**§§ 106 ff. BGB – Minderjährigenrecht**

Definitionen

Geschäftsunfähigkeit bereits in 104ff

*Geschäftsunfähig* ist, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. D.h. also, dass Kinder unter sieben Jahren geschäftsunfähig sind. Willenserklärungen von ihnen sind nichtig, §§ 104, 105 I BGB.

Beschränkte Geschäftsfähigkeit bereits in 104ff

*Beschränkt geschäftsfähig* sind Kinder bzw. Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren.

Unbeschränkte Geschäftsfähigkeit bereits in 104ff

Grundsätzlich ist jede volljährige Person im Umkehrschluss zu   
§§ 104, 106 BGB voll geschäftsfähig.

Schwebende Unwirksamkeit

Gem. § 108 I BGB hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter des beschränkt Geschäftsfähigen ab, wenn der Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung geschlossen wurde.

Lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft

Ein Geschäft ist *lediglich rechtlich vorteilhaft,* wenn es den Minderjährigen weder verpflichtet noch dessen bestehende Rechte aufhebt oder mindert. Dann bedarf es keiner Einwilligung. Beachte hier die Unterscheidung von Verpflichtung- und Verfügungsgeschäft sowie von neutralen Geschäften.

Neutrales Geschäft

*Neutrale Geschäfte*, das heißt Geschäfte, die dem Minderjährigen weder einen Vor- noch einen Nachteil bringen, sind wortlauttechnisch nicht von einem „lediglich rechtlichen Vorteil“ i.S.d. § 107 BGB umfasst. Trotzdem sind sie nach herrschender Meinung nicht einwilligungsbedürftig.

Einwilligung

Eine *Einwilligung* ist die vorherige Zustimmung zum Vertrag (Legaldefinition in § 183 S. 1 BGB). Die Voraussetzungen der Zustimmung nennt uns § 182 BGB. Die Einwilligung kann gegenüber dem einen oder dem anderen Teil erteilt werden, das heißt gegenüber dem Minderjährigen oder gegenüber dem Vertragspartner.

Taschengeldparagraph, § 110 BGB

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind (Wortlaut).

Genehmigung

Die *Genehmigung* ist die nachträgliche Zustimmung eines Dritten zu einem von anderen Personen vorgenommenen Rechtsgeschäften (vgl. §§ 184 I, 182 BGB). Schließt der Minderjährige einen Vertrag, a) ohne dadurch einen lediglich rechtlichen Vorteil zu erlangen und b) ohne die vertragsgemäße Leistung mit Mitteln bewirkt zu haben, die ihm zur Verfügung gestellt wurden c) sowie ohne vorherige Zustimmung, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung (nachträglichen Zustimmung, § 184 BGB) des Vertreters ab. Das Rechtsgeschäft ist mithin schwebend unwirksam.

Quellen:

Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 81. Aufl. 2022.

Jauernig/Mansel, 18. Aufl. 2021, BGB § 13 Rn. [2](https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fkomm%2Fjaukobgb_18%2Fbgb%2Fcont%2Fjaukobgb.bgb.p131.htm&pos=8&hlwords=on).

MüKoBGB/Einsele, 9. Aufl. 2021, BGB [§ 131](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMuekoBGB_9_Band1%2FBGB%2Fcont%2FMuekoBGB%2EBGB%2Ep131%2Ehtm).

MüKoBGB/Spickhoff, 9. Aufl. 2021, BGB § 107 Rn. [54](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMuekoBGB_9_Band1%2FBGB%2Fcont%2FMuekoBGB%2EBGB%2Ep107%2EglIII%2Egl1%2Egld%2Ehtm).

MüKoBGB/Spickhoff, 9. Aufl. 2021, BGB § 109 Rn. [9](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoBGB_9_Band1/BGB/cont/MuekoBGB.BGB.p109.glII.htm).

MüKoBGB/Spickhoff, 9. Aufl. 2021, BGB § 110 Rn. [1](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMuekoBGB_9_Band1%2FBGB%2Fcont%2FMuekoBGB%2EBGB%2Ep110%2EglI%2Ehtm), Rn. [29](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMuekoBGB_9_Band1%2FBGB%2Fcont%2FMuekoBGB%2EBGB%2Ep110%2EglII%2Egl5%2Eglb%2Ehtm).

Jauernig/Mansel, 18. Aufl. 2021, BGB § 110 Rn. [1](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/JauKoBGB_18/BGB/cont/JauKoBGB.BGB.p110.htm).

Felsch, Claudio Johannes; Jutrzenka, Niklas: Von Sinn und Unsinn einer Zugangsregelung, ZJS 6/2020, [544-546](https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2020_6_1447.pdf).

BGH NJW 1967, [1800](https://beck-online.beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fzeits%2Fnjw%2F1967%2Fcont%2Fnjw.1967.1800.1.htm&readable=Parallelfundstellen&IsSearchRequest=True&HLWords=on&JumpType=SingleHitJump&JumpWords=BGH%2BNJW%2B1967%252c%2B1800).

Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1, Allgemeiner Teil, §§ 90-124; 130-133, 90. Auflage, 2021.