## Der Irrtum beim Eneverertage nach dem Naturrecht.

## Inaugural-Dissertation,

 welchenebst den beigefügten Thesen mit Genehmigung der

Hochwürdigen katholisch-theologischen Fakultät der Kgl. Universität Breslau
zur
Erlangung der theologischen Doktorwürde
Donnerstag, den 30. Juli 1903, vormittags $\mathbf{I I}^{1 / 4} \mathbf{~ U h r}$ in der

Aula Leopoldina der Universität
öffentlich verteidigen wird

## Hubert Gerigk,

Dr. iur. utr., Kaplan an der Kreuzkirche zu Neisse.

Opponenten:
Herr Kuratus Max Klug in Breslau.
Herr Kuratus Josef Kuhnert in Breslau.

Breslan 1903.
Buchdruckerei der Schlesischen Volkszeitung.


Referent: Herr Geheimer Regierungsrat Prälat Prof. Dr. Laemmer.

3tteinem hochuerehrten Zaflrer,
dem Drälat Drotunotar mo (Gehreinten Regierumatat

#  

zum Beitfert
fiefgrtuïjlten Dankea
gemiomef.


## - Durwnit.

 lidften E(x)rift ..šrtum umb Betrug als (Ehegindernifice nady firdulidfem
 Die Bebeutung Deş Sirtums für die (Bültigfeit dess (hbevertragess mad) Den (Grunbjäzen Des Maturredtes barzuftelfen iit. Die Grgänzung unt $\mathfrak{B e r t i e f u n g , ~ w e l d ) ~ h ~ h i e r ~ g e g e b e n ~ m e r b e n ~ f o f f , ~ e r f i t e c t t ~ f i i d ) ~ b o r ~ a l f e m ~}$
 Der vielen in ber Sretumstefre herridenden Streiffragen als notwendig eridecint, wie ßertrag und Wertrags̃oerbindfidffeit, Simiens und jeine Borauşeß̧ungen, ßerhätrnis des Jurtums zu ben beiben Beitanoteifen Des Somienjes: wBillenswirflidffeit und wsillens̈ĭbereinftimmung. Iit ein bejonberer Fratagraph der Grtfärung Deş Ehefonienies und ber Dar= legung feines शusidiluifes burd) ben Jortum geviomet, io haben bie von ben Worausjekgugen bes ßerfonenirrtums und Defien ehefindernder WBirfjamfeit hanbefuben $\mathfrak{A b j i d n n i t t e}$ eine volfitändige 14 marbeitung er= fafreet, umb ift der Ærage des error qualitatis in personam redundans cine größ̃ere 2 Tufmerffamfeit gefifenft morben. Die Einteciturg beichätigt fich mit Der Gefflariutg und Begriundung Des Raturred)tes,
 gettung ber ©hbeificiepung erörtert werben foff. WBem mun audt beibe Atrbeiten veridjeedene 解fte gemeinjam haben, wie diejes fiid) aus dem innern Sujammenthange des Raturredtes uno des politiven Gefeeges er= giebt, unt fleinere Stelfen aus der friither herauggegebenen ©durift mürtlid) in die vorliegende heriibergenommen find, io diurte Dodfl leģtere
megen umfangreid)er (Ermeiterung und (Frgänzung, mie völliger ltmar= beitung mio größerer 尺larlegutg des Stoffes als eine veridiceme, nene (Gebanfen barbietende $\mathfrak{Y}$ rbeit betrad)tet merben fönten. Eine lïberfic)t über bic Ergebnifife ber, Unterjuthung hat ibren ßlak ame Safluife ber Darftelfung gejunten.

Ber Derfaller.

## Inhaat.

A. Einleitung.
§ 1. Grflärung umb Begrünoung סeę Maturrectiteぶ ..... 5
B. $\mathfrak{A}$ แgiührung: Der Jortum beim (fbebertrage nad) bem Maturredt.
I. $\mathfrak{U}$ Ugemeiner $\mathfrak{F e t i}$.
§ 2. Wejet und $\mathfrak{B e r b i n d t i d f e e i t ~ b e s ̧ ~} \mathfrak{B e r t r a g e ß ~}$ ..... 10
8 3. Begriff umo $\mathfrak{2 x t e n ~ D e s ̊ ~ \Im r v t u m s ~}$ ..... 13
§ 4. Эirtum umb Sonjens ..... 16
II. Fefonberer Teil.
 ..... 21
§ 6. Borauşjeßunget bes अerjonentrrtums ..... 25
 ..... 31

§ 8. Grunbjäblifijer ©tandpumft ..... 35
§ 9. Det error qualitatis in personam redundans ..... 38
Зujammenfajifug ber Ergebnifie ber Mrbeit ..... 43

## A. Einleitung.

## 

Die Behandfung ber Jrage, weld)en (Finfluß ber Jrrtum anf Die (Sültigfeit Des Ehebertrages nad) bem Maturrecht ausïbt, jegt bie $\mathfrak{A r t}=$ nalyme Der Exiftenz einer über Dem anf menjoflidjer $\mathfrak{A}$ futorität beruhenden pofitiven (5ejeze ftebenben Redftsorbung voraus. Fss erfafeint als eure $\mathfrak{F}$ orberung Der Einfeitung, Den $\mathfrak{B e g r i f f ~ D e s ̧ ~ N a t u r r e c h t s ~ f u ~ e r o ̈ r t e r n ~ u n o ~}$ Die Gründe zu ermägen, auf melde fid) bie Behauptung ber geltendent Siraft Des Naturred)tes ftüb̧t.

3u Dem int Jabre 1900 it firajt getretenelt Bürgerlid)en (Ge= jezbud) für bas Dentide Reid) ift von P. Aug. Refmifuhl S. J. eine Erräuterung gegeben, weld)e Den 3medf hat, feitzufeken, inmiefent bas
 in l̈bereinftimmung mit Den forberungen des bindenben Sittengejekes jteft. Der Berfaffer ift infolgedeffen in Fadffeijen auf heftigen Wider= iprud) geito $\operatorname{Ben}$, als märe mit $\mathfrak{A}$ mabume cines geltenden Maturred)tes Das ganze (Gejedsbud) in Frage geitellt. Sold)en Nugrifien gegentüber fant unr mit jad)lid)en (6rimben begegnet werben, und biefelben müfien als abgemiejen gelten, went fied) wirflid) ftich) für bie Exittenz eines verpflid)tenden 刃aturred)tes anführen lafien.
(5iebt es mirflid) eine auf Dem natürliden Sittengejeds berubende affgemeine Redtanorbumtg, weldie, ohne Sçöpjung menjed)lider शutorität $3^{4}$ jein, unabhängig von jeder (Gejeggebung ber תirdbe oder Des Staates in Sraft beftegt?

Faft alfe Juriften Des neumzebuten Jahrbunderts fino $\mathfrak{2}$ nbänger
 Behauptung eines mirflichen natürliduen Жedftes erflärt und nur von einer pofitiven $\Re$ edftsoronung als einem Werf ummittelbar menjdflid)en Uriprunges etwas wifjer will. Dieje शujfafiung teifen aud) mehrere fatholifite Redfatefrer, weldee (Ethos pon Redt tremten unt ben (Brumb
 pehen. Mant ift in ber Betämpfung bes ius naturale formeit gegangen, von „naturrededliden $\mathfrak{N H}$ bernbeiten ber $\mathfrak{B e r g a n g e n f e i t " ~ z u ~ r e b e r . ~ ( S i e h e ~}$ (Gathrein, Moralphilojophie. 2. $\mathfrak{\text { Aufl. I. S. 408.) }}$

Affein der Standpuntt ber Refitspppitiviften it tein hattbarer,
 gen ziebt. Die (Gründe, weld)e zur $\mathfrak{W}$ iberlegung ber Meinung, Daß̉ Der Staut bie einjige Duelle Des Redtes, und zur $\mathfrak{B e h a u p t u n g ~ e i n e r ~}$ thatjäd) lidfent neben umb über jebent pofitiven $\Re$ edifte jtebenben uno gel=
 tömen - Diefe Grainbe jind in. © ( jeffr flarer mit zwingenber Matur.
 Berbalten der Menifjen zu cinamber bezieht, uno befien $\mathfrak{B e f t a n d}$ und Hmpang wir mit Dem Sichife Der Bernunft aus der Matur diefer äußeren
 ftanoteil des naturlidyen ©ittengefeges bar und ift als jene Dromung zu beftimmen, weldye die Berbältniffe bon Mein und Dein regelt. Dasjetbe erteilt mit Der Befugnis, Das Seinige zu verlangen, bie ©r= laubtheit, gegen Die Berleezung Diefes 2njpruides aud mit $\mathfrak{A}$ nmendung äußeren Swanges einruuidureiten. (Eş hanbelt finh bei bem Naturreḍt um ben Sdurg foldder fittlididen Bflidjten, weldde aus bauernben, bon
 idfengejd)ledtes, (Erbaltung ber (Büter bes einzelnen Meniden) herbor=

 Durč), bás man mit Der Ffflidft, etwas zu thun ober zu unterlaffien, fiid autid bie Befugniz, bem, mozu man verpflidtet ift, nadjufommen,
 einem naturnotwenoigen Menjofheitōmeef́ bient, bamu ift es der $\mathfrak{B e r}=$ nunft zumider, zu Yeugnen, Daß̉ bon dem natiurlididen Sittengejeks niw)t nur Die $\mathfrak{B e f u g n i s , ~ d i e ~ z u r ~ © r f u ̈ l l u n g ~ d i e f e r ~} \mathfrak{F}$ Flidet notwenbigen Mittel 3u gebrautifen, jombern an fiid audid bie Gewalt verfiehen werbe, gegen Den, weldjer midh hier binbert, mit 3wang vorzugefen. (Wergl. Bieder= Iact, Die fogiale Ærage. 1899. ©. 101 开.) Das. Redit unterideibet fiid) badurd) von ber blogen Moralboridurijt, Daß̉ ein Bertō̄ gegen dieje nur etmas ift, was einem geziemenden und vermunitgemäpen Berhaltert zumiber uno io verboten ift, während Unredft daburd be= gangen wirb, daß̃ man jemanto in dem, wass ihm gehört, was er als Das Seinige beaniprucfen fann, verleģt. Die Spflidtten der Rädifiten= liebe, ber Danfbarfeit, Der ßietät, ber Freigebigfeit u. i. w. Finto feine

Redtosporberungen，infpern es fid hier nidat um die ftrengen Begriffe voit Mein und Dein handelt．Weun Daber jemand jidid eines Mot＝
 habertheit gelangt，ipäter aber，ba es ifm jajledft geft，bou feinem
 meije eine Uubautbarfeit，ein Berbalten，weldees die jittlidje Entruiftung herausforbert，aber feine $\Re$ edtasverleģung，ba auf ben Begriffen von Mein uno Dein berufende 2 nipprüde nidft gelteno gemadht meroen tönuen．（anthrein，そedft，Maturrecht unt poiitives Recht． 1901. ভ． 41 开，u． 62 开．

Mit ben Redtispoiitiviten verviryt ©tahl，obidfon jonit feinen
 redft．Rad）jemer＂Whitpopphie bes Redta＂（Band II．S． 218 if．） itebt bemt poiitiven ॠeedt cin（5ottgegebenes，Geredtes，Bernüuftiges

 redft doer $\mathfrak{B e r u m u f t r e d t , ~ D e m u ~ d a s ~ \Re B e j e n ~ d e s ~ \Re e d f e s ~ i t t ~ e s ~ g e r a d e , ~}$ jelfftantuig meniflitif）e Dromung zu fein．Die Gebote ber göttlidifen Weltorbmung find nur ciue beftimmenbe Madyt im pojitiven æedt，
 in bem そedt gemeifen uni gerid）tet wirb．Wemi aud）（Gottes Welt＝ vronung bem Redt fein Rufechen verteibt，io haber Dod）Die（Gebanfen Derfelben feine äußerlid bindende，verpflidftenbe Geltung，folange unt forveit nid）t menidjlide（Gemeinidaft fie zu Geboten ihrer Gejelfidaft erfoben unt fie io $z^{u l}$ geltenben $\Re o r m e n$－zum Recht gemadht hat． Das $\Re$ eff）that cine poitive（Geltung，weldee es burd）bie mentidelid） ieftgefeģte Dromung erbält von der Bebeutumg，daß̉ es geradezu it Wiberitreit gegen（5ottes 2Beltorbumg，weldher es bienten jolf，treten fam．Wemu man von Raturred）iprid），io hanbelt es jid）um blổe Redftaibeen，benen die eeforderlidje $\mathfrak{B e f t i m m t h e i t ~ ( ~} \mathfrak{F r a ̈ z} f i f i e r u n g$ ），Denen Die bindende sixaft Des Redites feblt．


 Berbältnifie Der Menfden geltenbe Redtsorobuung ift，weldhe fiur bas

 begrifies betont meroen，弓u：Fräzifierung jeines sinhaltes uno תixaft ber äußeren（Gertung．Gathrein，Moralphitoj．I．©， 417.
 befteht aud bas शaturredt aus alfgemeinent Frimzipien, Diefe bod) cin= tendeftend find und fiid) oft ummittelbar aui ben einzelnen Fall ant
 iolgende Woriduriten Des शaturrechtes: Du folfit der itantlidyen Dbrig= feit, ben Eltern gefyorjam jein, bu folfit nidft tö̀en, nidht ehebrecfien,
 Gebote, welf)e wir uumittelbar aus ber Notwendigfeit Der gefellidaft= lid)en Dronung, aus den 2 (niprud) des eingelnen Menfiden auf fein Reben, feint Eigentum uno jeine Ehre folgern.
 $\mathfrak{B e f t i m m t h e i t ~ D e s ~ J u h a l t e s , ~ i o ~ f e h l t ~ i h m ~ a u d ~ n i d h t ~ d a s ~ z w e i t e ~ M e m e n t : ~}$
 beruht auf einer berfegrten 2 Luffafiung Der Exzmingbarfeit Des ॠecftes in Sime Des ftaatlitfen © ©fukes. Erjmingbarteit in diefer Bebeutung ift fein Weepnselement des ॠedtabegriffes, jondern ظödjftens ats cin integraler Beftanoteil Desjelben aufzufafien. Erzmingbarfeit dagegen im Sinne bon Befugnis, auf Durdffühtrung ber mir im Berfehr mit Den anderen Menidden zufommenden $\mathfrak{A} n$ pprïde zu beftefen unt, went Den mix gebiührenben Forberungen nidft entiprochen wirb, Gewalt anzu= menben, iff alferbings an fid cin Mioment des jubjeftiven Rechtes, Das Ђeiṣt des. 2fuiprudes auf das, was eintem gefört. Diefe Befugnis erteilt aber nidgt blón das Staatsgefers (überbaupt jedes poiitive Ge=

(Es ift eine falide Meimung, Recft uno Moral als zwei fidd ans=

 zumiber, Derzufolge in Dem Reefft eine geltende änßere Dromung zu jehen ift, zu deren Beobacdung jeber audd im Gemififen gebumben itt, Deren Berlezzung in fittlidjer Bejeiehung Suihne und Strafe erfeifidt; mant
 regefn, fonbern jeber, ber bon $\Re e d$ ) ipridyt, unt weiß̂, was er ipridht, ftellt fiid) auf ben ethifiden Standpunft, auf ben Boben des Sein= follenden. Ilfrici, æaturredft. ©. 219.

Wirb aljo allgemein bas Redit als moralijder, der fittlibyen Weltoronuig angehobriger Begriff aufgefaĝt, io geft jein Gelturggegebiet, wie die gemeinfame 2 Anjdaunug mo Der üblidye Spradggebraud) es be= ftätigen, aud über ben Bereid) ber ©taatsfphäre binaus.
 afrifa in Den breipiger Jafren Des 19. Jabrhumberts die engliide \&ap=
 idaftesgebietes in einter herrenlojen (Gegend fiid) anzufiedefin, wer wollte Da nidgt jagen, Daß̉ es fifon vor Billoung ber ipäter entitanbenen (Gemeinmefen von Iransbaal und Dranje=\{reiftaat uno bor Erla
 gegeben hat, wie ßerbote Des Miordes, des Diebitahles, des Betruges, Des (Ebebructes u, f. m.?
 itaatlidfen (Gewalt nifft untervorfenen Dite einen Bertrag; jeber wirD
 grimbet wirb, Defien Sidatberü̆ffichtigung jeitens Des cinen Soutrabenten eine $\Re$ Redftsberletgung nađi fiid) ziebt.

Die Exitterz einer affgeutinen, über Den eingectuen ©tants=
 Faillen, wo ein Staat bem anbern in unbefugter Wbeife cinen Schaben
 verleß̧ung gefehen miro, wem man von ungered)ten תriegen iprid). Dasjelbe gift von der 2 unabme einces poiitiven $\mathfrak{B o f f e r r e d t e s . ~}$

Ia bie Thatjade des Beitehens einer pofitiven Rechtsordmung im
 Dellu wobler, fragen wir. hat das Etantsgejely das Recht, Die Uuter= thanen zu binben, wie fanu ber Staat die Befugnis in शuipruch nehmen, (Gejeze zu erlajien uno vont den Staatsangetbörigen ltuterwerfung unter


 Dueffe unto Grenle ift.
 Denn wege zu gehen, Kin auf Den uripringliden Gefelfidnaftsoertrag, melden die Glieder des Gemeinmefens unter einander geididlofien habent,
 ftantliden Dbrigfeit, fiid) zu unterverfen. 2Hfein mit ber Berufung auf
 Orage gegeben. Der (Einmand muß̉ erhoben merben, woher Der $\mathfrak{B e r t r a g}$ Die verpflidttende תiraft habe, wie einzelne Rontrahenten das Recht bean= iprucfen fömen, Daj̃ Die 尺ontraftsbeftimmungen von Den andern beoabaftet werber. Eine befriedigenbe 2 nutwort erharten wir nux, wellut wir jagen, bie natürlidje (beredtigfeit gebe Dem Bertrage bie binbenbe Getturg, Den eingelnen Sontrafenten Den \{(niprudif) auf Beobadftung Des $\mathfrak{B e r t r a g}$ Birthaltes bon allen $\mathfrak{B e t e i f i g h t e n ; ~ D a m i t ~ f t e l f e n ~ m i x ~ u n t s ~ a b e r ~}$
auf ben Stanopuntt einer natürliden Redtsorbung：eines 刃atur＝ red．tes．©athrein，Moralphilopophie．I．S． 414.

Weur es ridftig ift，Daß es fein Maturreøt giebt，Dã̉ Der Staat
 nod）jo unvernünfig，iduablidid uno thramifid），als ein geredjtes anju＝ jeben ift．Wbollte etra cine Stantggewalt unfittlide Sgandlungen，wie Mord，ひızudit，Diebitahl，Meineio，gebieten，io mürbe es fíh）um
 wäre jo nidgt möglidf），einer itaatlident Dbrigfeit Den Pormuti der lln＝ geredtigfeit zu madjen，jollte biefelbe aud）mit Dem Reben，Dem Eigent＝ tum，Der Sittlidffeit ber Unterthanen idjalten，wie fie wollte．
$\mathfrak{2}$ ия ber Huinnigfeit Diejer Folgerungen ergiebt fich die Untid）＝ tigfeit Des Sakeэ，Daß̉ Der Staat Die alfeinige Quelfe Des Жedtes jei， und refultient Der Beroeis für bie Bebauptung，Dás nebent und über ber pofitiven Gejebgebung eine andere bindende $\Re$ ecftanorm fteft：Das Maturred．t，meldjes nid）t cin Syjtem von Rechtsibeen alfein，ein
 befugnis erteilendes Recht ijt．

 jei，begründet worDen ijt，gehen wir zu der $\mathfrak{A l}$ fgabe über，die $\mathfrak{B e}=$ Deutung des Jurtums für Die（Sültigfeit des（bhebertrages nad）ben （Srundjäken des Maturrecf）tes darzufteflen．

## B．Augfilloung：刃er 3rtum brim Elfeuertrage und demi zlaturreddt．

## I．Allgemeiner ©xil．

## § 2．Wexten und Dexbinolitgheif tex Dextagex．

$\mathfrak{B o n}$ meld）grỗer Bebeutung ber Bertrag int Berfefraleben ber Menjuen ift，entnehmen mir Der Thatjache，Daß́s Die meifter Recfta＝ vergältniffe，feien fie pribatrechtlidjer oder offentliderecthtlicher Matur， auj cinem Bertrage beruben，wie diejes aud bei Begrünoung ber Familie als ber Wurzel menjalidider Drganijation zutrifit．Die Dar＝ ftellung des Ginfluffes bes Jurtums auj Die Gültigfeit Des Ebebertrages empfiehilt Die Grörterung Des Wejens uto der Erforberniffe eines gül＝ tigen $\mathfrak{B e r t r a g e s ~ u ̈ b e r b a u p t . ~}$
 faun fidid auf zweifad)e Weife bollziehen: entweber geifieft es burd) Eintritt eimer äußeren Thatjadje, mit weldher das objeftive Gefek Redftgmirfungen verfuupit, wie bei Der Inteftaterffolge, oder auf Grund Der WBillenşbethätigurg Des cinzelnen Redtosträgers, bie mir Willfens=
 meffrere Berfonen an eintanber ridtten, um ॠedfte $\boldsymbol{j}^{n}$ übertragen unt in Empfang zu nehmen, io liegt ein Bertrag vor. Hin eine furze Be= itimumug Desjefben zu geben, fönen wir fagen, der Bertrag ift cine Berănderung von Redtaberbăltnifien anf (srund der $\mathfrak{W i l l e n s e}$ nigung mehrerer Ferionen.

2Bas den äukeren (objeftivent) ßerbindididfeitogruni des ßertrages angeht, fo beitehen Gieriiber unter ben neurent ॠedfotsehreen gant ver= [dfiedene Meinuigerr. Eine ieht grṓe Safl fieht, wie bereits in der Einleitung auseinanbergefeģt morben, Den Stant ats bie alfeinige Quelfe des ॠedtes im allgemeinen, alfo auth) ber 刃ertragsgeltung im bejonberin an. Das Jrrtümlide diejer Meinung fann furz mit bem fin= weis darauf gezeigt werben, Daß̉ß Begründungen von Feedtswerbältnififen


 3 weef im Red)t. 2. Wufl. I. S. 266), bá̉ Der binbenbe (bharafter ber Berträge aui bie Motwendigfeit für bas geejelfidajtlidje \&eben zu=
 grunt ber verpflidiftenden Sraft angegeben it. Stis leģter (Grumb faim mur bie auf dem bindenden Witllen Gottes beruhenbe Reditsorbmung, Deren Regeln durd) bie notwendigen Forberungen des menfidliden (Gell= fellidyaftstebens gegeben find, angeiehen werven, jene Dronung, weldide
 graphen! Eathrein, Movalphiloj. II. S. 307.

Bon ber aungeren Quelfe der verpflidftenben Geltung Des $\mathfrak{B e r}=$ trages, Dem objettiven Gejek, ift zu unterfidecion ber innere (Grund für ben $\Re$ Recftsbejtano eines $\mathfrak{W e r t r a g e s : ~ D e r ~ G u i l t i g f e i t s g r u m b . ~ W a s ~}$ aber zur (Gültigfeit eines Sontraftes erforberlide $i \mathrm{ift}$, erfernen wir, mem wir bie $\mathfrak{B e g r i f i f s b e f t i m m u n g ~ b e s ~ B e r t r a g e s ~ i n ~ B e t r a d t t ~ j i e h e n . ~ D a ~ d e r ~}$ $\mathfrak{B e r t r a g}$ ats eine $\mathfrak{B e r a ̈ n d e r u m g ~ v o n ~ R e c h t s ̧ o v e r h a ̈ l t n i f i f e n ~ a u f ~ G r u m b ~ b e r ~}$ Wiflenseinigung mehrerer Werionen erflärt morben, io ift Borausieghutg für den rectutlidfen $\mathfrak{B e f t a n d}$ eines $\mathfrak{B e r t r a g e s ~ D a s ~} \mathfrak{B o r h a n b e n f e i n ~ e i n e r ~}$ thatjädhliden Wsillenseinigung ber §ontrafenter. Da ber Bertrag jene

ftimmung bes objeftiven Redtes ouf Der Freimilligfeit berubt, io ift erftes Erfordernis der Sontraftsgiultigfeit die Ihatjā̃lididfeit Des iuneren Wiflens. $24 n$ zweiter Stelfe ift nothwendig, Daja, Da Der Bertrag auf

 $2[f 0$ gehören zur Bertragsgiultigfeit zwei Momente: Die WBillenswirf=

 vorausgeieģte 2 Biilfenseinigung itt das, was man dell naturreeft)tlid) nutwendigen Sonjens nemut.

Das erfte (Erjorbernis des Somienjes ift aljo die wiffenswitlia)= feit. Fehlt der imere WBifle, die thatiäaflidy) Einwilligung in bie
 weil bei bem Manget Des inneren $\mathfrak{B i l f f}$ ns wirflidhe $\mathfrak{W B i l f e n s e c i n i g u n g , ~}$ wie wir Diefe als Grundlage ber Bertragggiultigfeit erfanut haben, ant zunefnen nidgt zutreffeno ift. Dã̉ bie Witllenswirflidfteit cin Erjorber= nis des Sonienjes uno der verpflididenben \&iraft bes Sontraftes ift. geht Dataus hervor, dañ Die übertragung von Жeçten auf cinem zmei= faden Wege geiderben fann: Durd) objeftive Gejefzesbeftimuming mio
 trots des Mangels der iuneren Sujtimmung, io berult die Redtstaiber= tragung niedt aui der Bertragsgaultigfeit, jonbern auf ber objeftiven
 geben ift, Die Berpflidftung erzeugt mirb, mag innerlid) - zugeftimmt jein doer nid)t. Diefes trifft oft nux zu, weil nady Der 2fgabe ber beiber=
 feit der inneren (Einvilligung präfumiert riotb, bis nidft das (Ge=
 eine erheudfelte WBiffenserflảzung eine Werpflidetung begriunben fanu, niidt Den Bemeis dafür, daß̉ bie Dbligation auf dem Sontrafts $=$
 $\mathfrak{B e r p f i f i d t u n g}$ bei einem Bertrage, bem ber innere Somiens fefilt, nidht Der Gültigfeit Der Bereinborungen zuzuidreiben ift, läpt fiid) Der $\mathfrak{H M}=$
 ertlärung abgiebt, Dem Mitfontrabenten verpflidftet wirb, felbit aber fein Æecht, wie aus einem guiltigen Bertrage, erwirbt. Siegt baher ipäter die Ungiultigfeit im Juterefice bes anderen Ieiles, io fanm biefer fidid auf Diefelfe berufen, jenem tommt aber nidht bas Recht zu, Die Ungültigfeit Des Wertrages סurd) madträglidye mitflidye Einmifligung
zu befeitigen, berfefbe famt biefmefy zut einer entiprechendelt $\Re$ Reftitution verpflichtet merber.

Daß zum imern fontraftemwillen alferbing ein äußerex fon= jens, Durd) welden beibe fontrahenten ben gegenfeitigen Rechtâmilfent cinanber funothun, hinzufommen muß, folgt aus bem $\mathfrak{M e j e n t}$ unt 3 merf Des $\mathfrak{W e r t r a g e s , ~ i n j o j e r n ~ b e r j e t b e ~ a t s ~ c i n e ~ a ̈ u ß e r e ~ W i l l l e n s e t h a ̈ t i g u n g ~ b e r ~}$
 Rehmfubl, Theol. mor. II. p. 622 fi.

Das anoere fum fonjens geförige Moment ift dic WBillens s übereinftimmung ber fontrakenten in ben Funften, welfhe Das Wejen Des Sontraftes ausimadher. Dbjeftio mejentlide Beftandteile Des Bertrages fund aber bie 2rt, Der (Segentano uno Das Subieft Desjefben. Stimmen die Sontrabenten it cinem diefer Momente nidgt utbereint, jo iff der Bertrag unguiltig, ba ebent eine CFinigung it bent Elementen fehit, meldge Den $\mathfrak{B e r t r a g a b e g r i f i f ~ b i l d e n t . ~}$

Die Willfenmirflidfeit, bei welder zwifden bem Redtamiffen umb bem phyfitiden Willfen zu unterid)eiben ift, fant aufgehoben umb vermindert werben. $\mathfrak{A n}$ Dem $\mathfrak{R e d}$ tswillent ermangelt es $\mathfrak{B}$. B. bei Der গidfterfülfung einer Sujpenjiobedingung: went ber llmitano, bon
 madfe, nidft vorbanden ift. - Wemt hinfidettide des phyificien Willens bie Bertragshanolung als eine freie eridueinen muß jo ift bie Jreimilfigfeit ausgeid)lofien bei Dem Mangel flater Befinuung, bes $\mathfrak{B e}$ rumftgebrauches, mie biefe Folge bei Drohung und Fourdit eintreten fann; in ben meiften Faullen miro jebod) burd Furdht bie Willens. freiheit nidgt aufgefoben, jondern mur vermindert, und bleibt bie eine Borauspekung Des naturredtlid) notwendigen fonjenjeş biloende Wiffens= mirflidffeit beftehen. Sit jemano aber burd idflwere Fourdit, meldife auf utgerechte Weife Kerborgenufen ift, zum Bertrage beranlaßt worben,
 Fictuten Der Billigfeit auf (5rumb ber objeftiven Redftsorbmung ber Rerftabejtand des Wertrages imjojern berübrt, als die gegenjeitig be= laftenoen Sontrafte anjectitbar merben, D. h. als zunäch)t in firaft be=
 fönen, währeno Den unentgeltlic)en $\mathfrak{B e r t r a ̈ g e n ~ U n g u i f t i g f e i t ~ a n t h a f t e t . ~}$

## 

Irrtum ift $\mathfrak{z u}$ Sefinieren als ein $H$ rteil, bas mit der $\mathfrak{W}$ ahbrbeit

unठ $\mathfrak{F r a ̈ b i f a t a s b e g r i f i f ~ d i e f e s ~ I t t e i l s ~ c i n e ~ W e j a h u n g ~ o b e r ~} \mathfrak{B e r n e i n u n g ~ i t t , ~}$ ift ber Jortum ein pofitiver ober negativer. Die Unmifienheit (ignorantia), melde begrifflid) von Dem Irrtum - aud) Dem negativen veridieben ift und in einem $\Re$ idatrififen, $\mathfrak{D}$. G. Dem Wangel einer $\mathfrak{F o r}=$ itelfurg in ber betrefifenben simfidgt beftebt, wiro von dem Reedte gleid) behanbelt, indem die ignorantia bem error untergeorbnet mitb. Wergl.





 üblidfen Bebeuturg bes $\mathfrak{W}$ ortes zu ipredfen, ats bic Jorxung nidyt auf

 tigte (Erfolg nidft übereinftimmer.

Der Jrrtum im cigentliden Simue: Das ber Wabrbeit nidit ent=
 teil einer $\Re$ edtatahanolung begiehen. (Ein, Jrrtum erfterer $\mathfrak{Y}$ rt fällt $\mathfrak{\jmath}$. B.




 handlung vollzogen wirb.

Der Jirrtum, weldfer bas ॠeegtsjiubjeft und Rechtsobobjeft betrijit, hat auf den Gegenitand jelfot ober eine Eigenidaft an bemielfen $\mathfrak{B e}=$ zug; jo hat man es mit einem Joentitätsirtum ober cinem Quali= tảtşirrtum zu thun. Peegterer ift vorbanden, wemn Der Jrrente einem
 fonmit. WBann liegt aber ein Ibentitätsirrtum vor? Interideciben mir bei einem WBabrnebmungsobjeft zwiid)en Den Eigenidaften mo bem
 Эbentitātsirrtum im objeftiven Sinme norhanben, menn man zwei bon cinanber veriditiebene Dinge afs cins nimut. Anbere $\mathfrak{B e b i n g u n g e n ~ g e = ~}$ Gören zum Joentitätsirrtum im jubjettiven ©inn. Bei biefem handelt ©ふ fidf) um zwei Dingboriteffungen, beren Dbjefte in făficulitif)er Weife ibentifiziert merben. Db bie Dbjefte ber beiben Dingborfteflungen in WBifflidfeeit exiftieren, ift bierbei gleidgültig. Jim folgenden poff, wemn
von Эoentitätş，bej．Werponenirrtum gejprodifen viro，ber Wegrifif im ¡ubjeftiven Sinue genommen merben．

Einen error identitatis weift das bierber gefegte Beifpiel auf： Jid will von B ein mir befanntes $\mathfrak{F j e r b}$ ，einen Sdjimmel，faufen．Jin der Meinung，B habe wur ein Wfero uno diejes jetefe in jeinem Stalle， erjuthe id） ign ，das bort befindlidye mix zu verfaufen．WBir werben einig．Damn zeigt eş fiid）aber，daß̃ id mide geirrt：eş hat ein anderes ifm aud）geboriges $\mathfrak{F j e r b}$ von brauner Farbe in bem Stafle geitanden． B hat geglaubt，idf wuüßte Daş，uno wüniddte eben diejes zu faujen．－ Die Dbjefte zweier Dingvoritelfungen werben irrtünlidid）in eins gejeket．

Wenn mir ons 刃ertăltnis des Jirtums zum 3uitandefommen



 möglict．

Sit ber Surtum，weldher bie §andlumg beeinfluğt，ogne dañ bieje， wăre jener nidgt borgefallen，unterblieben jein miutbe，nidat fu bem millenbeftimmenben in ftrengeren Sime bes $\mathfrak{W i b} 0$ tes zu reduen，io fommt ihm bie Benenuung eines ，＂millenentificibenben＂，＂meejentliden＂弓u，memt er für Die そeeftsţhanofung die Bebeutung hat，Dáß Diejelfe， memn bie $\mathfrak{T}$ äuifidung nidjt borgelegen hätte，nidft vorgenommen märe． Der İrrtum tanu fid）ferner auf cinen Gegenftand bejiehen，meldfer an
 fangung besjetben ats ber cinzige Breef bes Bertrages exiducint．Die Bebeutung Des Эrrtumsobjeftes für ben Æechtaswillen it entweder cine objeftio ober fubjettio（individuefl）wejentlidye，eine objeettio wefentliche： nad ber alfgemeinen 2 middauung bes gemühnliden Rebens，eine indivi＝ Duefl wejentlid）e：nadid bem（Einorut auf die betreifende hanbelnde Fer＝ fon．Wald ift ber $\mathfrak{H m f t a n t}$ ，welden ber Irrtum betrifit，ein allein entidjeibender；barb nur cin mitbeftimmenber．Der Jrrtum fann vorn bem Mitfontrafenten bej．einer britten beteifigten Serion in betrïgeci＝ idfer 2 （bitid） hervorgerufen fein oder nidht．

Die verfdiebenen Jrrtumsarten find aljo biefe：Dic Jotrung uno ber eigentlidfe（edfte）Srrtum，Der Jrrtum über ben phypifitden und den redetlicfen Bettanoteil ciner 2Billenserflärung，ber über bie $\mathfrak{A r t}$ ，Daş
 Der Qualität unto ber Joentitãt，Der wiflenbejtimmenbe Jrrtum in Den veridfiebeneit 2rbftufungen Des Einflufies auf bie wbillensanußerung，Der Irrtum über cine objeftio uno cine jubjettio bedeutjame ©igenidnaft，

- Der iiber einen alfeinentidideibenben und einen mitbeftimmenben ltmitano, Dee bon jelfit entitanbene umb ber burd) Betrug veranlaß̉te Iortum.


## 8 4. Yratum ant Timtient *).

Radboem mir bas wejen uno bie Grforbernifie cines gültigen

 und der Einfluß Desjeffen auf dic Gailtigteit Des $\mathfrak{B e r t r a g e s ~ z u ~ u n t e r = ~}$ ju(t)er.




Weldjes if bas Berbältnis, bas zwiididen Эrrtum und $\mathfrak{2 s i l l}$ e be= fteht? Die Beabjidftigung eines Erjofges jeķt voraus, dá̉ Diefer $\mathrm{Db}=$ jeft der (Erfenutnis gervelen ift. Jore if) nun, io fefit die Sienntnis Deş Erfolges, ber in $\mathfrak{W}$ sirflidffeit cingetreten ift; id fann jomit Diejen (Eriolg auld) nid)t gemollt haben. (shaube id fälid)lid, es handle fid) -um eine Sdjenfung, thatiäblide ift aber ein Darlebn gemeint, io habe
 Irve id) bejüglid einer Qualität des Seiftungggegenftombes, io it $\mathrm{Db}=$ jeft meiner 2 efficidt bie irrtümlid) angenommene (Eigenidaft, nidat aber der Mangel derjelben oder ihr Gegenteil. Betrifit der Jortum die $1 \mathrm{mmfände}$, unter bemen taş (Gejidăft zuftande gefommen ift, jo fehlt mir ber Witlle für bie ltmitandoe, unter Denen basjelfe mirflid) geidilof= fen ift. Bergl. Bite(mam, Эahrbut) für Dogm. 16. ©. 379.
§anbelt es fiid) um cinen Эobentitütsirutum (error in corpore), welfiger, wie oben gegeigt, bariut beiteft, Daß id) bie Dbjefte zwecier Dingborfteflungen fälichlid) identifiziere, io famt der wifle anf beibe in eins gefekte Dhjefte ber Dingooritellungen zugleid) geridatet jein.

 ait jid) nidft als Redtsobjeft gebadt ift. Räheres uiber bas Berbălt=


Jreifen (Geidjidfte Des (Eheredtos 1893) bertritt mit einter gro= Beren $\mathfrak{Z n z a h t}$ nenerer Juriten eine bavon abrecidfende Meimung. Rad)
 biet Dess willens, jonbert in das Gebiet Des Denfens gefüre. Der


[^0]vielmehx fei jebe burd) einen Inrtum herborgerufene ©rflarung aud) wirflicid) gemollt. Mian erfläre ja gerade daş, mas man motle, mentu man fied itre; man mürbe afferoings nidft gemollt haben, wenn man Den wabren Sadiberhalt gefannt hätte. Dod) das hebe den willen nidft auf.

Die $\mathfrak{B}$ ehmuptung, Dā̄ Der Jortum auf bie whillenseriftenzifage feinen Einflup habe, ift cine unvidftige. Afferoings hat der Jortum, wie bereits geseigt, nidgt die Bebeutung, Daß er ben ganzen Erfolg in

 Des Жedtsgeiduätes; id) glaube, es handre fich um einen \&auffontraft, mährend in $\mathfrak{W i r f l l}$ lidfeit bon Dem andern §ontrafenten eine $\mathfrak{B e r m i e t u n g}$

 biefer Ferjon, über biefen Gegenftant, aber es ermangelt ber MBille,



Das $\mathfrak{B o r l i e g e n ~ d e s ~ J o r t u m s ~ h a t ~ z u r ~ F o l g e , ~ d a ß ~ m a n ~ e t m a s ~}$ nidit will. Diefes Ridftroollen ift aber nidgt aujaufaifen als ein Mol= len, weldjes bem wirflidfen $\mathfrak{m s o l f e n}$ entgegenfteft, ats ein pofitiver Willensatt, jondern ats ein Mangel des waillens in der betreffenden
 Jrrtum ein wilfenentidecidender ift, ס. h. zum WBilfensentifichlun veraulapant.

So miro burd) Den Jorrum an fixd - bas gilt aud vom wiflembe= ftimmendent - Die ein wejentlidfes Moment des Sonjenjes bildentre
 Redtabjandlung nidft aufgeforben.
(5s it die Frage zu unterfuctifn, ob nidat der fomiens beim mil= Yenentifdeibenben $\mathfrak{y}$ rtum auf Grumb einer bamit verbumbenen $\mathfrak{B e b i n =}$ gung ausgeifllofien märe.

In meldfen $\mathfrak{B e r g a ̈ l t n i s ~ j t e f e n ~ I o r t u m ~ u n d ~} \mathfrak{B e b i n g u n g ~ z u ~ e i n a n = ~}$ ber? 1 m diejes flarzulegen, find die beiden Fragen zu feellen, 1. ob mit dem Irrtum überbaupt eine $\mathfrak{B e d i n g u n g ~ v e r e i n b a r ~ j e i , ~ 2 . ~ o b ~ d i e ~}$
 redutfiertigen laffe.

Die Bedingung ift eine Willensbeftimmung, Die eine Rectitsmir= fung midt zur ummittelbaren Folge Der (Grtlärung als? jolder macht, fonbern bon einem borliegenben $\mathfrak{U m f t a n o}$ ober einem zufiunftigen Ereig=


Das erite Erforbernis ift ein 3weifeln; denn wemt jemand eine Ehe id)ließ̂t uno jagt: nur bam joll biefe Guilltigfeit haben, wenn bie an= bere $\mathfrak{F e r f o n}$ mirflid) die (Eigenif)aft befigt, welde fie behauptet (etma §ungirauif(daft), io muk er mit Rotwenoigfeit, indem er ben - Saß mit "EBenn" auşpridit, aud benten, Daß̉ die Mëglitiffeeit eines Mrangets der Sualität vorhanden jei. 3weitens gehört zur ßedingung ber
 ein $\mathfrak{H m f t a n d}$ borliegt, ein Ereignis eintritt, uno mur bann; jonft folf
 fein. Diejen (Gebanfen habe id) in flarem Bemustiein.

 eben weil ber Jortum ben 3weifel ausidifliē̆t. Irrtum und Bweifel haben gemeinian das der $28 a h r h e i t$ mideripredjende $1 t r t e i l$. Das $14 n=$ teridecibungảmerfmal itt aber bei dem 3weifel der (Gedanfe, dás aunf Daş (Gegenteil von bem, was id) anuebme, ridftig fein törne. Der Jrrtum ift dagegen ein feites Juirwahrihalten, ein Überzeugtiein bon etwas. - 2fferoings hat Irrtum aud) cinent meiteren Sim. In die= jem begreift er bic Faufle unter fiid, in weldent mit dem falididen lltteil
 reidfe ber Möglichfeit nidft entzogen jei. Man befibgt aber die mora=
 Itrtum in Diefent weiteren Sime und $\mathfrak{B e b i n g u n g}$ zwei mit cintanber vereinbare $\mathfrak{B e g r i f f e}$ find, io ift bodid in bem §ortum an fidid) nod) nidft eine $\mathfrak{B e d i n g u n g}$ enthalten, ba zur $\mathfrak{B e d i n g u n g ~ a l s ~ z w e i t e ~} \mathfrak{B o r a u s i c k u n g ~}$ der berouste $\mathfrak{F B i l l}$ e gefjört, die Guiltigfeit Des Sontraftes bon biejem beftimmiten $\mathfrak{l m}$ mitanbe abbängen zu laffen.

Mit Dem Irrtum an fich ift aud feine fitlfidmeigende Bebin= gung gefegt, memn man barunter eine Bebingung im cigentlideden Simue berfeht, bei der man mit Bemuşticin das (Eintreten Des Recftserfolges von einem - limitande affängig maḑ). Was man oft mit "fillidumeci= genber" Bebingung meint, ift feine reale, fondern eine irreale Bebin= gürg, eine joldfe, welde ber Irrenbe im Suitanbe dees 3meifelns madyell toiltbe. Ђeirate idf cine Berion in dem feften, aber irrtimlidit)en (Glant ben, fie fei Jungirau - eine Qualität, meldhe für meinen Entidflũ von entidiceibenber WBidftigfeit ift - io fehft wegen Mtangels biefor (Eigenid)aft feineswegs die 2 (ffiidt, iekst Den Ehebuni zu iffließent. (Fine $\mathfrak{B e}$ dingung ift nidft vorhanden, weil mir cimmal bie bepuß̉̉te $\mathfrak{B o r i t e f}=$ fung, baß̃ meine 2 (nuabme cine unvidftige fein tönute, feflt, bant ber

jein zu lafien. Ettwas anderes ift es, zu fagen, bás id) ben Sontraft bei fiemutnis ber Gadflage niadt abgeidflofien haben würbe.

Worbanden ift eine fitifidipeigende $\mathfrak{B e d i n g u n g ~ i n ~ d e n ~ F a f l e n , ~ w o ~}$
 von einem Umitanbe afbängen laffe, meldfer, wie idf) gfaube, nadt) der
 jtillfidmeigenden, jondern blō̃ im Jintern gefeķten $\mathfrak{B e b i n g u n g ~ i f t ~ z u ~}$ iprectifen, went fiid) ber Bedingunganille für Den indivibuellen Fafl
 jolgern läp̄t.

Bejentlid) verfajieden von der ßebingung if bie ausbrü̆teflide $\mathfrak{B}$ orausjeķung, bie mit bem Iortum (im weiteren Sime) mokl ver=
 ift. Diefelfe billdet eine Mittelfufe zwifiden dem Bebingungamiffen unt bem einfachen, nidft beiduränfenden (Seifidätsmiffen. Der Bedingende

 mirfung mur bei cincm gemiffen Suftande Der Werhältnifife beitechen jolf,
 biejem Buitande ber Berfältniffic abfängig zu madfert. Bei ber Bedin= gung jage idf: idf) will, wemu biefes zutrifit; bei ber ausbriüdfididen Worausfegurg: idf wifl, witroe aber nidit wollen, menn diefes nidt zutrüfe. Dic Ermangelung Der ausbriiblidyen $\mathfrak{B o r a u s j e g ̧ u n g ~ m a d f t ~ z u m ~}$


 civilifitidye Praxis. 74. ©. 214.
 an fich bie Witifenswirflidfeit: ben æedtarmiflen wie phyififhen Willen,
 Dingung, welfife bamit naturgemäß verfinitpit märe.
$\mathfrak{B o n} \mathfrak{B e b e n t u n g ~ f u ̈ r ~ d e n ~ א o n j e n s ~ f o r m t e ~ m u r ~ d e r ~ S u r t u m ~ f e i n , ~}$
 mun begrifflidye BeftanDtetle Des $\mathfrak{B e r t r a g e s ~ b i e ~} \mathfrak{Y r t}$, bas Dbjeft uno Das Subjeft desjelfen, fo itt die mefentlidge Wiflenseinigung, bic Grumb= Iage Des Sontraftsheftandes, nidght borkanben umb die Recftshandhung megen

 unt Den Reifturgģegenftand bejicht, von Der $\mathfrak{H r t}$, Daß̉ Der Wiille für

bei bem Irrtum iiber bas Fedttsjubjeft und Redtavobjeft um cinen


 grunbes beizumefien.

Jeber anbere Jortum bebt ben Somiens nidht auf, audid ber mil=
 geifdehen wäre. Dod tomut bem den Bertrag veranlafifenben Irrtum, wemt er audd bie WBiffensิvirflidfeit nid)t ausijulieğt, himilidttid) Deş Sontraftébeitandes $\mathfrak{B e d e u t u n g}$ zu. Bei ben unentgeltlidjen $\mathfrak{B e r t r a ̈ g e n ~}$
 thaten für andere anfjufajien und darum volfe uno ganze $\mathfrak{F r e i v i l f i g f e i t ~}$ zur $\mathfrak{F o r a u s i e g h u r g ~ h a b e n , ~ b e i ~ d e m ~ w i l l e n b e f t i m m e n d e n ~ J o r t u m w a b e r ~}$
 itattfindect.
(3ilt biefeg nidft bon entgeltlidjen Werträgen im ふuterefie ber

 Den Sontraft zwar nidgt ungiiltig, aber anfedtbar (auf(boslid)) madje. -
 tragsobjeftes, d. i. eine Eigenifant desjeffen, beren Mangel etroas $z^{4}$ ciutem Dinge anderer $\mathfrak{A}$ rt mad) (error in substantia vel natura corporis), nur cin Qualitätş, fein Jocntitätsirrtum, io muß bod) bem=
 Mitfontrahenten burgefaffen wäre, Die Bedeutung cineş lingiiltigfeit $\overline{=}=$

 ren Beftimmungen über bie Beadetliaffeeit deß Эrrtums zu trefien, unt
 Berträgen bei bem millenentid)eibenben, סurd) Iounfigung herborgerufe= nee $\mathfrak{y} r$ tum zur $\mathfrak{H}$ ngültigfeit zu fteigern.

 bindlidffeit, Die Borausfeķungen ber bitbenden Wiflenseinigung beim Bertrage: Willens̄witlidiffeit und willensiubereinftimmung, ferner ben


 lung jein, ben Ebefonfens in befonbern ins Suge zu fafien und bie Faille zu beppredfen, it weldfen ber consensus matrimonialis burrif) ben

Эirtunn auggeid)lofien wirb. Gegenftand cingefenber Erörterung miro hierbei bie đrage nad) dem Berfonenirytum in feinen Worausfekzugen unt jeiner redjtliden $\mathfrak{B e b e n t u n g ~ j e i n . ~}$

## II. Befoniderer ©ril.

##  Itai Elymerfayma.

 von Æedtabergältnifien auf Grund der willenseinigung mehreere $\mathfrak{B e r}=$ jonen. Witro bie Efy burd) Die gegenfeitige Erffärung eines Mantes und einer $\mathfrak{F r a n}$, miteinander in eine Der Fortpflanzung uno ©rbal= tung des Menidengeid) ledts dienembe \&ebensgemeinididaft at treten, cin= gegangen, io ift der ©hefoniens die zur Bertragsgültigfeit naturred)t=
 chelidjen $\mathfrak{B e r b i u m b u n g ~ m i t ~} \mathfrak{B e m u i ß ̈ t j e i n ~ v e r p f l i g h t e n . ~}$

Whir haber in demielben Faragraphen gefefen, Dáß Der Romiens, jene $\mathfrak{Z z i l f}$ enseinigung, welfife bei jebem Bertrage erforberlidf itt, cinmal

 lidye 2 Billensiibereinftinumung, weldhe fich auf bie begriffliden $\mathfrak{B e f t a n i o}=$ teile bes §ertrages erftreft, zur Worausiekung bat.
 cime bedingte fein, was bam jutrifit, wemt id) den Redtererforg, d. h.
 itande affyangig madje, unt ift auggeiditofien, wemn ber fraglithe $\mathfrak{l t m =}$ Itans nifity borkanden ift.

2uíerdem fefilt der Sontrattsimilfe, wio ift megen whangets des Somjenjes die Ebeiflięßung ungültig bei der Mentalrefervation oder
 Ber. - Dasjelbe itt zu fagen won ber Refolutivbedingung, bei welder ber Ehemilfe, ber in ber Pffirid)t befteht, mit einer Berfon eine
 Desmegen feflt, meil man hier mit Dem Eintritt eintes zufünftigen
 alfo nidgt eine mieflidye ehelide (Gemeinidnaft, welde unauflostid) ift, зи begründen beafjififtigt.
$\mathfrak{W a s}$ ben $\mathfrak{J r t u m}$ anbetrifit, fo find mehrere $\mathfrak{F a l l f e ~ a n z u f u ̈ b r e n , ~}$ in Denen es an bem fonjent fefit.

Der Jurtum begieht fix) aui bas Borliegen eines dirimie= renben (5hehindernifjes. Sit hier ber Ehemille auggeid)lofien? (Segenüber Sdamalzgruber (Sponsalia et matrimonia. n. 445), nad) Dem troks eines derartigen Jurtumb die ©he gïltig ift, wollen wix zwei
 wohl er glaubt, dás bas sindernis vorhanden ift. Er münidate, es
 Falf: B handelt ebenbesmegen, weil er biejen faljd)en (Glauben hat. (5x münidht nid)t bas Feflen bes §inderniffes, da er nur eine Sdjein= ehe jobließen will, um fid fpäter etwa auf das §ुindernis zu berufen uno Die $\mathfrak{B e}$ erbinbung anjzulöjen. - Sit im zweiten Falle bie (Eh) fidger nidatig, weil fein (Ebemifle borbanben ift, io fam aud) im exften Falle ein wirflider ©hefonjens nid)t angenommen werben.

Derjelbe Unguültigfeitsgruno, Der Mangel Des Ehemiffens, hat Geltung beim Jrrtum, welder fich auf Die Bertragsart bejieft: id) gfaube, es hanole fid) unt ein Berlöbnis voer eine jonitige Fectitshant= lutg (oder ubberbaut feine), nid)t aber um cine (Ebejd)ließung. - Mit Dem Jurtum über ben Ebebertrag ift nidgt ibentifid) ber über bie (fhe $=$ pflideten. Da es fidi hier mur um Die Semminis ber cinzelnen ßer=
 teg nid)t abbängt, fönten wix bet einem berartigen Jrrtum wout einem Ungültigfeitşgrumbe nidft ipredfen. So enticheibet auth die Congregatio Conc. am 18. Dec. 1869 (Acta S. Sedis V. p. 551 sqq.).

Selbjtveritänolid) ift bie (5he ungültig im Falle ber Jrruitg (fiebe oben S. 14) und beim Bebeutungsirrtum, weldger ben Sint Der Erflärungşhandfung betrifit (oben ©. 14).

Dem error negotii ift ber $\mathfrak{F}$ erjonentritum an bie Seite $\mathfrak{j u}$ ftelfen, bei meld)em der (Erffärungsempfänger nidgt ibentifd ift mit ber
 feit nidgt darauj, Daß ber Ehemifle als jotajer antgejd lofien wiro, went aud) Der 马erjonenirrtum Dariu befteft, Daß̂ man bie gegenwärtige unb Die gemüniçite Ferfon fälidelid) für Diefelbe hält, aber der Jurtum hat auf ein zum $\mathfrak{B e r t r a g g ̆ b e g r i f i ~ g e b o ̈ r i g e s ~ M o m e n t ~ B e z u g , ~ i n j o j e n t ~ a l s ~}$ (Segenftand des Juxtums bie Ferfon Des Siontrahenten, die jugfeid) Redjotifubjeft uno Rechtsobjeft ift, in Betrad)t fommt.

Der hl. Thomas von $\mathfrak{Y q u i n}$ gefft bei Beftimmung ber Rechtas erbeblidfeet des Jirtuma beim thebertrage von der Bedeutung des $\mathfrak{J r}=$ tume in ber Sündenlefre aแต. Summa theol. Suppl. qu. 51. art. 2
idureift er： $\mathfrak{F B i e}$ ber Irrtum，injofert er Dent Manget der Freitilligteit
 tum beim（Fhebertrage zu fagen．Der Jrrtum entiffultoigt von ber
 hanbenfein ober Ternifein den Huteridied des Grlaubten und lurerfaub＝ ten madht．Wemu jemano jeinen $\mathfrak{B a t e r}$ mit cinem Eifenitabe，bon dem er meint，er fei von §yolz，idflăgt，ift er niffit bon ber ganzen Suinte freizuipredfen，wemn auch die Gröfee ber Sdyuld geminbert mirb；wemt aber jemant ieinen Gohn um der Sudgt willen zu idhlagen glaubt unt feinen $\mathfrak{B a t e r}$ ¡がlägt，ift er von jeber Edurto frei．Darum muß aud Der ein（Ehebindernis bildenbe Itrturn fiid）auf Dinge begiehen，weldhe zum 2bejen ber Ebe geforen．（Fin zmeifathes begreift aber bie ©he in iid）：zwei Berjonen，welde fidd werbinden unt Die gegenjeitige（Ehegerwalt （mutua potestas in invicem，in qua matrimonium consistit）．Das effte Montent wirb aufgehoben，durd）Dent Berjonenixrtum，Das zweite Durd）Den Jortum über bie Jreifgeit bes Standes（error conditionis）， meil cin Stlave die Gemalt über feinen תörper frei ofne Buitimmung feines 马errn bem andern nidgt übertragen fam．Deshatb hindern biefe beiben Iurtumsarten bie fhe und feine andere．

 ausgeidtofien werbe，fanu jedod nidht zugeitinumt werben．（Einmal nimut bie Sugehorigfeit zum ©flabenftant Dem Eflaven nidat bie zur Begritubung ber Ehe erforderlide potestas sui corporis；Dis beweeit －vom Stanopunft des fanoniid）en Redtes aus geiprochen－die
 freien umb cinem unfreien Ieil，went ein Jrrtum über die Freiheit des
 iens bes berun feht．Sieffe c．5．C．29．qu．2．－Damu ift audf） nicht der Wifle，das chelidfe Berfügungsiedgt auf den Mitfontrahenten $3^{4}$ uibertragen，burch）Den Jurtum über ben Ellavenitand ausgefit）
 Dernbe Wisfung hat，ift biefes nidgt dem Raturrecthte－wegen Mangets Des 尺emjenfes－zuzuifdreiben，jondern als cine ßeitimmuntg des pofi＝ tiven Gefectes aujzufafien．Siehe 2thbang $\$ 8$.

Der Ehemifle doer bie 2fficht，zmifithen fith umb ciner Werion des andern（Geidfledtes ein Ebeverhältnis zu begriunben，miro mur burch Den $\mathfrak{B e}$ etragsirrtum，bei methem idh glaube，Dã̉ es fiid）um einte


WGas ben Jurtum über eine ©igenidaft angeht, fo miro burd) benfelben thhe bie nidht ungültig gemadit, es müß̂te bemt fein, dá̉ damit ein $\mathfrak{P e r f o n e n i r r t u m t ~ v o e r ~ e i n e ~} \mathfrak{B e d i n g u n g ~ v e r f n u ̈ p g i t ~ w a ̈ r e . ~ D a s = ~}$ jelfe it audid bon Dem Dualitätsirrtum zu jagen, weldfer, weme er beim 2ffid)lús oes Bertrages erfanut wäre, ganz fififer benfelfert ver= Ginbert hätte, ebenio von dem burd) Betrug hervorgerufenen Irrtum. Demn bei ber Frage nad) dem §oujens, ciner Bebingung ber Ber= tragsgelturg, fann midft in Betradit gezogen werben, was geidechen jein würbe, jonbern bas, was thatiảdulided geidefenen ift.
$\mathfrak{B e n t}$ bie Behauptung, dā́ bei $\mathfrak{B e r t r a ̈ g e n t ~ i m ~ a l f g e m e n t e n t ~ d e r ~}$
 lensswirflidffeit ober bie übereinftimmung in cinem weientliden $\mathfrak{B e r}=$ tragsbeftanoteil fehilt, סie Unguiftigfeit zur Folge hat, ridftig ift, io fiut=
 Dem bloz wilfenbeitimmenben Эirtum fommt, aud wenn bei תemutnis Der Eadflage der ©hefontraft nidut zuftande gefommen märe, besabegen
 naturrefiflid) notwenbige Somifens fortbeitefen bleibt. Was die That=
 laffenben Jortunt anfedtbar merben und won Dem irrenben $\mathfrak{L e i l}$ ruirf= gängig gemadit twerben fömen, bez. ungiultig werben, io beruht fier die $\mathfrak{T}$ nfedftbarfeit ober lungiltigfeit nidgt auf Dem Manget ber binbenben Witlfenseinigung, jondern auf der Beftimuming des objeftiven (Geferses,

 Den, weil Die (Ebe - aud) nad) Dem Raturredth - als cine unauif=
 bei bem den $\mathfrak{B e r t r a g}$ veranlafienben Jortum berträgt fid) nidf) mit ber
 Jinterefie Dess offentlidfen $\mathfrak{W B}$ ogles. Demu menn bie Erfenutnis irgeno eines Rachteiles, weldje, wenn fie vorausgegangen wăre, pon ber ©he= ¡我ließ̌ung abgehalten hätte, Das ॠe wäre bie 3abl dee Eben, weldfe man aufgeben witroe! Wie oft fommt es roofl vor, Dás man fich fagt: hätte id diejes vorher erfanut, mürbe id) Dic (Egie nidft geidflofien Gaben. Die Rürffichtrahme auf ben Frie=
 Gfiutus, auf die Feftigfeit uno Den ßeftano ber Familie ats die $\mathfrak{F l u r =}$ zel alfer menfiditiden Drganifation, imsbepondere Der ftaatliden Dromung, und auf bie Forberungen Des offentliden Wohles mū eine berartige


Die Gültigfeit ber the als unguläfitig eridectuen lafien．Bergr．Sebut＝ fuhf，Theol．mor．1898．II．p．523．Darum feteft nadi）Dem Matur＝
 bie Fobrberung Des allgemeinen Wobles it，Dem Den Bertrag veraulaj＝ ¡enben Эrrtum bie Bedeutung eintes Diximierenben ©たbehinbernififes nidft 3u．Afferdings ift naturrechtlid）Dem（Gemohniheitsreeft oder Dem pofi＝ tiven（Geiek nidgt die Befugnis abzuprechen，die efeghindernde WBiffung auf dieje ober jene $\mathfrak{Y r t}$ Des bie Freimilligfeit ftart beeinflufienben $\mathfrak{i r r}=$ tums，etwa auf cinen Qualitätsirrtum，Defien Gegenitano－objeftiv

 von feiten ber pofitiven Gejekgebung geidefen it．Wergl．2thtang \＆ 8 uाँ $\$ 9$.

Somit it als naturedtlidifes ©hehinbernis außer ber jorung
 anğuerfenuen．

## 

Dent Ferjonenirrtum miro zwar allgemein die Bebentunty cines birimierenten ©bhebinderniffes jugeidutieben，es bereitet aber bie Frage
 die verfdifiebeniten Meinungen bieruiber feitzuftelfen．Itm die Bedingun＝ gen Des Ferioneniurtums 子u beftimmen，empfiefit es fict，bon Beifpiefen auşugefen，bei benen bas Borliegen eines Werfonenirrtunts oifenbar ift．
$\mathfrak{B o n}$ einer Berionenverwedshlung beridftet uns bie hl．Sdyrift des Ulten Teftantents bezüglid）des Fatriardhen Jafob．Genes．c．29．v． 16－30：„Er（Saban）Katte aber zwei Tödter，ber Mame ber älterelt war Sia，unt die jüngere hieß Radel．शher Sia hatte triefende \｛ugent，

 Deine iungere $\mathfrak{L o d}$ ）er．Und Baban antwortete：©s ift befifer，Daß̉ id） fie bir gebe，als cinem anderen Mame；bleibe bei mir！Mfjo diente Jafob um die Æadjel fieben Jahre；unt fie beudten ihm wenige Iage

 fuo Saban viele Scharen Frembe fu cinem Mathle uno madfte dyod $=$
 feiner $\mathfrak{I}$ odater eine Mago，Betpha mit $\Re$ Mamer．Da ging Safob zu iffr，wie es gebräudflidy ift，unt on es Morgen mard，fah er ミia．

Und er iprad) 子u feinem ©(f)wäher: Whas haft bu bodd thun wollen? §abe id) bir nidft um Radel gebient? Warum haft bu midid betrogen? Huto Sabant antmortete: (Gs ift nidht gebräudiflid) an umierm Drt, bie
 Diefer ßermähtung herumgethen, io wiff idf Dir auch jene geben um ben Dienft, den du andere fieben jahre bei mir nod dienen jollft. Itno er war es zufrieben; uno als die Wodfe herum war, nahm er Fadjel zum $\mathfrak{W e i b e}$, weldjer ber $\mathfrak{B a t e r}$ bie $\mathfrak{B a l a}$ zur Mago gab. शtio fam er zur geviumididen Bermãhflung uno fiebte meftr alss die erite bie aus= Dere, um meldge er nod fiebet anbere Jahbe bei ihm biente."
 tifd) mit Radel, welḑe er wegen ,ifhes idfönen (5efidates uno ihres
 verwedjelt io zwei Berjonert miteinander. Da Jafob eine bejondere Berjonemboritellung von Radel hat, umb biejes Ferjonenbild igm vor= if) mebt, als in ber Dunfelfheit ifm die Sia zugefüht wirb, founen wir
 wärtige Werion fâlídilid) mit Dem Dbjette einer zweiten ßerionembor= ftelfung in cins jegt.

Dodf ift bie perföntidye Befanutidait mit ber geviuiniditen Werjou
 jene Werion nur durd) ein ober mehreve Merfmale beftimmt ift, ohnte Daß̉ fie finulidy wahrgenommen, ift berieffe möglid, ein $\mathfrak{F a l f}$, weldfen man mit dem Яusbruif "error qualitatis in personam redundans" $3^{3}$ bejeidgnen gevohnt ift: (Fin reiffer Mamn Eembronits hat zwei
 ifheinung itt. Ein junger Mlant, weldher Die beiben Geidmwifter zwar nicht periönlide feunt, aber-gegört hat, dāß beibe uiber ein groß̄es ßer= mögen verfügen, aber nur die eine von ifnen fchön fei, begefgrt, nadd= Dem ifm mitgeteilt, Daß̉ die jüngere $\mathfrak{L o d t e r}$ - Diefe (Figenidant befiike,
 es zur (Eheidfliepung mit der älteren Scflvefter. - Sit hier unftreitig ein $\mathfrak{F e r f o n e n i u r t u m ~ v o r f a n d e n , ~ i o ~ f a ̈ l l t ~ b e r ~ j u n g e ~ M a m ~ i n ~ d e n f i e l f e n , ~}$
 gemünijate, durd) das Merfmal ,ifföne $\mathfrak{L o d t e r}$ Des Sempronius" inbi= vibuell beitimute, nidat für bon cinanber veridhieden hält, d. i. jente mit Dem Dbjefte einer zmeiten Rerfonemborfteflung identifiziert.
$\mathfrak{B o n}$ dem error personae ift mejentlid) verif(fieben ber Qualitäts= irrtum. Y(ngenommen die Mitteilung, Daß̉ Die jüngere $\mathfrak{Z o c h f t e r}$ fid


Der ältern $\mathfrak{z u}$, Dann begegt Dex junge Mann, wetut er fid) thatfädfidid mit Der jüngeren Tod)ter in Dent irrtümlident (Glauben, bieje zeidute fidd) Durd) S(foutheit aus, verehelidyt, feinen 马erfonenirrtum, ba er nid)t bie
 ber gemeinten Ferjon mur cine Figenid)aft beilegt, welthe fie nidgt befilit.

So ift ber Ferfonenitrtum ats die fäljolide Sueins= jebung ber Dbjefte zmeier Ferjonenoorftelfungen zu beftim= men, währeno ber Eigenidaftsirctum in Dem faljaten (slau= ben bou dem Borbandenfein citer Eigenjdaft an bent $D b=$ jefte ciner Ferfonenoorfteffung befteht. Sommt zwar auch bein error personae ein error qualitatis vor, indem die Beftimmungsmerf= male bes Dbjeftes der zweiten Werjonenanjatuung fäf(d)lid) der gegen= märtigen Werjon zugefdrieben werben, io geht boath jener it biejem nid) auf; es fehlt beim blopen (Figenid)aftsirrtum Die fälja)lide Joent tifizierung Der Dbjefte zweier Perfonemanichaungen.

Bur Beftimmung bes error personae im einzefnen Fall ift bu $^{\text {Fin }}$
 Borftelfung von einer beftimmten Einzelperion doer Fer= jonemmehrbeit, bildet.

Diejes geichieft an erjter Stelle burd) eigene Wahmehmung
 Santohutgen afs Der äußeren Bethätigung ihres Wiffensoermögenš.

Eine Srinzefint will ben Sieger in emem vor ibren 9 Hugen ftatt= finbenten Tumier zum (5attet nehmen. ©in ganz in id)warze Rüftung gefüllter Ritter befiegt affe Gegner, um bant poport unerfannt megzu= cilen. (Fin der Prinseffiut befanter Ritter giebt fict) betrügerifif)er Weife als jenen Sieger aus, moraufhin fie ihn heiratet. (2̂ndreae, über ben Einfluß Des Jrrtums auf die (bültigfeit ber Ebhe. 1893.) Bei bem bier bie lntgültigfeit begründenben Berfonenirtum ift bie zweite bejondere Berfonemorfteflung von bem it fohmarze Fiuftung ge=
 entîtanden.

2uberden wiro in mix unmittelbar eine Ferjonenanjohaung her=
 bezeiduthoes Merfnal - Jndididualifierungsmerfmal -, wie ältefte Tochter bes $A$, Sönig des Randes $B$, Simber ber Framilie $C$, Bewohner ber Stant D, alle auf ber Groe lebenden fioniggiohnte.


;üngerent Sdfweiter Derfelfen Die Ebeertlärung ab. Die Ehe ift unt= guiltig, Da er bie gegenvärtige Berfon mit ifrer älteften, © Sdmpefter, von der er auf Grund des ฐnbivioualifierunganmales „älteite Ioditer Der Familie $\mathrm{C}^{\prime \prime}$ eine bejondere Ferfonenvorftellung hat, aljo dem $\mathrm{Db}=$


Seine uimittelbare Erjeugung einer Werjonenvorjtellung hat das Denfen an eine (generelle) Eigenfidaft, o. i. Das ßemuphtwerben eine ${ }_{5}$ GUlgemeinbegriffes zur Folge. Demu bierbei benfe id) nidt an fid) an Die eingelnen Эubividuen, Denen ber $\mathfrak{B e g r i f f ~}$ zufommt, ¡ondern an den $\mathfrak{B e g r i f f i n i n h a f t , ~ D . ~ h . ~ a n t ~ D i e ~ M o m e n t e , ~ d i e ~ f e i n ~ W e j e n ~ a u s m a d e n , ~}$
 Danfeneinheit verbumbenen Merfmale. Su unterideciden ift hiervon ber Solfettiobegrifif, burd) weldan eine Menge won Inbivibuen zu einer Gejantborftellung zujammengejaß̉t wirb, wie Bibliothef, §erobe.

A, ber ben Wiflen hat, mur eine Millionärin zur Jrau zu nefhmen, iकfließ̂t mit der B, weldhe betriigerifid) behauptet, io reid) $z^{u}$ feint, Dent Ehebunb. Er begeht aber nur einten Eigenidjafts:, feinen Ferfonenirrtum, ba es an ber Эneinsjebung ber Dbjefte zweier Fer= jormanifdaumgen feflt; Dent beim Begrifi "Millivnärin" ant iid)
 bon denen er eine aussabblen wifl, fondern eimzig an den 乌uthalt diefes Begriffes, an den bie Summe einer Millton betragenden æeidftum. -
 rere $\mathfrak{B e r j o n e n t}$ im Befize einer Miflion fint, und er mit $B$, weldge er
 cineş eine Ferponemmehrheit individuell bezeidnenben Merfmates mefrere
 Werfon mit dem Dhjefte einer zweiten Perfonemborftellung irrtúmflid) in eins fekgt, einen die luggültigfeit ber ©he erjengenden Serfonenirrtum.
jit mun aud) cin indibidualifierenbes, b. h. ein cine einzelne Werjon ober eine Werjontemehrheit beftimmendes Merfmal Bedingung für Bildung eince Berfonenanjidaung uno für bie Exiftenz eines $\mathfrak{F e r}=$
 gebent, ment fäf(idflid) ein individualifierendes Merfmal mit dem $\mathfrak{D b j e f t e}$ einer $\mathfrak{B e r f o n e m b o r f t e f l u n g ~ b e r b u n d e n ~ w i r b . ~ E s s ~ w i r d ~ i n ~ n a d i f t e h e n b e n ~}$ Beifpiel fein $\mathfrak{F e r f o n e n i r r t u m ~ b e g a n g e n , ~ o b j d g o n ~ a u ß e r ~ b e r ~ B o r i t e l l u n g ~}$ von der gegentuärtigen ßerion ein eime cingelne ßerion individuell be= ftimmenbes Merfmal in Betradt fommt, das id) in twabrbeitsmibriger $\mathfrak{B e}$ ife bem Dbjefte jener $\mathfrak{F e r i o n e n a m i d a u n g ~ b e i l e g e . ~}$

Iutra, bie Rährmutter ber flemen adligen Eugenia, hatte bas lhngliưf, Diefelfe aus ihren 2 Irmen fallen zu lafien. Da biefes תinio injolge bes §ralles auffalleno miéitaltet war, bejürcdtete Iutra, es
 biejerfatb beboritehen, uno jubitituierte ify cigenes Tödhtertifen, melthes ipäter als bie Ioditer des adtigen (5eifiteceftes einem Mann von jefhr
 arbeiten ifr Seben finidileppen muğte. Thif das Sterbebett nieberge= worjen, wurbe $\mathfrak{L} u t r a$ von lebendiger ॠene über ifre ungeredifte That ergrififen mut entbectte in Gegentmant bon Beugen ifrem Bjarter bie ganze Eadfe, unto diefe jebgten ifreerjeito bie Eftern ber Eugenia und Den adigen Mann ber untergeididobenen $\mathfrak{Z o c h t e r} \mathfrak{Z}$ utras bavon in fiemut=

 Dbjefte zweier Berionenamidnaumgen in eins uno fält barum nidat in einen bie Ungiiltigfeit ber (Ehe nad) fiid) ziefhenben error personae.

TBefentlid) veridjieden find bic Bergältuific bei cince anberen hier barzuftelfenden Begebenheit: 3mei befreundete Familien haten es von jefher als einen §erzensimuid. befhandelt, burd) eine Berbindung ifrer
 teiber. Wlas baher der cinen Familie ein §nabe, der anberen ein Mäb= deen geboren war, murben dieje beiden von Jugend an als zutunitiges (Fhepaar angejefen, jo doá fiid) auch bie תinber baran gemöhnten und
 Des (Gymuafiums gerät Georg in lieberlide (Gefelfidnait uno beridiwin= Det nad) 2tmerifa. Biele Эahre gehen bahin ohne cin Rebenăzeitifen von bem 彐eridfollenen. Seine $\mathfrak{B r a u t}$ martet gedulloig. Endlid) fommt Georg als gercifter Mam zurviuf. (Er fieht zmar bölfig verändert auş; da er aber über bie fleminten Details jeiner Эugenbjeit-unterrichtet ift, io werbent alfe Bebenten ber Eltern und ber Braut beififmidftigt. Die Eheifaließ auf. Der Betriiger hatte fiid) durd) langiähriges 3ufammenteben mit ifm die nötige Sermutnis veridajait. (Echfling, Dentidide Beitídrift für Sivirferreeff). I. S. 61.)
§at bort der Mann von bormehmer 2 (6funit mit dem Merfmal "Engenia, Iodjter Des abligen (Gefiflectites" Feine befonbere Werjonen= voritelfung verbunden, ionbern bas Merfmal bon Жufang an mur in
 und Demiectben nidht eineen bejonberen さräger zu (Grunbe gelegt, io bat hier bie $\mathfrak{B r a u t}$ außer der Werfonemborfelfung des Betriigers cine be=
jondere bon bem echten (Georg imb hat, burd) Den Betrug getäuljdt, die Dbjefte beiber Perionenanifjaumgen in eins gefeģt. Dort handelt es fiid) allein um cine bejondere Perfonenamidaung und ift dem Dbjefte ber einen Werjonemboritelfung ein indibibuelfes Mertmal ale Eigenfichaft - alferoings fälfiflidid) - beigelegt morben,

 Sontraft gefiflofien virb, 1. ein indibidualifierendes Merfmal, 2, Die $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ b i e f e s ~ M e r f u n a t e s ~ m i t ~ e i n e m ~ b e f o n d e r e n ~} \mathfrak{I r a ̈ g e r}$. Nur bei bem Dajein zweier befonderer Ferjonenanf(haumgen ift die Jueinsjeczung ber Dbjefte bon Werionenboriteflungen und demmad) Der $\operatorname{Ferjonenirrtum~möglid.~-~Die~Bildung~einer~joldden~bejonderen~}$ Ferfonemanidauung umb die §oentifizierung des Erflärungsempfängers mit bem Dbjefte jener ift aber nidft fidon zu verneinen, wem die $\mathfrak{B e r}=$ ion bess thatiädflidfen Sontrabenten eher befannt war, als jene Dualität gebadht murbe. Der Werifonenirrtum ift audd io möglidy uno wiro thatjäd) lid) begangen, wemu idi) Dem beftimmten Merfmal einen ats exi=

 .Somfenserflärung erhăft, in cins feģe. Sieble daş Beifpiet bon dem in

$\mathfrak{W e i l}$ num beim error personae mur bie Objefte zweier $\mathfrak{F e r f o n e n =}$ vorftelfungen in Betradyt fommen, it teine $\mathfrak{B o r a n s}$ jeg̨ung Desjelben die wirflidje (Eriitens ber gemeinten $\mathfrak{B e r f o n . ~ D a b u r d ) ~ n u t e r i d e r i b e t ~ f i i d ) ~}$ Der jubjeftive ßerionenirrtum - um diefen hantelt es fid) affein in unferer $\mathfrak{H n t e r f u}$ (f)ung - bon dem int objeftiven Sinn, weld) leęterer lediglid) in ber 3 bentifizierung zmeier von einander verifdiebener, witflid) exiftierender ßerionen beftegt. Daß̉ bie Exriftenz Des Dbjefteś der zweiten Serfonenvorfteflung feine $\mathfrak{B e b i n g i n g}$ umjeres Werfonenirrtums

 1893. § 18) angéüfhrten Beifpiefe. Bugleid) erbellt daraus, daß̉ das Merfnarl, auf weldfes fidy ber Jortum bejieht, audi) cin nidyt eine cin= zefine Berfop, iondern eine Werjonenmehrbeit bejeidgnendes jein fanu.
 abertoe in cinem 2 frfaff won Mefandiolie bei ber Wotsbamer Bruilfe it
 fommenden Dffizier aus ihreem Befantentreife gerettet, weldfer bic Dame biffreiden なänben überäpt uno jelfft vor froft bebeno nadf なaufe fährt, no er nad cinigen $\mathfrak{Z}$ agen ant $\mathfrak{B u n g e n e n t z i u n d u r g ~ a l s ~}$

Spfer einer eoflen, unbefannt geffiebenen That ftirbt. Geinen bei ihnt mobnuenden đrreun B , einen Better des $\mathfrak{f r a ̈ u l e i n ~} \mathrm{A}$, hat er gebeten, non feinem Rettungabert zu jdfmeigen. Die junge Dame geneit, unt
 unb Bermögen anzubieten. Alfe ॠaddforidungen bleiben jebod) vet= gebens. Seutnant B, Der jeine (5oufine A jeit langer Beit feurig, aber erfolgtos liebt, erliegt enditid) ber Berfurfung, fiid) burd) eine Taulidung in Den $\mathfrak{B e j i t i s g ~ d e s ~ d r u a l t e i n ~ A ~ z u ~ j e g e n ; ~ a t s ~ i f t ~ a n g e b f i d e r ~ R e b e n s : ~}$ retter mirb er ber (Gnatte feiner (Souifure, weldjer er fets umigm= patbifid) war.

Weegen eines $\mathfrak{B e r f o n e n i r r t u m s ~ i f t ~ d i e ~ ( E b e ~ u n g u ̈ l t i g . ~ - ~ D i e ~} \mathfrak{H m =}$ itände ber Begebentheit lafien fiid in oreeifather WBeife variiren. 1. Dic 2anahme ber $A$, bon jemano gerettet zu jein, ift ein $23 a \mathfrak{h n}$; fie hat in ber Bemus̃tlofigfeit bas jelffit gethan, was fie von andern ausgeführt glaubt. 2. Sie meiß nidft, Daß̉ mehrere das ॠetturgsivert volffradft habert; fie meint, cint $\Re$ §erjon wäre es gewejen. 3. Midht eine, fon= bern zwei §erionen haben die A mit eigener Rebensgefaht bem Tobe entrifien. Sie weik bas und will cine bont ibnen, glecidpoiel meen, zu ifrem Maune nefomen.

In alfen brei Fällen begelft die A cinen Ferioneniurtum, menn fie jemando auf die betrugeriid)e Befhauptumg hin, iff Sebensiretter zu jein, zut (Ehe nimmt. Darauf tommt es nidft all, ob fie fied in ber

 einer zweiten bejonderen Berfonenoorfellung, und berjelbe mivo be= gangen, wenn bie Dbjefte ber beiben Perjonenvorifeflungen fäfid)lidh in cins gejeght merben.

##  Dexhmentryum.

Der error personae ift bitimierendes (5hehindernis, jebod) nidit immer beiigt er biefe Bebentung, ba nidht jeber $\mathfrak{F e r j o n e n i r r t u m ~ d e n ~}$ Ebyetonjens aufhebt. (Gfaube id) beitanfig, Dic Ferion, welthe id ebelidye, fei ibentijd mit irgent einer andern, wobei diefe unvidftige Meimung, feinen maßgebenben Einflues auf meinen תontraftsentioflut ausiibt ober wenigitens nidft die alfeinige .Entideciount gieft, io it ber $\mathfrak{2 s i l f f}$, die gegenmärtige $\mathfrak{B e r f o n}$ zur $\mathfrak{z r a n}$ zu nehmen, nidht aufgehoben und erhält der §ontraft Gelturg.
(Ein Mangel ber nom fouriens geporberten wejentliden 2 Billens: übereinftimmung liegt erjt vor, umb bie 23 ifffamfeit eines (Ebchinder= nitifes ift beim error personae erit vorbanden, wem die gemuinifinte Berfon, weldae fiid) mit dem Grffärungsempänger nidgt deft, einte foldec
 mein $\Re$ edftshmillle gerid)tet it.

Da mun bei cinem berartigen Berfonenirrtum, bei weldgem ber Erfllärungsempfänger nidat identijd ift mit Der ßerion, weldfe an (itd) ats Ebefontrafent in menem Bewn B ticin it, jenem gegenuiber bie fons= jenserffärung mur abgegeben mirb, weil iff ber irttümlididen Meimung Gin, Dáß zmifiden der gegenmärtigen uno der gemintiatten ßerion fein Seinsunteriddied beitelft, fönten wir jagen, Daß̉ der in Der äußerent Witlenserflärumg fich funogebende $\Re$ Redtstiville bireft ober unmittelfar
 abmejenbe $ß$ Berjon geridutet jei. शus biejem Grunbe ift man bereffigt,
 iprectifen. - Der ©bhefonfens ift iniojern ausgeidilojien, als die 2 gitlens=


$\mathfrak{F r}$ eifet erfent den ßerfonenirrtum nidht als naturredt $=$
 Beweggrund wirfenden", niadt ats einen den Somjens aufbebenden Irt= tum. Ract ifur will der fiid täuldende sontrahent mit der ihm
 Gedanfen beftimunt, die gegenmärtige Berion jei bie gemünidate; barum Gat der $\mathfrak{F e r f o n e n i r r t u m ~ D i e ~ e f j e h i n d e r n o e ~} \mathfrak{B e b}$ eutung nidht aus ficf felbit, ¡onbern erfält diefelbe von dem pofitiven (5ejerzērect).

Jréifen, (5eidfidfte Deฐ Gberectis (1893). S. 302: „Der error über bie §oentität einter gegenüberitefenben §erjon ift aufjufafien ats
 Jedenfalls aber witll bie X in Dem Яugenbliff Der Romiensertlarnung
 Witllen beitimmt fie bie Woritellung, der G fei bie ßerion B. ©s liegt ein effter $\Im r r t u m$ vor. Die §onjensarabgabe ift guiltig, weil ein wirf= lidfer 28 illle vorliegt. Soff in joldem Falle bie Somiensertlärung nichtig jein, io fann bas mur burch ipegielfe Beftimmung bes Geiek= gebers geidehehen, von felffit veriteft fiidf bas nidgt."
 jeber error personae redftlid) maßgecheno ift, daß̃ vielmeffr zwiidden einem rechtlict unerfefliffen und cinem dic ltngiiltigfeit Der (Ebe nadt

 Ireijen ben „error über bie Эbentität enner gegenüberftebenben $\mathfrak{F e r j o n "}$ ats ,eefiten", ס. h. als einen als ßeweggrund birfenden Эrrtum auf= fap̃t, io ift hervorzutheben, daß̉ millenausjifließender und als Bemeg= grunt mirfender, D. h. Die Recftshbanolung veranlafiember Werfonen= irrtum nidht basjelbe ift. शidft jeber den Wisllen beftimmende error personae fann als millenausjabließender, d. i. wegen mangelther mejentlidfer शBiffensiibereinjtimmung den §onjens auffebember getten. Beiteht Der millentausfdließende Ferfonenirrtum Darin, Daß̉ id) meine $\mathfrak{W i f f e n s e r f l a ̈ r u n g ~ ( \AA o n i e n s a b a g a b e ) ~ a n ~ c i n e ~ m i x ~ g e g e n u ̈ b e r f t e f e n d e ~} \mathfrak{P e r}=$
 Sontrahenten benfe, beeft, jo iit bie (5he aud bam unguiltig, weem das Jortüulidye ber Meenung nifft einen ben Bertrag veranlafiemben

 X bie 3 uffimmungserefärning an bie bor ift ftefenbe Berjon C ridftet,
 fon B, beftimunt wirb, allein die תomjensabgabe ift an bie, weldee bie Grflärung empiängt, nideft an fidid geridftet, fondern die X, welder B gegenwärtig glaubt, will den Ehebul mit B iffließ̃en uno jpridft die Willenserflärung C gegenüber mur injofern aus, als fie C und B fiix identiid Kält. Das birefte und umittelbare Dbjeft Des Ebymillens ift bei Der Sonjersabgabe mur bie abmejende ßerjor B. So fehilt bie


 hat, affo audid Der 尺omjens, deffen ßebingungen die MBilfenswirtlidffeit
 E゙lementen finb.
 nidgt auffebenbem Werjonenirrtum ift burcifaus notwenbig, went man in bie Darfelfung des impedimentum erroris personae flarbeit bringen mifl. Dent Umitanbe, báß eine foldfe Unteridecibung von Dent
 ihnen in Der Beftimmung der ßorausjekulgen Des ßerjonenirttums und Der Bebingungen Der ehefindernden WBirffantfeit Desjelben befrie= bigende Ergebniffe nidht zu finden fint.

Finen Fafl bes millenausidfließ̃enden ßerjonenirutums führt MRüd)en in Der Seitidurift für SBhilopophie und fath. Theologie

 lide) glaubte, fie fei die $\mathfrak{L o d}$ )er Des §okannes. Er beftellt daher einen
 mitzuteilen, dẫ er fie zur (Gemahtin nefmen woolle. - Die (Ghe mit der $\mathfrak{L} 0$ diter Dess jobannes ift eine ungiiltige, weil Dbjeft dess Ehe=
 Sönig mit ifr ibentifiziect. Der Sonjens jeflt, weil Die wiffensither= einftimmung der 尺ontrahenten in dem ภontraftogegenitano nidgt bor= hanben ift. *)
$\mathfrak{A}$ (nders liegen die $\mathfrak{B e r h a ̈ l t r i i f f e ~ - i m ~ n a d f i t e h e n d e n ~ o f t ~ b e p p r o d e m e n ~}$ Beifpiele: In $\mathfrak{K o m}$ mar eine juffentlidye Dirne, Mamens Dafila, als dic Iodfter Des beutidifen (Grajen won Sieberftein aufgetreten, indem fie vorgab, Dáß bie Graujamfeit ifres $\mathfrak{B a t e r s}$ fiie zur Frludat aus ifrem $\mathfrak{B a t e r l a n d e}$ gezmungen habe. §n furzer 3eit gelang es ifr, die Mei= gung eines gemififen Eempronius, cines jefyr reidfen, aber nidift adigen,
 bon Siebenftein cine $\mathfrak{L}$ odfter Gabe, melde megen der Strenge ihres Bater૬ mirflid) bas elterlide §aus verlaifen Gatte, io trug er fein $\mathfrak{B e}=$ denfen, Diefelbe zu heiraten. Radfbem Sempronius ipäter bie vathre

 Kielten Die Eby aufredft, indem ber babei untergelaufene Jirtum mur ats ein einfacter Sertum rüuffictltid) einer Qualität betradftet werben föme. - Sunảdgit ift Ђervorzubeben, dáß ein mirflidjer ßerjonenirrtum vorbanden war, nidg) cint bloger Qualitatsirirtum, wie behauptet wirb. Dem Sempronius idmebte cin bejonderes ßerionenbitd von der Zodter bes © Gafen von Siebemftein vor; Die fumbe von ber Fludit berielben hatte es in ihm entiftefen lafien. Seķte er num ipăter, als Dalita vorgab, jene ßerion zu jein, bie $\mathfrak{I} 0$ diter Des Grafen von Rieben= ftein in eins mit der Werfon der $\mathfrak{B e t r u i g}$ gerin, io verwedfielte er that= ¡ädflided zwei | Berjonen miteinander. Sempronius beging jebod) feinen |
| :--- | willenausjdlie $\mathfrak{B e n d e n ~ J o r t u m ~ i n ~ b e r ~ ß e r j o n , ~ b e n g e m a ̈ ß ~ e r ~ f e i n e ~}$ intentio matrimonialis einzig wit allein auf ben $\mathfrak{z r a ̈ g e r}$ iener in Frage fommenden Qualitāt gerifftet hätte; Demi es heiêt, daß̉ es̄ Der Dalila "in furzer Beit gelungen wäre, bie Meigung Deş Semprönius




[^1]hatte. Die Rüdfidgt auf die Dualität "(Gvajentodfter" war fiur ihn nidft allein ausidlaggebeno, jondern mur mitbeitimmend. Dann max aber ber ภonjenss nidut auşgeidflofier.
(Fin interefianter §alf Des ßerionenirrtums, weld)er in Difterreid) in ben fiebziger Safren vorgetommen ift, und defien nid, überein= ittimmenbe juriftiidide Beurteitung in Den beridjiebenten Juftanzen mirb eingeffent in Der ভctrifit bon 1898 (ธ. 32 开.) erörtert.
 irrtums bon hem den \&oniens nidgt auffebenden giebt Elericatus in jeinen „Decisiones sacramentales" (lib. VI. de sacr. matr. 19 n. 30) jolgende $\mathfrak{A}$ Hfeitung: Merfe ben Sinn ber nadfitehenben beiben ©äke: Betrus fontrahiert mit ber hier gegentoärtigen $A_{\text {Untonia, welthe er für }}$ die Eritgeborene bes Grafen N hält. Dagegen: §etrus mill mit der (Eritgeborenen Deş (Grafen N fontrafieren und meint, fic jei ibentijid) mit ber anmefenden $\mathfrak{A}$ ntonia. - Beiteht der ßerfonenirrtum feinem
 Berjonen in eins jeģt, io ift es ein Semzeidfen für das Dajein eines


 ber wbille des Rontrafenten an fidd geridftet ift. Bei der den \{omiens
 Berjon des Erflărungsempfângers.

## C. Auhnug: 尹as hauouifdr kedt.

## 

 Jortums ganz auf den Stanopunft bes Maturrechtes uno jpricht redflid)e Bearbtiamfeit nur Dem Jrrtum zu, weldfer ben naturrediflid) geforberten Ronjenฐ auffeht, wie Diejes bei ber Jiruug, Dem ßebeutungşirtum, Dem $\mathfrak{B e r t r a g}$ g= und dem millenausidfliependen Ferionenirrtum zutrifit.

Dem blogen Eigenidaftgirtum wiro fein Einfluã auf ben Betand ber ©he eingeräumt, mag Der Jirtum ein entifidullibarer oder
 Weiie bon bem Mitfontrahenten doer einer britten Berion hervorgeru= fent jein, mag er für ben andern תontrahenten erfennbar fein ober nidyt, mag Der Jortumsgegenfano individuelf ober nad ber affgemeinen T(nid)auung Deß Sebens bebeutiam jein ober nidft.

Daß̉ ber error qualitatis feine ehefindernbe $\mathfrak{F B i v f u n g}$ befiigt， fprid）t（5ratian ausbriulflid）in C． 29 qu． 1 aus：Midat jeber Iortum Gebt ben 尺onjens auf；wer cine Gefallene zur frau nimmt，welde er fïr eine Jungirau hält，doer mer eine Dirne beiratet，welde er für fittemrein hält，jeber bon iffnen begegt cinen Jortum，meil jenter eine （Gefallene für eine Jungirau eradt）tet，biefer eine Dirne als fittenrein nimunt．Samn man mun jagen，Dáß Der Sonjens für סiefelfen geefehlt habe？Doer ift es̉ beiben Männern erlaubt，iffre すrauen zu entlafien
 fens ausijblieğt．（§ 2．）－Der Jortum über ben Bermügensitano
 meldfe cinen armen Mann heiratet，weldelt fie für reid hält，famt Den Egeitano nifft anigeben，obidion fie geirrt hat ．．．Ebenfowenig fann ber，weldfer eine Dirne bez．cine Gefallene，weldi）er fïr fitten＝ rein bez．für eine $\mathfrak{J u n g} \mathrm{frau}$ eradtet，zur $\mathfrak{F r a u}$ nimut，סiefectbe entlafien und eine andere nefmen．（§5．）
§nnocent III．entiddeibet c．25．X．2．25： 28 emm jemano bei ber
 mäßige Gattin zu halten，fönte er fie megen $\mathfrak{F o r n i f a t i o n , ~ m e l d f e ~ f i e ~}$ vorber begangen bätte，nididt entlafien；Dagegen tönute er fie megen Fornifation，meldhe fie nadifher beginge，entlajien．

Die Unbeadfllidfefeit bes Qualitātsirrtums gilt auda nad）bem firdulid）en Fedgt ber（Gegenwart．（Fin entgegenftehendes Getwobntheits＝


 chefjindernbe Wirffamfeit der ben 尺onjens aufbebenden Jrrtumsarten auf $\mathfrak{F}$ älle bes Dualitătsiritums ausgeedehnt und mit ihren Theorieen Die Redjtiprecturg beeinfluigt haben．

Die 2utoren，welde autd bem error qualitatis（Erbeblidfteit bei＝ mefien，forbern als $\mathfrak{T r t u m s o b b j e f t}$ entweber ein individualifierendes Merfmal oder eine indibiduell doer objeftiv weientlide Eigenidaft． Iñ ber Begrünoung der Beadttidjfeit Deş Dualitätsirrtums berujen fidid bie einen auf das Borbandenfein eines error qualitatis in perso－ nam redundans，bie andert auf einer Ronjensausidiflus ober auf cine fitilfidfueigeno gejeg̨te Bebingung，bie oritten auf das thatjädflidy vom fanoniifden ॠedft anterfante impedimentum erroris conditionis als
 Ger zu reffnemben $\mathfrak{A}$ utoren fiebe（Gerigt，Jrrtum und $\mathfrak{B}$ etrug als Ehe＝

Gindernifie nad firduliduen und itaatlititem Redute. ©. 39 ff. und ธ. 54 f .

Bon dem (5runojak der rechtlidjen lunerbebfidffeit des error quajitatis ift eirzig ber Jrrtum über ben Sflaventano auggenomment. (Galt früher aud) bie Buftimmung Des Seern bei (Ebejofließungen zwifach zwei Sflaven oder zwifden einem freien und einem unfreien $\mathfrak{I e f l}$ als ( $\mathfrak{r r}=$ forbernis bex (Sültigfeit, jo war nad) Mbjdafiung diejes impedimentum consensus domini (c. 1. X. 4. 9) Der Жed)tsbejtano Der (Ehe zmijden enem Freien und einer Sflavin mur aufgehoben, went ber Freie fid) über Den Stand ber anbern irrte; c. 4. C. 29. qu. 2: ©in freter Mann nimmt bie Sflavin eines andern zur Frau und meint, dā̃ fie frei fei; ber Sfla= benftand der Frau wird päter entoceft; weun ber Mann fie vou ber Sinedtifichat losfaufen fanm, joll er es thun; anderiffalls mag er fich) eine andere nebmen. Went or fie aber als Sflavin gefant und peine Billigung gegeben hat, joll er fie als rechtmäß̃ige Frau behalten; ühn= lid) mū aud) bie freigeborene Frrau bejüglid) des Sflaven emes andent hanteltt. - Cf. c. 2. X. 4. 9.

Die Bedeutung Des (Ebefinderniffes befizgt jebod) mux Der Jutuun, welder von einer freien Ferjon über den Sffabentand des andern Teils begangen mird. Sunpp, (5herecht. 2. Fufl. ©. 25; (5lojif 1. "secunda" зи C. 29. qu. 2; Bernardus Paviensis, Summula de matrimonio ( $\mathfrak{H z d}$ fiv für fath. תircheruredt V1. ©. 233).

Die Sirche Kat Den Jrrtum über Den ©flavenftand, Durdh welden ber naturred)tlid) notwenbige fionjens nid)t aufgehoben wird, als impedimentum matrimonii dirimens aufgeftellt mit Rüutfichtnahme aui bic weite filuft, welde nad) ber fritheren $\mathfrak{B o l f s a n j}$ (d)aung ben Sflavent von bem Jreien trente. Die germanifden (sejetze, weldse aui bas firengite (Eheid)liepungen zwijichen Freien und Sflaben verboten, brohten mit Freibeitaberluft, jogar mit $\mathfrak{Z}$ desejtrafe. Bergl. von Mion, Ge= idjifute Des firchliduen Ebyerectis. ©. 322.

Die ehehindernde Wirfung Des error conditionis servilis ift, meil es fidi unt einen bie Willensmirflidfeit oder bie mejentlide Wil= โensïberemptimunutg ber fiontrahenten niat auß゙ø)
 beruht auf enter Beftimmung Des pofitioen Gejekes. Wie bem Jirtum über bie Unjreibeit hätte bie תirche auch bem Jortum über andere weientliche (Eigenfidaften, wie Dem über Die Schmangerid)aft, Die Bebeutung eines (Shehndernifies geben fönten. Went fie aber dem impedimentum erroris diefe $\mathfrak{A}$ (usbehnung nidyt gegeben hat, fo max fie Dazu beftimmt Durd) Das Bemuptjein non ber fittlidjen sobeit uno der Saframentanatur ber



## § 9. Der error qualitatis in personam redundans.

 irrtumte fdeent ber fall zu jein, Den Die Nutoren mit bem Namen "error qualitatis in personam redundans" bejeidnen. Die cinen meinen bamit zoar mux eine bepondere $\mathfrak{A r t}$ Des̊ $\mathfrak{P e r j o n e n i r r t u m s , ~ n a ̉ m = ~}$ lid) jenent Fall, in wel(d)em der Sontrabent cine für ibn mur burd) eint oder mebrere Merfmale beftimmte ßerjon, melde Wertragspubjeft jein
 $\mathfrak{B o n}$ einem jehr grogen $\mathfrak{Z e i l}$ maßgebender $\mathfrak{2}$ atoren wirb aber unter error qualitatis in personam redundans eit Jirrtum verftanden, Der fich auf eine Eigenidaft bejieht, auf welde ber (Ehewille bireft uno an erfter Stefle (directe et principaliter) geridutet ift, mähreno ber Irä= ger ber Eigenjdaft erft, an zmeiter Stelfe in Betracht fommt.

Seşteren Sim legt aud ber hl. Thomas bou $\mathfrak{A} q u i n$ bent
 Die $\mathfrak{B e z e i d}$ )untg ftammt ause ebenbesjelben Summa theologica. Suppl. qu. 51. art. 2. $\mathfrak{A} 4$ Der Stefle wird zunảdfit folgende zu miderlegende
 Berjon betreffen, jo ift aud) अbel oder Miditbefits Desfelbent oder Rang ein Stand ober ein Feflen deқfelben: ba nun der Jrrtum über bie conditio servilis bie (Ehe hindert, io aud) Der Irrtum uiber bie anbern genannten Berhältniffe. - Dagegen fühtt Thomas aus: Was dent error nobilitatis angeft, io hebt derjelbe als jolde)er bie (5he ebenfo wentig auf, wie ber error qualitatis; ment aber Der Jrrtum uiber
 rem personae), hindert er bie (5he. Went Demnad) ber Suftim= mungs̉milfe der $\mathfrak{F r a u}$ unmittelbar (directe) auf bie gegenmärtige $\mathfrak{P e r}=$ jon geht, hinbert ber error nobilitatis ipsius (an fida) bie (5he nidft. Wenn fie aber bireft eint Röngsjobn, wer immer es aud jei, zu ehe= lident beabfiditigt, liegt in Dem Falle, wo ein anderer ale ein Rönigg = john fich barbietet, ein Werjonenirrtum, weldjer bie Fhe bindert, vor (si autem directe intendit consentire in filium regis quicunque sit ille, tunc si alius praesentetur ei quam filius regis est error personae et impeditur matrimonium).

In biejer Stelfe, weldje ganz veridfieden auggelegt morbent ift,


 einen beftimmten Fierfonenfreis．AHflein ridftig ift es，＂filius regis＂ mit＂Siöniggiohn＂зu überfegen und barunter cine generelfe Figenfichaft

 begriff，ba Thomas an bem Dxte nut von allgemeinen Dualitäten， wie Stlavenftand，Mdel，Rang，iprich）．

Darnad hätte bie Stelle folgenben Sinn：Die Frau beabjidgtigt einen \＆önigsiobrre，fei es wer es wifl，zum Manue zu nehmen．©̌s
 Rang beilegt．ESe liegt ein Berionenirrtum vor．Die Ehe ift un＝ gilltig．
 ift，fam jeboch nidut zugeftimmt werben．Befteht ber error personae it ber fäfichlidfen 马onentifizierung Der Dbjefte zweier Ferfonenamichau＝ ungen，io ift Bebingung Desjelben bas Dajein einer zmeiten bejon＝ beren $\mathfrak{B e r f o n e n v o r f t e f l u n g , ~ b e i ~ w e f d e r ~ i d ) ~ e i n e m ~ i n d i v i b u e l f e n ~ M e r f m a l ~}$ eiten bejonderen Iräger zu Grunbe rege．Whie it $\$ 5$ ，weldder bon Den Worausiegangen des Ferfonenirrtums hanbelt，geeeigt worben ift， entitegt bei der Remung einer genereflen Eigenidnaft nidgt an fid） cine Berionenanif（d）uung，br i．Die Borftelfung won ciner beftimmten Einzelperion oder Berfonenmefryeit．Эid）Denfe bei bem 2Hfgemeinbe＝ begriff zum Unterifitebe bon dem 乌ndivibualifierungemerfmal nidft an Die cingelnen $\Im$ mbividuen，auf weldhe ber Begriff anzumenden it，fon＝ Dern an bie Elemente，aus welden fied ber Begriff zufanmentekgt．
 nenbitb，fondern ber ©sebanfe＂alle in Der Wgelt lebenden תönigsiobhne＂． Beibe Worfelfungen fino uber nidgt ibentijch，audich ift nidgt bie zweite eine unmittelfare，notwendige Foolge Des Bewustwerbens der eriteren，
 Dieje Eigenifaft tragenden Ferionen dädte．Sid fefle mix hier ebenio
 griff＂Golto＂an bie Menge（Goldes bente，weldfe überbaupt in ber Weelt exiftient．Danum verwedhsle idf nidfte，mem idf bon X，＇mel＝ dee mir（Sold liefern folf，ein anderes ährifides Metaff erbalte und dasjelbe fiut Gold anjebe．

Goll an unjerem Drte bie eheidfließende すrau einen ßerionen＝ irrtum begehen，bann mué fie den WBillen haben，Den תöniggiohn A doer：einen von den Göhnen des Rönigs B 子u effeliden．Aber auch

Dam, wemu fie an alle aui ber Grbe lebenden Söniggiogne dentt und


 Denbe Moment, io läge ein Dent Sonifens auffebenber unio Die luguiltig= feit der (the nad) fidi) ziehender error personae vor.

Somit ift ber error qualitatis in personam redundans des

 willfen entijdeibeno ift, während bie अerjon, ber inbivibuelfe Träger jener (Eigenjdaft, meiter nidgt in $\mathfrak{B e t r a d f )}$ fommt, fein $\mathfrak{j}$ bentitätsirrtum, ber ben Sonfens und bie (Giultigfeit Der Ebe auftebt.
 Dajein eines $\mathfrak{B e r j o n e n i r r t u m s ~ u n t e r ~ j o l d j e n ~ B e d i n g u n g e n ~ t e i l e n , ~ f i n t ~}$ $\mathrm{h}^{4}$ redunen vant Eipen (Jus ecel. univ. 1848 p. II. tit. 13, c. 3. p. 402. n. 5 et 6 ), $\mathfrak{B o ̈ f f g}$ (Comment. in ius can. univ. III. n. 45 . p. 48), ভdjenff (Inst. iur. ecel. 1823. § 675), ভdjmal3gruber (Sponsalia et matrimonia 1715. n. 435). Seeģterer läp̄t Deı die llugültigfeit Der (Ebe verurfactuenben error qualitatis in personam redundans un= ter folgenben $\mathfrak{B o r a n s f e c ̧ u n g e n ~ g e l t e n : ~ D e r ~ e i n e ~ D u a l i t a ̈ t ~ b e t r e f f e n d e ~} \mathfrak{I r}=$
 zuriuf (redundat in substantiam et individuum personae). Die§̧
 in bem Sinue, Daß biefe ciurzig gemäflt wirb als Mittel zum Sroet,
 Berfon, mit welder bie Elje cingegangen wirb, in Befibs berjelben fei,子. $\mathfrak{B}$. wentu eit reider, aber nidut abliger Maun, ber feine $\mathfrak{F}$ amilie Durd) Gfanz von anberer Seite zu zieren und ergöblen beabfiadtigt, Die S(u)wägeriduaft mit vornefmen famitien jud)t uno einzig zu biefen 3weffe zur (Ebejdfliē̄ung mit Dem Mädden, welddes in betruigeriidjer Weife eine adlige $\mathfrak{A b f t a m m u n g ~ v o r g i e b t , ~ f i d e ~ b e w e g e n ~ l a ̈ p t . ~}$
$\mathfrak{B u}$ unterjuden ift aber bie $\mathfrak{F r a g e}$, ob burdi) einen fotdjen Duali= tätsirrtum, welder fein error identitatis ift, nidgt auß einem ande $=$
 empfängers und bamit ber §onjens aufgetjoben wirb. Diefe शuffaj=
 tätsirrtum, ber auf bie ๔ubjtanz zuruidfalfe, iprid)t. Theologia moralis. VII. tract. 6. n. 1016: Der Jirtum uiber eine Eigenfidaft fâft auf bie ©ubitanz zuruiuf (redundat in substantiam), wenn dic 3uftim= munzserflãung in direfter WBeife und ar erfter Stelfe (directe et
principaliter) auf Die (Eigenifait geft unt nidt junädit (minus principaliter) auf bie ßerjon; anders verhält es fidd, wemu bie Buftimmung an erfter Stelfe (principaliter) auif Die Perjon und an zweiter Stelle (secundario) auf die Eigerifdaft geft; memn 3. B. jemand



 Subjtanz zuriưd, weil bireft uno zunädjt (directe et principaliter) die
 von Moy ( $\mathfrak{B e c z e r}$ und Welte, Sirctenteriton Bami 4. ©. 200): „Tur in Dem einen Fralle fönte einem Jortum bejüglidf) ciner Quafitât cine ehevernidiftente Wisifurg beigemefien werben, wemt Die betreffende Eigen=
 fie bireft, auf bie $\mathfrak{F e r f o n}$ Des ambern Teifs aber nur iubireft und nur
 wiiflen rididte."

 traftes jelfft danu fehlen, wemn "die Dualität, bie bei einer Werjou g̣c= forbert wirb, io beidhafien ift, daß̉ man mur unter ber æorausiekung Der Eigenfidaft uno unter ber fidferen Ervontung ifrer $\mathfrak{W B i f f l}$ idffeit feine EEinvilligung in bie Ebye giebt", ba io "Der 2tbgang biejer Eigentid)ait eine Bedingnis, bie ant und bei ber Berfon gemadyt mird", fei. -

 lidffeit, unt baunt hinzufügt, ber Pbgang biefer Eigenfichaft fei eine Bebingnis, weldhe an und bei ber Werion gemant werbe, io ift mokil
 Worausfekzung und Bebingung befteft. Bei ber Bedingung in eigent= liden Sinme mird bie Gairltigfeit Des Bertrages mit Berousticin von einem beftimunten lumitante abhängig gemadjt, bei ber ausbriutefliden Worausifezung wiro eeflart, Die Syandlung folf nur unter geviffen $\mathfrak{B e r}=$
 von Dem Dafein biefer ßerhältniffe bie Geltung berfelfert abbängen zu Lafien. Der, meldjer eine Bedingung jeegt, fagt: id, mill die Gültigfeit Des Bertrages, wenn die Berhältniffe io liegen; andernfalle foll die Guiltigteit aufgefoben iein. Bei ber ausbrüfflidyen Borausjez̧ung ipridyt man: id) will bie Sontrattsgeltung, würbe fie aber nidgt molfen, wemn biefes ber $\mathfrak{F i r f f l i a f f e e t ~ n i d g t ~ e n t i p r a ̈ d f e . ~}$
 Autoren im Auge haben, unb welde fie als Eridecinungen des Duali= tätsirrtums, ber "aui die Ferion" oder "auf die ©ubitanz zurựffalle", bejeidunen, handelt es fiid lediglidy um eine Eigenifidaft, die man bei bent Bertragsidun vorausjegt, nidgt um eine jotdje, die man jur Bebin= gung macht. Da aber zum lnterjfifiede bon ber Bedingung bie © $\mathrm{E}=$ mangelung ber Worausjek̨ung ben Жusid) nidft zur Folge hat, io wird burd) den error qualitatis in personam redundans int Siute des ht. Thomas bon $\mathfrak{A q u i n}$ aud) nidft wegen Midterfifllung einer, Bedingung und des baraus folgenben Sonifens= mangets die llngültigfeit ber (Ehe veruriand. - Bejüglide bes lunter=
 ruutgen bes \$ 4.
(Göpfert fteflt in jeiner Mrotaltheologie (Wand III. 2. 2tufl. ©.

 Teils ausbriutflid) ats Bedingung in ben $\mathfrak{B e r t r a g}$ aufgenvmmen wurbe, b) wemn ber Irrtum fiid) auf cine (Eigenifdaft begieht, weldfe bie cint
 bualitāt feitgeitellt unt von alfen anderen unteridieden wirb. Sonft ift die Ehe giiltig. - (Gse ift Dies (lunerbeblidfeit des Eigenifidaits= irrtums) geforbert von der Matur bes (Ghevertragş, welder lunauflōs lidffeit verlangt. Ges mirben fonift zaffreide (Ghen zum Raditeile ber Sinber, zum Schaben Des Stantes uno zum öfentliden Я̈rtgernis auf= gelöt, wemu der bon einem $\mathfrak{L e i l}$ geïbte $\mathfrak{B e t r u g}$, 子. $\mathfrak{B}$. Wetr. Des $\mathfrak{B e}=$ mögens $2 c$., bie Ehe ungültig madjen mürbe. Beifpiel: ©aius begefyr Die eritgeborene Ioditer eines hofen Beanten, die er nidft fenut, zur Jrau. Es miro ihm eine anbere zugeführt. Die Ege ift unguiltig. Titius fenut die Bertha, weld)e jid) betrügeriidjer Weife für bie (Grit= geborene ausgiebt uno baburd) den Titius zur (Ehe beftimmt. Die (Ehe ift gültig, menn er ben lumitano nidat zur $\mathfrak{B e d i n g u n g ~ g e m a d h t ~ h a t . ~}$ (Es muirbe aber genügen, wem jemand früher ausbruïflid) die Intention gehabt unto nidgt wiberrufen hătte, feine anbere als eine adlige, reidfe ${ }^{2 c}$. zu heiraten, unt mun bieje Ferjon heiratet, weil er fie für ablig, reid) 2 c . Gâlt."

Der Fall, weldjen ©oippert in dem leģten Sakge erwähnt, ift wei= ter niduts als iene Jortumsart, die ber hl. Thomas als error qualitatis in personam redundans bejeiduret. शud) bei der bervuß: ten $\Im$ ntention, feine anbere als eine Werfor mit biejer ober jener $\mathbb{E}=$ genidgaft su heiraten, feffit, wenn bei ber ©hefidfiefung ein Jortum in

Diejer Bejiehung vorfällt, die von bem Maturredte gejorberte Willense einigung ber fontrahenten nidght. Eimmal ift fein Perjoneniratum bor= handen. (5laube idf) nämlid), Daß̉ die vor mir ftehende Ferjon die ge= witnid)te (Eigenidaft 'befige, unt gehe id) it Diefen (Glauben, ber ein irrtiuntideer ift, Die Efye mit ifr ein, fo ift eg unzuläfing zut behauptent, dáß zwei vott entander veridiedene Berjonen doer vielmehr bie Berjon
 idfauntg mit cinander verwedfielt worben mären.. - Dann ift aud) feine Bebingung gejeछzt, Deren Midfterfülfung dent fontraftsmilfen aus= (d) ließ̃en würoe.

Sit aljo im vorliegenden Fafle, b. i. 6ei ber Jurtumasart, weldje obige $\mathfrak{A}$ utoren error qualitatis in personam redundans nennen, nid)t Der Mangel ber bie Begrifismomente des naturrecftllid) notwendigen Sonfenfes bildenden W̧ilfensomiffidfeit und Wiflensiuberemftimmung it ben mejentlidjen $\mathfrak{B e r t r a g} \mathfrak{b}$ eftanoteilen gelteno zu madjen, fo fönte bie Ingültigfeit ber (Ghe Dod) auf eine Beftimmung ber objeftiven Redfts=

 berartige $\mathfrak{A}$ usbebuung ber $\mathfrak{B e b}$ eutung bes Jurtums beim (5hebertrage Durd) Die pofitive (Gejeggefung oder burch) bas Gemohnheitared) zulaffe.

Somit wäre nad) bem fanonifden Redite bie Ungültigfeit feft= зuitelfen 1. wegen Mangels des Sonjenfes bei der Jrrung, dem Bedeu= tungsirrtum, Dem $\mathfrak{B e r t r a g g = ~ u n d ~ d e m ~ w i l l e n a u s j d ) ~ ( i e ß e e n d e n ~ F e r j o n t e l : ~}$ irrtum, 2. auf (Grund pofitiver Gejegeseeftimmung bei Dem Jrrtum über Die Freiheit des andern $\mathfrak{L e i l s}, 3$. beim jog. error qualitatis in personam redundans im Sinme cines Jurtums über eine Dualität, bie man bireft uno an erfter Stefle beabjidftigt, mähreno die Ferjon erft an zmeiter Stelle in Betracht fommt: nämlid) auf (Grumb bes (Gemokn= heitşredites, went man bos Beftehen eines jold)en in Diejer Bezichung autefimen mollte.

Die Ergebniffe Der Unterjuchungen, weld)e in vorliegender $\mathfrak{A r b e i t}$ angeftellt morden fint, lafien fich) it folgende Säķe zujammenfaffen:
§ 1. E5s giebt eine geltende Rechtsorbmung, meldue über bem auf mentid)lider $\mathfrak{A}$ utorität beruhenden pojitinen (Gejeß̧e fteft. Dieje Rechts= orboung, welde man mit Dem ßid)te Der- Nermunit aus ber Matur ber äußeren Beziehungen ber Menid)en $z^{u}$ einander erfennen fann, nemut

hältniffe von Mein umb Dein regelt. Es handelt fid beim Matur=
 von ber Matur ielffit gegebenen Menfdheitāgmefent hervorgeben. Das Maturrecht verleift jubjeftive 2tupriit)e, mit denten an fid) 3wangs= befugnis verbumben ift. Dasjelbe ift nid)t ein Sompler bon blogen Redtasibeen, fonbern cine mirflid) in Sraft beftehenbe Reedtsorbuung.
 Geltung zu. Recft ift ein ber Moral untervorfener Begrifi. Die
 ung unt der üblidje Spractigebraut().
§ 2. Der Übergang von そeften auร ber cinen छand in bie anbere geidieft auf einem zweifaden $\mathfrak{Z B e g e}$ : Durd) objeftive Gejezesbe= ftimuming und burd) Willenserflärung Des cinzefnen Reeftsjubjeftes.
 $\mathfrak{B i l f f}$ nseinigung mefrerer $\mathfrak{P e r j o n e n t . ~ D e r ~ l e t g t e ~ a ̈ u ß e r e ~ G r u m b ~ d e r ~} \mathfrak{B e r}=$
 Der Bertragsgiiltigfeit it die W̧illensenigung der Sontrahenten. $\mathfrak{B e}=$
 übereinftimmung. Die willensiibereinjtimmung begiegt jidid auf die Wefersbeftandteile des siontraftes: Die Bertragsart, Das Bertraggiubjeft unt $\mathfrak{B e r t r a g s o b j e f t . ~}$
§ 3. Jrrtum ift cin mit ber Wabhrheit nidgt übereinjtimuentes

 Beitanoteil des Wertrages. Der Mnteridfied zwifden dem Joentitäts= inctum uno Dem Qualitätsirrtum ift ein wefentlider. Sbentitäts= umo Qualitätsirutum einerjeits und millenbeftimmenber Jortum anbrevjeits (ind Begriffe, weldide fidid) freuzen.

 ift. Daş gilt aud won jeber $\mathfrak{A r t}$ des willenbeftimmenben Irrtums.
 Bedingung gefjort der 3 weifel über das Worbandenjein eines $14 m=$ ftandes und der bewuß̃te wifle, bie Geltung ber Rectishbanolung non biefen 1 tmftande abhängig zu madfen. Mit dem Jirtum ift an fid eine jtillf(f)weigenbe Bedingung nidt gegeber. Beim Irrtum ift Der Sonfens nur ausgeid) tragsbeiftanoteile begieht.
§ 5. Der (Ehefonjens ift bie naturredftlid) geforderte witlens= einigung ber Soutrabenten bei ber (Fbejífließuutg. Deriefbe ift ausge= joblofien beim Irrtum, weldjer das Borliegen eines dirimierenben (Ehe= Kinbernifies, Die $\mathfrak{B e r t r a g g a r t , ~ D i e ~ B e r j o n ~ D e s ~ R o u t r a b e n t e n ~ b e t r i i f t . ~}$ Beim miflenbeftimmenden Qualitätsirrtum wiro ber (Ghefonjens nidft auigefoober. Dem bloß miflenbeitimmenben Jrrtum fann mit ॠiuiufiid)t auif ben Beitano und bie Feeftigfeit ber Familie und bic Forberungen Des öfentlicfen Wohles von der pojitiven Gejégeblung eit größerer

§ 6. Der Werjonenirrtum (error personae) ift bic fäldolidide Ineinsjebzung Der Dbjefte zweier \$erionenanid) aungen. Der Eigen= idaftsirxtum befteft in bem faliden Glauben von Dem Borhandenjein einer Eigenfafait an Dem Dbjefte einer ßerjonenborftellung. Berjonen= anfidauung ift bic $\mathfrak{B o r i t e l l}$ ung bon einer beftimunten Einzelperfon ober Berjonemmehryeit. (Eine Berfonemoorfeeflumg bilfot fiid) bei ber fiun= liden Wabrnehmung einer Werion uno bei ber 刃ennung eines eine be= itimute (Einzelperion oder Werionenmehryeit begeidnnenden Merfmales. Bebingung des Werjonenirrtums ift außer biejem Inbivibualitierung ${ }^{2}=$ merfmale baş Workandenjein ciner zweiten beionberen ßerfonembor= itelfung. Diefe liegt bor, wemm man jenem Merfmal einen bejomberent


\$ 7. Sidht jeber Berjonenirrtum hebt den Somiens auj. Der

 fontrabent gedadyt ift, Deett. Da ber Berfonenirrtum cin $\mathfrak{H r t e i l}$ itt,
 Des miffenausid)liejentent error personae, wemu Subjeft diejes Urteils die gemuinimidte (gemeinte) Ferjon it.
§ 8. Das fanoniidde Reçt ftellt fich bezüglidy Des impedimentum
 felfen fommt einem Qualitätsirrtum die Bebentung eines llngiiltig=
 nídtt gefilbet. Eine 2 (usnathe bildet das impedimentum conditionis

 völfig reffitloje Stellung der Stlaven im §eibentum gemejen.
§ 9. Untex error qualitatis in personam redundans miro zumeiit


Berjon mur burd) ein oder mehrere Merfmale beitimut, joujt unbe= fannt ift. Der hl. Thomas von Mquin und andere meinen dagegen Damit jenen Jrrtum, weldjer fid) auf eine Eigenjdaft bezieft, auf die Der Ehemilfe direft und an erfter Stelfe geridftet ift mährend ber Iräger Der (Figenjuaft weiter nid)t in Betrad)t fommt. §ier handelt еэ fich nidyt um einen Werjonenirrtum. Stud) ijt dabei feine $\mathfrak{B e}=$ bingung im eigentliden Sinne vorhanden, Deren Nidfterfïllung ben Bertrag ungiiltig madote.


## Lebenslauf.

Geboren am 4. März 1872 zu Wormditt in Ostpreussen als Sohn des verstorbenen Ackerbürgers Valentin Gerigk besuchte ich seit Ostern 1884 das Königl. Gymnasium zup Braunsberg und bestand daselbst am 9. März 1893 die Reifeprüfung. Hierauf bezog ich die Universität zu Berlin, wo ich mich bei der philosophischen Fakultät einschreiben liess. Nach Ablauf von zwei Semestern ging ich nach Breslau, um mich der kathol. Theologie zu widmen. Nach Ablegung der beiden theologischen Prüfungen wurde ich im Herbst 1897 ins Breslauer Priesterseminar aufgenommen und erhielt hier am 11. Juni 1898 die Priesterweihe. Auf Grund der Bearbeitung zweier von der Breslauer juristischen Fakuliät gestellten Preisaufgaben und eines am 17. Januar 1898 bestandenen examen rigorosum wurde ich am 1. Juli desselben Jahres in Breslau zum juristischen Doktor promoviert. Im August erfolgte meine Anstellung in Striegau, wo ich bis September 1901 in der Seelsorge und als Religionslehrer am städtischen Progymnasium tätig war. Nach einem einjährigen Aufenthalte in Neuwalde erhielt ich das Dekret eines Kaplans an der Kreuzkirche zu Neisse. Dem mündlichen Examen behufs Erwerbung des theologischen Doktorgrades unterzog ich mich am 15. Juli 1903.

## Theses.

1. Exsistit ius naturale, quod habet vim vere iuridicam et stat supra legem in humana auctoritate positam.
2. Ad peccatum mortale (sensu subiectivo) pertinent duo tantum postulata: cognitio peccati gravis et consensus voluntatis; gravitas materiae non ut tertium momentum requiritur.
3. Error personae, qui secundum ius naturale et canonicum matrimonium dirimit, consistit in eo, quod obiecta duarum notionum personarum falso identificantur.

[^0]:    *) Wergleidfe die int Bormort ermägnte ভcfrift wou 1898 (§. 7 fi.).

[^1]:    *) Diefe unt bie näcfitfolgenoen Beilen fino ber ©difift von 1898 (S. 31) entrommen.

