## FORDERUNG

UNTER EINER FORDERUNG VERSTEHT MAN DEN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN ANSPRUCH AUF EINE LEISTUNG AUS DEM VERTRAGSVERHÄLTNIS ZWISCHEN GLÄUBIGER UND SCHULDNER. EINE FORDERUNG IST DAMIT DER ANSPRUCH EINES GLÄUBIGERS GEGENÜBER EINES SCHULDNERS. DIESER ANSPRUCH KANN U.A. EINE GELDFORDERUNG SEIN, DIE DANN IM INKASSOVERFAHREN DURCH EIN INKASSOUNTERNEHMEN GELTEND GEMACHT WERDEN KANN.

## ABTRETBARKEIT VON FORDERUNGEN

NACH§ 398 SATZ 1 BGB IST EINE FORDERUNG (GRUNDSÄTZLICH) ABTRETBAR. DARUNTER VERSTEHT MAN IM SINNE DER LEGALDEFINITION DIE ÜBERTRAGUNG DER FORDERUNG DURCH VERTRAG AUF EINEN DRITTEN, DEN SOG. ZESSIONAR. DIE §§ 399, 400 BGB BESTIMMEN ALLERDINGS EINIGE AUSNAHMEN BZGL. DER ABTRETBARKEIT. EINE SOG. ZESSION IST BEISPIELSWEISE DANN NICHT ABTRETBAR, WENN DIE LEISTUNG AN EINEN ANDEREN, ALS DEN URSPRÜNGLICHEN GLÄUBIGER NICHT OHNE VERÄNDERUNG IHRES INHALTS ERFOLGEN KANN, DIE ABTRETUNG DURCH VEREINBARUNG MIT DEM SCHULDNER AUSGESCHLOSSEN IST ODER WENN DIE FORDERUNG UNPFÄNDBAR IST. DIE REGELUNGEN ZUR ABTRETBARKEIT BETREFFEN - MIT AUSNAHME VON§ 411 BGB - GRUNDSÄTZLICH NUR DAS PRIVATRECHT. NACH ANSICHT DER RECHTSPRECHUNG SOLLEN DIE VORSCHRIFTEN ABER AUCH AUF ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSPRÜCHE ANWENDBAR SEIN, SOWEIT KEINE SPEZIELLEREN ÖFFENTLICHRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN GEGEBEN SIND, ETWA § 46 AO [ABGABENORDNUNG] ODER§ 53 SGB I [1. SOZIALGESETZBUCH] (VGL. DAZU BGH ZIP 95, 1698; BSG NJW 59, 2087; BFH WM 73, 1007 ; BVERWG NJW-RR 09, 729). ZU BEACHTEN IST, DASS GEM. § 412 BGB AUCH EINE ÜBERTRAGUNG EINER FORDERUNG KRAFT GESETZES (SOG. CESSIO LEGIS) MÖGLICH IST, AUF DIE NUR EINGESCHRÄNKT DIE VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ABTRETUNG ANWENDBAR IST. ENTSPRECHENDE ANWENDUNG FINDEN NÄMLICH NUR DIE §§ 399 BIS 404, 406 BIS 410 BGB.

GESCHICHTE
DAS RÖMISCHE RECHT SAH DIE FORDERUNG AUS DER SICHT DES SCHULDNERS ALS VERPFLICHTUNG AN (LATEINISCH OBLIGATIO). HERENNIUS MODESTINUS DEFINIERTE IM 2. JAHRHUNDERT DEN SCHULDNER (LATEINISCH DEBITOR) ALS JEMAND, VON DEM AUCH GEGEN SEINEN WILLEN GELD GEFORDERT WERDEN KANN. FORDERUNGEN MUSSTEN EINKLAGBAR SEIN, WOBEI DIE KLAGE AUF EIN GEBEN (LATEINISCH DARE), TUN (LATEINISCH FACERE) ODER GEWÄHRLEISTEN (LATEINISCH PRAESTARE) GERICHTET SEIN MUSSTE. ENTSTEHUNGSGRUND FÜR EIN FORDERUNGSRECHT WAR NEBEN DEM DELIKT DER VERTRAG (LATEINISCH CONTRACTUS). HIER STAND BEIM KAUFVERTRAG (LATEINISCH EMPTIO VENDITIO) DAS DER VERPFLICHTUNG DES VERKÄUFERS ENTSPRECHENDE FORDERUNGSRECHT DES KÄUFERS (LATEINISCH ACTIO EMPTI) DER KORRESPONDIERENDEN VERPFLICHTUNG DES VERKÄUFERS (LATEINISCH ACTIO VENDITI) GEGENÜBER. DIE FORDERUNG ERLOSCH DURCH ERFÜLLUNG (LATEINISCH SOLUTIO), ALSO BEWIRKUNG DER GESCHULDETEN LEISTUNG AN DEN GLÄUBIGER, ABER AUCH DURCH VEREINIGUNG VON SCHULD UND FORDERUNG IN EINER HAND (LATEINISCH CONFUSIO) ODER DURCH AUFRECHNUNG (LATEINISCH COMPENSATIO). NACH DEM ALLGEMEINEN PREUSSISCHEN LANDRECHT (APL) VOM JUNI 1794 MUSSTE EINE FORDERUNG FÜR HANDELSBÜCHER GEEIGNET SEIN (II $8, \S 611$ APL), AUS EINEM KONTOKORRENT STAMMENDE FORDERUNGEN WAREN VERZINSLICH (II 8, § 697 APL ). DIE LETZTERE REGELUNG ÜBERNAHM IM MAI 1861 ART. 291 ADHGB. EINEM KAUFMANN STAND GEMÄSS ART. 241 ABS. 1 ADHGB GEGEN EINEN ANDEREN KAUFMANN WEGEN FÄLLIGER FORDERUNGEN EIN RETENTIONSRECHT AN ALLEN BEWEGLICHEN SACHEN DES SCHULDNERS ZU; HIERAUS ENTWICKELTE SICH DAS HEUTIGE UNTERNEHMERPFANDRECHT. DAS BGB ÜBERNAHM IM JANUAR 1900 DIE FORDERUNG ALS RECHTSBEGRIFF.

DAS NIEDERSTWERTPRINZIP BEI DER FORDERUNG
DAS VOLLSTÄNDIGKEITSGEBOT BEINHALTET DAS GEBOT, DASS SÄMTLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, EBENSO WIE AUCH DIE FORDERUNGEN - ALLE IN DER BILANZ ANZUFÜHREN SIND. WEITERHIN GIBT ES NOCH DAS VORSICHTSPRINZIP UND DAS NIEDERSTWERTPRINZIP. BEI DEM VORSICHTSPRINZIP HANDELT ES SICH GRUNDSÄTZLICH UM DIE WICHTIGSTE BEWERTUNG VON FORDERUNGEN. SO IST UNTERNEHMERN EIN ANSATZ VON ÜBERHÖHTEN WERTANSÄTZEN FÜR VERMÖGENSPOSTEN WIE FORDERUNGEN NICHT GESTATTET. DAS NIEDERSTWERTPRINZIP BESAGT, DASS DIE FORDERUNGEN NACH DEM NIEDERSTWERTPRINZIP IN DER REGEL MIT DEM NIEDRIGSTEN WERT ANGESETZT WERDEN.

BEISPIEL
BEISPIELE VON FORDERUNGEN SIND IN DER REGEL GELD, SACHGÜTER ODER DIENSTLEISTUNGEN.BILANZIERUNG VON FORDERUNGENFORDERUNGEN STELLEN EINEN KURZFRISTIGEN VERMÖGENSWERT DAR. ENTSPRECHEND MÜSSEN ALLE FORDERUNGEN AUF DER AKTIVSEITE DER BILANZ VERBUCHT WERDEN. GENAUER GESAGT FINDEN SICH DIE FORDERUNGEN - UNTERTEILT NACH DER HERKUNFT DER FORDERUNG - IM UMLAUFVERMÖGEN VON UNTERNEHMEN WIEDER. SCHLIESSLICH VERBLEIBEN DIE FORDERUNGEN NICHT AUF DAUER IM UNTERNEHMEN, SONDERN WERDEN ALLER VORAUSSICHT NACH BINNEN KURZER ZEIT WIEDER ERLÖSCHEN, WEIL DER KUNDE DIE RECHNUNG BEGLEICHT.

JETZT IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT EINHOLEN!
TEL: 05418001850
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW. A DU-INKASSO.DE

