# Noberne Bemegungen in Der WSifiemichaft Des Deufichen Wribatrechts 

Rede beim 2nfriff Des Rekforafs Der £ubmig-Nlaçimilians-Univerfität

gebalten am 30. November 1912
volt
Dr. Rarl Barcis
München 1912


# Moderne Bemegungen in der WSifienichaft des deufichen Wrinatrechts 

Rede<br>beim 2 nfriff Des Rekforafs Der $\mathfrak{L u}$ かmig-Maximilians-Uniberjität

gebalfen am 30: গovember 1912
bon

$\mathfrak{D r}$. Rarl (bareis

München 1912
Rgl. $\mathfrak{W o f}=$ und Uniberfitäfsbubdruckerei von $\mathfrak{D r}$. ©. 2 golf \& Sobn

## Sochaniehnliche Serjammlung!

$\mathfrak{N}$idht meil es ein alfes Sfatuf vorichreibf ober die Gemohnheif erbeifcht, fondern weil es angemeffen ift, ergreife ith wor diejer

 Denjenigen, Die es angehf, in gefiemender $\mathfrak{W}$ eife vorffelle und fich mif einer \{njprache vor ihnen einführe. Gerne enfnehme ith das Thema zu Diefer 2 njprache aut dem Fache, meldhes ich fu verfrefen babe, aus der Wiifienichaft des deufichen ßrivafrecthts; Denn von Diefer Stelle aus ift mif keinem Wiorte im leffen halben Jabrbundert von diejer Wixifenfidaft gefprochen morden, und es hat jich doch fo Sieles, und idf darf fagen, fo Grojes und Bedeufendes auf Dem Gebiefe Des deufichen Wribafrechfs zugefragen, feit mix Deufiche geeint find im newen $\mathfrak{D e u f i c h e n ~ R e i c h e . ~}$

Man hat das neunzebnte Jabrbundert ein folzes und reidjes Jabryundert genannt, und in der $\mathfrak{T a t}$ : es darf ffolz fein auf die ge= malfigen Forfictriffe, welche $\mathfrak{e s}$ in aflen, Das äußere $\mathfrak{L e b e n}$ fördernden Dingen gemacht baf, es ift reich an Errungenichaffen auf den (be biefen der গaturmifienichaffen, es hat das Serkehrsmejen durd die

Zusnüßung Der Erfindung Des Dampers und Der Enfbeckung der Elekfrizifät geradezu umgeffalfef, und Die fiegreiche $\mathfrak{D u r c h o r i n g u n g ~ D e s ~}$ Gejefes geidhidflidyer Enfmidklung auf zablreid)en (sebiefen Der jogen. Geifesmifienichaften hat diefen lefferen im Laufe des neunzebnfen Jahrbunderts den charakferifierenden Stempel aufgedrüdkt.
$\mathfrak{W a t}$ die Rechfsmifjemidhaft diejen Werbegang mitgemacht? Sat fie feilgenommen an bem $\mathfrak{Z u f i c h m u n g e , ~ D e n ~ e i n e r j e i t s ~ d i e ~ N a f u r = ~}$ mifienichaften und an Der Sand diefer Das Serkehrsmejen genommen und ben anderjeits auf den meifen Gebiefen Der fogen. Geiffesmiffen= fithaffen Die Znerkennung des Gejefes nom Wserden und Wachjen herborgerufen bat?

Nan braucht nur die Samen Savigny und Eichborn zu nennen, um die Wabrbeit Des Letfgefagfen zu begründen, die bifforifche Schule ift in Der Jurisprudenz herrifhend gemorden und bis zum beufigen Tage in Der Saupfiache herrichend geblieben.

Zndere, nämlidh prakfijche Zufgaben ffelfe und ffellf der Rechtsmifienichaft der andere Forfichritt, Der Forfichrift im äußeren £eben, zumal bier - im äukeren $\mathfrak{L e b e n}$ - neben Den 2ufichmung Der शafurmifienfichaffen und den notmendigen Einflut Diefes auf die Rectstshildung - in ffeigendem Nafe der foziale Gedanke, die $\mathfrak{B e}=$ rückjichfigung Der Gejelljchaftsinferefien neben Den unfer ber Serrichaft des römijathen Rechts vormiegend herrichenden Sndividualismus ge= frefen war; auf diejen Gebiefen ermuchs ber Rectfomifienichaft als Fufgabe vor allem die rechtspolifiche Teilnabme an ber Rechts= bildung. 3 mar verlangt ein grozizer Teil Der neuen Errungenidhafen im Gebiefe Der forfichreifenden Safurmifienichaften keine neuen Rechts
fäte, fondern es genügt, Das vorbandene Redff auf die neuen SerGälfniffe anzumenden, - Darauf beruft ja ein groß̉arfiger Sorzug des romifdyen bürgerlichen Redfts, menigffens Des im Laufe ber Jahr Gunderfe Durch Wififenichaft und Wrazis jo gemordenen römifach Rechts, dafe es fith, meil es ein uniberjelles und auf grofe Gedanken aufgebautes Recht ift, anpafien läßf an vorber nicht gekannte £ebens=
 לäffniffe, Jit mindeffens für Diefen Teil nidft zufreffend, was kürzlich ein freilich febr moderner geiftwoller Jurift ausgefprochen bat: „⿹er Glaube, Daß̉ mir mit dem Rechfe auskommen können, meldhes zu den 3eiten frieblichen Walfens und Schalfens mit Dem jabrbunderflang gehüfeten Rapital von Renntnifien bejfand, ift nichts als ein 彐berglaube; ${ }^{2}$ ) fo müfien demnach neue Rechfsnormen aufgeffelft merden, menn und jomeit aus den bereits vorbandenen nicht das für die neuen Serbälfnifie $\Re a f f e n d e ~ e n f n o m m e n ~ m e r d e n ~ k a n n ; ~ d e n n ~ d a s ~ R e c b f ~ i f t, ~$ mie iprachlich, fo auch feinem $2 \mathfrak{s}$ ejen nach, Das in gehörige Richfung Gebracbfe, Das geordnete £ebensverbälfnis, Das in Der richfigen Ridfung Befindliche, Das (Geradgeridffefe, ${ }^{3}$ ) und die Rectftsnormen find alfo die Sorichriffen, meldhe darauf abzielen, daß̉ Das im Seben äußerlich Sor= Gandene in diefer geordneten Lage fei oder in Dieje richfige Kichfung gebracht merde, jomeif menichliche Sandlungen diejes zu erreiden ver= mögen. Woblfätig, mie Des Feuers Macht, find Die Erfindungen, wenn fie der $\mathfrak{M e n i c h}$ bezäbmf, bemadht, - diejes Bezähmen und $\mathfrak{B e}=$ wachen ift eben die Sache Der Rechtsentmicklung, und bierin gibt es für dieje leftere ebenfomenig einen Sfillffand mie für Die (Erfindungen; ${ }^{4}$ ) bor allem das Solkerrecht muß in Diejer Sinficty feine Zlufgabe er-
füllen, nämlich die Betäfigung der rectflicten Sorgfalf für die Inferefien Der Menichheif und ber Menidhlichkeit; im gleiden Tnterefie bat aber auch Die Sfaafsnermalfung zu mirken und ift das Sermalfungsrectf Demgemäß zu geffalfen, und dan fich in diefer Richfung auth die Wribatrechfsentmicklung der Зukunft zum Beffen der Menictheif im ganzen und Der Deufichen Nation im bejonderen bemegen muk, hat vor kurzem mif ganz bejonderer Schärfe ein (Gelebrfer ausgefprochen, Deffen herworragendjfe Leiffungen gerade auf dem (Gebiete Der Rechfs= geichichfe und zwar der römifchen Rechtsgeichichfe zu bemundern find. ${ }^{5}$ ) Indem jo die Rectstsbildung jeden Forfichrift der Technik begleifet, baben wir ein Eifenbabnrect), ein Telegraphenredt, eine Ungeffalfung Des Seebandelsrechts, ${ }^{6}$ ) ein Gejets über die elektrifden Naß̉e ge= ichaffen; ${ }^{7}$ ) kaum mar die Drabfloje Telegraphie erfunden, hat ein infer=
 geeint haben, Den Serkehr Der Funkentelegraphie öffenflich = rechflich geregelf; ${ }^{8}$ ) kaum mar Die kinomafijche $\mathfrak{D a r j f e l l u n g ~ z u ~ e i n i g e r ~ S e r b r e i f u n g ~}$ befähigt gemorden, als die Rulfurffaaten Europas fich zu einer die Urbeberrechfe an foldhen Warjeflungen mahrenden Renifion Der be= ffehenden Siterarkonwention einigten; ${ }^{9}$ ) kaum mar Das $\mathfrak{F u f o m o b i l}$ einigermafen in den Serkehr eingefübrt, als fith die europäifiten Rulfurffaafen zum völkerrechflichen 2bkommen zufammengefan baben, weldes Den Serkehr mif $\Omega$ raffahrzeugen international regelf; ${ }^{10}$ ) und währeno man nun ichon Daran ift, einen infernafionalen Serfrag über Die $\mathfrak{L u f f f}$ iffabrt ${ }^{11}$ ) $\mathfrak{z u}$ vereinbaren, $\mathfrak{b a b e n}$ Die einzelnen Sfaaten reichlich zu fun, Die $\mathfrak{F u s f u ̈ b ~ r u n g ~ D e r ~ f c h o n ~ b e f t e h e n d e n ~ e r m a ̈ b n t e n ~ u n d ~ a n d e r e n ~}$ Serfäge durch ihre (Gejetgebungen, in zablreiden Seroronungen -auch)
unfer $\mathfrak{U}$ mgeffaftung Des bürgerlichen Rechts - zu jithern und zu regeln. So enffehen mif der £öfung eines jeben in die Oußenmelf frefenden und Die äußeren Beziehungen ber Menichen unfereinander berübrenden Wroblems Der Technik oder Der গafurmifienichaften für Fortbildung Des Rechts neue Жufgaben, ${ }^{12}$ ) mie unfer Wafenfgejets allen newen $\mathrm{Er}^{\text {- }}$ findungen Scbutz zu gemähren jucht, mie Dem Solkerrecht Durch Die unferfeeifithen Rabel und Ronfaktminen, fo in Зukunff efma burch den Bau unferjeeijcher Ranäle, Durch Die fechnifche Жusnüfung der 2särme im Erbinnern, oder Die Der Sonnenffrablen oder Durch Die Des Radiums; ja der Whanfajiereichife unter den jetft lebenden deufichen Jurifen fprichf fogar fobon von jenen dem Rechfe enffehenden neuen, aber fither von Der Rechtsbildung bemäffigfen 彐ufgaben, „wenn es uns nach faujend Jabren möglich fein follfe, uns über die Erde zu er= heben und mit Silfe der Sautifofimaske und bes Notors den ひ̈fber= raum zu durchfliegen, bis mir in Das Luftmeer eines anderen Flanefen gelangen ${ }^{\text {" }}{ }^{13}$ )

Bei Der $\mathcal{L}$ öung Der jonach fets neuen 2lufgaben Der Rechts= enfmicklung ift die Wifienichaft vom Rechfe miffichaffend beteiligt, es iff eine prakfiche $\mathfrak{F r b e i f}$ Der Juriften, aber nicht diefer aflein, mit= zumirken bei der Жuffeellung der nöfig merbenden neuen Rectysnormen, fei es in Gejefen oder Serorbnungen, fei es in infernafionalen Serfrägen, und fomif alfo auch bei der Schaffung neuer Rechtsgüfer. ${ }^{14}$ )

Ther eine andere, eine mindefens ebenjo midffige und in ge= mifiem Sinn die fobönere oder edlere 2 ufgabe der Rechtsmifienichaft bebt an, menn bas netue Recht jemeils ferfig vorliegf; Dann hat fie Die Wflidft, aus den Sorichrifen (গormen) Des poifiven Redfs, melche
von Der Rechtspolifik (Gejetgebungs= und Serfragspolitik) gefdaffen morden, Die Rechfsdogmen, Die £ebrjätze zu enfmidkeln und die Rechts= güfer fiffemafich darzuffellen, die nidfts anderes find als die durch Die Gebofe und Serbofe Der Rechfsoromung gejchüzfen Jnterefien; auf Diejer Seife Der Rechtsmiffenichaft, auf der Söbe Der Dogmatik mird Das Syifem der Rechtsfäte indukfio und Dedukfiv gejunden und bas von Der prakfichen Rechtspolifik geichaffene pojifine Rectf zum Syifem im ganzen und im einzelnen ausgearbeifef. ${ }^{15}$ )

So baf auch Die Wififenidhaft vom Deufiden Wrivafrecthfe redlich mifgearbeifet an dem größfen deufichen Gejetgebungsmerke unjerer Зeit, Dem Bürgerlichen Gejefbuche für Das Deufiche Reid, und jo verarbeitet fie nun auch Das im Bürgerlichen (Sejetfbuche gebofene Naferial in den Rommenfaren und in zablreiden Einzelabbandlungen.

Soch ift Das Urfeil über Diejes (Sejetgebungswerk nicht ab= gefd)lofien; in Den Ländern des preufijden Rechts und in den Ge= biefen Des franzöjiifhen Zivilrechts ift es, mährend in Den gemeinrechf= lichen £än๖ern Das deuffche Bürgerliche (Gejetbuch fajt Durchmeg mit freudigem Jubel begrüßf morden iff, vielfach mit efmas mißfrauender Refignafion aufgenommen morden. Gemif baf das am 1. Januar 1900 in Wirkjamkeif gefretene große W5erk nicht alle Wiünidhe ${ }^{16}$ ) oder Soff= nungen erfülft, die efma gehegt murben, und ficher ift, Dafz es nicht Den Forfichriff bedeufef, meldhen feinerzeif das preußijche Landrectht von 1794 oder ber franzöfifithe Code Napoléon gegenüber Den Diejen Gejefesmerken vorangegangenen Rechtszuffänden bedeufef. Z1uch foll nicht verkannt und nidft geleugnef werden, dafß das Bürgerliche Gejets= buch nicht burchaus von gleichem Wserf ift, Daß vielmebr manche

Waragraphen, ja ganze $\mathfrak{Z b j}$,hniffe als mehr oder meniger mißflungen $\mathfrak{a n z u j e h e n ~ f i n d . ~} 2$ (ber es nimmf alles Brauchbare aut dem preußijchen und Dem franzöfifden Rechfe, überbaupt aus den Landesrechfen in fith auf und iff fhon darum auth diejen Rechfen gegenüber ein Fort= ichrift, vor allem aber ichaffi das auf joldhem Eklekfizismus berubende Gejefbuch Einheit in Den Grundlagen Des bürgerlichen Rechts, fhon Darum müffen mix Daran feifhalfen und uns des neuen Rechfs, Des Deufichen Rechts, freuen. Wuch hat die Wraxis Das neue Recht ohne alle Störung in der Rechtspilege in Dem abgelaufenen Tabroutzend eingeführt - jelbit Diejenigen Rectfsinffitute, Die in vielen Gegenden unjeres deufichen Saterlandes neu gewejen find - und damif ift gemik jchon Efmas erreidyt und mehr noch bemiejen. Son dem neuen ichmeizerifchen Зivilgefetsbuch, Defien Sorzüge vielfach vor dem unirigen gerïbmf merDen, mird man diefes erff - und boffenflich mobl auth jagen können, ${ }^{17}$ ) Denn Diejes am 1. Januar 1912 in תraft getrefene in alfem 23 ejenflichen germanifh-bodenftändige Recht ift unmiffelbar unfer Dem Einflufie ber W3ifienichaft von bem in Den ichmeizerifhen Rantonen gelfenden heimifchen Recht enffanden, und gerade diefes letfere läßf fich analog von dem Deufichen Bürgerlichen Gejetzbuche Gagen: auch diefes ift aus ben von Der Wififenfchaft Des Deufichen Pribafrechts ermiffelfen und vermiffelfen und fiffemafich ausgebauten £andesrechfen bervorgegangen und bedeufef, wie einer unferer erffen Juxiften fich begeifert ausbrückt, „gefdichflich Den Sieg der Deufichen £andesrechfe über Das im 16. Эabryunderf rezipierfe Wandekfenrecht".

3mar ift Der fechnifche Zlufbau Des Bürgerlichen (Gejetgbutbs, was nidft verkannf merben Darf, aus der שixifenichaft Des gemeinen
römifchen Rechts geichaffen, aber in fehr vielen Rechfsinftifuten meht eine andere Suft, es iff der Sauch des deufichen (Geiffes und ift einbeimifches deufiches Recht zut anerkenmenden Geffung gebracht. Nan braudft, um diejes zu beweijen, nur die Schlagmorfe (Grundbuchrecht, eheliches (Güferrechf, Erbberfrag und Erbanfallrecht ju nennen, und nicht minder find dem deuffhen, in Den Landesrechfen feifher erbalfenen Deufichen Wriwatrechfe Der ßegriff Des Gejamfeigentums, mie Der Der Genofienictaft und der Gejelfichaft, von "Jreu und Glauben", von „Rauf bridft Miefe", Der Serfrag zu Gunfen Drifter, Das Fundrecht, Die $2 l f e r s g r e n z e n, ~ D i e ~ T o D e s e r k l a ̈ r u n g, ~ D i e ~ R e a l l a f t e n, ~ D i e ~ S e r j a ̈ h r u n g s=~$ frifen, Das neue Bejifrechf, Das Fauftpfand, die Mundichaft, Die Teffamentswollftreckung und po vieles andere Einheimifchrechfliche enfnommen. ${ }^{18}$ )

In allen diejen Beziehungen hat die Wsiffenichaft Des deufichen Fribafrectfs dem jeft gelfenden Bürgerlichen (Gejeffbuthe jeit bundert Sabren auf Das Erfprießlidfife vorgearbeifet, fo dan man gerade in Der Enffehung und Entmicklung Der Wifienichaft Des Deuffhen Wribatrechts, meldhe Das von Den Landesrechten feit Dem Mittelalfer an= gefammelfe Deufiche Recht Dargeffellf, Die gedeiblichfte Sorarbeit für Das Bürgerliche (Gejefbuch erblicken und Dankbar anerkennen muf. ${ }^{19}$ ) So ift es nidf munder zu nehmen, wenn die Siteratur bes deufichen Wribafrect) im Nenichenalfer vor Der Enffehung Des Bürgerlichen Gejefbuths ein ganz anderes, ein wiel erfreulicheres Bild bietef als Die Siferafur Des römifchen Zivilrechts. Nan braucht nicht vollftändig Das pefimiffiche Urfeil eines herborragenden Renners Des lefteren zu unferidureiben, Das diefer vor 18 Jabren von diejer Sfelle aus
gefälff $\mathfrak{h a t},{ }^{20}$ ) in (Gegenfeil: wir find heufe auch der Wisifenichaft vom römijchen Rechte Dankbar, Daßß jie viele erfpriépliche Sorarbeifen unjerem newen Rechte geliefert hat, aber Die Saupfarbeif für letgeres bat doch Die Wiifienichaft vom deufichen Wriwafrecht geleifet.

3mar liegt vieles, mas geleiffet morden, auferbalb des $\mathfrak{B e}=$ reides des Bürgerlichen (Gejefbuths und vieles muiz noch geleiffef merben, auch von Der Wisifenichaft Des Deufichen Wrivafrectits. Im Miffelpunkt afler von lefferer zu unfernebmenden Forichungen febt jedoch - ich jebe mun ab won Den rein rechfsgeficichflichen Unfer= juthungen fowie bon Den gemif auch böchit bedeufenden Forfichriffen Der Wififenichaft auf Den Gebiefen Der Spezialrechte, mie des 5andelsrechts, Des §erictherungsrechts u. a. - ganz unzmeifelthaft Das Bürger= liche Gejefbuch, Das als ein liberales und dem josialen Gedanken Rechnung fragendes Gejefbuch gerühmf mird: „Freibeif und (Sleichbeif iff Der (Grundgedanke Des im Bürgerlichen (Gejefbuct) enffalfenen Werjonenrectits." ${ }^{21}$ )

Sun ift gejagt morden: in unjerer Зeit bat der Geiff Feuer= bachs - Der bas Recht vorzugsmeife von der Gejetzgebung jchaffen イäff - Den Geift Savignys - Der Das Recht unbemuft machien läff - fiegreich übermunden; ${ }^{22}$ ) in der Tat: gegenüber ben ge= walfigen 2 nforberungen, melche einerjeifs Die Forfichriffe in Den Nafur= miffenfohaften, Die Erfindungen und Enfoeckungen auf allen diejen Gebiefen und andererjeifs der poziale Gedanke kategorifch an die Rechfsbildung ffellen, fchmindef die Bedeufung der bekannten von Savigny aufgemorfenen und verneinten Frage, ob umiere Zeif Den Beruf zur Gejetzgebung babe, - fie muf ibn baben, die Menichbeif
brautht neue Rechtsnormen, und inioferne bat ja Der (Geif $\mathfrak{F e u e r}$ bads mirklidy gefiegt, aber darum darf man bodt nidf pon einer Siederlage Der Znfichauung Savignys iprectyen: Denn wenn es fiid) um die Zustegung Des neuen Rectfts handelf, fo bieten freilich Das nächffliegende $\mathfrak{I n f e r p r e f a t i o n s m a f e r i a l ~ d i e ~} \mathfrak{M l o f i n e}$ und parlamenfariichen Serbandlungen, aber - und biemit berübre idy allerdings eine be= Deutende Sfreiffrage - auth die Rechfe älferen $\mathfrak{D a t u m s ~ m u ̈ f i f e n ~ b i e b e i ~}$ berïckjichfigf merben, aus denen vermöge jenes dom deufidyen Gejefsgeber, wie ermäbnt, befolgten ©Eklekfizismus die neuen গormen gefhböpft find, es ift dem freffichen Turiifen vollkommen beizufitimmen, melcher fagt: „Obbjbon man zurzeit übermiegend gemobnt ift, unfer Bürgerlictes Gejefbuty lediglich aus fich beraus ju erklären, fo miro fiith diefe Mefthode für bie $\mathfrak{D a u e r}$ Doch nidft feithalten laffen. Zuch Das neue Bürgerlithe Gejeffbuth iff ein $\mathfrak{P r o d u k t}$ bifforifther Enfmidklung und ein fehr grojer Teil defien, was darin febht, berubt auf dem
 mitunfer förberlicher fein kann als ein von der Gedankenmelt, aus meldher heraus die Beffimmungen des Gejefzes enffanden find, fich ifolievendes $\mathfrak{P}$ aragraphenidachbipiel." ${ }^{23}$ ) Wierin Darj man zmeifellos nidft einen Sieg, jondern die Zusjöhnung Gavignys mif Feuerbach, einen für beide Teile efrenwollen und für die శ̧iffenichaft mie Wraxis


Tber damit mird Dody nur ein Teilfriede geifhafien, auf einer anderen - benactbarten - Front tobt ein erbifferfer Rampf. Schon feif efma einem Nenichenalfer gebt durch unjere शुifienichaft eine $\mathfrak{B e}=$ megung, meldge fidh won Der ßefractfungsmeife der bifforifden Sdyule
$\mathfrak{a b z u m e n d e n ~ j c h e i n t , ~ e s ~ i f t ~ D i e ~ 彐 e m e g u n g ~ f u ̈ r ~ 2 n e r k e n n u n g ~ d e s ~ f o g e n . ~}$ "freien Rechfs", Das fich neben dem ffaaflichen und insbejondere Durch Die ffaafliche Gejetgebung gejchaffenen Rectf, ja fogar gegen Diejes jefft Gelfung zu veridhaffen fucht. Wie Serfrefer diejer Ridfung geben Davon aus, Daß̉ Die bisherige Rechfiprechung Dem Solksrechts= bemußffein nicht genüge; man jpricht Daher won einer „Enffrembung" zmifden Dem Solke und Dem Recht oder der Rechtspflege, und fieht Den Grund biewon fomohl in Der „Welfrembheif Der ßeruisrichter", die einer „unpopulären Buchifabenjurisprudenz" buldigen, als auth in Den (Gejetsen felbit, in meldhen £ücken klaffen und das foziologifthe Moment feble, meldhes auch die Beruisrid)fer viel zu menig oder gar nicht heranziehen, um jene £ücken auszufüllen, oder, wie andere fagen mollen, die Gejetse felbjt zu verbeffern. Die darob murrende $\mathfrak{U n z u}=$ friedenheif foll, fo rühmf die jogen. Freirechtslehre, bekämpft und bejeifigt merDen Durch Das "freie Rechf". ${ }^{24}$ ) Diejes enfipreche und blühe kraftpoll in der Bruit eines jeden Das £eben kennenden Richfers; feine WSifienichaft verlangt oder kennt vor allem keine rechfsgeidicht= liche Grundlage, keinen bifforififen Unferricht, Der von Den Serftefern diejer Lehre mif Dem fchärfifen Sohne angegriffen mird: „Das Recht, Das mir als ein lebendiges in uns füblen, brauchen mix uns nidft noch einmal in Der bifforifigen Reforfe borzaubern zu lafien, fo menig wie mir Sanskrif zu lernen brauchen, um deufich zu reden."25)

So ipricht ein extremer §erfreter Der Freirechtsbemegung, ith fage ein exfremer, Denn es gibt felbjtberffänolich cine groke $\mathfrak{A n z a b l}$ von Sariafionen innerbalb diejer Lebre, von Der man im grofen und ganzen jagen muß: mas an ihe richfig ift, ift nicht neu, und mas neu

Daran ift, ift nicht richfig. $\mathfrak{D a}$ es jelbjfberffänolich ganz unmöglich ift, in der kurzen Spanne 3eit, mäbrend weldher ich bier fprechen darf und mill, auth nur annähernd jene zablreiden Unterarten ber Freirectstemegung zu ichildern oder auch nur zu überblicken, muiß ich mich bier Damif begnügen, Die Şaupfrichfungen kurz Darazulegen und einen Wrofeft gegen das Unrichfige unter alfer 2tnerkennung des Richfigen auszupprechen. ${ }^{26}$ )

Die Freirechtsidule mill einerfeits <de lege ferenda> die ridfer= liche Täfigkeit und Nacht Durch Die Gejetgebung ermeifern lafjen (und Deshalb auch den jurifficden Unterrichf umgeffalfen), andererjeifs <de lege lata> Die $\mathfrak{Z r t}$, mie die Lücken eines (Gejefes, melche nach Den Regeln Der alfen Schute - Der fogen. Konffrukfiven Turisprudenz - haupt= fächlich Durch ausbehnende Snterprefafion, juriffiche Ronffrukfion und Znalogie ausgefülff morden find und merden, ergänzt und das be= ftehende Gejets ausgelegt merDen foll, mebr oder meniger radikal ändern. Sfets foll - auth bei ber 2nmendung Des fhon exiffie= renden Rectifs - fo meinen die einen, das zu faütende Sntereffe enficheiDen („Die Tnfereffentheorie" in verfchiedenarfiger Begründung und 2usbehnung), ${ }^{27}$ ) andere behaupten, die Sücken und 3meifel müffen ffets burch Die Berückjichfigung Der fozialen Gefichtspunkfe nach richferlich freiem Ermeffen in Übereinffimmung mit Den efhifchen und mirfichafflichen Nomenten bejeifigt merben (josiologifche Ne= fhode), ${ }^{28}$ ) mieder andere laffen dem melfmännifich, nicht melffremd ${ }^{29}$ ) gebildefen Richfer mindeffens bei der £ückenausfüllung den freeeffen Spielraum, im Exfrem jogar jomeif, bajz er autd gegen Das - efma veralfefe - Gejetz enffcheiden jolle, in allen Fällen aber jo die Sücken
ausfüllen müfie, wie er dies als Gejetgeber fut mürde. Fïr diefe letzere Neinung foll, fo meinen mieder andere, das Gejet jogar abjichflich Raum fichaffen, Die Gejetse follen io jein, Daj Der Ridfer feinem Ermeffen möglichft meife Gelfung verichaffen könne. Ulm diejes $\mathfrak{z u}$ ermöglityen, foll nach einer Meinung dem größfen Teil unjeres Wrivafrechtes die Gejetzeskraft genommen, Das Bürgerliche Gejetsbuth 子. B. alfo auf die Bedeutung eines £ehrbuchs herabgedrückt merden, Dem der Kichfer folgen kann, menn er mill, aber nicht muz; nadb anderer Meinung foll Das Wribafrecht nut Durch Seroronungen (Des Reidys oder Der Einzelffaaten) fortgebildef merDen, nidft Durch (Gejets, legferes aber Durth die parlamenfarifhe Ronfrolle erjetst merden. ${ }^{30}$ ) Sind Damif Die verichiedenen Zrfen oder Richfungen Der Frei= rechtsbemegung auch keinesmegs erichöpfit und ift es auth ganz un= möglich, in einem nur kurzen Sorfrage zu allen jenen Neinungen Sfellung zu nebmen, jo möchfe ich lefferes doch menigfens in einigen Sauptpunkfen fun. Das joll zunächft gegenüber dem zuleft ermäbnten Soridhlage ber parlamenfarifd konfrollierten Redtsoromung geideben. Diejer Sorjchlag idseifert an ber zu Grunde gelegfen Unfericheibung zwifchen polifichen und unpolitifchen Gejefgebungsproblemen, Denn Dieje $\mathcal{U n f e r i c h e i D u n g ~ i f t ~ p r a k f i j d ) ~ u n m o ̈ g l i c h ) . ~ T e d e s ~ ( G e j e f g e b u n g s = ~}$ problem iff polifiç; wer bäffe geglaubf, Daf bei der ßerafung bes Bürgerlichen Gejetbuches die Frage Des Erjates des durch Sajen verurfachfen Wilbjchadens zmei namenfliche 2 (bifimmungen im Reidhs= fage bervorrufen mürde! ${ }^{31}$ ) Gerade diejes Beifpiel mögen freilich Serfrefer Der bezeidynefen Rechfsverorbnung für Das 3meckmäßige ibres Sorichlags anführen, aber feben fith bierin nidyt Grojgrundbefiter
und תleinbefitjer, Snferefienten von rechts und links gegenüber? $\mathfrak{J u =}$ rückjchrauben läßff fich in unjerer Зeit die parlamenfarijche Nifmirkung nicht. Nan kann die Sujammenjetsung Der Solkswerfretungen viel= leicht ändern, nicht aber ifre Nitmirkung auf eine bloke Ronfroll= bejugnis oder ein Einjpruchsrecht herabjeten, menn auth ein foldhes efma fobon von einer febr kleinen Ninnorifät joll ausgeübt merDen können.

WSie fobon an anderer Sfelle ${ }^{32}$ ) ausgefprochen und Dargelegt murde, ift Der ganzen Theorie des freien Rechtes direkt fu mideriprechen, mo fie Den Subjekfinismus über Den Gemeinmejensmillen ffellen mill; Denn das Recht ift nun einmal Gemeinmejens=, nicht Individuals facte, eine fosiale oder Mafjenjekrefion und nidt mas idy für Recht balfe, fondern mas das (Gemeinmejen, dem ich angehöre, für Recht bälf ift Rechf; ${ }^{33}$ ) fo einfach find uniere Sebensverbälfnifie längit nichf mehr, Daß̉ jie mie bei Den (Germanen vor Rönig (Eurid)s Zeit lediglid) nach Den Siffen und Der Gemobnteif geregelt oder von der Erbklugheif eines arabijchen Scheiks enfichieden werden könnten. Schon einmal haben die Deuffchen - Das lehrt die leichfbin und oft verdamme Rechfsgejchichte - eine Serrichaft Des „freien Rechts" Durchgemacht, nämlich im Sfrafrecht Des deufichen Mitfelalfers, vom 2usgang der Rarolingerzeif bis zum 16. Jabrbundert: Da war die ganze Sfraf= rechtspflege Derartig roh und vermildert gemorden, Dafj fogar bie barte $\mathfrak{S a l s g e r i c h f s o r o n u n g ~ R a r l ~ V , ~ a l s ~ W o b l f a f ~ u n d ~ R e f f u n g ~ e r i c h i e n ~ u n d ~}$ gepriejen morden ift.

Es muiz freilidy nichf immer und nicht gerade die Form des Gejefes fein, in der Das für Recht und Unrecht mafgebende berrichende

Gemeinmejen fein befimmendes Urfeil darüber abgibf, mas dem (Ge= meinmohl enfiprectend, aljo Rechf, und mas ihm ichäblich ift, aljo Unrecht jein und Deshalb unferorückf merden joll: auth auferbalb Der Gejetgebung findef Das Rechtsempfinden Des Kolkes im Sfaafe, Das Empfinden Des herrichenden Gemeinmejens Niffel und Wsege, jich mit Dem faffächlichen $\mathfrak{Z n j p r u t h e ~ a u f ~ G e l f u n g ~ ( S e r m i r k l i c h u n g s f r i e b ) ~}$ \}u äußern, es gibt mif anderen 2 Sorten mirklidh, aud beufzufage noch, freies Recht, freies Recht auf Gebieten, auf denen Der Gejetgeber Den Richfer im Sfiche läßft, felbjt zurüddfrift oder zurückgedrängt ift vor oder von Der Macht der Tafjachen.

Setferes ift vor allem der Fall, mo fich Gemohnteifsredt (in autonomen תreifen Objerbanz) gebildet haf oder noch bildef; die Gelfung Des Gewohnheifsrechts ift unbeffriffen, mo es zur Sücken= ausfüllung dient, aber es darf aud die derogierende תraft der $\mathfrak{G e}=$ mohnheif nicht geleugnet merDen. ${ }^{34}$ ) Sur müfien jelbjfoerftändlich die ichon jeiffer allgemein aufgeffellfen Erforberniffe Der Bilbung gelfenden Gemohnheitsrechts erfüllf fein ${ }^{35}$ ) und es darj andererjeits das (bemohn= beifsrecht auth nidft überichäff und als das allein gelfende Recht ange= jeben merden. ${ }^{36}$ ) Selbifberfändlich kann man das (Semohnheitsrecht auth als ein "freies" Recht bezeichnen, nux barf nicht angenommen
 Gerechfigkeitsgefühl fei, mas die Gemohnheifsrectfsnormen erzeugt oder heiligt.

Und auth abgejeben von ber Durch Das (Gerectfigkeifsgejübl gefragenen Gemohnheifsrechtsbildung ift freies Recht bereifs längit, bebor Die eine Der modernen Theorien Des Freirechts aufgefellf morden
iff, als gelfendes Recht anterkant und angemandf, mo Das ridfer= liche Ermeffen ${ }^{37}$ ) nach Der ausdrücklichen Beftimmung des Gejetzes oder Des Gewohnheifsrechts maßgebend fein muf oder mo das Gejets unfer mehreren $2 u s l e g u n g e n ~ o d e r ~ \Re n m e n d u n g e n ~ d i e ~ b r a u c h b a r e, ~$ D. . . zu einem dem Gemeinmejens-Rechtsgefüble angemefienen Rejulfat fübrende allein zuläff (jogen, eingebautes freies Rechf). WSie Dem Richfer in unjerem Sfrafgejetsbuch oft überlafien ift, zwifchen (Geld= und Freibeifsffafe, oder zwifchen Feffungs= und Gefängnisffrafe oder zmijchen langjähriger Зuchthausffrafe und viel kürzerer (Befängnis= frafe im konkreten Fafle zu wählen, jo geffaftef auch Das bürgerliche Rechf, auch Das Bürgerliche Gejefbuch Des Weufichen Reiches dem eingebauten freien Rechfe nicht meniger häufig den $\mathcal{Z}$ friff und die Serrichaft; unzmeifelhaff überall Da, mo Das Gejetz die „Eiffe" oder Die „Serkehrsfiffe" oder die „2̛ngemefjenheit" oder die „Billigkeit" ausbrücklich als maß̉gebend bezeidnet, aber auch überall Da, mo der W3iffenichaft oder Dem Richfer die Fefffellung von Begriffen überlaffen iff, wie man fich auszubrücken pflegt, fo nicht blob mo von, Treu und Glauben" Die Rede iff, fondern auth vom "Wsejen Der Ebe", „श゙ißbrauch eines Ebegaffenrechts," Ebrlofigkeif, UnDank, Zerrüffung Des ehelichen Serbälfniffes $\mathfrak{u}$. Dergl. In allen diefen und jo zabl= reidyen anderen Fällen miro aljo bereits immer und längit "freies" Recht angemandt von jedem deuffchen Ridfer und insbejondere Dem bayerifichen Richfer, Der faffächlich niemals jo melffemb ift, als er gemadht mird, Der heufzufage ja aud die moderne, auth volksmirfichaffliche und fozialpolifiche Bildung mindeftens jo reichlich genoffen bat, wie die meifen Laien und aud Theorefiker Der Freirechtsfdule. So muß der

Ridfter, nicht von jeinem jubjektiven Empinden jondern von dem, mas mant „[ozialen $\mathfrak{I n f f i n k t}{ }^{38}$ ) nennf, geleifet, Das eingebaufe freie Recht zur $2\left(n m e n d u n g \text { bringen; }{ }^{39}\right)^{40}$ ) menn Die -übrigens fomobl in ibrem Begriffe mie in vielen Einzelteifen fo viel umftriffene - Soziologie als ein Miffel zur $2 u s l e g u n g ~ u n d ~ L u ̈ c k e n a u s f u ̈ l l u n g ~ g e g e n u ̈ b e r ~ b e m ~ p o j i-~$ fiven Recht berangezogen merden foll, fo iff dies Demuach nur im Rabmen Des fogen. eingebauten freien Rechts möglich, nicht darüber binaut, mährend felbjtwerfändlich Die Rejulfate Der £ehre won den Gejell= ichaftsinferefien ${ }^{41}$ ) (im Unferichied von Den Staatsinferefien einerfeifs und den Individualinterefien andererjeits) fomohr in Gejetgebungs= fragen ${ }^{42}$ ) (de lege ferenda alfo) als auth in gefobichflichen Unfer= fuchungen ${ }^{43}$ ) von Der allergrößfen W3idftigkeit find.

Rann fonach in Der fogen. Freirechtslehre kein eriprieflider Forfichriff erblickt merDen und müffen mir demnact Die Gejetzeslücken Durch Die bergebradhfen Niffel Der konjfrukfiven Turisprubenz aus= füllent, fo biefef Die fich fäglich mehrende 2 nerkennung und $\mathfrak{Z u f n a b m e ~}$ einer anderen modernen Bemegung in der Wiffenichaft des deufichen Pribafrechts ein meif erfreuticheres Bild, ich meine die Bemegung zu Gunfen der Znnabme der fogen. Ferfönlichkeits= oder Individualifäts= rechfe. ${ }^{44}$ ) Das jurififiche Wefen Diejer Rechfe ${ }^{45}$ ) ift Das rechflich ge= ichüfte $\operatorname{Interefie}$ eines Subjekts, feine Wiejenheit und Individualifät anerkannf zu feben. ${ }^{46}$ ) Nan rectnet bieber Das Recht auf körper= liche Unverletffleif,,$^{47}$ ) Freibeit ${ }^{48}$ ) und Betäfigung, ${ }^{49}$ ) Das Recht an Der eigenen $\mathfrak{P e r j o n},{ }^{50}$ ) mie man auch fagt, Das fich bierauts ergebende Recht am eigenen Rörper, ${ }^{51}$ ) ferner Das Recht am Samen, ${ }^{52}$ ) an Der Firma ${ }^{53}$ ) und Das Redt am guten Samen, Der (Ebre ${ }^{54}$ ) fomie Das

Damif zufammenhängende Recht am eigenen $\mathfrak{B i l d} e^{55}$ ) mie Die $\mathfrak{B e}=$ fugnis, von Der Wreffe Berichfigung einer Die Ebre anfaftendentMachridht $\mathfrak{z}^{4}$ verlangen. ${ }^{56}$ ) Nan rechnef aber außer diejen, Dem berechfigfen Subjekt einen gemifien Beftand ober Зuftand fibüfenden Rechten noch eine andere (Gruppe von Rechten hieher, nämlich bas Recht an einer eigenarfigen (indibiduellen) Befäfigung ${ }^{57}$ ) und an den Refulfafen einer foldhen indiwiduell geffalfeten Befäfigung, Das find die Zutor= oder Uurbeberrechfe, ${ }^{58}$ ) Das liferarijche, ${ }^{59}$ ) Das künfflerifche ${ }^{60}$ ) und Das fechnijche UUrbeberrecht( (Erfinderjchuftecht); ${ }^{61}$ ) ob mandieje zmeife (5ruppe alfein ober aud bie erffere als $\mathfrak{m m m a t e r i a l g u ̈ f e r r e c h t ~ b e z e i d n e n ~ j o l f , ~}$ mag bier Dabingeffellf bleiben, die Neinungen gehen bierin fomie über bieles Einzelne an Diejer ganzen Lebre noch ziemlich meit auseinander. Die ganze Rategorie diefer Recthe und zmar beider (Gruppen derfelben getört in ihrer 2 nerkennung Durchaus dem letfen Nenichenalfer an, es ift Daber nicht blok Dieje eben ermäbnfe Meinungsverichiedenheif, fondern auch die 2tblebnung Der ganzen Rategorie Durch manche an Der älferen Syifemafik des Wribafrectifs fefthalfenden Turifen fomie Der Sfreit über viele Einzelheifen im eigenen Sager Der Sertrefer Der modernen Syjfemafik febr mohl begreiflich. Sch mäble abjichflich das WWort "Syffematik", Denn Die 彐nerkennung Der Rafegorie Der Wer= ¡önlichkeifsrechfe frifft direkt Das Syfem Des Wribafrechts. Sor diejer Wnerkennung maren die einzelnen Redfe, foweif man fie kannfe oder erkannfe, ohne einen logifch eingeräumfen $\mathfrak{F l a f}$, ¡ozujagen beimaflos, und man hat baber auth gemeinf, bie ganze Rlafie der ßerjönlidfkeits= rechfe fei nur eine Serlegenbeifskafegoric. ${ }^{62}$ ) Dies märe eine dem W5erfe der bier in Befracht kommenden Redhte, meldhe die höchifen
 fafiung; idf fage, die böchffen (Güfer Der Mrenifhgeit: Ebre und Freibeif und jede geiffige Seiffung find Dod gemif ungleidh werfoolfer als eine
 Sfandpunkfe Des Rechtsjiftems aus märe jene $\mathfrak{Z l u f f a f i u n g ~ z u ~ v e r w e r f e n : ~}$ Die Znerkennung der $\mathfrak{F e r i o ̈ n l i c t h k e i f s r e c t h f e ~ b a ̈ n g t ~ u n l o ̈ s l i d ) ~ m i t ~ D e m ~}$ ganzen Syffem zufammen. Seff man nämlidy als das $2 \mathbb{S}$ ejen eines bürgerlichen Recthts im fubjekfiven Sinne Das geifhütfe Infereife, mie verdienftooll genug figon $\mathfrak{\Re}$. $\mathfrak{v}$. Shering es gefan hat, fo ift nur nod die $\mathfrak{F r a g e}$ zu beantworten: Wisoran kann der Nenidd ein Interefie haben, Das won Der Rechfsorbmung geffhüzf merden kann? Ein folches Inferefie kann der Mrenid aber nidft blof an Sacten haben (Sachenrechf), fondern aud) an Werionen, fei es an einselnen befimmen nadf) Sertrag oder kraft Gejets gefduldeeten Sandlungen (Schuldrecht) ober fei es an einem durch das vor allem effiifd mirkende Familienteben verlangten Serbalfen frember $\$$ Serjonen (Familienrecthf), und ein foldhes Tnferefie bat der Menid audd an der eigenen Werjon, ifrer ßefätigung, Ebre u. j.m. Und jo enffebt diefe ganze Rafegorie, logifd, meil man jedes Rechf, meldhes im Buftande Der Serlefffeif anerkannt ift, fith auct im $\mathcal{Z u f f a n d e}$ Der $\mathcal{U}$ nnerletffeif benken kann, folgemeife alfo auth alle Redfte an Der eigenen Werion einfichlieflich Der $\mathcal{U}$ Urbeberrectfee. ${ }^{63}$ ) Ohne bier mebr auf dieje dem edelfen Wwejensteile der Menidheit Recthung fragenden Rafegorie einzugehen, mörffe id beufe nur ben einen Sormurf zurückmeifen, Daß̉ die Znerkennung diefer תafegorie einen Rückfall in Das গaturrecty bedeute. ${ }^{64}$ ) $\mathfrak{D i e f e}$ शreimung ift mohl Dadurch enffanden, Dá̉ man diefe Rectfe auch ",angeborne" Rectfe
genannt hat, ein Жusbruck, Der aud für bie fogen. allgemeinen Nenichenrechfe gebräuchlich ift, für polifijche Rechfe, mie die (Gemifiensfreibeit, Freizügigkeif $\mathfrak{u}$. Dergl.; mit foldhen programmafifd als an= geborne Rechte bezeichnefen Befugnifien hat Die bier beiprochene Rategorie nichts fu fun: die Werfönlichkeifsrectfe beffehen nur, wenn und fomeif bas pofifive Recht fie anerkennt, ja erichaiff. Die ganz unerläßliche pofifivecthfliche Znerkennung ${ }^{65}$ ) Diefer (Gruppen von Rechfen liegf einerjeifs in Naßnabmen, meldhe zur Feffifellung, Ronjfafierung ober Ronffifuierung diejer Rectfe, mifunfer auth miffelbar zum vor= forglithen Scfute Derjelben Dienen (mie öffenflide Regiffer, Einfrags= rollen $\mathfrak{u}$. Dergl.), andererjects in gejeflithen Naßregeln, weldhe deren Reaktion gegen die Serlefungen, ja jchon gegen Bedrohungen Des jenen Rechfen enfiprectsenden $\mathfrak{Z u f f a n d e s}$ einfrefen laffen und regeln, jo Die $\mathfrak{Z}$ ndrohung von Sfrafen und EnfichäDigungspflicten und die Bulajiung Der Selbithilfe zum Schutze Diejer Rectfe im Falle der Sotmehr und des Soffandes; es können ferner bieher geffellt merden jene gejeflichen Beffimmungen, nach denen man menigffens feilmeife über Dieje Rechfe gejchäfflich verfügen (शegotiabilifät Diejer Rechte), jie übertragen, einichränken, autch vererben kann.

Soldhe pojifiwrechflichen $\mathfrak{Z n h a l f s p u n k f e ~ m u ̈ f i e n ~ v o r b a n d e n ~ j e i n , ~}$ genügen Dann aber aud Dazu, menn die Rechtsmifienichaft ein neues Rechtsgut anerkennen foll. Für uns Jurifen find Die in Den Gejefen und auth im Gemohnheitsrecht enfhalfenen Soridhrifen bas Maferial, aus weldem mir, mie Der Nafurforicher aus Den Erjcheinungen Der Safur, indukfiv die Theorie und jo auth die Theorie der Werjönlichkeifis= oder Sndibidualitätsredte ableifen, - Dies ift die
richfige konffrukfine Mefbode, Die fith auth gegenüber Der Freirechfslehre lebendig erbalfen mird, io lange uniere 2sifienichaft be= ffeben mird.

Die Perjönlidhkeitsrechte, Deren Uukreis jomohl von ber mo= Dernen Gejetzgebung als aud von Der Theorie beutzufage bald enger bald meiter gezogen mird, ${ }^{66}$ ) fethen in einer beffimmen Beziehung zu einer andern modernen Bemegung, Die Das Schuldrecht Durchzieht, zum Teil aber auch das Sachenrecht berührt, nämlich zur 2nerkennung ber Ulnfericheioung non Schuld und Saftung; ift diefe Unferidyeidung auch rechfsgeichidffichen Uriprungs, ${ }^{67}$ ) fo enfbehrt fie keinesmegs der Dogmafichen und zugleid) prakfichen Bedeufung für Das gelfende Redbt. ${ }^{68}$ ) Schuldig fein beift: leiften jollen, uni Shaften beißf: ein= ffehen Dafür, dafz efmas geleiffet mird, aljo dem Gläubiger verfallen, menn nicht das Gejchuldete geleiffet mird. Saffen kann jomohl eine Werion oder auth eine Gache (letfere \%. B. menn die Sache perpfändet iff), leifen kann nur eine Ferion, es kann aber diejelbe Werjon, meldse leifen muß, auth baften (5aftung einer Werjon und Schuld fallen in regelmäß̉igen Fällen zufammen), es kann aber aud) eine frembe Werjon für bie Schuld einer anderen baften (z. 3. bei Der Bürgichaft) und es kann Die Saftung einer Werfon oder einer Sache länger bauern als die Schuld oder an andere Bedingungen geknüpft jein als dieje. Die Beziebung diejer UnferjcheiDung zu dem Werfönlichkeifsrecht aber ift die: es verlangf Der Berectfigfe von Dem Serpflidffeten kraff Der Schuld, Daß̉ letferer eines feiner Werfönlich $=$ rechfe befäfige, und kraff Der Saftung: Dafo er ein Werjönlichkeifsrecht nicht betäfige, felbjt menn er feine Werjönlichkeit oder ein Recht der=
felben oder ein Sermögensfiück einjefen follfe, alio er oder eine Sacte des $\mathfrak{t a f f e n d e n ~ a n g e g r i f f e n ~ m u ̈ r d e . ~}{ }^{69}$ )
(Es liefen fich noch der Roniequenzen jener Unferidheidung viele erörfern; es liej̧en fich ebenio nody mandse andere neuzeifige $\mathfrak{Z e}=$ megungen auf Dem (Gebiefe Der $\mathfrak{W i}$ ifienichaft Des Deufichen $\mathfrak{F}$ rivatrechfs ${ }^{70}$ ) anführen, wenn fie auch meniger nutbbringend oder eingreifend find, mie Die befprochenen. So fheint es, Daß̉ die beufige dogmatifhe Wuffaifung vom Wejen Der jurifificiben Werion ${ }^{71}$ ) einer Зeriefung oder
 auf neue (Grumblagen geffelf, ${ }^{72}$ ) Das juriffifiche Wefen Der Wertpapiere,,$^{73}$ ) Dann Der $\mathfrak{T r a d i t i o n s p a p i e r e ~}{ }^{74}$ ) anders gefaft deder Die be=
 als jeiffer, Daf̉ neue Serfragsarten, mie z. B. Die Ennergienerfräge, ${ }^{76}$ ) autd Die jogen. „gemiiddfen §erfräge" ${ }^{77}$ ) zur 2 nerkennung und Dogmafifden Enfmidklung gebracht merden, - gemik find diefe und nod mandye andere Errungenjidaft unjerer Wisifeemidaft von ßedeu= fung; Die Зeit fehlf bier, auf fie einzugehen, mie auth Die auf Dem (Grenzgebiefe der Deufiden Rechfsgeidjirbfe und den Spezialgebieten
 und Schecksrectfs neuerdings gefundenen £ebriäfe zu pruifen oder auch nur $\mathfrak{z u}$ ermäbnen; noch meniger gelingf $\mathfrak{e s}$, die bebeufenden Neutrungen auf dem Gebiefe Des öffenflichen Rectfs, Des צölker= rectfts, Des infernafionalen, Des Sfaats und Gefellichaftsrechts zu überblicken, denn menn die menfobliche תuffur forfichreitee, fo fotreitef mit ifr, von der 2wilfenfidaft gefolgt oder jogar geführt, Das Recht fort, weil die Ћectifswiffenichaft, wie ber ßegründer unferes modernen

Sandelsrechfs jagt,,$^{78}$ ) nichts anderes als ,civilis sapientia ift, die prak= fifche Whilojophie der bürgerlichen (Gejelljchaff; fie gebt jicherlich nidyt auf in Der $\operatorname{Inferprefation~ber~Texte,~noch~auch~nur~in~Der~Bildung~}$ Der Rechtsbegriffe; ihre böchfte $\mathfrak{Z l}$ fgabe iff, Die richfige, D. b. jeder Зeit und jeder תulfurlage enfiprechende rechfliche Geffalfung des menich = lichen Gemeinmejens zu finden und möglichif jither feffuftellen." Und an Diejen grozen Gedanken reibe ith gern ein gemalfiges Wwort des Romaniffen, Der das leffe und für uniere Beif einflußreichife Deufiche Wandekfenlebrbudh gefdrieben hat: „Die bödjfen ßiele Der Menjch= beif merDen nur Durch freien Wufichmung Der Rräffe erreichf; aber Diefer $\mathfrak{Z u f i c h m u n g ~ m a ̈ r e ~ n i c h t ~ m o ̈ g l i c h ~ o h n e ~ D a s ~ R e c h t . ~ D a s ~ R e c h t ~}$ iff es, meldyes den Boden bereitef für alle menifbliche תutfur." ${ }^{79}$ )

Uno nun möchfe ich zum Schluf ein Worf an die akademijche Jugend ridften, an meine jungen Freunde, Rommilifonen!

Noderne Bemegungen in Der Wiffenjdaft Des Deufithen Privat= rectfs babe idy im heufigen Sorfrage zu bejprechen verjutht; Sie baben gebört, melche Bewegungen, Errungenichaften und Befrebungen auf Diejem Gebiefe nun zu beobachten jind, foldhe Bemegungen gibt es auf allen Gebiefen Der Rechfsmifienichaft und nicht bloj diejer, fondern aller Weifienichaffen ohne $\mathfrak{F u s n a b m e ~ i n ~ u n i e r e n ~ T a g e n . ~ S i c h t ~ a l l e s ~}$ was neu ift, muiz auth gut, mabr und ein brauchbarer Bauffein zum Wseiferbau ber Wifienidaft jein, und auth das $2 l f f$, meift vom Neuten in Den Sinfergrund gedrängt, birgf manches, Das von Dauern= Dem Wierfe, guf und brauchbar iff. Sie, meine lieben jungen Freunde,
denen ja die Zukunft gebört, haben als miffenichafflich gebildefe Nänner Dereinft zu enficheiden, mas Sie von dem Neuen annebmen oder vermerfen, von Dem Alfen bewabren und feifbalfen mollen. Dieje nicht leidfte Unferjbeibung können Sie nur freffen nach barfer $\mathfrak{Z r b e i f}, \mathfrak{Z r b e i f}$ barrt Threr beim Einfrift in jede Wifijenichaft, $\mathfrak{A r b e i f}$ bei Der Forfbildung, bei Der münichensmerten Zusbildung; ohne Yrbeit ift keine mifienichaffliche £eiffung, kein Schaffen und Wirken am grojen Bau der Wiffenichaffen und in Der auf ihn gegründefen Wrazis möglich. Aber dieje $\mathfrak{Z r b e i f}$ ift für den gebildefen Mann auch ein merfboller Genuf. Serjagen Sie fich nicht zu lange diejen Genuf, nicht zu lange den Segen, den erbaffenden, den erbebenden und — idh babe es ja auch erfahren müfien - den fröffenden Segen der richfigen $\mathfrak{Z r b e i f}$, und reidyen göfflichen Segen müniche idh $\mathfrak{J b r e r}$ guten 2rbeif.

## タnmerkungen.

 Die Dajelbft angegebene Siferatur, namentlid die überaus merfoollen Feffifellungen von 5eintid $\mathfrak{B r u n n e r}$ und £. (Goldidmidt.
 3eifung 1912, (XVII. Jabrg.) ©. 26.
 zmeifer 2 (bbruck), aus $\mathfrak{F a u l s}$ (Grumbriz Der (Germantichen Wbilologie, Sfraßburg 1901) ©. 7.

 führfet 2bbjandlung (D. Э. 3fg. 1912 ভ. 25-31).
${ }^{5}$ ) $\mathfrak{M i f f e i s}$ in Der $\mathfrak{D}$. Э. 3 fg .1909 ©. 1040.
${ }^{6}$ ) ת. Gareis in ber $\mathfrak{D}$. 3.3 fg. 1910 ©. 36.


${ }^{\text {8 }}$ ) Internationaler $\mathfrak{F}$ unkentelegraphenverfrag nom 3. গovember 1906 ( $\mathfrak{R G B}$. 1908 ভ. 411 bis 462), vergl. R. (Sareis, Sierzebn Der widfigiten völkerrectflichen Serträge ber neteffen 3 eif,
 ऽ. 52-58.

 reçflichen Serträge ber neueiten Зeit u. f. m. (f. Wnm. 8) S. 64.
${ }^{10}$ ) Tnfernationale $\mathfrak{Z u t o m o b i l k o n b e n t i o n ~ ( F a r i f e r ~} 2 b k o m m e n ~ u ̈ b e r ~ b e n ~ S e r k e b r ~ m i f ~ \Re r a f t-~$



 গสünç. গ. গaçr. 1909, 17. Februar.



Cbr. $\mathfrak{M c u r e r , ~ Y u n a l e n ~ D e s ~ D e u f i d e n ~ R e i d s ~ 1 9 0 9 , ~ S . ~} 181$ ff. (auth feparat).
$\mathfrak{W a n s}$ Sperl, Luffidiffaht dom Sfandputkfe Der Rechtsmifienidaft 1911. Derielbe, $2 \mathrm{mlg}_{\mathrm{g}}$.̈̈fterr. Geridftsftg. 1910, $\mathfrak{T r} .48$.
 1910 unt die übrigen zablreichen von Diefen, namenflid Siflmann und Sperl angefübrten Schriffifellern.
${ }^{12}$ ) R. (Sareis an ber in 2 (nm. 4 angegebenten Stelle.
${ }^{18}$ ) $\Im$. Rohler in Der $\mathfrak{D e u f i d e n ~ \Im u t i f f e n f g . ~ X V I I . ~ \Im a b r g . ~ ( 1 9 1 2 ) ~ © . ~} 26$.
${ }^{14}$ ）（Sg．©ohn，Neut Redftsgüfer（3üricher Rekforatsrede am 29．2tpril 1902）．
${ }^{15}$ ）R．（Gareis，Encyklopäpie und Neftodologie der Recffsmifiemichaft（Einleifung in

${ }^{16}$ ）Sergl．©fto（Sierke，Der（I．）Entwurf eines burgerliden Gefefbutis und bas deutide Rechff，Leipzig， 1889.
${ }^{17}$ ）Sehr beifallswürdig jagt \＆．Wenger gegenüber Dem überfriebenen Lobe Des Sdmei－ zerifiden Зivilgejefbuths：„ $\mathfrak{D a} \mathfrak{B}$ es efmas wejenflich anderes ift，ein（Gejef für die תanfone der Schmeiz als für ein Wselfreid）zu formulieren，wird leidft vergefien．Wuth märe es angebractit， erfit die Erprobung Des jüngiten Gejetbudbs abzumarten，ehe man über Das äffere，fajon ein Sabrzebnt erprobfe kurzerband Den Sfab bricht．Gegen ష̈bertreibungen in Diejen Werfurfeilen Darf id midh auf Зeugnifie berufen，die nidgt leidf abgefan merDen kömen：Sfrohal，£eipz． Зeifictr． 1909 S．610；Rabel，D．Э．Зfg． 1910 ভ． 29 f．und ausfübrlidg Жbein．Зeifichr．II ভ． 312 fi．＂

${ }^{18}$ ）Sierüber fiebe im einzelnen meine $\mathfrak{Z r t i k e l}$ in Der（2ugsburger）„2्Ulgemeinen Зeitung＂ vom 28，29，unt 30．গopember 1895，befifelf：Das Deufide bürgerlidje Gejefbuth von תarl （Sareis（ $\Omega$ önigsberg），I，II $\mathfrak{u}$ ．III．
${ }^{19}$ ）Rubolf Sohm in „Rulfur Der Gegenmart＂，Kerausgegeben won Waul Fimeberg． $\mathfrak{T e i l}$ II 2rbteilung VIII：Bürgerlides Recty（1906）©． 13.
 wifienidaft keineswegs in einem beneidenswerten $\mathcal{S u f t a n d e}$ befindef．Die unferblidgen，von £ebrbuch zu £ebrbud und von Monographie zu Nonographie fid forfichleppenden Jnferprefationen
 pro et contra längit eridgöpfen und Doç immer von netem wiederkebrenden Rontroverien nichf $\mathfrak{m u r}$ über Beringfügiges，fondern leiber zum Teil aud über fehr Fundamenfales machen bent Eindruck Der Serfabrenheif und Siellofigkeif und find mobl geeignt，auf mande Rraft，Die fith Sabre lang felbit an biefer $\mathfrak{D a n a i b e n - 2 \mathfrak { Z r b e i f }}$ beteiligt hat，allmäblich einen läbmenden und ent－ mufigenden Eindruck auszuüben．＂So 2ug．v．Bectmann，Feuerbady und Savigny，Mündener Rekforafsrede vom 15．Dezember 1894，©． 18.
 Sゅmiかt（（Siejen）：„Das B（SB．als Erzieber unferes Solkes＂（ほießener Rekforatsrede von 1901）， insbejondere $\mathbb{S}$ ． 17 ff．

${ }^{23}$ ）E．Sfrohal，Der gejeflidye ひ̈bergang Der Sidferungsredffe Des（Släubigers auf bie
 bier ©．67）．
£．Wenger，Das „ionfige Recff＂in §823 B（SB．und Der Naüntyer Wapytis 102.

${ }^{24}$ ） $\mathfrak{D i e}$ haupfächlichiten Der Die Freirechfsfheorie barffellenden und verfretenden Schriffen fino zufammengefellt bei $\mathfrak{F b i l i p p} \mathfrak{F e c k}$ ， $\mathfrak{D a s} \mathfrak{F r o b l e m}$ Der Rechtsgeminnung（Univerifiät Tiul－ bingen，Rede am Beburtstage Des Röngs 1912，Tübingen，Serlag von T．C．B．Mobr［Faul Siebeck］1912）S．48，49；binzuzufügen wäre efma noç，auß̉er Diefer eben genannfen Ecffrift von Seck，die übrigen ebenda $\subseteq .51$ und 52 angeführfen Sdriffen von $\mathfrak{F}$ b．Seck，dann R．（Sareis， Bläfter für Rechtsanmendung 75．Jabrg．（1910）S．7－16，ferner Siegfried von Der Trenck， Urteile mit rechtsjböpferifher Rraft，zugleid ein Beitrag zur allgemeinen Sebre Des Rects und zur pofitiben Rritik Der freien Rechtsfindung（Berlin， $\mathfrak{F r}$ ． $\mathfrak{S a b l e n}$ ，1912）．

 mo u. a. S. 80 gejagt ift: „Die ganzen Wserke Der gelehrfen Surisprudenz, eimidflieflididifrer beruibmen Beitsliferatur, find nidft Das Wapter wert, auf Das fie gedrukt find."
 $1912 \operatorname{Nr.} 1$ ธ. 44 ff.)
${ }^{27}$ ) So z. B. Wh. Seck, Das Froblem Der Rerbtsgeminnung, Tübingen, Rekforafsrede am Geburtstage Des Rönigs, 1912.
${ }^{28}$ ) So etwa vor allem Sinzbeimer, $\mathfrak{D i e}$ foziologifity Meffode in Der Wrivatredftswifienichaft (1909).
 anmendung 1910, 75 . Jabrg., S. 11, 15 u. a. Ferner: F. Sierhaus, ひ̈ber bie Meffode Der
 1911). S. 66, 67; Sierbaus fagt mit ঞecht: „Die konffruktive $\mathfrak{J u t i s p r u D e n z ~ i f t ~ n i d f t ~ g e m e i n - ~}$
 größer, als die einer vielleirbt einmal formaliftióth ausfallenden unbilligen Enficheidung."
${ }^{\text {so }}$ ) Wh. Sedk Sortrag it Der Surifitiden (Sejellidafit Berlin am 7. Februar 1906, unt Derjelbe in Der oben 2 (rm. 24 und 27 genamfen Riede, 1912.
 bei $\mathfrak{B} \mathfrak{B} \mathfrak{B}$. §835, Stenograpbiidher ßeridt über Die Serbandlungen des Reidstags IX. £egisIaturperiode IV. Gefition 1895/97 30. IV. Sifung am 23. Suni 1896 ভ. 2850 ff, ferner ভifung am 30. Tuni 1896. S. 3064 ff.
${ }^{32}$ ) $\Omega$. (Garcis, $\mathfrak{S o m}$ Begriff (Gerechfigkeit, f. Die Feifidyriff für Die juriftiidye Fakulfät
 ®. Gareis, Freies Recft, Geiefeszwang und Ridferanf (Bläffer für Recffanmendung, 75. Sabrg., 1910 Mr. 1 ভ. 7-16).
 . 7, aud) F. Örfmant, Windideids gejammelfe Reden u. f. m., £eipzig 1904 ভ. 102.
${ }^{34}$ ) Sierüber und namenflid über eine falitye 2 uslegung des $2 r t$. 2 d. Reichsberfafiung




${ }^{37}$ ) Lofhar Seuffert, Über ridferlidyes Ermeffen (थkabemiide Feftrede, (Gieß̉en 1880); R. Gareis, Som Begriff Gerectitigkeit, $\mathfrak{E} .13,31$. Sn den Fällen, wo das Gejetz aui das ridfferlidge Ermeffen verweift, ift die Freirectiflehre, wie geiagt, ammendbar, aber nidft nett; $\mathfrak{R e u k a m p}$ weift an bem in 2 nm. 26 angegebenten Orfe mif Recht auf 1.19 D. de leg. 1, 3 und 1.67





 Schulbverbälfnifie in feinen allgemeinen $\mathfrak{L e b r e n} 1897$ u. a. $\mathfrak{5 i e r} \mathfrak{z u}$ and $\Omega$. (Gareis in Bläfter für Rechfsanmentung 1910 ©. 13, 14.

 BD. IV ©. 81 u. 82 .
${ }^{41}$ ) Son Den Gejelfidaftsinferefien in Unferideidung von Sfaats- und Sndividualinferefien i. Garets, Recftsencyklopädte §14 ऽ. 60, 61 .
${ }^{42}$ ) Tnjoweit und bier alio find Sinzbeimeridte Erwägutget zuläfitg, ja notwendig. So audb beifallswürdig S. Ws. Sedemant in Sur. £it. $\mathfrak{B l}$. 1912 S. 205-206. Sergl. Gareis an Dem in boriger 2 2rm. 41 angegebenen Orte § 8 II (S. 41, 42).

 $\mathfrak{J u r}$. $\mathfrak{i t}$. $\mathfrak{B I}, 1912$ ©. 205 ff.
${ }^{44}$ ) Weweifend für Die zunchmende $\mathfrak{Z n}$ nerkennung der $\mathfrak{T n d i b i d u a l i f a ̈ f s r e c f f e ~ i f f ~ d i e ~} \mathfrak{L i f e r a f u r =}$


 keifsrechfe ift aber ©ffo (sierke zu nennen und im gemifien Sinte (nümlidd als früher Serfrefer
 Deufichen Pribafredts, III. Band ( 1878 idyon), folgendes Syifem auf: Stobbe (3weites Buth Sangenterfit.) Driftes Butc); Rerffe an immateriellen (Güfern: I § 157 (Einleifung. II. Das Ur-
 $\mathfrak{F o r b e r u n g s r e c h t ~} \mathfrak{u} . \mathfrak{\text { f. w. }}$.
 mifienichaft II 3), Gat (1895) folgendes Syifem der Weriönlidhkeifsrectfe: Wejonderer Teil Des

 Der Werfönliçkeifsrechfe. Einteilung nach Dem Durch fie gemährleiftefen Feriönliøkkeifsgut ( $(.708)$, I. £eib unto Leben (ऽ. 709). II. Freibeif (ऽ. 710). III. ©bre ( $(.711$ ). IV. Befondere $\mathfrak{Z u f f a ̈ n d e ~}$ ( $\subseteq .712$ ). V. Betätigung ( $\subseteq .713-717$ ). VI. গamen und Зeidfen ( 3 weifer Titel: গamen und Зeidentrect, $\$ \S 83$ und 84). VII. Geiftesprodukte (Driffer Tifel: Urbeberrectfe, $\S \$ 85-93$. Sierter $\mathfrak{T}$ ifel: $\mathfrak{D a s}$ Erfinderrectht, $\S \S 94$-99.) §iezu fiebe ferter folgende $\mathfrak{Z n m} 45$.

 Des Fatenfgejefes vom 25, গrai 1877 (Berlin, Carl 5eymann Serlag 1877) und (Gareis, (Brumi=


 übrigen in voriger 2 mm. 44 aufgezäblfen Sdyriffen. Runkel in ber 3. f. Rechfspflege in Bayern (3. Jabrg.) 1907 Sr. 14-16. Ferner: Franz Naffhias Nutzenbecher, Зur £ebre vom Werjön-
 Der £if. ut. Rünite. Berlin 1910. Für $\mathfrak{D e u t i c h l a n d ~ k o m m f ~ a l s ~ n e u e i t e r ~} 2$ nhbänger in Befracht:
 bis 93 .
 (f. oben $\mathfrak{Z n m}$. 44) ©. 167 .

 Wisiener Feificibrift. 1911. S. 191 (2. Rectjt Der körperlichen Infegritäf).
 a. a. ©. und (Grumbriß u. f. m. (1877) § 41, (G. (Bierke, Deufides Wrivatrecht I. S. 710.

${ }^{50}$ ) R. (Sareis, R.-EncyklopäDie S. 80.
${ }^{51}$ ) ( $\mathfrak{G a r e t s}$, „Das Redf am menichlichen Rörper" in Der Feftgabe Der Rönigsberger
 Endemant, Die Recfiswirkungen Der 2blehnung einer Operation ut. f. w. (Berlin 1893). Ein-


 S. 175 fif.


 Kambohr in $\mathfrak{G r u b}$ ots Beiträgen, $\mathfrak{B D}$, 43 und Die von Diejen angegebent £iferafur. Em. WDler,
 (Freiburger $\mathfrak{D i f i f e r t . ) ~} 1905$.


 Em. WDler, wsiener Feffictrift $\mathcal{S} .193$ if.
${ }^{55}$ ) Reyß̈ner, Das æerff am eigenen Bilde. Werlin 1896. Derielbe in der $\mathfrak{D}$. Э. 3 fg . 1898, ©. 486. Derielbe, (Gufadfen für Den 26. Dentiden $\mathfrak{T u r i f f e n f a g ~} \mathfrak{Z D}$. I, S. 3-17. Gareis
 Rectfggüfer (Зüricher Rekforatsreve) 1902 ©. 39 fi. $\mathfrak{F}$. Sduffer in Der $2 l \mid g$. Зfg. Beilage. 1902 $\mathfrak{N r}$. 224. von Sfenglein, $\mathfrak{D}$. T. 3fg. 3ib. VII (1902) S. 502 fi. Sergl. aud bie Serbandlungen Des 26. Deufichen Jurifenfags in $\mathfrak{T n t s b r u c k ~ 1 9 0 4 . ~ - ~ F e r t e r ~ R . ~ ( G a r e i s , ~ \Re . - E n c y k l o p a ̈ d i e ~}$ ©. 81,86 . Em. Wiler, Wiener Feffigrift S. 201 ff .
 und biequ Em. 2Dler, Wsiener Feifigrift ©. 201.
${ }^{57}$ ) Fieher gebören werichiedene von (Sierke, Deufiches Wriwatrecht I. S. 713-716 erörferfe Wefäfigungsrechte, man kant auth bie Зeidfenrechte (©. (Bierke, ebenda S. 726-748) unt die भectfe auf Gebeimbalfung (Gebeimnisredfe) bierber ffellen; über leffere f. (Siesker, Das Recht Der Friwaten an Der eigenen (Gebeimiphäre, 1910, Em. Wbler, 2sienter Feifichrift §. 175,198 ff.
 recht gemählf worben, weil dieje Redffe insgejamt nur in der Sorausiegung und mur injoweif
 in ifnen zum 2lusbrudk gebradf ift, Die 2serke, 子. B. Das, "Sdxiftwerk", in Diefem Sime eben individuelle ober individualifierfe 2 werke find. Daraus erklären fidy auth die frots eines $\mathfrak{S e r}=$ lagswerfrags bem Urbeber verbleibenten Rechfe, Die erbrecfflidge, ferner bie exekutionsrecfflide Bebandung diejer Rectfe u.a.
${ }^{59}$ ) ת. Gareis, Ћ.-Encyklopädie §18. IV. S. 82 fi. und die Dorf angegebenen Wserke bon Bhufficli, Dabn, 2flfeld, Daude u. a.
${ }^{60}$ ) (Sareis a.a. ©. § 18 IV. গr. 3 ©. 86,87 umb die Dort angegebene Liferafur.
${ }^{\text {61 }}$ ) ©. (Bierke, Deufides Pribatrectit. §§ 94-99. (Sareis, R.-Encyklopäסie § 18 V . §. $87,88$.
${ }^{62}$ ) $\mathfrak{S e r g l}, \mathcal{U n g e r}$ in (Grürthuts Зeiffictiff 30.31 ভ. 398.
 § 823 , morüber freilid ©freif berridt unt eine gewaltige Literatur befteht; bergl. Ђierzu $£$. Wenger, $\mathfrak{Z r c f i v}$ für Rectis= und Wirfichaftsphilopophie $\mathfrak{B D}$. VI, $\mathfrak{W e f t} 1$ (1912).



 Jabre 1877) eridienenen Rommentar Des Wafenfgeiefes vom 25. Nai 1877 (Berlin, ©arl Seymants Serlag, 1877) und meinen (Grunbriß zu §orträgen über Deufiches bürgerlidfes Recht (Bieß̉en, (Emil Rotb, 1877) §§ 40-46. Win lefferer Sfelle ift aud angedeutet, wesbalb das römijdse Rectht, meldhes die actio injuriarum zum Scfutse von Ferjönlicfkeifsrechten anmenden läjf, Diefe Rechfe nidft ben samen und Syitem nach kennf; bierüber fiebe übrigens atd meine 2bbandlung: „Das Rectat am menichlichen תörper" in Der Feftgabe der Rönigsberger Jur. Fakulfäf für $\mathfrak{T h}$. Scfitmer (1900) S. 61 ff.
${ }^{65}$ ) (Seboren wird Das Rind enter Sklabin genau to wie das einter Freien, auf weldes § 1 Des $\mathfrak{B C B}$. anmendbar ift; aber jenes bat kein einziges Recht, natiurlich auth kein Weriön-
 Rind einer $\mathfrak{F r e i e n}$ genießft vom erfen 2 ugenblick an diejenigen Rechfe, welde ifm ohne fein Sufun enffeben, wie Das Redff auf körperliche Unanfaffarkeif $\mathfrak{u}$. f. w., alfo gemiffe Ferjönlict)keifsrechfe; andere Rechfe diejer תategoric feffen allerbings eine Tätigkeif voraus, wie bas lite-
 legium, wie das Erfinderrecht nach den Wafentgejefen. Nan kam nun freilich diejenigen $\mathfrak{F e r}=$ fönlidgkeifsrectite, weldge obne irgeno weldge Täfigkeif Des geiduutfen Subjekts entifeben und geichübt merben, angeborene Reffenenten, aber mit Der Geburf als foldfer bat bies nidfts zu fun, es ift immer das poifive Redt, weldes die Berechfigungen idhaff, allerbings auth

${ }^{66}$ ) Э. Biermann, Bürgerlides அecht W0. I (1908) § 35 §. 104, 105, § 125 II §. 458, wo geleugnet wird, Daß Das $\mathfrak{B} \mathfrak{G B}$, außer Dem গamenrecht überbaupt ein Ferjötlichkeifsrect

 bemuffiein nicht enfipricht: „es ift ficherlich meht als felffam, zwar ein Rerft auf den शamen anzuerkennen, aber nidgt ein Rechf auf bie joviel böheren (Gutfer bes Lebent und ber Ebre."
 wie oben Dargefelf, anerkennt, was foll fonif unter Dem $\mathfrak{v o m} \mathfrak{B G B}$. genannten ,fonftigen Recff" (it erffer \&inie wenigitens) berftanden werben? (f. oben 2 \{nm. 63 ( 2 Senger.)
${ }^{67}$ ) Über Diefe Untericheibung ift in neweffer Зeit eite bedeufende £iterafur erichienen, fie
 (Obligationsrecht (1882) S. 22 ff., S. 32 fi., ভ. 39 fi., II. Weffnordifiges obligationsredtt (1895)

 Schuld, ভ. 297 fir; § 50 Die $\mathfrak{y a f t u t g}, ~ \subseteq . ~ 263$ fi.




 1911). Sier iff it $\mathfrak{Z n m}$. 2 die Liferatur ber Frage zufammengeitellt, ob im gelfenden Rechte die $\mathfrak{U n t e r i d}$ eibung zwifden Schuld und Saftung anerkannt ift; idt verweife zur Raumeriparung

 $\mathfrak{G}$ andels- und Ronkursrecht 3i. LXXI (1912) ©. 297-326, in welder Cl. v. Schwerints eben
 in feinem 1893 erichienenen Buche „Die moderne Theorie Des Wribatrechts und ibre grundbegrifif=
 „in Den Sreijen Der germanifchen Rechtswifiemichaft Dank Der Efellungnabme fübrenter Forifher Der $\mathfrak{D i j}$ iplin ( $\mathfrak{v}$. Zmira, Brunter, $\mathfrak{v}$. (Gierke, Sdröder) Der Sieg eigenflid fdon erreidf". Die beftige Oppoition anderer ipricht eigentlich für Das (Begenteil, wird aber fisfer nid)t burd)= Dringen. অergl. $\Omega$. Gareis, Encyklopädie u. Metbodologie der Rerffswifienidaft ©. 30, 56, 57.

Über Die Deafichrectliche Zuffaifung Der Obligation f. Offo Gierke, Der Enfwuri eines bürgerlityen (Bejefbuths unt Das deufiche Recft (£eipzig 1889), insbei. ©. 186, 187.
„ $\mathfrak{D i c} \mathfrak{T}$ remumg won Scfuld und Saftung in deufiden Obligationsbegriff wird man frots Der Etimmen, bie fidh gegen dieje Unterideibung erboben baben, nidft wieder aufgeben, und

 Staats- unt Rechtsgefchicfte, herausgegeben von Dr. (Ofto von (Bierke efc., Breslau 1912) ©. 63 und führt dabei in 2 hm. 4 ebenda Sfrohal, Sdulbübernahme und die bort S. 45 ff. zitierten $\mathfrak{a n t}$, ferner (ebenda) $\Omega$ noke, $\mathfrak{J a b r b}$. $\mathfrak{f} . \mathfrak{D o g m} .230 .60$ (1912) $\mathcal{S} .411$, wonad die moderte (Obligation burch „Die Serbinoung Des Bekommenjollens auf feiten Des (Släubigers mif dem Leiften=


Binder rügt in feiner Schrift „Rechtsnorm und Rechfspflicht" (1912) an Strobals
 Sukzefiion in die Sdulo „verwerte", ohne ihn ju begründen, ihn alfo als braudbar noraus¡effe, u. ₹. w. ¡. Bud) a. a. ©. ©. 64.

 Sergl, aud von Schwerin an ber in 2 nm. 68 angeg. Scfrift ©. 42 § 13 .

 Forfichrifte Des 3 iwilrechts im XIX. Jabrbundert. Ein überblick über Die Enffalfung Des æribat-
 Des इerkebrslebens." (Berlin 1910.)
${ }^{71}$ ) Es fehen fit) (子. B. nad) der Зufammenitellung von £. Enneccerus, £ebrbud) Des
 $2 \mathfrak{2 n m}$. 232 ff .) haupfächlict gegenüber: Die jogen. Fikfionstheorie, Dam die organifife oder ger-


 (Enneccerus a.a. (O., wo näheres und die £iteratur erficfllid). Sier greift die ganze Theorie
 Der „relativen juriftifhen Werion" ( $\mathcal{F} . \mathfrak{D a h n}$, $\Omega$. $(\mathfrak{F a r e} \mathfrak{i s})$ kam hier erwähnt werben.
${ }^{\text {т2 }}$ ) Ermit $\mathfrak{T a c o b i}$, Die Theoric ber willenserklärungen (ひbbandlungen zum Wrivatrectyt
 ferner Ermin Riezłer in Staudingers תommentar zum $\mathfrak{B ( G 3}$. 7./8, Wufl. WD. I Allgemeiner $\mathfrak{T e i l}(1912)$ S. 434 fif. und die ebenda $\mathcal{S}, 434,555,557$ in den $\mathfrak{Z n m}$. angegeb. reidge £iferatur.
${ }^{\text {73 }}$ ) Errit 5 acobi, Die Wertpapiere im bürgerl. Ж. D. D. Жeides (1901), Derielbe: Das Wertpapier als Legifimationsmiftel (1906), Ferner © oiack, £ebrb. ס. D. bürgerl. Rechts $\S \$ 254$ ff., 262. תarl £ebmann, Lebrb. D. நandelsrechts (2. Fufl. 1912) §§ 118, 131. R. (Gareis, £ebrb. D. $\mathfrak{W a n d e l s r e c t i t s ~ ( 8 . ~ Y u f l . ~ 1 9 0 9 ) ~} \S \S 69,81$.
 1905, und im übrigen bei $\mathfrak{G}$ areis, £ebrb. ©. 乌andelsrefts $\mathfrak{E} .369$ Onm. 4 angegebene Siteratur.
${ }^{75}$ ) $\mathfrak{K e r g l}$. (Gareis, £ebrb. D. Sandelsredts § 42 IV und die in 2 nm. 4-7 ©. 359 angegebene Liferafur.
 ห.-EncyklopäDie §23 S. 110.


 30.35 (1888) ©. 11 .
 Windicfeids gejammelfe Жeden u. f. w., £eipzig 1904, S. 102. Denjelben (bedankengang nehmen Die $\S \S 2 \mathfrak{u} .3$ meiner oben $2 \mathfrak{m m} .15,39$ u. a. angeführten $\Re$.-Encyklopädie.


