防御側のユニットが撃破され、攻撃側が生き残った場合、攻撃側ユニットは防御側のいたタイルに移動します。そのタイルに非軍事ユニットが一緒にいた場合は、そのユニットを捕虜にします。防御側のユニットが生き残った場合は、タイルとそこにいる他のユニットに変化はありません。
ほとんどのユニットは攻撃を行うと移動力を使い果たしますが、戦闘に生き残り、かつ移動ポイントが残っていれば、戦闘後に移動再び移動できるユニットも存在します。
戦闘を生き延びたユニットは「経験値 (XP)」を獲得します。経験値はレベルアップの獲得に使えます。
長距離戦闘

弓兵など、近接攻撃ではなく長距離攻撃を行うユニットも存在します。こうしたユニットには、近接戦闘ユニットに対して2つの明確な優位点があります。1つは隣接していない敵ユニットを攻撃できる点。もう1つは攻撃時にダメージを受けない点です。そのかわりに、隣接する近接戦闘ユニットからの攻撃には弱いという弱点もあります。

長距離戦闘力

長距離戦闘力を持つユニットは長距離戦闘が可能です。この数値を敵の戦闘力と比較することで、攻撃の結果が決まります。

長距離攻撃の結果予測はターゲットにカーソルを重ねると表示される「戦闘プレビュー」で確認できます。アクティブなユニットの長距離攻撃でターゲットにダメージを与えることができる場合は、その程度も確認できます。

射程

「射程」はそのユニットの長距離攻撃が届く距離を表します。射程が「2」であれば、隣接するタイルを越えても1タイル先まで攻撃できます。射程が「1」の場合は隣接しているターゲットしか攻撃できません。
視界
原則として、長距離戦闘ユニットが長距離攻撃を行うには、相手の姿が「見えて」いなければなりません。両者の間に山岳、丘陵、森などの障害物が存在すると、ターゲットの姿を確認できなくなってしまうので注意しましょう。なお、こうした障害物タイルそのものにいるユニットは確認可能です（見えなくなるのはその向こうにあるタイルです）。丘陵にいるユニットは障害物地形の向こうにあるタイルを確認できますが、障害物地形が丘陵で、なおかつ森や丘陵を含んでいる場合はその限りではありません。航空ユニットは空を飛んでいるため、障害物地形に視界を妨げられません。
ほとんどのユニットの視界は2タイルです。

長距離戦闘を始める
長距離戦闘ユニットがアクティブの場合、ターゲットをハイライトして○ボタンを押すと攻撃を開始します。「長距離攻撃」ボタンを選択してからターゲットで○ボタンを押しても、攻撃を開始できます。

長距離戦闘の結果
長距離戦闘の結果には、相手ユニットはダメージを受けない、ダメージを受ける、破壊される、の3パターンがあります。長距離戦闘で注意すべきは、攻撃側ユニットは一切ダメージを受けないという点です。その反面、たとえターゲットを撃破しても、攻撃側ユニットは空いたタイルに移動しません。

戦闘力ボーナス
ユニットがいる地形から得られるボーナス、守りを固めている効果、その他様々な状況の影響など、戦闘時のユニットには多くのボーナスが発生します。また、攻撃側のユニットだけに適用されるもの、防御側にしか適用されないもの、両方に適用されるものなど、ボーナスにはいくつか種類があります。

地形ボーナス
敵と戦う時は地形も考慮しましょう。森や熱帯雨林や丘陵タイルにいる防御側ユニットには大きなボーナスが発生します。また、川を挟んでの戦いでも、攻撃側の近接戦闘ユニットにペナルティが発生します。

要塞
「軍事工学」の技術を手に入れた文明は、工兵を使って「要塞」施設を作れます。要塞は味方の領土か中立の領土に建てられ、占拠しているユニットに大きな防御力ボーナスをもたらします。敵の領土に要塞を作ることはできません。

守りを固める
多くのユニットは「守りを固める」ことができます。「守りを固める」とは、今いる場所に一時的な防御陣地を構築することです。
守りを固めたユニットには防御力ボーナスが発生します。このボーナスは2ターンにわたってターンごとに増えるので、時間が経つほど撃破されにくくなります。ただし、防御に徹している間は他のことができなくなります。途中で移動または攻撃すると守りが解除され、ボーナスは消えてしまいます。

守りを固めている間、ユニットは一切行動できません。この状態はユニットを選択して守りを解除しない限り続きます。

守りを固められるユニット
一部を除き、近接戦闘ユニットと長距離戦闘ユニットは全て守りを固めることができます。非軍事ユニット、海洋ユニット、騎兵ユニット、航空ユニットは守りを固められませんが、「休眠」は可能です。休眠中のユニットは、攻撃を受けるか手動で解除するまで行動できなくなります。なお、休眠しても防御力ボーナスは発生しません。

「守りを固める」のボーナス
ユニットに発生する防御力ボーナスは、守りを固めている時間に応じて変化します。守りを固めた最初のターンに発生するのは比較的小さな防御力ボーナスですが、その後のターンにはより大きなボーナスが発生します。

海洋戦闘
陸上ユニットと同じく、海洋ユニットにも軍事ユニットと非軍事ユニットが存在します。また、軍事海洋ユニットも近接戦闘海洋ユニットと長距離戦闘海洋ユニットに分かれます。いずれも攻撃を行う方法は陸上ユニットと同じです。

ゲーム後半に登場する海洋ユニットの中には、注目に値するものがあります。空母、ミサイル巡洋艦、潜水艦は、いずれも特殊な能力を備えています。例えば、空母は航空ユニットを運ぶことができますし、潜水艦は基本的に姿が見えず、隣接した場所にいるユニットだけがその存在を確認できます。
都市の攻防
都市は重要なターゲットです。守りを固められ、他のユニットが防御に加わると、その占領はきわめて難しくなります。そのかわり、占領できれば大きな見返りが得られます。実際のところ、他の文明をゲームから完全に脱落させるには、その都市を全て占領するか破壊するしかありません。一定以上の対戦相手の都市をすべて占領すると、制覇による勝利（詳細については「勝利」セクションをご覧ください）を達成できます。

都市の戦闘力の値
守備防衛力
ユニット同様、都市にも戦闘力があります。都市の戦闘力は、都市のサイズ、立地（丘陵にある都市にはボーナスが加算されます）、防壁などの防御手段が築かれているかどうか、などに応じて決まります。

都市の強さは、その都市の戦闘力と長距離戦闘力を表します。戦闘で攻撃を受けた都市はヒットポイントが減りますが、戦闘力と長距離戦闘力は都市がどれだけダメージを受けても変化しません。

都市の体力
都市のヒットポイントは、完全な状態で200です。ダメージを受けるとヒットポイントが減っていきます。都市のヒットポイントが0になると、近接戦闘ユニットを使って都市を占領することが可能になります（都市タイルにユニットを進入させる）。占領した側のプレイヤーは、その都市を残すか破壊するかを選べます。都市を破壊すると他の文明の反感を買うので気をつけましょう。
長距離戦闘ユニットで都市を攻撃する
長距離戦闘ユニットで都市を攻撃するには、ユニットを移動させて都市を射程に収めた後、都市をハイライトして○ボタンを押します。ダメージは長距離攻撃力によって決まります（一方的な射撃なので、攻撃側の長距離戦闘ユニットがダメージを受けることはありません）。ただし、長距離攻撃で都市のヒットポイントを0にすることはできません。都市の占領には絶対に近接戦闘ユニットが必要です。

近接戦闘で都市を攻撃する
ユニットが都市と近接戦闘を行うと、戦力に応じて都市のヒットポイントにダメージが発生します。このとき、近接戦闘ユニットもダメージを受ける可能性があります。都市の場合はヒットポイントがどれだけ減っても戦闘力に影響がなく、常に万全の戦闘力で防御します。

都市の守備隊ユニット
都市の所有者は、「守備隊」を置いて都市の防御力を高めることができます。この場合、守備隊ユニットの戦闘力の一部が都市の戦闘力に上乗せされます。守備隊として配属されたユニットは、都市が攻撃されても一切ダメージを受けてませんが、都市が占領されると撃破され、消滅してしまいます。

守備隊として駐留するユニットは、都市周囲の敵ユニットを攻撃できます。しかし、攻撃を実行すると都市の守備隊ボーナスは失われてしまいます。また、その攻撃が近接攻撃であれば、通常の戦闘と同じようにユニットがダメージを受けることがあります。
都市による長距離攻撃
防壁を築くと、都市は戦闘開始時の完全な戦闘力と同等の長距離戦闘力を得ます。都市は射程内の敵1ユニットに対して攻撃を行えます。なお、都市の長距離戦闘力は、都市がダメージを受けても低下せず、都市が占領されるまで最初と同じ攻撃力で攻撃を行えます。

都市のダメージを回復する
都市は毎ターン回復します。補給線が断たれない限り、戦闘中もこれは変わりません。補給線とは、都市に隣接しており、かつ敵ユニットの支配領域に入っていないタイルのことです。防壁がある場合、その修復は生産メニューでのみ行えます。また、防壁がまったくダメージを受けずに3ターンが経過しないと修復は実行できません。

都市の占領
都市のヒットポイントが0になると、敵の近接戦闘ユニットが都市に入れるようになります。都市に他のユニットがいても関係ありません。敵のユニットが都市に入ると、その時点で都市は占領されます。攻撃側は通常、都市を破壊するか、それとも自国に加えるか、どちらかを選べます。いずれにしてもその都市を失った文明にとっては大打撃です。このルールの例外は首都です。文明の首都は破壊できず、占領することしかできません。

詳細については「都市」セクションをご覧ください。
攻囲兵器

一部の長距離攻撃兵器は「攻囲兵器」に分類されます。カタパルトや射石砲がこれに当たります。こうしたユニットが敵都市を攻撃する際には戦闘力ボーナスが発生しますが、近接戦闘に弱いという欠点があります。そのため、近接戦闘ユニットを同行させて攻撃から守る必要があります。

攻囲兵器なしに都市を占領するのはかなり難しいので、攻囲兵器の存在はきわめて重要です。

大将軍

大将軍は戦術戦略に長けた「偉人」です。2タイル以内にいる味方ユニットの攻撃と防御、両方に戦闘力ボーナスをもたらしますが、大将軍自身は非戦闘ユニットなので、戦闘ユニットとスタックさせて守らなければならない。大将軍しかいないタイルに敵ユニットが入ってきて攻撃してきたら、大将軍は自国の領土に送り返されます。

大将軍は2タイル以内にいる味方陸上戦闘ユニット全てに、移動力+1と戦闘力+5のボーナスをもたらします。さらに、大将軍には1度しか使えない「退役」能力が備わっています。この能力は一人ひとりの大将軍に固有のもので、たとえば孫子は『兵法』という傑作（書物）を生み出す。実行すると大将軍は消滅し、ゲームからいなくなります。

大将軍は大将軍ポイントを獲得することで手に入ります。このポイントは主に兵営区域を建てることで得られますが、それ以外の方法でも獲得可能です。詳細については「偉人」セクションをご覧ください。
大提督
大提督は海洋戦闘に長けた「偉人」です。2タイル以内にいる味方ユニットの攻撃と防御、両方に戦闘力ポーナスをもたらしますが、大提督自身は非戦闘ユニットなので、戦闘ユニットとスタックさせて守らなければならないません。大提督しかないタイルに敵ユニットが入ってくると、大提督はは自国の領土に送り返されます。

大提督は2タイル以内にいる味方海洋戦闘ユニット全てに、移動力+1と戦闘力+5のボーナスをもたらします。さらに、大提督には1度しか使えない「退役」能力が備わっています。この能力は一人ひとりの大提督に固有のもので、たとえばテミストクレスはカドリレームを作り出します。実行すると大提督は消滅し、ゲームからいなくなってしまいます。

大提督は大提督ポイントを獲得することで手に入ります。このポイントは主に港を建てることで得られますが、それ以外の方法でも獲得可能です。詳細については「偉人」セクションをご覧ください。

戦闘によるダメージ
ユニットの「ヒットポイント」(HP)は、万全の状態で100ポイントあります。戦闘中にダメージを受けるとHPが減り、0になるとそのユニットは撃破されます。

ダメージを受けたユニットは、HPが多く残っているユニットよりも強く、撃破されやすくなります。状況が許せば、ダメージを受けたユニットを戦列から外して休養させ、回復した時点で戦線に投入するのが良いでしょう。とはいえ、常にこれが可能なわけではありません。

ダメージの影響
ダメージを受けたユニットは、万全なユニットと比べて攻撃能力が低下します。これは近接攻撃でも長距離攻撃でも同様です。

ダメージの回復
ユニットのダメージを回復させるには、1ターンの間非アクティブでいなければなりません。回復する体力は、ユニットがいる場所によって変わります。

都市にいる場合: 毎ターン20HP回復します。
友好的な領土にいる場合: 毎ターン15HP回復します。
中立の領土にいる場合: 毎ターン10HP回復します。
敵の領土にいる場合: 毎ターン5HP回復します。
なお、レベルアップの中にはユニットの回復を早めるものもあります。

海洋ユニットのダメージの回復
海洋ユニットは友好的な領土にいる時にしか回復しません。
「回復するまで守りを固める」ボタン
ユニットがダメージを受けている場合、「回復するまで守りを固める」アクションボタンが表示されます。このボタンを選択すると、ユニットはその場で守りを固め、完全に回復するまで同じ場所に留まります。守りを固めることの防御効果については、「守りを固める」セクションをご覧ください。

経験値とレベルアップ
ユニットは戦闘に参加することで経験値を獲得し、蓄積した経験値を消費することでレベルアップを得ます。レベルアップの内容は多種多様ですが、いずれも戦闘で優位に立つのに役立ちます。

戦闘で経験値を獲得する
戦闘を生き延びたユニットはXPを獲得します。戦闘に勝ったり、敵ユニットを撃破したりする必要はなく、戦闘を毎ラウンド生き残るだけで構いません。

原則として、ユニットは他の軍事ユニットとの戦闘に関わった場合にXPを獲得します。また、都市との戦闘に関わった場合も同様にXPを獲得します。

蛮族に関する制限: XPが一定の水準に達したユニットは、蛮族と戦ってもXPを得られなくなります。

戦闘以外の方法で経験値を獲得する
兵舎(通常のユニットの場合)や厩舎(騎兵ユニットの場合)などの軍事的建造物が生産されたユニットは、戦闘を生き延びるとボーナスXPを獲得します。ボーナスは存在する建造物によって異なります(兵舎、厩舎、武器庫はいずれも独自のボーナスを発生させます)。また、特定の政府、政策、その他の特殊効果にもユニットにXPをもたらすものがあります。偵察ユニットは、探索中に自然遺産を発見するとXPを獲得します。

経験値を消費する
経験値が十分に貯まると、ユニットパネルの「ユニットをレベルアップさせる」ボタンが使えるようになります(ユニットの移動ポイントが残っている時のみ)。このボタンを選択すると、そのユニットが選べるレベルアップの一覧が表示されます。獲得させたいレベルアップを選択して選びましょう。決定するとXPが消費され、ユニットはただちにそのレベルアップを獲得します。なお、レベルアップの獲得には1ターンを要します。また、2回レベルアップを獲得すると、ユニットパネルの「ユニットに名前をつける」からそのユニットの名前をカスタマイズできるようになります。

レベルアップの一覧
『シヴィライゼーションVI』には数々のレベルアップが用意されており、ユニットのタイプ(近接戦闘、騎兵、長距離戦闘など)ごとに専用のレベルアップツリーが存在します。先に他のレベルアップを習得しないと選べないレベルアップもあります。

ユニットがレベルアップを習得できる状態で「ユニットをレベルアップさせる」を選択すると、習得可能なレベルアップの一覧が表示されます。
シヴィロペディアの「レベルアップ」セクションには全レベルアップのリストがあるので、そちらも参照してください。
蛮族と原住民の集落

ゲームの序盤、ターンでいうと最初の25〜50ターンごろは、世界の探索に労力を費やす時期です。探索中には原住民の集落や蛮族に出くわすことがあります。原住民の集落は好ましい存在ですが、蛮族はそうではありません。

原住民の集落
原住民の集落には、文明的に遅れているものの、友好的な人々が住んでいます。原住民の集落があるタイルにユニットを移動させると、ランダムに決定される様々な贈り物を受け取れます。贈り物を受け取ると村は消滅します。

集落の恩恵
生存者
村は最寄りの都市に労働者や交易商をもたらします。つまり最寄りの都市の人口を増やしてくれるのです。

科学
集落は文明に技術1つ（たとえば「青銅器」や「石工術」）か1つ以上の技術ブースト（研究中の技術の進捗が50%アップ）を無償でもたらします。

軍事
負傷した軍事ユニットが集落を発見すると、ユニットに体力ボーナスがもたらされます。また、無償の斥候をもたらしたり、発見したユニットのXPを増やしたりすることもあります。
信仰
時代によって異なりますが、集落は様々な程度の信仰力をもたらします。

財宝
村は文明にゴールドをもたらしてくれます！

文化
無償の遺物1つ、または無償の社会制度ブースト（社会制度の進捗が50％アップ）1つまたは2つを得られます。

蛮族
蛮族は各地を荒らしまわるならず者の集団で、文明とそれにまつわる全てを憎んでいます。蛮族はユニットや都市を攻撃し、施設を略奪します。蛮族は厄介な相手です。

しかし文明が成長するにつれてその存在感は小さくなっていきます。とはいえ、ゲームの序盤ではかなり手を焼くことでしょう。

蛮族の前哨地
蛮族は「前哨地」からやって来ます。前哨地はユニットから見えないタイルにランダムに出現します。蛮族ユニットは自分が拠点としている野営地に属しています。野営地を破壊すると、その一帯では蛮族が出現しなくなります。

蛮族の野営地には次の3種類があります。

海洋
沿岸にある野営地で、海洋ユニットを発生させます。

騎兵
内陸にある野営地で、馬資源の近くにあります。

近接戦闘
それ以外の全ての野営地です。
野営地を破壊した報酬
蛮族の野営地を破壊した文明には報酬としてゴールドが与えられます。さらに、前哨地を排除すると「青銅器」技術の「ブースト」が発生し、技術の完成が早まります。また、さらなる蛮族ユニットの発生を防げるメリットもあります。むしろこれが一番の報酬かもしれません。

新しい前哨地
蛮族の野営地は、都市やユニットから見えない中立タイルであればどこにでも出現する可能性があります。自国の周辺に蛮族の前哨地が出現するのを防ぎたいなら、国境を広げ、ユニットを丘陵に配置して、できるだけ広い地域を監視できるようにしましょう。

蛮族のユニット
蛮族の前哨地は、戦士や槍兵、大砲に戦車など、ゲームに登場するほぼ全種類のユニットを生み出します。蛮族には、その時点で最も進んだ文明と同等のユニットを生み出す力があります。

全ての前哨地はまず斥候ユニットを生み出します。蛮族の斥候は獲物を発見すると前哨地に戻り、斥候からの報告を受けた前哨地は襲撃のためのユニットを生産し始めます。もちろん獲物はプレイヤーです。迅速に対応しなければ、じきに蛮族の一団が姿を現し、施設や都市に攻めかかってくるでしょう。

定期的に辺境を見回り、前哨地を見つけたら脅威となる前に排除するよう心がけてください。

蛮族の海洋ユニット
沿岸部に出現する蛮族の前哨地は、海洋ユニット（やはり最も進んだ技術を有する文明のものと同等の能力を持ちます）を生み出します。こうした海の蛮族は、海岸線を荒らしまわり、海洋施設を破壊し、うかつな海に近づいた地上ユニットを攻撃し、果ては沿岸の都市を攻囲しようとします。彼らに対しては海上戦力による警戒を怠らないことが重要ですが、脅威を排除する最も確実な方法は、前哨地を破壊することです。

注意: 乗船したユニットの上を蛮族の船が通過すると、そのユニットは撃破されてしまいます！
民間人の捕獲
開拓者や労働者といった非戦闘ユニットに遭遇すると、蛮族はそのユニットを捕獲し、最寄りの兵営に連行します。こうして捕まったユニットは、ゲームに参加中のプレイヤーなら誰でも救出できます。自国の民間人がこのようにして捕まった場合は、第三者に奪われる前に、追いかって救出するようにしましょう！

蛮族の最後
蛮族はゲームの最後まで出現する可能性があります。しかし、文明の領土が広がるにつれ、蛮族の兵営が出現できる土地は減っていきます。全世界が文明化されると、蛮族は姿を消します。

都市
都市は文明の成功に必要不可欠な存在です。都市があれば、ユニットや区域、建造物、遺産、プロジェクトを完成させ、新たな技術や社会制度を研究し、富を蓄えられます。大きな力を持つ裕福な都市なくしてこのゲームでの成功はありえないと言っても過言ではありません。

都市の築き方
開拓者ユニットがいると、新たな都市を築けます。都市の建設が可能なタイルに開拓者がいる場合、「都市を建設」アクションボタンが表示されます。これを選択すると開拓者が消え、そこに新たな都市が出現します。

都市を作る場所
都市は食料と生産力が豊富で、かつ資源が手に入る場所に築きましょう。ゲーム序盤では、川や沿岸といった水が豊富な場所に都市を築くことが重要になります。水資源は人口を増やすためにとても重要だからです。水資源がないと、市民は小さな都市で過酷な生活を送らざるをえなくなります。丘陵に築かれた都市には防御力ボーナスが発生し、敵に攻め込まれても占領されにくくなります。

ゲームが進んで都市が増えた場合に、水源のない場所に新たな都市を築くのは難しくなっていきます。そのような場合には、用水路区域を設けて、新しい都市に水を供給できます。ただし、それでは都市から2タイル以内に山岳、川、オアシスがなければなりません。都市を築く時は立地をよく考えましょう！

なお、都市の建設には制限があります。他の都市から3タイル以内の場所に都市を築くことはできません。
都市の旗
メインマップに表示される都市の旗は、都市で起きている出来事の概要を教えてくれる便利なツールです。都市の強さ、防壁の有無、次の成長までのターン数、都市が生産中のもの、信仰されている宗教が表示されます。また、他の文明の都市の旗をハイライトしながらボタンを押した場合は、その文明の外交画面が表示されます。

都市画面
都市の旗を選択すると都市画面が開きます。ここではその都市の管理状況を細かく調整できます。都市画面には次の項目があります。

都市画面
都市のオプションボタン
都市パネルの一番上には、「産出」、「都市の詳細」、「タイルを購入」、「市民を管理」、「生産を変更」といったボタンがあります。

都市の詳細
市民、成長、快適性、住宅、建造物、区域、遺産など、都市の詳細が全てわかる便利なパネルに切り替わります。

人口の成長
人口増加、食料の入手量、食料の消費量が表示されるパネルです。常に食料が行き届いている状態を心がけましょう。都市の人口が食料供給を上回ると、人口の減少が始まります。
快適性
このパネルには市民の幸福度と「快適性」の内訳が示されます。幸福度は市民の満足の度合いを測るものであり、その都市の人口が期待するだけの「快適性」があるか否かによって変化します。総人口が3に達した後は、人口が2増えるたびに「快適性」が1必要になります。「満足している」状態の都市には特に修正はありませんが、「喜んでいる」都市には成長+10%、産出量+5%の修正が加わります。 「興奮している」状態になると、修正は成長+20%、産出量+10%になります。反対に、「快適性」が足りていない都市では市民の不満が募り、成長率と産出量にマイナスの修正が発生します。「不安を感じている」状態では都市の成長が止まり、反乱軍が出現することもあります。

「快適性」を得る方法はいくつかあります。高級資源があると、資源1つにつき「快適性」が1増えます。高級資源でこのボーナスを得られる都市の数は、その資源の時代によって変わります。総合娯楽施設に建てられるアリーナは、その都市に「快適性」をもたらします。動物園とスタジアムも快適性をもたらすが、効果は局地的です。また、一部の遺産にも「快適性」を増やす効果がありますし、「快適性」を増やす宗教や政策も存在します。

住宅
都市が収容できる人口を示すパネルです。人口が住宅の上限に近づくと、成長は大きく減速します。住宅は様々な方法、たとえば特定の建造物、社会制度、区域などによって手に入ります。さらに、農場、新鮮な水へのアクセス、特定の偉人によっても住宅を得られます。

都市の内訳
都市とその周辺の領土に含まれる全ての区域、建造物、遺産、交易施設を表示するパネルです。

宗教
自国のパンテオンや宗教はもちろん、「外来の」宗教など、都市に存在している宗教の詳細を示すパネルです。

タイルを購入
「タイルを購入」レンズに切り替えます。資金が足りていれば、このレンズでタイルを購入できます。このボタンを選択すると、次のタイルの費用が表示されます (タイルの価格は購入するたびに上がっていきます)。購入可能なタイルにはシンボルがついており、カーソルが「タイルを購入」カーソルに変わります。購入可能なタイルを選択すれば、それを購入できます。

市民を管理
「市民を管理」レンズに切り替えます。このレンズでは市民を他のタイルに割り当て直すことができ、詳細については「市民を働かせる」をご覧ください。
ゴールドを消費してアイテムを購入
ゴールドが足りていれば、ユニットや建築物をただちに入手できます。

生産を変更
途中で気が変わったり、状況の変化によって生産の優先順位が変わったりした場合に、「生産を変更」アイコン上で○ボタンを押すと実行できます。

都市の産出物
都市オプションボタンのすぐ下にあるこの横向きのバーは、その都市が生産している食料、生産力、信仰力、ゴールド、科学力、文化力の量を示しています。いずれもラジアルボタンになっており、特に優先させたい生産物があるなら、そこに市民を『集中』させられます。左スティックでラジアルボタンまでスクロールして○ボタンを押すとそれが優先され、もう一度押すと制限されて、さらにもう一度押すとデフォルトに戻ります。

都市の称号
都市の称号は都市の名前が表示されます。

都市の値
現在の建造物、宗教市民、快適性の数や、住宅の収容力などの数値が示されます。

生産メニュー
現在生産中の項目（ユニット、建造物、遺産、プロジェクト）と、その効果や各種の値、建設完了までのターン数が示されます。生産アイコンを選択すると現在の項目の生産を中断し、他のものの生産に取りかかります。生産メニューからはゴールドまたは信仰力を使って該当するアイテムを購入できます。なお、購入するのはその時点で生産中のアイテムではないので、購入後も都市はそのアイテムの生産を続けます（続けられない事情がある場合は別ですが）。
都市のユニット
戦闘ユニット
都市にいられる戦闘ユニットは、各種類（海洋、陸上、支援）1ユニットのみです。その軍事ユニットは都市の「守備隊」として扱われ、都市に大きな防御力ボーナスをもたらします。他の戦闘ユニットも都市を通過することはできますが、都市の上でターンを終了することはできません（したがって、守備隊のいる都市で戦闘ユニットを作った場合には、守備隊か新ユニットのどちらかを移動させるまでターンを終了できません）。

非戦闘ユニット
都市にいられる非戦闘ユニットは、各種類（労働者、開拓者、割り当てられていない交易商、偉人）1ユニットのみです。それ以外の非戦闘ユニットも都市を通過できますが、都市で移動を終了することはできません。

支援ユニット
都市にいられる支援ユニットは、各種類（破城槌、攻城塔、対空など）1ユニットのみです。それ以外の非戦闘ユニットも都市を通過できますが、都市で移動を終了することはできません。

したがって、都市でターンを終了できるのは最大で3ユニット（1戦闘ユニット、1支援ユニット、1非戦闘ユニット）となります。

都市での生産
都市は建造物、遺産、ユニットを生産できますが、何を作るにしても一度に1つしか生産できません。生産が完了すると「生産を選択」のアラートが表示されます。このメッセージを選択すると、「都市建設メニュー」にアクセスして次に生産するものを選べます。

都市建設メニュー
都市建設メニューには、その時点で生産できる全てのユニット、建造物、遺産が表示されます。技術や社会制度が進歩すると、新しいアイテムが順次リストに追加されていきます。その一方で、時代遅れになったアイテムは消滅します。各項目では作成が完了するまでの所要ターンがわかります。

グレー表示されている項目は、その時点では生産できません。項目をハイライトすると、生産に足りないものがわかります。

生産の変更
生産しているものの変更は都市画面で行えます。都市の旗の右にあるアイテムのアイコンを選択するという方法もあります。それまでの生産の進捗は新しいアイテムに引き継がれませんが、記録は残るので、後で生産再開を命じた場合には、中断したところから作業が再開されます。
ユニットの生産
都市ではユニットをいくつでも生産できます（必要な資源があり、かつそのユニットが時代遅れになっていない限り）。ただし、1つの都市に同時にいられるのは、戦闘ユニット、支援ユニット、非戦闘ユニット、それぞれ1ユニットのみなので、新しいユニットが完成したらすぐに都市から出さなければなりません。

区域と建造物
『シヴィライゼーション VI』では、建造物はもはや都心に縛られず、区域の一部として領土の全域に建設できます。言い方を変えると、戦略的な配置を考えねばならなくなったのです。そのため、マップの重要性はこれまで以上に大きくなっています。キャンパスや聖地は、山岳の隣に配置することで特別な産出量ブーストを得られます（キャンパスは科学力、聖地は信仰力）。また、キャンパスについては、熱帯雨林に隣接させると恩恵を得られます。

区域の建設
都市が新しいアイテムを作れるようになると、都市の「生産メニュー」が表示されます。建設できる区域がある場合は、このメニューに表示されます。区域を選択して建設を命じると、区域配置レンズが開きます。ここでは都心周辺のタイルから得られるさまざまな産出物の概要を確認できるので、新しい区域の配置先についてより良い判断を下せます。また、このレンズは利用できないタイルも教えてくれます。一部の区域には特定の建設要件があります（たとえば、兵営は都心に隣接する場所には建てられません）。近くに格好の場所が見つかったものの、まだそこを所有していない場合は、このレンズでそのタイルを購入し、それから区域の建設に着手しましょう。

隣接ボーナス
前述のとおり、各区域には立地に応じた隣接ボーナスがもたらされます。

キャンパス
山岳に隣接している場合は標準的なボーナス、熱帯雨林の隣にある場合は少量のボーナスが得られます。

聖地
自然遺産に隣接している場合は大きなボーナス、山岳の隣にある場合は標準的なボーナス、森の隣にある時は少量のボーナスが得られます。

商業ハブ
川や港に隣接している場合はメインボーナス、他の区域の隣にある場合は少量のボーナスが得られます。

劇場広場
遺産に隣接している場合は標準的なボーナス、熱帯雨林や他の区域の隣にある場合は少量のボーナスが得られます。
港
海洋資源に隣接している場合は標準的なボーナス、他の区域の隣にある場合は少量のボーナスが得られます。

工業地帯
鉱山と採石場に隣接している場合は標準的なボーナス、他の区域の隣にある場合は少量のボーナスが得られます。

兵営
都心に隣接した場所や、他の兵営に隣接した場所に建ることはできません。

用水路
都市と水資源 (山岳、川、湖など) の間にある1タイルに配置しなければなりません。水資源と都心が隣接している場合は築けません。

飛行場
丘陵に建ることはできません。

宇宙船基地
丘陵に建ることはできません。

建造物
区域が完成すると、そこに建造物を建てて人々を居住させることができます。建造物は生産メニューから築けます。方法は、区域を築くときとほぼ同じです。特定の建造物を建設してある、特定の技術を持っている、社会制度があるなどといった条件が定められている建造物もあります。条件を満たしていない建造物は生産メニューに表示されません。
一方、モニュメントなどのように、区域を築かなくても建てられる建造物もありますが、これらは都心に建てる建造物です。

遺産
遺産は特殊なタイプの建造物で、タイル全体を使います。また、ゲームの進行に大きな影響を与えます。

宮殿
宮殿は特殊な建造物であり、建造物と遺産の性質を兼ね備えています。宮殿は最初に建設した都市に出現し、そこが帝国の首都となります。首都が占領された場合、宮殿は別の都市に移され、そこが新たな首都となります。その後、最初の首都を取り戻した場合には、宮殿もかつてあった場所に戻ります。
宮殿は文明の生産力、科学力、ゴールド、文化力に少量のボーナスをもたらすほか、傑作スロットを1つ増やします。
維持費
ほとんどの建造物は、万全の状態を保つために毎ターン維持費を必要とします。各種建造物の維持費については、シヴィロペディアの「建造物」セクションを見るか、生産メニューで建造物のツールチップを見てください。また、画面の一番上にあるゴールドのアイコンを長押しすると、自国の全ての建造物の維持費を確認できます。

土地の利用
都市の繁栄は土地の利用状況にかかっています。市民は都市周辺の土地で働き、食料、富、生産、科学力を収穫します。市民は自文明の国境の内側で、かつ都市から3タイル以内のタイルで働くことができます。ただし、たとえこの条件を満たしていても、複数の都市が同じタイルで市民を働かせることはできません。

市民を土地に割り当てる
大きくなくなってきた都市は、自動的に市民を周辺の土地で働かせるようになります。都市は、食料、生産、富がバランスよく生産されるように市民を割り当てます。こうして都市が割り当てた市民を別のタイルで働かせることもできます。ある都市で特定の何かを集中的に生産したい場合は、市民の割り当てを変更しましょう。詳細については前述の「都市画面」セクションをご覧ください。

土地の改良
何もしなくても多くの食料や富をもたらしてくれるタイルも存在しますが、「改良」によって産出を増やせる土地も少なくありません。土地を改良するには「労働者」を生産しなければなりません。労働者ユニットが手に入ったら、農場、鉱山、プランテーションといった「施設」の建設を命令し、都市周辺の土地の生産性を高めましょう。各労働者は3つのアクション（施設の建設など）を実行できます。労働者に命令できることが増える特殊能力を持つ文明もあります。例えば、中国は労働者に4つの施設アクションを実行させることができるほか、遺産の建設にも直接貢献させることが可能です。

詳細については「労働者」セクションをご覧ください。
専門家
最初の都市を建設すると、その都市の市民（人口）は全て都市周辺のタイルで働き、食料、生産力、ゴールドなどを産出します。ゲームが進むと区域や建造物を築けるようになりますが、その場合も市民の一部を区域に割り当て直すことで「専門家」として働かせることができるのです。

たとえば、キャンパスには3つの建造物を築けますが、それらには1つにつき1名の「科学者」を割り当てることができます。したがって、図書館と大学を築いた場合は、2名の「科学者」を割り当てられるわけですね（全ての建造物が専門家を生み出すわけではありません。詳細についてはシヴィロペディアの「建造物」セクションをご覧ください）。

専門家は全部で5種類です。市民がなれる専門家のタイプは、割り当てられた建造物によって変わります。

芸術家
文化力を生み出す専門家で、博物館など文化関連の建造物に割り当てられます。

技術者
生産を生み出す専門家で、工房や工場など生産関連の建造物が存在している工業地帯区域に割り当てられます。

商人
ゴールドを生み出す専門家で、市場や銀行などを資産関連の建造物が存在している商業ハブ区域に割り当てられます。

科学者
科学力を生み出す専門家で、図書館や大学といった科学関連の建造物が存在しているキャンパス区域に割り当てられます。

僧侶
信仰力を生み出す専門家で、社や神殿といった宗教関連の建造物が存在している聖地区域に割り当てられます。

専門家を割り当てる
専門家を割り当てるには、都市画面を開いて「市民を管理」ボタンを選択します。次に区域の市民アイコンを選択し、専門家を追加します。すると市民が作業中のタイルから取り除かれ、区域に割り当てられます。スロットをもう一度選択すると、市民は建造物から取り除かれ、再びタイルでの作業に割り当てられます。

市民を専門家として割り当てる方法と、タイルでの作業に割り当てる方法の詳細については、「都市画面」セクションをご覧ください。
専門家が都市の産出に与える影響
タイルで働いている市民は、食料、生産力、ゴールド、文化力、科学力など、都市のために何かを生み出す続けていることを忘れてはなりません。専門家として割り当てられた市民はタイルでの作業を中断するため、生産途中のものは失われてしまいます。したがって、専門家を割り当てた後は、都市の食料、ゴールド、生産の生産状況をチェックし、支障が生じないことを確認することをお勧めします。

働いていない市民
タイルでの作業に割り当てられておらず、かつ専門家でもない市民は、いわば「失業」状態にあります。働いていなくても都市に1ゴールドをもたらしますが、働いている市民と同じ量の食料を消費するので気をつけましょう。

都市の攻防
都市は敵ユニットの攻撃を受けることがあり、場合によっては占領される恐れもあります。都市には、立地、規模、「守備隊」として駐留している軍事ユニット、防壁などの防御建造物などによって決まる「戦闘力」値があり、これが高い都市ほど占領は困難です。都市があまりに弱すぎるか、攻撃側のユニットがあまりに強すぎる場合を除き、都市の攻略には多くのユニットと何ターンもの時間が必要となるでしょう。

戦争全般の詳細については「戦闘」セクションをご覧ください。

都市を攻撃する
敵の都市を攻撃するには、近接戦闘ユニットにその都市があるタイルへの移動を命令します。これでそのユニットと都市の間で戦闘が始まります。戦力にもよりますが、ユニットと都市がダメージを受けることになるでしょう。ユニットのヒットポイントが0になると、そのユニットは撃破されます。都市のヒットポイントが0になった場合は、ユニットが都市を占領します。

長距離戦闘ユニットで攻撃する
長距離戦闘ユニットで攻撃すれば、都市を壊滅の一歩手前まで疲弊させることができます。ただし、長距離戦闘ユニットで都市を占領することはできません。都市を占領するには、近接戦闘ユニットを突入させる必要があります。同様に、海洋ユニットや航空ユニットも都市を壊滅の一歩手前まで追い込めますが、占領することはできません。

詳細については「航空戦」と「海上戦」セクションをご覧ください。
都市を守る
都市の守りはいくつかの方法で強化できます。代表的なのは、強力な軍事ユニットを「守備隊」として駐留させる方法です。近接戦闘ユニットを守備隊にすれば都市の防御力が大きく上がりますし、長距離戦闘ユニットを選ぶと付近の敵ユニットを攻撃できます。
また、防壁を築けば都市の守りが強固になり、敵ユニットを砲撃できるようになります。丘陵に都市を築いた場合には防御力ボーナスがもたらされます。
とはいえ、都市がどれだけ堅牢になろうと、都市の外にユニットを配置するのは非常に重要なのです。こうしたユニットは都市を支援し、敵ユニットを攻撃することで、都市が包囲され、補給線を絶たれるのを防ぎます（補給線を絶たれた都市は回復しなくなります）。
詳細については「戦闘」セクションをご覧ください。

都市の征服
自軍ユニットを敵都市に突入させることに成功した場合、その後の選択肢は2つあります。都市を滅ぼすか、自分の帝国に取り込むかです。ただし、どちらを選んでも他文明との関係に悪影響があるので注意しましょう。

都市を滅ぼす
都市を滅ぼすと、その都市は消えてしまいます。文字どおりの消滅です。建造物も遺産も市民も、何もかも破壊されてなくなってしまいます。都市を滅ぼすのはすっきりして気持ちいいかもしれませんが、外交面への悪影響を覚悟してください。都市を滅ぼすと、他文明との関係において好戦性スコアが3倍になってしまいます。

破壊できない都市
自分が築いた都市は破壊できません。また、首都は誰であろうと破壊できません。

都市を併合する
都市を併合すると、その都市は帝国の一部となり、自分が築いた都市とまったく同じように支配できます。併合の欠点の1つとして、好戦性スコアが上昇して他文明との関係に悪影響が生じることが挙げられます。戦争が人生の一部だった古典時代ではわずかなスコア上昇で済みますが、産業時代もなると大きく増加することは避けられません。滅ぼすのと比べれば穏やかとはいえ、やはり「文明的な振る舞い」ではないからです。好戦性スコアが高いと他文明から信頼されにくくなります。また、他文明から非難され、場合によっては宣戦を布告されることもあります。滅ぼすにせよ併合するにせよ、慎重な判断を心がけましょう。
食料、水、成長

豊かな水と食料は、文明が成長するうえで不可欠です。初期の人類は、目覚めている時間の事実上全てを自分や家族、部族のための狩りや食料生産に費やさなければなりません。そのため、洞窟壁画、書き言葉の発展、高度な科学的探究など、他の目的のためにもわずかなエネルギーしか割けなかったのです。しかし、水と食料が豊富に手に入るようになると、こうした状況は一変します。

都市と食料
都市は、毎ターン市民（「人口」と同じ意味）1につき食料が2ないと食料不足に陥ります。食料は市民を都市周辺のタイルで働くことで手に入ります（他の生産やゴールドも同様です）。都市から3タイル以内で、かつ自文明の国境の内側にあるタイルなら、どこででも市民を働かせられます。ただし、他の都市の市民が働いているタイルを利用することはできません。独自の裁量権を得た都市は、食料を得るために必要な市民を割り当てられます。市民が足りなければ都市は食料不足に陥り、自力で賄える水準に戻るまで人口が減っていくます。

市民を手動で土地に割り当てる
都市任せにすることもできますが、プレイヤー自身の手で市民を特定のタイルに割り当て、働くこともできます。人口を増やしたい時は食料の生産に専念させ、資金がほしい場合はゴールドの生産に特化させられるわけです。詳細については「都市画面」セクションをご覧ください。

食料と快適性
食料さえあれば人口を維持し、さらに成長させることができます。人口を増やしたい時は食料の生産に専念させ、資金がほしい場合はゴールドの生産に特化させられます。十分な「快適性」がないと、市民の幸福度を保てない場合は、食料の生産量にかかわらず人口の伸びは鈍化してしまいます。

得られる食料を増やす
手に入れる食料の量はタイルによって異なります。豊かな食料をもたらしてくれるタイルが近くに1つ以上ある都市は成長が早まります。また、労働者を使って多くのタイルに農場を作り、食料の産出量を増やす方法もあります。

食料生産に最適なタイル
ボーナス資源
「ボーナス」資源が存在するタイルがあるなら、労働者を使ってそこに適切な施設を建てることで多くの食料が得られます。こうした資源には、バナナ、家畜、鹿、魚、小麦などがあります。詳細については「労働者」と「資源」セクションをご覧ください。

オアシス
オアシスは大量の食料を生み出します。オアシスの周囲に広がる砂漠と比べると、その多さは際立っています。
氾濫原
氾濫原はたくさんの食料を生み出します。川の氾濫は肥沃な土壌をもたらすからです。

草原と熱帯雨林
これらも大量の食料を生み出します。

施設
労働者はほぼ全ての利用可能タイルに農場を築けます。農場は食料の生産量を増やします。

建造物、遺産、社会政策
一部の建造物や遺産や政策は、都市が生産する食料の量に影響するほか、「都市成長バケツ」に必要な食料にも影響します（後述）。

都市の成長
市民は周辺の土地やこれまでに述べたさまざまな資源から毎ターン一定量の食料を収穫します。収穫した食料はまず都市の市民に回され、人口1ポイントあたり2の食料が消費されます（例えば、人口が7なら毎ターン14の食料が消費されます）。この結果余った食料は全て「都市成長バケツ」に回されます。

都市成長バケツ
都市が毎ターン生産する食料のうち余剰分は全て都市成長バケツに回されます。ここに投じられた食料が一定量に達すると、人口（市民）が1増えます。人口が増えると都市の成長バケツは空になり、同じプロセスが繰り返されます。必要な食料は、都市の人口が増えるにつれて加速度的に多くなっていきます。

都市画面の「都市の詳細」パネルには、都市の成長に必要なターン数が示されます。また、ボックス中の「食料」の項目を見れば、その都市が毎ターンどれだけの食料を生産しているかがわかります。

開拓者と食料の生産
開拓者はサイズ2以上の都市でしか生産できません。開拓者ユニットが完成すると、都市の人口が1減ります。
技術

技術は文明を発展させる原動力のひとつです。農業や漁業分野における技術発展は都市の成長と繁栄をうながし、兵器や石材加工分野における技術発展は、食料や富を奪おうとする蛮族から都市を守ることにつながります。医療や公衆衛生分野における技術発展もまた文明にとって大きな脅威である「病気」に対抗する力となります。

技術は「科学力」を蓄積することで獲得できます。文明は毎ターン一定量の科学力を生み出し、研究はこの科学力を使って行われます。各技術には獲得に必要な科学力の合計値が定められているので、1ターンごとに生み出される科学力が多いほど、技術の研究に要する時間は短くなります。

技術と科学力

『シヴィライゼーション VI』では、技術を獲得することでより高度なユニット、建造物、資源、遺産などを利用できるようになり、それによって文明の力はさらに高まります。
科学力はどうやって生み出されるのか？
科学力は市民（都市の人口）によって生み出されます。1ターンごとに文明は所有する全都市の人口を合わせた数と同じ科学力を得ます。したがって、都市が大きくなればなるほど、生み出される科学力も多くなります。また、人口によって生み出されるものの他にも、宮殿を持つことで科学力2ポイントが手に入ります。特定の建造物や遺産、政策も科学力をもたらします。

科学力を増やして研究の速度を上げる
研究速度を上げ技術の獲得を加速させるには、以下の方策があります。

原住民の集落
新しい技術を教えてくれる集落もあります。必ず教えてもらえるとは限りませんが、他の文明よりも先に原住民の集落を見つけよう努力する価値があります。

交易
交易路は科学重視の都市国家やキャンパス区域を持つ他文明の都市から科学力をもたらしてくれることがあります。

区域と建造物
各都市にはキャンパス区域を築けます。キャンパス区域の建造物には科学力増やす効果があります。例えば、図書館は1ターンにつき科学力2、大科学者ポイント1を生み出し、専門家である「科学者」の割り当てが可能です（詳細については「専門家」セクションをご覧ください）。

遺産
遺産の多くは文明の技術発展に大きく貢献します。例えば、アレキサンドリア図書館は1ターンにつき科学力2を生み出し、太古と古典時代の全ての技術の獲得コストにボーナスをもたらします。詳細についてはシヴィロペディアの「遺産」セクションをご覧ください。

大科学者
大科学者を獲得すると、様々な種類の科学ボーナスを得られます。例えば、アルバート・アイシュタインは近代または原子力時代の技術1つにランダムでブーストをもたらし、文明が所有する全ての大学に科学力4をもたらします。

政策
ゲーム中に採用できる政策の中には科学力を増やしてくれるものもあります。例えば、「軍事研究」を採用すると、全ての士官学校と港湾がそれぞれ科学力1をもたらします。
研究する技術を選択する
最初の都市を建設すると、「研究を選択」メニューが表示され、研究する技術を選択できます。その技術の獲得に必要な科学力が貯まると、 「研究を選択」 メニューが再び表示され、次に研究する技術を選ぶことができます。研究できる技術は全部で65種類あり、その全てを獲得すると「未来技術」の研究ができるようになります。「未来技術」を研究すると、ゲームスコアが増加します。

研究選択メニュー
新しく獲得する技術を選択する際は、研究選択アイコンが画面右下のサークルに表示されます。そこから ボタンを押して研究選択メニューを開きます。メニューの一番上には獲得したばかりの技術が表示され、その下には「技術ツリー」ボタン（後述）、さらにその下には研究可能な技術のリストが表示されます。各技術には、獲得に必要なターン数が、それを獲得することで解除される建造物、施設、遺産などのアイコンと共に表示されています。技術名やアイコンを選択してからタッチパッドボタンを押せば、さらに詳しい説明が表示されます。

技術を選択すると研究選択メニューが消え、画面左上に現在研究中の技術を表す大きなアイコンと獲得に要するターン数が表示されます。
研究する技術の変更
研究する技術はいつでも変更できます。L1ボタンを押してメニューを開いた後、左トレイメニューの技術アイコンを選択すると研究選択メニューが再び表示され、リストから技術を選びなおすことができます。研究を一旦中断してもそれまでに費やされたターン数が失われることなく、後でその技術の研究を再開した場合には、中断した時点から研究が再開されます。

研究可能な技術
ゲーム開始当初は、「畜産」、「占星術」、「陶磁器」、「採鉱」、「帆走術」など、ごくわずかな技術しか研究できません。その他の技術は特定の技術を獲得することで初めて研究可能となります。研究条件を満たすと、研究選択メニューにその技術の名前が表示されます。

例えば、「灌漑」や「筆記」の技術を研究するには、「陶磁器」を獲得している必要があります。「陶磁器」の研究を選択すると、「陶磁器」が研究選択リストから消え、「灌漑」と「陶磁器」が追加されます。

数種類の技術を獲得しないと研究を開始できない技術もあり、そうした技術は前提条件となる技術を全て獲得するまで名前が表示されません。

技術ツリー
こうした技術のつながりは、技術ツリーを見れば一目瞭然です。技術ツリーには、このゲームに存在する全ての技術が表示され、それぞれの結びつきを目で理解できます。ツリーに表示されている技術を選択すると、その技術の研究が開始されます。必要な技術をまだ獲得していない場合は、先にその技術が研究されます。つまり、技術ツリーを利用して望みの技術を獲得するための最短ルートを知り、そのルートに沿って研究を進めていくことができます。

技術ツリーは研究選択メニューから開けます。L1ボタンで左トレイメニューを開き、○ボタンで技術アイコンを選択することもできます。

科学による勝利
技術を次々と獲得していくと、やがてはロケットの開発が可能となり、さらには火星に入植地を築くこともできるようになります。他文明がなんらかの勝利条件を達成する前に火星への入植に成功すれば、「科学による勝利」を達成したことになります。

『シヴィライゼーション VI』の勝利条件については、「勝利」セクションをご覧ください。
文化
絵画から怪しげな仮面まで、文明が芸術と人類社会をどれだけ重視し、力を注いでいるかを示す指標となるのが文化力です。今作の文化力は、社会制度ツリーを先に進める原動力でもあり、社会制度が発展することでさらなる政策や政府が解除されていきます。文化力は自文明の都市の領域の拡大にも影響し、文化力が高いほど都市の領域が広がる速度も上昇します。

そして何よりも重要なことは、文化力もまた勝利を得るための道となることです。

社会制度と文化力
『シヴィライゼーション VI』では、社会制度を獲得するごとに新たな政策や政府、建造物、区域、外交内容などが解除されていきます。

技術ツリーと科学力の関係と同じく、社会制度は文化力を貯めることで獲得できます。文明は毎ターン一定量の文化力をポイントとして蓄積していきます。各社会制度には獲得に必要な文化力が定められており、十分な量の文化力が貯まると、文明はその社会制度を手に入れます。新しく社会制度を獲得すると、蓄積されていた文化力は使い果たされるので、次の社会制度を獲得するには、また文化力を貯めていく必要があります。
文化力はどうやって生み出されるのか？
文化力もまた様々なものから生み出されます。

建造物と区域
「宮殿」や「モニュメント」を筆頭に、都市が算出する文化力を高める建造物は数多くあります。例えば、劇場広場区域には文化力を生み出す複数の建造物を築くことができます。

遺産
多くの遺産は都市に文化力をもたらします。

政策
「通商連合」など、政策の中には文化力を上昇させるものが存在します。

指導者の能力
ピョートル大帝やゴルゴーなど、指導者の中には文化力を通常よりも早く増加させる力を持つ者がいます。

自然遺産
文化力をもたらす自然遺産もあります。

都市国家
文化重視の都市国家に代表団を送れば、文化力がもたらされます。

信仰
多くの信仰は獲得できる文化力を上昇させます。

交易路
劇場広場を持つ文明と交易すると文化力を得られます。

研究する社会制度を選ぶ
一定量の文化力を得て最初の社会制度を獲得すると、右下側のサークルに「社会制度を選択」アイコンが表示されます。ボタンを押すと社会制度を選択メニューが表示され、研究する社会制度を選択できます。その社会制度の獲得に必要な文化力が貯まると、「社会制度を選択」メニューが再び表示され、次に研究する社会制度を選ぶことができます。研究できる社会制度は数多くありますが、その全てを獲得すると「グローバル化」と「ソーシャルメディア」の研究が可能になります。「未来の社会制度」を研究すると、ゲームスコアが増加します。
社会制度選択メニュー
新しく獲得する社会制度を選択する際には、社会制度選択メニューが画面の左側に表示されます。メニューの一番上には獲得したばかりの社会制度が表示され、その下には「社会制度ツリー」ボタン（後述）、さらにその下には研究可能な社会制度のリストが表示されます。各社会制度には、獲得に必要なターン数が、それを獲得することで解除される政府、政策、建造物などのアイコンと共に表示されています。社会制度名やアイコンを選択してからタッチパッドボタンを押せば、さらに詳しい説明が表示されます。

ボタンを押して社会制度を選択すると社会制度選択メニューが消え、画面左上に現在研究中の社会制度を表す大きなアイコンと獲得に要するターン数が表示されます。

研究する社会制度の変更
研究する社会制度は、いつでも変更できます。ボタンでメニューを開いて、左トレイメニューの技術アイコンを選択すると社会制度選択メニューが再び表示され、リストの中から新たに社会制度を選びなおせます。研究を一旦中断してもそれまでに費やされたターン数は失われることなく、後でその社会制度の研究を再開した場合には、中断した時点から研究が再開されます。

研究可能な社会制度
ゲーム開始当初は、「法典」しか研究できません。その他の社会制度は特定の社会制度を獲得することで初めて研究可能となります。研究条件を満たすと、社会制度選択メニューにその社会制度の名前が表示されます。

例えば、「古代の帝国」や「神秘主義」の社会制度を研究するためには、「対外貿易」を獲得している必要があります。「対外貿易」の研究を選択すると、「対外貿易」が研究選択リストから消え、「古代の帝国」と「神秘主義」が追加されます。

中には数種類の社会制度を獲得しないと研究を開始できない社会制度もあり、そうした社会制度は前提条件となる社会制度を全て獲得するまで名前が表示されません。
社会制度ツリー
こうした社会制度のつながりは、社会制度ツリーを見れば一目瞭然です。社会制度ツリーには、このゲームに存在する全ての社会制度が表示され、それぞれの結びつきを目で理解できます。ツリーに表示されている社会制度を選択すると、その社会制度の研究が開始されます。必要な社会制度をまだ獲得していない場合は、先にその社会制度が研究されます。つまり、社会制度ツリーを利用すれば望みの社会制度を獲得するための最短ルートを知り、そのルートに沿って研究を進めていくことができるのです。

社会制度ツリーは研究選択メニューから開けます。 L1 ボタンで左トレイメニューを開き、 ○ ボタンで社会制度アイコンを選択することもできます。

文化による勝利
自分の文明を世界の文化の中心にすることを望むのであれば、これが目指すべき道です。国外からの観光客の数が各文明の国内観光客数を上回ると、「文化による勝利」が達成されます。

観光力を生み出すのは、交易路、ゲーム終盤における他の文明と同じ（または異なる）政府、開放された国境、文明が保有する傑作や遺物、聖地、国立公園、秘宝、遺産です。

『シヴィライゼーション VI』の勝利条件については、「勝利」セクションをご覧ください。

労働者と施設
労働者は国の礎です。彼らは森や熱帯雨林を切り開いて市民を養う農場を築き、鉱山を開拓して貴重な金や強力な鉄をもたらします。軍事ユニットではありませんが、労働者は非常に重要な存在です。

労働者が建築すると、そのタイルが産出する生産力、ゴールド、食料を増やすことができます。また、マップ上に存在する各種の資源を利用するためには、資源の種類に応じた施設を建設しなければなりません。施設を効果的に活用できない文明は、より進んだ文明に遠からず駆逐されてしまうでしょう。

労働者の生産
労働者は他のユニットと同様に都市で生産できます。

労働者と戦闘
労働者は軍事ユニットではないので、同じタイルに敵の軍事ユニットが入ってくると捕獲されてしまいま
す（他のユニットと同様に回復できますが、経験値の蓄積によってレベルアップを獲得することはあり
ません）。労働者は他のユニットを攻撃してダメージを与えることができないので、危険な場所に送り出す場合は軍事ユニットに護衛させることをお勧めします。
労働者のアクションパネル
労働者がなんらかのアクション（施設の建造や森林の伐採など）を行える場所にいる場合は、アクションパネルが表示されます。パネルには労働者がその場所で行える全てのアクションが表示され、左スティッ クで推奨されるアクションまでスクロールし続けてアクションを選択し、○ボタンを押すことで実行 できます。アクションは即座に完了しますが、労働者が使える労働力（アクションパネルに表示）には 限りがあり、それを使い果たすと労働者は消えてしまいます。

開墾
「採鉱」技術を獲得すると、労働者を使ってタイルから森を除去できるようになります。「青銅器」技術 を獲得すると熱帯雨林を除去できるようになり、「灌漑」技術を獲得すると湿原を干拓できるように なります。
土地を開墾して都市周辺の資源を利用できるようにするのは有効な戦略ですが、自然を残しておくことにもまたメリットがあります。詳細については「地形」セクションをご覧ください。

道路の建設
労働者は道路を建設できません。道路は都市と都市を結ぶ交易路として交易商によって建設されます。 また、ゲーム後半に登場する工兵も道路を建設できます。道路は山岳、自然遺産、氷、水（海、湖、沿岸） を除くあらゆる地形に建設可能で、資源や施設が存在するタイルにも築けます。建設された道路は、 施設や遺産と連動して機能します。
詳細については「道路」セクションをご覧ください。

施設の建設
必要な技術を獲得すると、労働者を使って施設を建設できるようになります。

施設を建設可能な場所
施設を建設できる場所は決まっています。例えば、氷の上に農場を建設することはできず、家畜資源の タイルに飼山を建設することもできません。アクションパネルには、必要な技術を獲得済みで、なおか つ労働者が今いるタイル上で建設可能な施設が表示されます。

滑走路
「航空技術」を獲得するとあらゆる平地タイルに建設できるようになる近代的な施設です。建設できる のは工兵のみで、建設すると2つの航空機スロットがもたらされます。
キャンプ
キャンプの建設には「畜産」が必要です。鹿、毛皮、象牙、トリュフの資源のあるタイルにのみ建設可能で、建設するとそのタイルのゴールド産出量が増加します。

農場
農場は最も初期から建設可能な基本的な施設です。あらゆる文明は農場を作るところから始まると言っても過言ではありません。平原、草原、米、小麦のタイルに建設できます。

漁船
「帆走術」を獲得すると、クジラ、魚、蟹、真珠のタイルに漁船を建設できるようになります。

要塞
「鉄器」技術を獲得すると、工兵やレギオンによって要塞の建設が可能になります。要塞はそこにこそって戦う軍事ユニットに特別な防御力をもたらします。どんな資源や地形の上にも建設可能ですが、そのタイルは味方または中立のものでなければならず、施設の上に建設した場合、そこにあった施設は破壊されます。また、味方以外のユニットに進入されたり、そのタイルが他の文明によって所有された場合、要塞は破壊されます。

製材所
製材所を建設すると、森を破壊することなくそのタイルの生産力を1ポイント上昇させることができます。また、川の隣に建設すると、さらに生産力が1ポイント上昇します。製材所は「機械」技術を獲得すると建設可能になります。

鉱山
「採鉱」技術を獲得すると鉱山を建設できるようになります。鉱山は丘陵または高級資源や戦略資源があるタイルに建設可能です。

油井と洋上プラットフォーム
近代以降に建設可能な施設で、石油タイルの生産力を2ポイント上昇させます。

牧草地
「畜産」技術を獲得すると建設可能になります。家畜、馬、羊があるタイルに建設でき、生産力が1ポイント上昇します。

プランテーション
「灌漑」技術を獲得すると建設可能になります。バナナ、柑橘果物、カカオ、コーヒー、綿、染料、香料、紬、香辛料、砂糖、茶、タバコ、ワインがあるタイルに建設でき、ゴールドの産出量が1ポイント増加します。
採石場
「採鉱」の技術を獲得すると建設可能になります。石膏、大理石、石材があるタイルに建設でき、生産力が1ポイント上昇します。

シーサイドリゾート
「無線通信」技術を獲得すると建設可能になります。海に隣接した平原、草原、起伏のない砂漠タイルでアピールが4以上ある場所に建設でき、アピールに等しいゴールドと観光力をもたらします。

道路と施設の略奪
ある種のユニットは、道路、建造物、施設を略奪することにより、そこを資源も移動ボーナスも何もない場所に変えることができます。略奪は自文明の道路に対しても実行可能です（通常はそのタイルの恩恵を他文明に渡さないために行われます）。

略奪の報酬
施設を略奪したユニットは、略奪したものに応じた略奪ボーナスを獲得できます。報酬量はゲームスピードと時代によって変化します。

道路と施設の修復
労働者を使えば略奪された道路や施設を修復できます。修復には1ターンを要しますが、労働力は消費されません。
労働者のアクションリスト

農場を建設: 現在いるタイルに農場を建設します。農場はタイルの食料生産量を増加させます。また、小麦などの資源は農場を建設することで初めて利用可能になります。

鉱山を建設: 現在いるタイルに鉱山を建設します。鉱山はタイルの生産力を上昇させます。また、鉄やダイヤモンドなどの資源は鉱山を建設することで初めて利用可能になります。

製材所を建設: 現在いるタイルに製材所を建設します。製材所はそのタイルの生産力を上昇させます。
牧草地を建設: 家畜や馬資源があるタイルに牧草地を建設します。

キャンプを建設: 現在いるタイルにキャンプを建設し、毛皮や鹿資源の利用を可能にします。

プランテーションを建設: 現在いるタイルにプランテーションを建設します。プランテーションは多くの高級資源の利用に必要です。

採石場: 現在いるタイルに採石場を建設します。大理石のような資源は採石場を建設することで初めて利用可能になります。
油井を建設: 現在いるタイルに油井を建設し、石油資源の利用を可能にします。

熱帯雨林を除去: 現在いるタイルから熱帯雨林を除去します。熱帯雨林から得られる恩恵は消失します。

森を除去: 現在いるタイルから森を除去します。森から得られる恩恵は消失します。

湿原を除去: 選択したタイルから湿原を除去します。
修復: ユニットの略奪によって生じた損害を修復します。略奪されたタイルの施設や資源は修復するまで利用できません。

削除: アクティブなユニットを完全に削除して、代わりにわずかなゴールドを受け取ります。
工兵のアクションリスト

道路を建設: 現在いるタイルに道路を建設します。道路は移動可能なあらゆるタイルに建設できます。

滑走路を建設: 滑走路を建設します。これによって航空機スロットが増えます。

要塞を建設: 要塞を建設し、戦闘時の防御力を強化します。
政府

政府を選ぶことにより、プレイスタイルに合わせて文明をカスタマイズできます。政府はそれぞれが異なるポーナスをもたらします。また、社会政策スロットの組み合わせを政府によって異なります（軍事スロットには軍事系の社会政策しか配置できません、経済スロットや外交スロットも同様です）。なお、政府の中にはあらゆるタイプの社会政策を配置可能なワイルドカードスロットを持つものもあります。

政府は社会制度ツリーが進歩すると解除され、時代が進むにつれてその種類も変化していきます。ゲーム開始当初は政策スロットの少ない単純な政府しか選べませんが、時代が進むと多様なスロットの組み合わせを持つ政府が解約されていきます。また、政府にはそれぞれ固有のポーナスもあります。例えば、神権政治では蓄えた信仰力で陸上ユニットを購入可能で、信仰力による購入に「割引」を受けることもできます。

さらに、全ての政府にはレガシーポーナスが存在します。レガシーポーナスはある政府を一定期間採用し続けることで解約されます。例えば、神権政治のレガシーポーナスを解約しているなら、この政府を採用していた期間に応じた信仰力による購入の割引ポーナスを、政府変更後もずっと受け続けることができます。

政府はいつでも変更できます。新しい社会制度を解約したターンは無償で変更可能ですが、それ以外の場合はゴールドが必要になります。また、以前に採用したことのある政府を再び採用した場合は、都市が無政府状態に陥り、数ターンにわたってあらゆる産出や政府ポーナスが失われます。

利用できる社会政策スロットの数は政府によって異なります。詳細については以下をご覧ください。
社会政策

人々をどのように統治するか、それを表すのが社会政策です。規律と生産性のために自由を犠牲にする、独裁的な支配者となることを望みますか？それとも強力な軍隊を持つ国家の建設を目指しますか？あるいは、文化と領土の拡張に注力しますか？君主制と民主主義ではどちらを選びますか？

どの社会政策を選ぶかによってプレイの流れは変わってきます。社会政策の効果は、生産力を伸ばすもの、富を増やすもの、軍備を強化するものなど、いろいろあります。社会政策の選択に正解はありません。他より有利な状況に立てたり、より良いプレイスタイルが見つかる可能性もあります。さまざまな社会政策を試して確認してみるとよいでしょう。

政策には4つの種類が存在し、政府の対応するスロットに収められます。スロットに収められた各政策は、説明にあるとおりの利益をもたらしてプレイに貢献します。

社会政策の採用
文化力を賜めて最初の政府を解除すると、社会政策の選択が可能になります。社会政策は社会制度ツリーを前進させることで解除されていきます。政府を変更することで、自分のスタイルに合った社会政策の組み合わせを選べます。

新しい政府や政策を社会制度ツリーから解除した際には、政府の再スロットや変更が無料でおこなえます。それ以外の場合、変更にはコストがかかります。

社会政策のタイプ
社会政策は4種類に分けられ、適する政府がそれぞれ異なります。社会政策は該当する種類のスロットに配置する必要があります。例外はワイルドカードスロットで、ここにはあらゆるタイプの社会政策を配置できます。

軍事: 強力な陸海軍を求めるプレイヤーに最適です。
経済: 区域の隣接ボーナスを増加させたりコストを削減したりして、さまざまな生産を増加させます。
外交: 他国との関係性を重視するプレイヤーに最適。都市国家との結びつきを強めたり、スパイ活動を強化したりするのに有効です。
ワイルドカード: 偉人の生産速度や他のボーナスを上昇させます。
宗教

『シヴィライゼーション VI』の宗教システムは、過去の『シヴィライゼーション』シリーズと共通する部分もありますが、選択の幅がこれまでよりずっと広がっています。また、「宗教による勝利」や神学戦争といった新しい要素も追加され、自らの信仰を他の都市や文明に広めていくプロセスがよりエキサイティングになっています。

信仰力の蓄積
信仰力は宗教にとっての通貨のようなものであり、様々な方法で獲得できます。

文明と指導者の能力: 文明や指導者によっては、特定の対象から信仰力を得られる場合があります。

社会政策: 社会政策の中には信仰力を生み出すものもあります。

都市国家: 宗教重視の都市国家と絆を深めると、信仰力の蓄積速度が向上します。

世界: 原住民の集落を見つけると、信仰力ブーストを得られる場合があります。自然遺産も信仰力を生み出すことがあります。

建造物: 聖地と宗教建造物（社や神殿など）は信仰力を上昇させます。

パンテオン
十分な信仰力が貯まると、パンテオンを築き、宗教の礎とすることができます。どのパンテオンを築くべきかは、自文明の短期的な目標や長期的な目標によって異なるでしょう。パンテオンを手に入れば、自らの宗教を創始するまであと一歩です。

大預言者
大預言者を獲得または購入すると、宗教を創始できます。大預言者を自文明に招くには大預言者ポイントが必要です。このポイントは宗教建造物によって生み出され、蓄積していきます。獲得した大預言者を聖地に送ると宗教が創始されます。大預言者はストーンヘンジからも獲得できます。

宗教の創始
宗教を創始したら、名称とアイコンを選択してください。実在する宗教から選ぶこともできますし、オリジナルの宗教を作ることもできます。

新たに創始した宗教は、2つの信仰から成り立っています。1つは信者の信仰で、もう1つは自分のプレイスタイルに合わせて選べる3種類の追加の信仰のいずれかです。宗教を創始すると、聖地を有する自国の都市はすべてその宗教を受け入れます。
注意: 1回のゲーム中に創始できる宗教は最大で7つです。自分の宗教を創始したいなら、ぐずぐずしてはいられません！

宗教ユニット
宗教ユニットは伝道師、使徒、審問官の3種類です。宗教ユニットは信仰力を使って購入します。そのユニットは生産された都市の主流宗教を信仰します。

伝道師は社がある都市で生産でき、隣接するタイルの都心に自分の宗教を広める能力を持っています。

使徒は神殿がある都市で生産できます。使徒は伝道師よりも強い力を持ち、自分の宗教をより多くの都市に広めます（そしてその過程において他の宗教を消し去ります）。また、布教できる回数が多いとか、「衛生兵」機能を持っているといった、特定の分野に力を発揮する使徒もいます。さらに、使徒は敵の伝道師や使徒に対して神学戦争を挑むことができます。神学戦争は勢力拡大をもくろむ他の宗教を退ける最も効果的な方法です。

審問官は自国内で他の宗教を退けるのに力発揮するユニットです。このユニットを獲得するには、まず使徒を選び、審問を開始する必要があります。
都市国家
都市国家は小規模な国です。都市国家がプレイヤーとゲームの勝敗を競うことはありませんが、勝利を目指すうえで大きな助けになることもあれば、障害となることもあります。都市国家との付き合い方は一様ではありません。友好関係を築いて恩恵を得ることもできますし、完全に無視してより重要な競争相手に注力することもできます。占領して資源を奪うことも可能です。どうするかはプレイヤー次第です。

都市国家の種類
都市国家には6つの種類があります。友好関係や同盟を結ぶことで、それぞれ異なる利益を得られます。

交易重視
交易重視の都市国家はゴールドをもたらしてくれます。

宗教重視
宗教重視の都市国家は信仰力をもたらしてくれます。

軍事重視
軍事重視の都市国家は軍団に生産力をもたらしてくれます。

科学重視
科学重視の都市国家は科学力をもたらしてくれます。

文化重視
文化重視の都市国家は文化力の増大に寄与してくれます。

工業重視
工業重視の都市国家は生産力をもたらしてくれます。
都市国家との交流
都市国家と交流するには、まずその都市国家を発見する必要があります。自文明のユニットが都市国家と遭遇すると、その都市国家のタイプ（前述）を示されます。時には贈り物を受け取ることもあるので、都市国家との遭遇も世界を探索するメリットのひとつと言えるでしょう。

遭遇後、都市国家は様々な「クエスト」を依頼してきます（後述）。都市国家と交流するには、その都市を選択するか、外交パネルから都市を選択します。

代表団
都市国家から得られるボーナスは、その都市国家にどれだけ多くの代表団を派遣しているかによって決まります。

代表団を獲得すると、それをどの都市国家に派遣するか選ぶことができます。複数の代表団を所有している場合は、いくつかの都市国家に分けて派遣することもできます。また、代表団は戦争状態にある都市国家に対しても派遣可能であり（戦争を始めたのが自分である場合を除く）、これによって戦争の最中でもその都市国家の自分に対する姿勢に影響を及ぼすことができます。

都市国家に宣戦布告すると、その都市国家に派遣した代表団は全て消失します。これを除けば、代表団は半永久的にその都市に留まります。都市国家に滞在している代表団は他のプレイヤーからも確認できるので、都市国家に代表団を派遣することで他勢力との外交関係に影響が出る場合もあるでしょう。

都市国家から得られるボーナスは、どれだけ多くの代表団を派遣しているかによって決まります。たとえ他の勢力が同じ都市国家に代表団を派遣していてもそれは変わりません。同じタイプの都市国家は同じタイプのボーナスを生み出し、それらは蓄積していきます。したがって、より多くの代表団を派遣するほど得られるボーナスも多くなります。

代表団を獲得する方法は3つあります:

社会制度
いくつかの社会制度（特にツリーの「主流」でない制度）は代表団をもたらします。ゲーム後半の社会制度の中には、複数の代表団をもたらすものもあります。

クエスト
都市国家が依頼してくれるクエストの中には、その都市国家に無償で代表団を派遣できるものもあります。獲得できる代表団の数は、クエストのタイプやゲームの進行状況によって異なります。クエストの依頼は、その都市国家にすでに代表団を派遣しているプレイヤーに対し、それぞれ別個に行われます。クエストの内容には、都市国家のタイプによって一定の傾向があります。
政府
政府や政策の中には都市国家に対する「影響ポイント」を生み出すものがあります。このポイントが一定量に達すると代表団を獲得できます。

影響レベル

戦争
戦争状態にある都市国家する影響はマイナスに留まるので、都市国家から何かを受け取ることはできません。しかし、その宗主国と戦争状態にない限り、都市国家がこちらからの和平提案を受け入れる可能性は常にあります。

中立
この状態の都市国家は、こちらを好んでも憎んでもいません。こちらの行動にも制約がなく、都市国家が要求するクエストを遂行したり、代表団を派遣したりすることはもちろん、戦争を始めるこことも可能です。

宗主国
都市国家に対する影響力トークンを最も多く（少なくとも3以上）所有している文明は、その都市国家の宗主国と見なされます。宗主国になれる文明は1つだけです。誰も影響力トークンを持っていない場合、その都市国家に宗主国は存在しません。宗主国にはいくつかの大きなメリットがもたらされます。

特別な都市国家ボーナス: 特定の都市国家だけが持つ強力なボーナスです（例えば、エルサレムは自文明の宗教の第2の聖なる都市として機能します）。

忠誠: 宗主国が開戦したり和睦したりすると、それに倣って都市国家も外交状態を変化させます。

軍事招集: 宗主国は都市国家にゴールドを支払うことで、マップ上に存在する都市国家の軍事ユニットを一定期間操作できるようになります。

都市国家の自治権の限界: 都市国家の自治権には限界があります。都市国家は他の文明に対して宣戦布告できません（宗主国が宣戦布告した場合はそれに倣います）。

都市国家の戦争
都市国家に対してはいつでも戦争を仕掛けることができます。戦争は外交パネルからも開始できますし、自文明のユニットに命じて都市国家のユニットや都市を直接攻撃させる形でも開始できます。和平を提案する場合は、外交パネルから選ぶか、対象都市の上で○ボタンを押します。
偉人

偉人には、芸術家、商人、技術者、科学者、戦士などがいますが、いずれも個人でありながら文明の行く末を左右しかねない存在です。『シヴィライゼーション VI』に登場する偉人は、それぞれが固有の名前を持ち、史実にもとづいた特殊能力を有しています。

偉人には、大芸術家、大著述家、大音楽家、大技術者、大商人、大科学者、大預言者、大提督、大将軍など、様々なタイプがあります。

偉人の獲得
偉人は特定のタイプのポイントを蓄積することで獲得できます。蛮族や都市国家は偉人を獲得できません。『シヴィライゼーション V』と異なり、今作の偉人は世界的な存在です。偉人の出現はプレイヤー全員に知れ渡るので、1人の偉人をめぐってプレイヤー間で争奪戦が繰り広げられることになるでしょう。

偉人はタイプによって獲得に必要となるポイントが異なります。例えば、大科学者ポイントと大芸術家ポイントは別々にカウントされます。

偉人を獲得するのに必要となるポイントの量は、その偉人が登場する時代によって異なり、ルネサンス時代の大科学者は、近代の大科学者よりもずっと少ないポイントで獲得できます。こうしたポイントは、以下の様々な要素から生み出されます。

区域
区域とそこに存在する建造物は、それぞれが該当する偉人ポイントを生み出します。区域が生み出すポイントは多くありませんが、着実にポイントを貯めることができます。
プロジェクト
特定の偉人に対するポイントを稼ぎ、他のプレイヤーを出し抜きたいプレイヤーにとって有効な手段です。獲得したい偉人のタイプに合致する区域がある都市では、生産項目として特別なプロジェクトを開始できます。例えば、大預言者を獲得可能な場合は、聖地区域がある都市において「祈祷（聖地）- 5ターン」というアクションを生産項目として選択できます。こうしたプロジェクトを完了すると、該当する偉人ポイントが大きく増加します。プロジェクトは実行中に産出量ボーナスも発生させ、何度でも繰り返し実行できます。

その他のボーナス
政策、遺産、文明固有の能力も偉人ポイントをもたらします。

偉人を使用する
それぞれの偉人には史実にもとづく能力が備わっています。その多くは特定の時代と深く結びついており、それ以外の時代においてはメリットを得られません。偉人がもたらす効果は以下の2つに分類できます。

パッシブ効果
パッシブ効果は偉人がマップに現れた瞬間から発生し、発動のための操作は必要ありません。こうした効果は主に大将軍や大提督によってもたらされます（たとえば、大将軍から2タイル以内にいるユニットの戦闘力+5）。

行動効果
行動効果は偉人が特定の場所で「チャージ」を使って発動しなければなりません。チャージ数、条件となら場所、発動される効果は偉人によって異なります。多くの場合、持っているチャージ数は1で、条件に合致する区域でのみ発動可能です（たとえば、ほとんどの大科学者はチャージ1を持ち、キャンパスで発動させなければなりません）。チャージを使う他のユニットと同じく、偉人はチャージをすべて消費した時点で消滅します。

注意: 大預言者の能力は全て同じで、宗教を創始することだけです。
大将軍と大提督

大将軍や大提督の主な効果は、近くにいる軍事ユニットにボーナスをもたらすことです。これは大将軍や大提督にとって基本的な能力であり、どのような人物であっても自分から2タイル以内にいる軍事ユニットに移動力+1、戦闘力+5をもたらします。

他にも、史実に基づいた固有のアクションを実行できます。

注釈: 固有のアクションを実行すると、大将軍や大提督は消滅します。
大芸術家、大音楽家、大著述家は様々な傑作を生み出す特別な人々です。絵画や彫刻など、彼らの作品を保管すれば、観光客の増加につながります。

傑作の保管と観光力の詳細については、「文化による勝利」セクションをご覧ください。
大預言者はゲームの開始時期によって登場の有無が決まる特殊な偉人です。宗教の創始にのみ使われ、個別の能力などはありません。

大預言者を獲得した場合は、自分の所有する聖地に送ることで宗教を創始できます。詳細については「宗教」セクションをご覧ください。

産業時代以降からゲームを始めた場合、大預言者は登場しません。
大技術者

大技術者は主に建造物、生産、遺産に力を発揮します。大技術者の多くは遺産の建設速度を大幅に上昇させ、時には二次的な効果も発揮します。また、アクションを発動させることで区域に建造物を築ける大技術者もおり、そうした建造物はえてしてその時点の技術レベルを上回っています。

大商人

大商人は様々な効果をもたらしますが、その多くはゴールド、交易路、都市国家に関係しています。
大科学者は様々な効果をもたらしますが、技術ブーストをもたらすものや科学の進歩を加速させるものが多くを占めています。ただし、こうした技術ブーストが通常のゲームプレイでもたらされたブーストと合算されることはありません。例えば、大科学者のブーストによって技術のコストを50%にし、さらに通常のゲームプレイによって得たブーストで0にすることはできないのです。

偉人を移動させる
偉人は他のユニットと同様に移動できます。彼らは非戦闘ユニットなので、その他の非戦闘ユニット(労働者や開拓者)と同じタイルに留まることはできませんが、軍事ユニットと同じタイルに留まることは可能です。敵ユニットが偉人のいるタイルに入った場合、その偉人は自動的に所有者の領土に送り返されます(敵が偉人を自分のものにすることはできません)。
ゴールド

ゴールドはいわば文明の血液です。「お金で愛は買えない」は真実かもしれませんが、少なくとも核ミサイルを搭載した潜水艦を買うことができます。

ゴールドを得るには
ゴールドは様々な要素によってもたらされます。基本的には都市の周辺のタイルを開発することで手に入れますが、それ以外の方法も存在します。

地形タイプ
これらのタイルで市民を働かせるとゴールドがもたらされます。
- 沿岸タイル
- 一部の自然遺産
- オアシス

施設
いくつかの施設はゴールドをもたらします。
- キャンプ
- プランテーション
- シーサイドリゾート

交易施設
交易施設は交易路の確立した都市に設置されます。交易路が拡大するだけでなく、交易施設は交易路がその施設を経由するたびにゴールドをもたらします。

区域と建造物
多くの区域や建造物は都市のゴールド産出量を増加させます。特に商業ハブとその建造物は高い効果を発揮します。

遺産
ファロス灯台やビッグ・ベンのような遺産は、都市のゴールド産出量を増加させます。

交易路
交易路を築くと都市のゴールド産出量が増加します。港や商業ハブのある都市では、その効果がさらに大きくなります。

蛮族の野営地
蛮族の野営地を滅ぼすとゴールドが手に入れます。

原住民の集落
原住民の集落の中には、探索時にゴールドを差し出してくれるところもあります。
都市国家
友好関係を築くと、都市国家のタイプ（詳細については「都市国家」セクションをご覧ください）によってはゴールドをもらえます。

敵の施設を略奪
敵が所有する施設や区域を略奪すると、場所によってはいくらかのゴールドが手に入ります。

外交
他の文明と交渉してゴールドを手に入れることも可能です。これには一括で全額を受け取る方法と、数ターンに分けて受け取る方法があります。

ゴールドの消費
ゴールドを獲得する方法は数多くありますが、ゴールドを消費する理由もまた多く存在します。

ユニットと建造物の維持
ユニットや建造物には「維持費」が定められており、毎ターン支払いが行われます。維持費の額については、各ユニットや建造物の説明を参照してください（維持費はユニットのタイプによって変化します）。

タイルの購入
タイルを購入することで、文明の領土を拡張できます。都市画面で「タイルを購入」を選択すると、購入可能なタイルが表示されます。タイルを選んで必要なゴールドを支払うと、そのタイルを購入できます。区域を配置する場所を選ぶ際にも、タイル購入オプションが表示されます。

ユニット、建造物、遺産の購入
ゴールドを使うことによって都市でユニットや建造物を購入できます。購入したユニットや建造物は即座に完成し、代金が資金から差し引かれます。

時代遅れになったユニットをアップグレードする
時代が進むと、新しい技術によってそれまでよりも強力な軍事ユニットを生産できるようになります。この時、古くなったユニットをアップグレードして、より新しくて強力なユニットへ生まれ変わらせることができます（例えば、「弓術」技術を獲得すると、所有している投石兵を弓兵にアップグレードすることが可能になります）。ただし、このアップグレードにはゴールドが必要です。ユニットが強力であればあるほどコストも上昇します。

アップグレードを行うには、そのユニットが自文明の領土内にいる必要があります。アップグレードが可能な状態になると、アクションリストに「アップグレード」ボタンが表示されます。
外交
他の文明との外交では、資源の交換や和平交渉など、様々な理由でゴールドをやり取りできます。ゴールドは交渉材料として非常に重要です。

ゴールドの支払い方法には一括と分割があります。

一括
全額を一度にまとめて渡す (または受け取る) やり方です。

分割
幾つかのターン (通常は30ターン) に分けてゴールドをやり取りすることも可能です。この場合は、例えば1ターンにつき5ゴールドを30ターンかけて支払う、といった形になります。ただし、交渉の当事国同士が戦争状態になると、こうした合意はすべて破棄されます。

都市の喪失
他の文明や都市国家によって都市を占領されると、いくらかのゴールド (と都市) を奪われます。

破産
資産が底を突き、財政赤字の状態になると、ゴールド-10につき快適性-1のペナルティが課せられます。また、ゴールドが-10になった時点でユニット1つが自動的に解体され、ゴールドが-20になった時点でユニット2つが解体されるといった具合に、赤字幅の増加にともなってユニットが解体されていきます。

快適性
「快適性」は幸福度にとっての通貨のようなもので、この値が高いほど市民の満足度も高くなります。また、「快適性」値が高いほど人口が増え、産出量も向上します。当然ながら幸福度の低い都市は成長が滞り、産出量にも悪影響が生じます。

「快適性」値は都市ごとで決まるので、人口の増加にあわせて「快適性」値も高めていく必要があります。

「快適性」値を上昇させる要素
高級資源: 高級資源1つは「快適性」値を4高める (ただし1つの都市に割り振られるのは1ポイントのみ) 効果があり、 「快適性」を必要としている最大で4つの都市の値を高められます。施設が築かれて (例えば、香辛料のタイルにプランテーションが築かれて) 高級資源を利用可能になると、「快適性」値が自動的に各都市に割り振られます。
総合娯楽施設：総合娯楽施設区域に最初に築かれる建造物（アリーナ）はその都市に「快適性」を供給し、次に築かれる2つの建造物（動物園とスタジアム）は6タイル以内にあるすべての都市に「快適性」をもたらします。また、2つの遺産（コロッセオとマラカナン・スタジアム）は、自文明の全都市に「快適性」をもたらします。

宗教：宗教の信仰の中には「快適性」値を上昇させるものがあります。

社会制度：ある種の社会政策は「快適性」値にプラスの影響を与えます。

「快適性」値を低下させる要素

戦争による疲労：戦争を繰り返すと（特にゲーム後半の時代）、「戦争による疲労」が発生します。この影響はユニットを失うとさらに大きくなります。

破産：そのターンに消費されるゴールドを所持していない場合、すべての都市の「快適性」値にマイナスの影響を与えます（加えて、軍事ユニットが解体されます）。

遺産

『シヴィライゼーション VI』では、悠久の時を経てもなお忘れられることのない、世界に不可逆的な変化をもたらした偉大な建造物や発明品、思想などを「遺産」と呼びます。遺産を生み出すためには多くの時間と労力が必要となるが、完成のあかつきにはそれに見合う恩恵が得られるでしょう。

遺産の作成
遺産は唯一無二の存在であり、1回のゲーム中で同じ遺産を幾つも作ることはできません。例えば、ある文明がファロス灯台を築いた場合、他の文明はファロス灯台を築けなくなります。遺産の効果は絶大ですが、作成には多額の費用がかかります。

遺産の効果
遺産の効果は様々です。都市の生産力を上昇させるもの、技術を無償でもたらすもの、労働者の労働力を増加させるもの、ゴールドを増加させるものなどがあります。

遺産の詳細についてはシヴィロペディアの「遺産」セクションをご覧ください。

遺産の奪取
他文明の都市を占領すると、その都市にある遺産もすべて手に入ります。

プロジェクト
遺産に似た効果を持つ特殊な建造物で、他の建造物とは異なる特別な機能を発揮します。プロジェクトには「マンハッタン計画」のように1つの文明につき1回しか作成できないものと、「キャンパス研究助成金」のように何度でも作成できるものがあります。
遺産は完成と同時に様々なボーナスをもたらしてくれますが、プロジェクトはそれとは異なり、特定の機能やユニットを解除したり（例えば、核兵器を生み出す能力などもこれに含まれます）、勝利を獲得するための必要条件になったりします。詳細については「文化と科学による勝利」セクションをご覧ください。

なお、他の生産物と異なり、プロジェクトはゴールドを使って購入したり完成を速めたりすることができません。

外交

『シヴィライゼーション VI』において外交は非常に重要です。世界は広く、そこには様々な思惑を持つ指導者に率いられている文明が存在します。指導者の中には正直者もいれば嘘つきもいますが、戦争を好む者もいれば平和を愛する者もいます。共通しているのは、全員が勝利を求めているということです。

同志を得る、敵を孤立させるなど、外交を駆使すれば多くのことを成し遂げられます。攻撃協定や防衛協定を結ぶこともできますし、協力して研究を行うことで技術発展を促進することも可能です。また、自分にとって不利な戦争を終わらせ、意志の弱い相手にハッタリを効かせ、弱い相手を食い物にすることもできます。

世界は広大で過酷です。出遭った者を片っ端から攻撃していては生き残ることすらままなりません。時には戦いより話し合いを選ぶべきなのです。

外交可能な相手

外交関係を構築すると、他の文明と交流できるようになります。外交関係は、自文明の都市やユニットが他文明の都市やユニットと遭遇すると、自動的に構築されます（外交関係の構築もまた世界を探索する大きな動機になるでしょう）。

外交関係を構築した後は、自分から交渉を持ちかけられるようになるだけでなく、相手の文明から交渉を持ちかけられることもあります。

外交の開始

他文明と遭遇した後は、右トレイの外交リボン上にある指導者の肖像画を選択することで外交を行えます。選択するとその指導者が画面に現れ、外交的な交渉をこころとの現在の関係、外交的視野レベル、アジェンダ、ゴシップなどが表示されます。違う指導者と交渉したい場合は、右トレイの外交画面でその指導者を選択します。

都市国家と交渉したい場合は、右のトレイにある都市国家メニューを開くと、これまでに遭遇した都市国家のリストが表示されます。
他文明との外交
他文明との外交画面に移動すると、現在の関係にもとづいた様々な外交的選択肢が表示されます。

宣言布告（奇襲戦争）
このボタンを選択すると、警告なしに宣戦を布告できます。この選択肢は他の文明がこちらに対して抱く印象に非常に悪い影響を与えます（好戦性スコアが上昇）。

宣言布告（正規戦争）
このボタンを選択すると、正式な形で宣言布告を行います。そのためには、まず相手に対して非難声明を出しておく必要があります。この方法であれば、好戦性スコアの上昇をある程度抑えられます。同盟国を守るため、あるいは国内に異教を広めようとしている文明を退けるためなど、正当な理由がある場合も好戦性スコアは上昇しません。

和平交渉
他文明と戦争状態にある場合は、和平について話し合うことができます。

取引
他の文明と取引を行えます。このボタンを選択すると取引画面になり、交換や要求、贈り物などを選択できます。
非難声明
他の文明に対して腹を立てている場合や、正規戦争に向けて準備を進めている場合は、「非難声明」の上でボタンを押すことで非難声明を出せます。

使節を派遣
このボタンを選択すると、他の文明に使節を派遣し、外交的視野（アクセスレベル）を高められます。

友好関係を宣言
このボタンを選択すると、友好宣言への同意を相手に求めることができます。相手が承諾した場合は、お互いの関係が向上し、同盟締結に向けても一歩前進します。また、良い関係を築いている相手とは、外交の際により良い条件で交渉することが可能です。

同盟を提案
このボタンを選択すると、同盟の締結を提案できます。同盟が締結されると、「防衛協定を提案」が解除されます。

防衛協定を提案
このボタンを選択すると、防衛協定の締結を提案できます。防衛協定締結後にどちらかが攻撃されると、もう一方も宣戦の布告をします。この協定を締結するには、両者が同盟関係にある必要があります。

共同戦争を提案
このボタンを選択すると、共同戦争を提案できます。相手が承諾すると、両国は共通の敵に対して宣戦を布告します。

議論
このボタンを押すと、争いを招きかねない話題について他の指導者と話し合いができます。話し合える内容は以下のとおりです。

• スパイ活動の中止を要請する。
• 改宗を強要しないよう要請する。
• こちらの領土の秘宝を発掘しないよう要請する。
• こちらの領土の近くに都市を建設しないように要請する。

終了
このボタンを選択すると、外交画面を終了します。
取引画面
取引画面では物や条約などを提示して取引を行えます。ただし、特定の技術や社会制度を持っていないと選べないオプションも多くあります。リストには取引可能なものだけが表示されます。

取引画面は左右に分かれており、自分の取引項目が左側に、相手の取引項目が右側に表示されます。利用可能な取引を開くにはL1ボタンを押します。その他文明の利用可能な取引資源を開くにはR1ボタンを押します。

自分の側にある取引項目を選択すると、相手にそれを提示できます。反対に、相手側の取引項目を選択すると、相手にそれを要求できます。例えば、自分の項目から「国境開放」（相手のユニットがこちらの領土に入ることを許可する）を選び、その見返りとして相手にも「国境開放」（こちらのユニットが相手の領土に入ることを許可する）を求めることなどが可能です。

取引が平等である必要はありません。例えば、相手に「国境開放」を求め、こちらからはゴールドを差し出す（あるいは何も差し出さない）ことも可能です。相手が条件に同意すると、「取引を承諾」という緑のボタンが表示されます。相手が同意しなかった場合、「より対等な条件にする」を選択することで、何を求めているのか相手の指導者に尋ねることができます（なお、こちらがどんなに良い条件を提示しても、特定の項目については絶対に譲ろうとしない場合もあります）。

他の指導者から取引を持ちかけられることもあります。その場合の選択肢は、取引に同意する、反対にこちらから提案する、取引を拒否する、の3つです。

「やめておく」を選択すると、取引画面を終了します。
国境の開放
ゲーム開始時は、全ての文明の国境が開放された状態にあります。しかし、「古代の帝国」（社会制度）を獲得すると国境は閉ざされ、他文明との間で「国境開放」をするか否かを選択できるようになります（都市国家との間にはこの選択肢はありません）。「国境開放」に同意すれば、他文明のユニットが領土に進入しても戦争状態にはなりません。双方が同意している場合は、お互いのユニットが相手の領土を自由に移動できるようになります。ただし、「国境開放」に双方が同意する必要はなく、一方だけが開放するというケースもあり得ます。

「国境開放」の有効期間は30ターンです。その後は再び交渉して期間を延長するか、開放を終了することになります。国境開放を終了した場合は、相手の領土にいる全ユニットが自動的に国外へ出されます。

防衛協定
「戦時動員」社会制度を獲得すると、「防衛協定」を提案できるようになります。防衛協定には相互の同意が不可欠です。締結国の一方が攻撃されると、もう一方も自動的に攻撃国に宣戦を布告しますが、それ以外の相手と戦う義務はありません。

防衛協定の有効期間は30ターンです。その後は再び交渉しない限り協定終了となります。また、防衛協定の当事国が誰かに宣戦を布告すると防衛協定は無効になります。

研究協定
「科学理論」技術を獲得すると、同じく「科学理論」技術を所有する他の文明との間で「研究協定」を結べます。研究協定はお互いがゴールドを費やすことで実行され（ゴールドが足りない場合は実行できません）、協定が続いている間は双方に研究ボーナスがもたらされます。

研究協定の有効期間は30ターンです。その後も協定を継続させるには、協定を結び直す（追加のゴールドを支払う）必要があります。

都市の取引
都市もまた取引の対象となります。しかし、よほど切羽詰まった理由やメリットがない限り、都市が取引の対象にされることはないでしょう。また、首都は取引の対象にできません。

取引で失った都市を取引によって取り戻すことも可能です。

他のプレイヤー
取引の相手に対し、お互いが知っている別の文明に対して何らかのアクション（宣戦布告を含む）を起こすよう要請することもできます。
資源
戦略資源や高級資源を取引することもできます。これにより、取引の有効期間中（30ターン）は特定の資源の恩恵を享受できるようになります。

都市国家との交渉
都市国家との交渉は他文明との交渉より選択肢が少ないので、比較的単純です。可能な行動は、都市国家に代表団を送る、軍隊を徴集する（宗主国の場合）、宣戦を布告する、和平を結ぶなどです。また、都市国家からは時々クエストを依頼されます。詳細については「都市国家」セクションをご覧ください。

宣戦布告
外交パネルや都市国家パネルからは都市国家や他の文明に宣戦を布告できます。相手のユニットを直接攻撃した場合や、国境を開放していない文明の領土にユニットを進入させた場合も、宣戦を布告したものとみなされます。
もちろん、自分が他国からこうした行動を取られることもあります。

好戦性
軽々しく戦争を繰り返していると、他の文明から好戦的な国と見られるようになります。

和平交渉
戦争状態にある場合は、外交パネルで和平交渉を行えます。相手に提案を拒絶された場合は戦争が継続されます。
都市国家については、交渉抜きで和睦か拒絶かが決定されます。
相手が他の文明で交渉の意思を持っている場合は、和平の条件を提示できます。和平交渉の材料となるのはゴールド、条約、都市、資源などです。両方が何を提示するかは、その時の状況によります。
相手から和平交渉を持ちかけられることもあります。その場合、受け入れるか否かは、相手が提示する条件を見てから判断すると良いでしょう。
注意: 戦争開始から10ターンの間は和平交渉を行えません。また、いったん和平が成立すると、それから10ターンの間は相手国に再び宣戦を布告することができなくなる。
勝利と敗北

『シヴィライゼーション VI』には勝利を収めるための道が4つあります。科学力高めて誰よりも先に火星に入植する道、文化力を高めて他の文明を圧倒する道、自文明の宗教を広めて宗教的覇権を確立する道、そして（おそらく最も人気のある）軍事力によって他の全文明を打倒して勝利をもぎ取る道です。どの道を選ぶにせよ、勝利条件を最初に満たした文明がゲームの勝者となります。

自分の文明を発展させることはもちろんだけですが、他の文明がどれだけ勝利に近づいているかを知ることも重要です。最後の敵首都を陥落させれば勝ちというところまで迫っておきながら、相手が宇宙船を完成させて「科学による勝利」を達成しようものなら、悔やんでも悔やみきれません。

都市国家と勝利
都市国家がゲームの勝者になることはありません。勝者になれるのは主要な文明だけです。

敗北の条件
『シヴィライゼーション VI』の敗北には3つの種類があります。

最後の都市を失う
相手が他の文明であれ、怒れる都市国家であれ、全ての都市を失った文明はその時点で敗北が決定します。これは非常に憎えない負け方ですが、人類の長い歴史の中ではそのようにして敗れ、忘れ去られた文明が実際に数多く存在するので、落ち込むことはありません。
他の文明が勝利する
自分以外の文明が以下の勝利条件を満たすとゲームオーバーになります。仮に勝利まであと一歩のところまで来ていても、実際に勝者となれるのは最初に勝利条件を満たした者だけなのです。

2050年に到達する
2050年がやって来ても以下の勝利条件を誰も満たしていない場合、ゲームは自動的に終了し、その時点で最も獲得スコアの高い文明が勝者となります（後述）。

勝利の条件
『シヴィライゼーションVI』には勝利を収めるための道が幾つかあります。

制覇による勝利
自分の首都を維持したまま他の全ての文明の首都を占領すると勝利が確定します。

首都の破壊
首都を占領することはできますが、破壊はできません。核兵器を投下して人口を1まで減らしても、完全に破壊することはできないのです（ただし、敵の全都市を占領または破壊して、その存在を地上から抹殺することは可能です）。

現在の首都と最初の首都
ゲーム開始当初の首都を奪われた場合は、他の都市が自動的に暫定的な首都となります。暫定的な首都の機能は本来の首都と同ですが、敵によって破壊される可能性がありますし、本来の首都を奪回しない限りは「制覇による勝利」を手にすることもできません。

本来の首都を奪還すると、そこが再び自文明の首都となります。

科学による勝利
最初に火星に入植したプレイヤーは、「科学による勝利」を手にします。宇宙開発競争が始まり、誰かが人工衛星を打ち上げたら、そのプレイヤーは「科学による勝利」を目指していると考えて間違いないでしょう。「科学の勝利」には幾つかの段階があり、それを1つ達成ごとにボーナスがもたらされます。

「科学の勝利」を達成するための段階は以下のとおりです。
人工衛星を打ち上げる
人類が1957年にスプートニクの打ち上げに成功したように、プレイヤーも「ロケット工学」を研究して宇宙船基地を建設することにより、人工衛星を打ち上げられるようになります。「人工衛星の打ち上げ」プロジェクトが完成すると、実際に衛星が打ち上げられ、そのボーナスとして全世界から未踏の領域が消失します。

人間を月に降り立たせる
1969年に達成されたアポロ11号による月面着陸同様、プレイヤーも人類を月に降り立たせることができます。このプロジェクトは「人工衛星」技術を獲得した後、宇宙船基地のある都市で実行可能になります。「月面着陸船の打ち上げ」プロジェクトを選択するとミッションが開始され、実際にロケットが打ち上げられると大量の文化力がボーナスとしてもたらされます。

火星にコロニーを建設する
現実ではまだSFの世界の話かもしれませんが、このゲームでは火星に人類を送り込む最初の文明になるチャンスがあります。「ロボット工学」、「核融合」、「ナノテクノロジー」の技術を獲得すると、宇宙船基地のある都市で「火星入植用原子炉モジュール」、「火星入植用水耕モジュール」、「火星入植用居住モジュール」プロジェクトを開始できるようになります（宇宙船基地を複数所有している場合は、複数のプロジェクトを並行して行うことも可能です）。

全てのモジュールの打ち上げに成功すれば、「科学による勝利」を達成です！

文化による勝利
自国の文明を世界の文化の中心にすることを望むのであれば、これが目指すべき道です。国外からの観光客の数が自国外の各文明の国内観光客数を上回ると、「文化による勝利」が達成されます。

観光客と国内観光客
観光客とは、他の文明から訪れる人々のことです。他の文明を訪れず、自国内のみを旅行する国内観光客も存在します。

観光力を高める
観光客を呼び寄せる方法は幾つかあります。
- 交易路
- ゲーム後半に登場する政府
- 国境の開放
- 自国内に存在する傑作や遺物
- 聖地や遺物は同じ宗教を信じる観光客を呼び寄せます。ただし文明が「啓蒙思想」（社会制度）を獲得すると、聖地や遺物の観光力は低下します
- 国立公園（アピールが高いほど観光力も上昇）
- 自国内に保管されている秘宝
観光力をブーストする要素
- 「印刷」技術を獲得すると、傑作（書物）がもたらす観光力が2倍になります。「衛星放送」の社会政策を採用すると、傑作（音楽）がもたらす観光力が3倍になります。
- 「コンピューター」技術を獲得すると、あらゆる要素が生み出す観光力が2倍になります。
- 「博物館」からは文化力ボーナスを得ることができます。

宗教による勝利
『シヴィライゼーション VI』において「宗教による勝利」を獲得するには、自分の宗教をあらゆる文明の主流宗教にする必要があります。プレイヤーが信仰している宗教は、近隣の文明に少しずつ伝播していきますが、「宗教による勝利」を目指すのであれば、伝道師と使徒と審問官を活用する必要があるでしょう。

これらの宗教ユニットを巧みに用い、信仰力を貯めることで、「宗教による勝利」を目指しましょう！

時の終わり
誰も勝利を獲得しないまま時が過ぎていくと、ゲームは2050年の末に自動的に終了します。そして残っている文明のスコアが全て計算され、勝者が決定されます。その後もゲームを続けることはできますが、もはや勝利はゲームの目的ではなくなります。

スコア
『シヴィライゼーション VI』では、いずれかのプレイヤーが特定の勝利条件を満たすことでゲーム終了となることがほとんどです。しかし、勝利条件を誰も満たすことができないまま2050年が終了した場合は、その時点で残っている文明の「スコア」によって勝者が決定されます。

2050年より前に勝者が決定した場合も、スコアは「殿堂」画面における各プレイヤーの順位を決めるために使用されます。

脱落
途中でゲームから脱落した場合、スコアは0となります。
勝利までの時間
2050年よりも前に勝利を獲得すると、スコアにボーナスが付きます。勝利までにかかった時間が短いほど、ボーナスは大きくなります。

マップのサイズとゲームの難易度
マップのサイズは、タイル、都市の数、人口によって獲得するスコアに影響します。ゲームの難易度が高いほど、あらゆるスコアが大きくなります（したがって、最も簡単な難易度で圧倒的な勝利を収めるより、最も難しい難易度でギリギリの勝利を収める方がスコアは高くなるでしょう）。

現在のスコア
外交パネルを見ると全員の現在のスコアがわかります。また、ボタンでスコアの内訳を知ることができます。

スコアは増える一方ではありません。例えば、遺産を作成すればスコアは増えますが、その遺産がある都市を奪われた場合、遺産のスコアは奪った文明のものになります。
セクション3
高度なルール
航空戦

20世紀初頭に偵察目的で使用されて以来、航空機は世界中の軍隊にとって欠かせない存在となりました。20世紀後半には戦略爆撃も可能なまでに進化し、以来、航空機は空の覇者としての地位を確立しています。

『シヴィライゼーション VI』においても、航空ユニットは勝利を目指すための大きな力となります。

航空ユニット

『シヴィライゼーション VI』の航空ユニットには、支援偵察機、戦闘機、戦略爆撃機の3種類が存在します。これらは必要な技術を獲得した後、飛行場のある都市で生産可能になります。

支援偵察

近代が幕を開けると、「航空技術」の研究によって観測気球が実用化されます。観測気球は視界と砲兵の射程を広げ、気球と同じタイルや隣接するタイルに配置されている砲兵ユニットは射程+1のボーナスを得ます。「安全な」場所から攻撃する能力を観測気球に持たせたい。これは攻撃側と防御側、双方に共通した願望です。それを形にしたのが後に登場する戦闘機や爆撃機です。なお、観測気球を破壊するには、近接戦闘や航空機による攻撃を行うしかありません。
戦闘機
戦闘機とジェット戦闘機は敵攻撃機を迎え撃ち、空中戦を行えます。

戦略爆撃機
爆撃機とジェット爆撃機は敵機との空中戦は行わず、爆撃によって地上のターゲットを破壊します。

空軍基地
航空ユニットは陸上ユニットや海洋ユニットのような形ではマップ上を移動しません。航空ユニットは「基地」に配置する必要があります。都心には航空ユニット1つを収容できますが、飛行場、滑走路、海洋輸送船などを建設して収容スロットを増やすことも可能です。飛行場の最大スロット数は8、滑走路は6です。海洋輸送船も最初2スロットですが、レベルアップによって数を増やせます。

戦闘能力
あらゆる航空ユニットは、戦闘力、長距離戦闘力、砲撃戦闘力のうち2つを持ちます。

戦闘力
航空機同士で戦う場合の戦闘力です。「空中戦」の能力と考えれば良いでしょう。

長距離戦闘力
航空ユニットから陸上ユニットや区域を攻撃する際の戦闘力です。いわば「地上掃射」の能力と考えれば良いでしょう。陸上の長距離攻撃ユニットと同じく、区域を攻撃する際にはマイナス修正が付きます。

砲撃戦闘力
航空ユニットから陸上ユニットや区域を攻撃する際の戦闘力です。いわば「絨毯爆撃」の能力と考えれば良いでしょう。陆上の砲撃ユニットと同じく、地上ユニットを攻撃する際にはマイナス修正が付きます。

哨戒
戦闘機は基地から到達可能な範囲内で哨戒行動を行えます。哨戒任務にあった戦闘機は、有効迎撃範囲（全方向に1タイル）を周回飛行します。これにより、敵味方いずれにもこの戦闘機が哨戒状態にあることがわかります。

哨戒は継続的な状態で、「守りを固める」に似ています。哨戒を命じられた飛行機は、命令が解除されるか撃破されるまで哨戒をつづけます。

哨戒中の飛行機は、複数の攻撃側ユニットに対して迎撃と防御をつづけます。

プレイヤーのターンであればいつでも、戦闘機は基地に戻る（友好的な空軍基地で待機する）ことでダメージを回復できます。空軍基地で待機中の飛行機は、敵飛行機を迎撃しません。
都心、飛行場、滑走路、海洋輸送船のいずれかに収容され、戦闘に一切参加しなかった場合に限り、航空ユニットはターンの終わりに回復します。回復速度は飛行場にいる場合が最も速く、滑走路や海洋輸送船では回復速度が鈍ります。回復速度はレベルアップや政策によっても向上させることができます。

空爆
爆撃機は哨戒を行えません。かわりに爆撃機は味方の基地を拠点とし、そこから爆撃に出撃します。

爆撃機は戦闘機と違って空中戦を行せず、常にターゲットまで一直線に飛行して攻撃を行います。ただし、ターゲットが対空ユニットや戦闘機によって守られていた場合、爆撃機はまず攻撃の前にこうしたユニットによる迎撃を生き延びる必要があります。迎撃が終わり、ダメージが適用された後、はじめて爆撃機はターゲットタイルに存在するユニットや区域を爆撃できるのです。

爆撃機は区域の建造物や都市の施設を「略奪」できます。ただし、陸上ユニットによる略奪と異なり、これによって何か報酬を得ることはありません。航空ユニットによる略奪を行うには、その航空ユニットの体力が50%以上残っている必要があります。

迎撃
戦闘機とジェット戦闘機は敵の攻撃を「迎撃」するよう設定できます（対空砲や自走式地対空ミサイルは特に命令しなくても自動的に迎撃を行います）。航空ユニットが敵ユニットの迎撃範囲にあるターゲットを攻撃しようとした場合は、まず迎撃が行われ、ダメージが適用されます。攻撃側が迎撃によって撃破されなかった場合、はじめてターゲットへの攻撃が実行されます。

1つのユニットが1ターンに行える迎撃は1回だけです。したがって、複数の航空ユニットによる攻撃が予想される場合は、ターゲットの周辺に複数の戦闘機や対空ユニットを配置しておくことが望まれます。

大量破壊兵器
大量破壊兵器（核分裂兵器または核融合兵器）は「使い切り」型の兵器です。ターゲットに対して使用した後は、結果がどうあれ、消えてなくなる。
核兵器
核兵器は極めて強力です。その爆発はあらゆる物を吹き飛ばし、陸と海を汚染します。核兵器には世界を荒廃させかねないので、あくまでも最後の手段として（あるいは、核兵器を保有しているのは自分だけだという確信がある場合ののみ）使うべきです。

「1発の核兵器はあなたの一日を台無しにする。」この格言をお忘れなく。

生産と使用
核兵器には核分裂兵器と核融合兵器の2種類があります。必要な技術を獲得しており、ウランを入手可能で、なおかつ「マンハッタン計画」か「アイビー作戦」が完了している場合、どの都市でも核分裂兵器を生産できます。

核分裂兵器は何発でも生産できますが、生産に多額の費用が必要な上、維持にも莫大なコストがかかります。生産された核分裂兵器はプレイヤーのインベントリに追加され、運用能力を持つ全てのユニット（爆撃機、原子力潜水艦など）によって使用可能となります。例えば、敵国の沿岸に原子力潜水艦を展開させている場合には、インベントリにある核分裂兵器と同数のミサイルを発射することが可能です。

使用の影響
核兵器が起爆すると、その爆発範囲にある全てのタイルに様々な影響が生じます。爆心地のタイルで「働いていた」市民は除去され、ユニットや施設も全て破壊されます。また、区域や建造物もすべて破壊され、修復するまで使えなくななります。さらに、爆発範囲内の全タイルは放射性降下物で汚染されます。

核分裂兵器
核分裂兵器はゲーム中で最初に使用可能になる核兵器であり、世界のパワーバランスを一瞬にして変えるだけの力を秘めています。核分裂兵器の爆発範囲は、爆心地から全方向に1タイルで、その中にいたユニットは損傷または破壊されます。遺産、施設、区域も破壊され、都市に投下された場合は人口も失われます。

長距離戦闘ユニットと同じく、核分裂兵器によって都市を完全に破壊することはできません。兵器によってどれだけの損害を与えると、都市を完全に消し去るということはできないのです。

上記のように、核分裂兵器は様々な方法で使用可能です。
核融合兵器
核融合兵器はゲーム中で使用可能になる2つ目の核兵器であり、古い核分裂兵器よりも強力です。核分裂兵器の爆発範囲は、爆心地から全方向に2タイルで、その中にいたユニットは損傷または破壊されます。遺産、施設、区域も破壊され、都市に投下された場合は人口も失われます。

長距離戦闘ユニットと同じく、核融合兵器によって都市を完全に破壊することはできません。兵器によってどれだけの損害を与えようと、都市を完全に消し去るということはできないのです。

上記のように、核融合兵器は様々な方法で使用可能です。

汚染
核攻撃が行われると、爆発範囲のタイルは全て放射性降下物によって汚染されます。汚染されたタイルでターンを終えたユニットは、1ターンにつき50ダメージを受けます。また、汚染されたタイルでは建造物や区域の修復を含むアクションが実行不可能になります。汚染期間が終了するか「浄化」が行われるまでは、そのタイルを利用することもできなくなります。

汚染されたタイルは労働者ユニットを使って「浄化」できます。タイルを浄化可能な労働者ユニットは、汚染タイルでターンを終えても受けるダメージが少なくてすみます。核爆発による直接の被害を受けていない都市タイルは通常どおり機能し、産出に寄与します。

軍団と大軍団
社会制度ツリーを突き詰めていくと、技術にばかり注力しているプレイヤーにはない選択肢を得られるようになります。「ナショナリズム」を獲得し、産業時代が始まると、プレイヤーは同じ種類の軍事ユニットを統合し、1つのより強力なユニットを生み出せるようになります。同種の軍事ユニットを2つ統合すると、それは「軍団」となり、基本戦闘力に10がプラスされます。「戦時動員」を獲得した後は、同種の軍事ユニットを3つ統合して「大軍団」を編成できます（基本戦闘力+7）。

いったん軍団や大軍団を編成すると、それを個々のユニットに戻すことはできなくなります。編成時には、最もレベルと経験値の高いユニットの値が適用されるので、軍団や大軍団を編成する際は、レベルの低いユニットと高いユニットを組み合わせるのが効果的です。海洋ユニットも「艦隊」や「大艦隊」に統合することが可能です。
『シヴィライゼーション VI』マルチプレイヤー

マルチプレイヤーゲームでは、コンピューターの操るAIとではなく、他のプレイヤーを相手に直接腕を試すことができます。マルチプレイヤーゲームはメインメニューからアクセスでき、インターネットかホットシートモードでフレンドと一緒に楽しめます。

マルチプレイヤーメニュー

メインメニューで「マルチプレイヤー」ボタンを選択すると、マルチプレイヤーゲームのオプション画面に進みます。
ホットシートゲーム
ローカルにホットシートゲームを作成するにはホットシートゲームオプションを選択してください。ホットシートゲームはそれぞれのプレイヤーがターンごとに順番に操作してコントローラーを次の順番のプレイヤーに渡していきながら遊びます。ホットシートゲームを選択すると、「ゲームの設定」画面に移動します。(詳細は以下をご覧ください)。
インターネットゲーム
インターネットゲームメニューを開くには、インターネットを選択してください。参加可能なインターネットゲームを確認できます。参加可能なローカルゲームの一覧が表示されるので、気に入ったものを選んで参加しましょう。参加したいゲームが表示されない場合、「ゲームを作成」ボタンからゲーム設定画面に移動して、自分でゲームを作成することも可能です（詳細は以下をご覧ください）。「リフレッシュ」ボタンを押すと、参加できるゲームの一覧をいつでも更新できます。
ゲームの設定
ホットシートゲームの開始を選ぶと、「ゲームの設定」画面に移動します。そこでマップタイプ、ゲームスピード、都市国家の数、勝利条件の有効/無効といったゲームのオプションを全て設定します。以前保存したマルチプレイゲーム（詳細は後述）もロードできます。設定が完了したら「設定を確認」を選択してください。

ここからステージングルームに入ります。ステージングルームでは他のプレイヤーが選んだ指導者や、参加できる状態のプレイヤーを確認できます。AIのプレイヤーは「コンピューター」という名前で表示され、人間のプレイヤーは選択した名前で表示されます。

すべてのプレイヤーが準備OKを選択すると、ホストがゲームを開始できるようになります。
Civilization VI includes the following open source elements, which are freely distributable pursuant to the MIT License, as follows:

Lua Copyright (C) 1994–2019 Lua.org, PUC-Rio.

Rapid XML Copyright (C) 2006-2019 Marcin Kalicinski.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software is provided “AS IS”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the Software or the use or other dealings in the Software.

限定ソフトウェア保証およびライセンス契約
本ソフトウェアおよびライセンス契約（「本契約」）は、契約の更新がアップデートされてからおお客様のライセンス会社の法的範囲を超える場合、更新後の規制事項に同意したものとみなされます。

本ソフトウェアライセンス契約はその本ソフトウェアの利用を開始するか、またはその本ソフトウェアの利用が開始される前に、お客様がこれに同意することを条件に、米国における著作権法違反は法定刑として違反事例1件あたり最大ことが認められません。方法または媒体の如何を問わず本ソフトウェアの全部または一部をコピー、複製、改ざん、改変、または再配布した者は著作権法を意図的に犯すことになり、米国またはその領土において容、設定、美術、効果音、楽曲および著作者人格権等の本ソフトウェアに関するすべての権利、権原および利益はライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは米国の著作権法および商標法ならびに世界各地で適用される著作権法に基づき保護されるすべての著作権を含むが、これらに限定されない)が含まれる可能性があります。ライセンサーは、常に本ソフトウェアの使用を技術的に保護するための措置が含まれている可能性があります。この措置には、本ソフトウェアへのライセンス管理、製品アクティベーション

お客様は以下の事項に同意し、他のいかなる個人または団体に対しても以下の方法に関する助言または指示を提供しなければなりません。本契約に基づくお客様の権利は影響を受け、また裁判所ではなく、拘束力のある個別仲裁において紛争等を解決することがお客様および当社に義務付けられます。以下に説明するとおり、お客様は、求める目的の個別仲裁の条項を退けたとみなされます。ライセンサーに対するこのライセンスの許諾および上記の適用ある著作者人格権に関する条項は、本契約の終了後も存続します。
仮想通貨および仮想アイテムの購入および使用

本ソフトウェアにより仮想通貨および仮想アイテムを使用するライセンスを購入および／またはプレイを通じて獲得することができる場合、以下の追加の条項および条件が適用されます。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および仮想アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した👌

仮想通貨および仮想アイテムの購入および使用

仮想通貨および仮想アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および仮想アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および仮想アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用

仮想通貨および代虚アイテムの購入および使用（以下「購入および使用」と総称）に関する規定は、本契約の他の記載事項に優先します。なお、ライセンサーおよびライセンサーサービスの提供者（以下「ソフトウェアストア」と総称）から、お客様が購入した仮想通貨および代虚アイテムは、お客様がライセンサーまたはライセンサーが認定した。
4 集団訴訟の権利放棄。本契約に記載する仲裁手続は、個別にのみ行われます。お客様および当社のいずれも、紛争等に関連して、他の個人もしくは団体による紛争もしくは他の個人もしくは団体に対する紛争に
3 仲裁の適用除外。お客様および当社は、お客様または当社が少額裁判所において個別に提起した請求については、本項に記載する仲裁条項の対象外とすることに合意します。さらに、仲裁が行われている間、当社ならびにその取引先、お客様および当社の間で発生するすべての紛争または仮想通貨および仮想アイテムの使用に起因する特別、付随的もしくは法律的に不偏不偏として
米国政府による権利制限
ケニッシュ（2）(c)(1)(ii) に基づき簡易仲裁規則および手続（仲裁の開始に関する説明を含む）は、米国政府の下請業者などが、本契約の一部として保護される
8 仲裁地。仲裁手続は、ニューヨーク州ニューヨーク市西44番街および仮想通貨のすべての構成要素も全てのコピーを削除する前で紛争を解決するものとします。さらに、仮想通貨または仮想アイテムに関連付けられた所得実績に関する詳細情報を、お客様は本ソフトウェアの使用に際して
4 保証の設定。お客様が欧州連合加盟国の居住者である場合、上記の規定とは別異の規定にかかわらず、ライセンサーは、お客様が被った損失または損害で、ライセンサーによる本契約の違反またはライセンサーの過失の結果として
2 保証の有効性。お客様が本ソフトウェアおよび文書は完全に私費によって開発されており、「商用コンピューターソフトウェア」もしくは「制限されたコンピューターソフトウェア」として提供されています。米国政府または米国政府の下請業者などが、本契約の一部として保護される
8 仲裁人による決定。仲裁人による決定または裁定は最終的なものとし、両当事者を拘束するものとします。別段の合意がない限り、決定または裁定には、当該裁定についての事実関係および法的根拠が明記される
9 仲裁人の決定。仲裁人による決定または裁定は最終的なものとし、両当事者を拘束するものとします。別段の合意がない限り、決定または裁定には、当該裁定についての事実関係および法的根拠が明記される
ます。いかなる決定または裁定も、管轄権を有する裁判所による終局判決として強制することができます。いずれかの当事者が裁決の有効性について異議を申し立てたものの、それが却下された場合、却下された方の当事者は、当該異議申し立てに関連する相手方当事者の費用および弁護士報酬を支払うものとします。

10. 効力の継続。本拘束力のある個別仲裁に関する項は、本契約、または当社からお客様へのサービス提供の終了後も存続します。

11. 条項および条件の変更可能性の否認。当社は、エンドユーザー使用許諾契約、プライバシーポリシー、端条件またはその他の契約を当社の裁量で変更することができるもので、紛争等が発生した後は、当社は、当該紛争等に関する本契約合意または本契約に定める規定を変更する権利を有します。

12. 分離可能性。本仲裁規定のいずれかの部分が無効、強制執行不能または違法とみなされた場合であっても、本仲裁規定の残りの部分は有効に存続するものとし、無効、強制執行不能または違法とされる規定が含まれていなかった場合と同様に本仲裁規定の条項に従って解釈されるものとします。これに対する場合の例外は、集団訴訟の権利放棄に関する規定です。集団による仲裁手続の禁止規定が無効、強制執行不能または違法と判断された場合、本仲裁合意の全部が無効となるものとし、紛争等は、適用する集団訴訟に関する規定および手続に基づき、裁判所において行われるものとします。かかる理由による、請求が仲裁ではなく裁判所において行われる場合、当該紛争等はニューヨーク州ニューヨーク郡の州裁判所または連邦裁判所においてのみ提起されるものとします。州裁判所にて提起された訴訟は、法律により許容される場合、いずれの当事者によっても連邦裁判所に移送することができます。

準拠法
本契約はニューヨーク州で締結され、ニューヨーク州の準拠法選択の原則を排除して、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。拘束力のある個別仲裁の対象となる紛争等については、お客様および当社は、ニューヨーク州ニューヨーク郡の州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権を巡ること、およびかかる裁判所に対する管轄権に不利益を及ぼすことがないことを合意します（ただし、許容される場合に訴訟を連邦裁判所に移送できるいずれの当事者の権利にも影響を及ぼさないものとする）。本段落は、適用法が許容する限度まで広義に解釈されます。例えば、お客様が欧州連合加盟国の居住者である場合、お客様は居住している加盟国の消費者保護法の適行規定の利益を享受し、居住している加盟国の裁判所において本契約に関する裁判手続きを提起することができます。お客様は、ご自身による本契約、プライバシーポリシー、サービス利用規約、または当社との間のその他の契約の違反は、当社のソフトウェアまたはサービスに関してお客様が当社に主張し得る請求に対する債権的抗弁（コモンロー上またはクイティ上生じるものと性格づけられるものとして）とは見なされないものとして、本段落に準拠して解釈されるべきものとします。これに対する場合の例外は、適用法が許容する限度まで広義に解釈されます。例えば、お客様が欧州連合加盟国の居住者である場合、お客様は居住している加盟国の消費者保護法の適用規定の利益を享受し、居住している加盟国の裁判所において本契約に関する裁判手続きを提起することができます。お客様は、ご自身による本契約、プライバシーポリシー、サービス利用規約、または当社との間のその他の契約の違反は、当社のソフトウェアまたはサービスに関してお客様が当社に主張し得る請求に対する債権的抗弁（コモンローまたはクイティ上生じるものとして）とは見なされないものとして、本段落に準拠して解釈されるべきものとします。これに対する場合の例外は、適用法が許容する限度まで広義に解釈されます。