Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel: Begriffliches; Inhalt der Strafnormen; Quellen des Strafrechts;
   Unterteilungen ................................................................. 1
   A. Grundbegriffe ............................................................... 1
      I. Strafrecht, Straftat, Strafbarkeit, Straftäter;
         Kriminalität, Delinquenz ............................................. 1
      II. Verbrechen und Vergehen, § 12 StGB ........................... 2
      III. Formeller und materieller Straftatbegriff ...................... 7
      IV. Strafe ........................................................................... 7
      V. Exkurs: Latein im (Straf-)Recht ..................................... 9
   B. Strafrechtliche Gesetzgebung ............................................. 10
      I. Allgemeines .................................................................. 10
      II. Zuständigkeit .............................................................. 10
   III. Einteilung der strafrechtlichen Regelungen;
      Systematik des StGB ........................................................ 11
         I. Materielles und formelles Strafrecht ......................... 11
            a) Materielles Strafrecht .............................................. 11
               aa) Materielles Strafrecht als Kern- und Nebenstrafrecht ...................................................... 11
               bb) Recht der Straftatvoraussetzungen als Teil
                  des materiellen Rechts ............................................. 13
            cc) Recht der Straftatrechtsfolgen als Teil des
                materiellen Rechts .................................................... 14
               dd) Allgemeiner Teil und Besonderer Teil:
                  Gliederung des StGB ............................................... 16
                     (1) Allgemeiner Teil ............................................... 16
                     (2) Besonderer Teil ................................................ 18
                        (a) Allgemeines ................................................... 18
                        (b) Minder schwere und besonders schwere Fälle .... 20
                        (c) Qualifikationen und Privilegierungen ........... 23
                        (d) Einteilung der Straftatbestände nach Art der
                            geschützten Rechtsgüter: Individualrechtsgüter,
                            Allgemeinrechtsgüter ..................................... 24
(e) Einteilung der Straftatbestände nach der Intensität des Angriffs auf das Rechtsgut: Erfolgs- und Tätigkeitsdelikte ................. 26

(f) Einteilung der Straftatbestände nach dem Erfolgswillen: Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikte ... 33

(g) Einteilung der Straftatbestände nach Art der Tatbestandsverwirklichung: Begehungs- und Unterlassungsdelikte. ................. 36

(h) Einteilung der Straftatbestände nach dem Täterkreis: Allgemein- und Sonderdelikte. ......................... 38

(i) Verwirklichungsstadium: Vollendete und versuchte Delikte ......................... 41

(j) Unternehmensdelikte, § 11 I Nr. 6 StGB .......... 42

(k) Beteiligung: Täterschaft und Teilnahme. ................. 45

2. Besondere Rechtsgebiete innerhalb des Strafrechts. .......... 50

C. Strafrecht als Teilgebiet des Rechts;
Verknüpfungen der Rechtsgebiete. ......................... 51

D. Abgrenzungen des Strafrechts und Strafens zu verwandten Disziplinen bzw. Eingriffen; Strafrecht als Teil der gesamten Kriminalwissenschaften ..................................... 57

I. Ordnungswidrigkeitenrecht ............................. 57

II. Disziplinar- und Berufsrecht .............................. 58

III. Strafrecht als Teil der gesamten Kriminalwissenschaften .......... 59

2. Kapitel: Funktion des Rechts; Funktion des Strafrechts: Strafzwecke .......... 61

A. Funktion des Rechts ..................................... 61

B. Funktion des Strafrechts: Strafzwecke .............................. 63

I. Allgemeines ............................................. 63

II. Absolute Strafzwecktheorien ............................................. 66

III. Relative Strafzwecktheorien ............................................. 68

1. Allgemeines ............................................. 68

2. Generalprävention ............................................. 70

3. Spezialprävention ............................................. 71

IV. Vereinigungstheorien; Strafzwecke im StGB ..................... 73

3. Kapitel: Verfassungsrechtliche Grenzen des Strafrechts ................. 77

A. Strafrecht als Grundrechtseingriff .................................. 77

B. Pflicht zur Pönalisierung (Untermaßverbot). ......................... 84

C. Garantiefunktion des Strafgesetzes, Art. 103 II GG; §§ 1, 2 StGB;
Art. 7 I EMRK ............................................. 85

I. Allgemeines ............................................. 86

1. Rechtsquellen, Rechtsnatur, Folgen einer Verletzung .................. 86

2. Bestrafung und Strafbarkeit ............................................. 87

3. Gesetzlich bestimmt: Der Begriff des Gesetzes. ......................... 89
II. Rückwirkungsverbot (nulla poena sine lege praevia), § 2 StGB . . .  89
  1. Allgemeines ..............................................................  89
  2. § 2 I StGB ...................................................................  90
  3. § 2 II StGB ..................................................................  94
  4. § 2 III StGB ..................................................................  94
  5. § 2 IV StGB ..................................................................  95
  6. § 2 V StGB ..................................................................  95
  7. § 2 VI StGB ..................................................................  95

III. Bestimmtheitsgebot / Unbestimmtheitsverbot (nulla poena
sine lege certa) ....................................................................  96

IV. Gewohnheitsrechtsverbot (nullum crimen sine lege scripta) ....  98
V. Analogieverbot (nullum crimen sine lege stricta) ....................  99

4. Kapitel: Struktur des vorsätzlichen vollendeten täterschaftlichen
   Begehungsdelikts; Aufbau und Prüfung einer Straftat .................  103

5. Kapitel: Grundlagen des Tatbestands .....................................  109

6. Kapitel: Strafrechtlicher Handlungsbegriff ................................. 113
   A. Allgemeines .................................................................. 113
   B. Handlungsbegriffe ......................................................... 114
   C. Nicht-Handlungen ........................................................ 114
      I. Äußere Krafteinwirkung (vis absoluta) ......................... 114
      II. Reflexbewegungen .................................................... 115
      III. Geistiger Steuerungsapparat ausgeschaltet ................. 116
   IV. Juristische Personen und Personenvereinigungen ............... 117
    V. Naturereignisse, Tiere, Maschinen ................................ 119
    VI. Gedanken, Vorhaben und Gesinnung ............................ 120

7. Kapitel: Kausalität ............................................................. 121
   A. Grundlagen .................................................................. 121
   B. Äquivalenztheorie; Adäquanztheorie; Relevanztheorie .......... 122
   C. Condicio-sine-qua-non-Formel; Lehre von der gesetzmaßigen
      Bedingung .................................................................... 124
   D. Ungewissheiten über den Kausalzusammenhang ............... 126
   E. Überholende (abgebrochene) Kausalität; mehrstufige Kausalität 127
   F. Alternative Kausalität (Doppel-, Mehrfachkausalität) ........ 129
   G. Kumulative Kausalität .................................................. 130
   H. Reserveursachen (hypothetische Kausalverläufe) ............... 131
    J. Gremienentscheidungen (Kollegialentscheidungen) ............ 132

8. Kapitel: Objektive Zurechnung .............................................. 135
   A. Allgemeines .................................................................. 135
   B. Fallgruppen zur zweifelhaften Schaffung einer rechtlich
      missbilligten Gefahr des Erfolgeintritts ............................. 137
      I. Grundfrage: Erlaubtes Risiko. ...................................... 137
II. Ganz entfernte und beiläufige Ursachen ............................................ 138

III. Fehlendes Beherrschungsvermögen / ganz geringe Wahrscheinlichkeit ............................................ 138

IV. Sozialadäquanz .............................................................................. 139

V. Mitwirkung an einer freiverantwortlichen, vorsätzlichen Selbstgefährdung des Geschädigten (Risikozuständigkeit) ............ 140

1. Grundlagen ................................................................. 140

2. Risikobewusstsein ........................................ 142

3. Abgrenzung von Selbst- und Fremdgefährdung: Tatherrschaft ... 144

4. Nichtinanspruchnahme ärztlicher Behandlung ........................................ 145

5. Herausforderung (Rettung, Verfolgung) ........................................ 146

VI. Fehlende Risikoerhöhung; Risikoverringerung .................. 148

C. Fallgruppen zur zweifelhaften Realisierung der Gefahr im tatbestandsmäßigen Erfolg ........................................ 149

I. Atypischer Kausalverlauf ........................................ 149

II. Rechtswidrigkeits- / Pflichtwidrigkeitszusammenhang / rechtmäßiges Alternativverhalten .................. 150

III. Schutzzweck der Norm (Schutzzweckzusammenhang) ............ 154

IV. Eigenverantwortliches Dazwischentreten eines anderen;

Regressverbot? ................................................................. 155

1. Vorsätzliches Dazwischentreten ........................................ 156

2. Fahrlässiges Dazwischentreten ........................................ 157

9. Kapitel: Täterschaft ........................................................................ 161

A. Grundlagen und Voraussetzungen ........................................ 161

I. Grundlagen .................. 161

II. Voraussetzungen der Täterschaft; Abgrenzung zur Teilnahme ...... 164

B. Unmittelbare Täterschaft (Handlungsherrschaft), § 25 I 1. Var. StGB .. 170

C. Mittelbare Täterschaft, § 25 I 2. Var. StGB ................................ 171

I. Allgemeines ................................................................. 171

II. Mittelbare Täterschaft kraft überlegenen Wissens

(Irrumsherrschaft) ................................................................. 175

1. Unkenntnis, die den subjektiven Tatbestand entfallen lässt ............ 175

a) Vorsatzlos handelndes Werkzeug ........................................ 175

b) Sonderfall: Objektiv tatbestandslos handelndes Werkzeug, das nicht um den schädigenden Charakter seines Handelns weiß ........................................ 176

aa) Selbstschädigung ......................................................... 176

bb) Aus sonstigen Gründen objektiv tatbestandslos handelndes Werkzeug; qualifikationslos-doloses Werkzeug ......... 180

2. Unkenntnis, die die Rechtswidrigkeit entfallen lässt:

Gerechtfertigt handelndes Werkzeug ........................................ 182
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitel</th>
<th>Seitenzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Grundlagen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Rechtsnatur, Inhalt, Abgrenzung</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Intensität des Vorsatzes; sachgedankliches Mitbewusstsein</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Zeitpunkt</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Kumulativer und alternativer Vorsatz</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Erscheinungsformen des Vorsatzes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Absicht (dolus directus 1. Grades)</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Wissentlichkeit (dolus directus 2. Grades)</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Eventualvorsatz (dolus eventualis, bedingter Vorsatz)</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Feststellung</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>D. Vorsatzausschließende Irrtümer, § 16 StGB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Grundlagen der Irrtumslehre</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Grundlagen der Irrtümer über Elemente der Tatbestandsmäßigkeit</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Nebentäterschaft</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Nötigung durch den Hintermann: Nötigungsherrschaft</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bloße Ausnutzung eines bereits vorhandenen Willens, namentlich: Schuldunfähiges Werkzeug</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Allgemeines</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Gemeinsame Tatentwicklung; Tatbeitrag</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Grundlagen</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sog. sukzessive Mittäterschaft</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Gemeinschaftlicher Tatentschluss (Entschluss zur gemeinschaftlichen Tat, animus coauctoris)</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Grundlagen</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Subjektive Tatbestandsmerkmale; Exzess</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Aufkündigung des Tatentschlusses; Ausscheiden eines Mittäters</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>D. Mittäterschaft (funktionale Tatherrschaft), § 25 II StGB</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Allgemeines</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Gemeinsame Tatentwicklung; Tatbeitrag</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Grundlagen</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Sog. sukzessive Mittäterschaft</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Gemeinschaftlicher Tatentschluss (Entschluss zur gemeinschaftlichen Tat, animus coauctoris)</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Grundlagen</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Subjektive Tatbestandsmerkmale; Exzess</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Aufkündigung des Tatentschlusses; Ausscheiden eines Mittäters</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Nebentäterschaft</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Unkenntnis, die die Schuld entfallen lässt</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Unkenntnis, die die vertypte Strafzumessung betrifft, insbesondere: Täter hinter dem Täter bei vermeidbarem Verbotsirrtum</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Irrtümer über den konkreten Handlungssinn</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Unrechtsquantifizierung (gradueller Tatbestandsirrtum, Irrtum über Schadenshöhe)</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Unrechtsqualifizierung</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Manipulierter error in persona vel objecto (sog. Dohna-Fall)</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Mittelbare Täterschaft kraft überlegenen Willens</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Nötigung durch den Hintermann: Nötigungsherrschaft</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bloße Ausnutzung eines bereits vorhandenen Willens, namentlich: Schuldunfähiges Werkzeug</td>
<td>189</td>
</tr>
</tbody>
</table>
III. Tatumstandisirrtum ................................................................. 235
   1. Grundlagen ........................................................................ 235
   2. Deskriptive Tatbestandsmerkmale ......................................... 236
   3. Normative Tatbestandsmerkmale; insbesondere:
      Abgrenzung zum Verbotsirrtum nach § 17 StGB ..................... 237
IV. Insbesondere: Qualifizierende Tatbestandsmerkmale ................. 240
V. Insbesondere: Privilegierende Tatbestandsmerkmale ................. 241
VI. Exkurs: Regelbeispiele ........................................................... 242
VII. Insbesondere: Vorfeldirrtümer .............................................. 243
VIII. Insbesondere: error in persona vel obiecto ............................ 246
IX. Insbesondere: aberratio ictus (Fehlgehen der Tat) ................... 248
X. Insbesondere: Irrtum über den Kausalverlauf .......................... 251
   1. Allgemeines ....................................................................... 251
   2. Verfrühte Erfolge .................................................................. 253
   3. Verspätete Erfolge .............................................................. 254
XI. Insbesondere: Irrtümer über die Täterschaft ............................ 255
   2. Mittäterschaft, § 25 II StGB ................................................. 257

11. Kapitel: Rechtswidrigkeit ....................................................... 259
   A. Allgemeines ....................................................................... 259
      I. Grundlagen ....................................................................... 259
      II. Subjektives Rechtfertigungselement ................................... 261
         1. Erforderlichkeit eines subjektiven Rechtfertigungselements;
            Anforderungen .............................................................. 262
         2. Folgeproblem: bei Fehlen Vollendung oder (untauglicher)
            Versuch? ..................................................................... 264
   B. Rechtfertigungsgründe ......................................................... 265
      I. Notwehr, § 32 StGB ........................................................... 265
         1. Aufbau ........................................................................ 265
         2. Allgemeines .................................................................. 265
         3. Objektive Voraussetzungen ............................................. 266
            a) Sog. Notwehrlage, § 32 II StGB .................................. 266
               aa) Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut .............. 266
                  (1) Notwehrfähiges Rechtsgut ................................ 267
                  (2) Angriff ............................................................... 269
                     (a) Grundlagen ......................................................... 269
                     (b) Exkurs: Anwendung des § 32 StGB auf staatliches
                        Handeln .............................................................. 272
               bb) Gegenwärtigkeit des Angriffs ............................... 276
               cc) Rechtswidrigkeit des Angriffs ............................... 282
            b) Sog. Notwehrhandlung ................................................. 284
               aa) Verteidigung: gegen Angreifer gerichtet .................. 284
               bb) Erforderlichkeit ....................................................... 286
                  (1) Eignung (Geeignetheit) der Verteidigungshandlung .. 286
(2) Mildestes Mittel und möglichst schonender Einsatz ... 286
cc) Gebotenheit, § 32 I StGB: Sog. sozialethische
    Einschränkungen der Notwehr ................................. 289
(1) Allgemeines ......................................................... 290
(2) Bagatellangriffe, krasses Missverhältnis,
    Unfugabwehr ....................................................... 290
(3) Art. 2 I, II lit. a EMRK: Keine Tötung eines Menschen
    zur Verteidigung von Sachwerten? ............................ 291
(4) Notwehrprovokation ............................................. 292
(5) „Zu Recht“ Erpresste .......................................... 297
(6) Angriffe von schuldlos Handelnden und
    schuldlos Irrenden ............................................... 299
(7) Nahestehende Angreifer (enge persönliche
    Beziehungen) ..................................................... 299
(8) Folter ..................................................................... 301
(9) Rechtswidrige polizeiliche Maßnahmen ..................... 303
(10) Aufgedrängte Nothilfe ......................................... 304
4. Subjektive Voraussetzungen ................................. 304
II. Rechtfertigende Notstände ................................. 304
1. § 34 StGB .............................................................. 304
   a) Aufbau ............................................................... 304
   b) Allgemeines ....................................................... 305
c) Objektive Voraussetzungen ...................................... 305
   aa) Sog. Notstandslage: Gegenwärtige Gefahr für ein
       notstandsfähiges Rechtsgut ................................ 305
   bb) Sog. Notstandshandlung .................................... 311
   (1) Nicht anders abwendbar (Erforderlichkeit) ............... 311
   (2) Bei Abwägung der widerstreitenden Interessen
       wesentliches Überwiegen des geschützten Interesses
       gegenüber dem beeinträchtigten ............................ 312
   (3) Angemessenheit, § 34 S. 2 StGB .......................... 319
       (a) Allgemeines .................................................. 319
       (b) Rechtlich geordnete Verfahren .......................... 319
       (c) Sog. Nötigungsnotstand ................................. 320
       (d) Besondere Rechtsstellung ............................... 321
       (e) Verschulden der Notstandslage ....................... 321
       (f) Unantastbare Freiheitsrechte des Betroffenen ...... 323
d) Subjektive Voraussetzungen .................................... 323
2. Zivilrechtlicher Notstand ................................. 324
   a) Defensiver Notstand, § 228 BGB .......................... 324
      aa) Aufbau ............................................................. 324
      bb) Allgemeines .................................................. 324
      cc) Objektive Voraussetzungen .............................. 325
      (1) Notstandslage: Drohende Gefahr durch eine
          fremde Sache .................................................. 325
(2) Notstandshandlung .................................................. 325  
   dd) Subjektive Voraussetzungen ........................................ 325  
      b) Aggressiver Notstand, § 904 S. 1 BGB ......................... 325  
         aa) Aufbau ............................................................. 326  
         bb) Erläuterungen .................................................... 326  
III. Vorläufige Festnahme, § 127 I 1 StPO ........................................ 326  
  1. Aufbau ........................................................................ 327  
  2. Grundlagen ............................................................... 327  
  3. Objektive Voraussetzungen ............................................ 328  
       a) Auf frischer Tat betroffen oder verfolgt ...................... 328  
       b) Festnahmegründe: Fluchtverdacht, Identitätsfeststellung ... 330  
       c) Festnahmehandlung .................................................. 330  
  4. Subjektive Voraussetzungen ........................................... 332  
IV. Einwilligung ............................................................... 332  
  1. Aufbau ........................................................................ 332  
  2. Grundlagen; Abgrenzung zum Einverständnis ..................... 333  
  3. Objektive Voraussetzungen ............................................ 334  
       a) Disponibilität des Rechtsguts ..................................... 334  
       b) Verfügungsberechtigung ............................................ 336  
       c) Einwilligungsfähigkeit ............................................... 336  
       d) Keine wesentlichen Willensmängel ............................ 338  
          aa) Gewalt; Drohung .................................................. 338  
         bb) Irrtum ............................................................... 338  
          cc) Unterlassene bzw. mangelhafte Aufklärung;  
               hypothetische Einwilligung ................................ 340  
          e) Ggf.: Keine Sittenwidrigkeit, § 228 StGB .................. 343  
          f) Erklärung vor der Tat, Fortbestehen zur Tatzeit .......... 350  
  4. Subjektive Voraussetzungen ........................................... 352  
  5. Voraussetzungen des tatbestandsausschließenden  
     Einverständnisses ........................................................ 352  
V. Mutmaßliche Einwilligung .................................................. 353  
  1. Grundlagen ............................................................... 353  
  2. Handeln im Interesse des Betroffenen ............................... 353  
     a) Aufbau ................................................................. 354  
     b) Objektive Voraussetzungen ........................................ 354  
     c) Subjektive Voraussetzungen ....................................... 356  
  3. Handeln bei Gleichgültigkeit des Betroffenen .................... 357  
VI. Erziehungsrecht; Züchtigungsrecht ........................................ 357  
VII. Besitzkehr, § 859 II, III BGB ............................................ 360  
VIII. Selbshilfe, § 229 BGB .................................................. 361  
IX. Grundrechte .................................................................. 363  
   X. Öffentlich-rechtliche Eingriffsbefugnisse von Amtsträgern .. 366  
   XI. Befehl; dienstliche Weisung ........................................ 366  
   XII. Behördliche Genehmigung .......................................... 368  
   XIII. Völkerrechtliche Erlaubnisse ..................................... 369
C. Irrtum über die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes .......................... 369

12. Kapitel: Schuld ......................................................... 373
A. Grundlagen ............................................................. 373
B. Schuldfähigkeit ......................................................... 375
   I. Schuldunfähigkeit, §§ 19, 20 StGB .......................... 376
      1. Kinder und Jugendliche ........................................ 376
      2. Schuldunfähigkeit von Erwachsenen, § 20 StGB .... 377
         a) Grundlagen .................................................... 377
         b) Struktur (Ebenen) ............................................. 377
         c) Bezugspunkte der Schuldfähigkeit .................... 378
         d) Einzelne Merkmale .......................................... 379
            aa) Krankhafte seelische Störung ...................... 379
            bb) Tiefgreifende Bewusstseinsstörung ............... 380
               (1) Allgemeines ........................................... 380
               (2) Alkoholisierung ....................................... 380
               (3) Hochgradiger Affekt ................................ 382
            cc) Schwachsinn ............................................. 382
            dd) Schwere andere seelische Abartigkeit .......... 382
            e) Abgrenzung der §§ 20 und 21 StGB ............... 383
            f) Bedeutung von Sachverständigen .................. 383
      II. Verminderte Schuldfähigkeit, § 21 StGB ............ 384
      III. Actio libera in causa (sed non libera in actu) .... 386
C. Spezielle Schuldmerkmale ....................................... 391
D. Schuldform ........................................................... 391
E. Unrechtsbewusstsein und Verbotsirrtümer, § 17 StGB. 391
   I. Allgemeines ....................................................... 392
      1. Grundlagen ..................................................... 392
      2. Bezugspunkte ................................................... 393
      3. Fehlende Vorstellung; bedingtes Unrechtsbewusstsein 394
   II. Konstellationen .................................................. 395
      1. Irrtum über das Verbotensein (direkter, unmittelbarer Verbotsirrtum) ....................................... 395
      2. Irrtum über Existenz oder Grenzen eines Rechtfertigungsgrundes ......................................... 398
   III. Rechtliche Behandlung ......................................... 399
F. Entschuldigungsgründe ............................................. 401
   I. Entschuldigender Notstand, § 35 StGB .................... 401
      1. Aufbau ........................................................... 401
      2. Grundlagen ..................................................... 401
      3. Objektive Voraussetzungen ................................ 406
         a) Sog. Notstandslage ....................................... 406
            aa) Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit ........... 406
            bb) Persönliche Nähebeziehung ....................... 407
cc) Gegenwärtigkeit .......................................................... 408
   b) Sog. Notstandshandlung ............................................. 408
      aa) Nicht anders abwendbar (Erforderlichkeit) ............. 408
      bb) Verhältnismäßigkeit ............................................. 408
cc) Keine Zumutbarkeit, § 35 I 2 StGB ............................ 408
      (1) Verursachung der Gefahr .................................... 408
      (2) Besonderes Rechtsverhältnis ............................... 409
      (3) Weitere Umstände .............................................. 410

4. Subjektive Voraussetzungen (subjektives
   Entschuldigungselement) ........................................... 410
II. Überschreitung der Notwehr, § 33 StGB ....................... 411
III. Übergesetzlicher entschuldigender Notstand .................. 416
IV. Gewissensnot, Art. 4 GG? ........................................... 418
V. Befehl; dienstliche Weisung ...................................... 419

13. Kapitel: Sonstige Strafvoraussetzungen .......................... 421
   A. Strafausschließungsgründe ....................................... 421
   B. Strafaufhebungsgründe ............................................ 422
   C. Strafantrag, §§ 77ff. StGB; Verfolgungsverjährung, §§ 78-78c StGB ............................. 423

   A. Grundlagen ............................................................. 425
      I. Stufen der Deliktsverwirklichung (iter criminis) .......... 425
      II. Strafgrund des Versuchs ....................................... 428
      III. Rechtsfolgen .................................................... 429
   B. Aufbau ................................................................. 430
   C. Tatbestand des Versuchs, § 22 StGB .......................... 430
      I. Vorstellung von der Verwirklichung des Tatbestandes
         (sog. Tatentschluss, subjektiver Tatbestand) ............. 430
         1. Allgemeines ...................................................... 430
         2. Untauglicher Versuch; Wahndelikt; abergläubischer Versuch .......... 434
            a) Allgemeines .................................................... 434
            b) Abgrenzung des untauglichen Versuchs zum Wahndelikt ....... 439
               aa) Begriff des Wahndelikts ............................... 439
               bb) Abgrenzungsproblematik ............................... 440
            c) Abergläubischer Versuch ................................ 442
         II. Unmittelbares Ansetzen (objektiver Tatbestand) ........ 443
            1. Allgemeines ...................................................... 443
            2. Besonderheiten bei der mittelbaren Täterschaft (inkl.
               Selbstschädigung), § 25 I 2. Var. StGB .................... 449
            3. Besonderheiten bei der Mittäterschaft, § 25 II StGB ......... 454
            4. Besonderheiten bei der actio libera in causa ................ 457
   D. Versuch des Regelbeispiels ..................................... 458
   E. Rücktritt, § 24 StGB ............................................... 460
   I. Grundlagen ............................................................. 461
II. Anwendbarkeit des § 24 StGB: Kein sog. (subjektiv)
  fehlgeschlagener Versuch ............................................ 462
  1. Prüfung ................................................................. 462
  2. Rücktrittshorizont; Gesamtbetrachtungslehre;
    erfolgloser Einzelakt ........................................... 463
  3. Fallgruppen .......................................................... 467
    a) Tatsächliche Unmöglichkeit: Erkannte Unerreichbarkeit des
       Erfolgs ................................................................. 467
    b) Irrig angenommene tatsächliche Unmöglichkeit .......... 467
    c) Sinnlosigkeit: Unerreichbarkeit des außertatbestandlichen
       Ziels, Wegfall der Geschäftsgrundlage? ................... 467
    d) Erreichung eines außertatbestandlichen Ziels
       (Zweckerreichung)? ................................................ 470
    e) Rechtliche Unmöglichkeit ...................................... 472
III. Rücktritt vom sog. unbeendeten Versuch, § 24 I 1. Var. StGB ..... 473
  1. Aufbau ........................................................................ 473
  2. Der sog. unbeendete Versuch .................................... 473
  3. Objektive Voraussetzungen ....................................... 476
    a) Keine Vollendung .................................................. 476
    b) Aufgeben der weiteren Ausführung der Tat .......... 477
  4. Subjektive Voraussetzungen ...................................... 479
    a) Vorsatz bzgl. Rücktrittshandlung . ........................ 479
    b) Freiwilligkeit ........................................................ 479
IV. Rücktritt vom sog. beendeten Versuch, § 24 I 1.2. Var. StGB .... 483
  1. Aufbau ........................................................................ 483
  2. Der sog. beendete Versuch .................................... 484
  3. Objektive Voraussetzungen ....................................... 484
    a) Keine Vollendung .................................................. 484
    b) Verhinderung der Vollendung: Vornahme von
       Rettungshandlungen; Kausalität der Rettungshandlungen
       für das Ausbleiben des Erfolgs ................................. 484
  4. Subjektive Voraussetzungen ...................................... 489
V. Rücktritt nach § 24 I 2 StGB ........................................ 489
  1. Aufbau ........................................................................ 489
  2. Anwendungsbereich; Voraussetzungen .................. 489
VI. Rücktritt bei mehreren Beteiligten, § 24 II StGB ..................... 492
  1. Grundlagen ............................................................. 492
  2. Vollendeter Rücktritt, § 24 II 1 StGB . .................. 493
  3. Versuchter Rücktritt ohne Tatvollendung, § 24 II 2 1.
    Var. StGB; versuchter Rücktritt bei Tatvollendung,
    § 24 II 2 2. Var. StGB .............................................. 494

15. Kapitel: Fahrlässiges Begehungsdelikt, § 15 StGB .................. 495
   A. Reine Fahrlässigkeitsdelikte .................................. 495
   I. Aufbau ...................................................................... 495
Inhaltsverzeichnis

II. Allgemeines ................................................................. 496
III. Objektive Fahrlässigkeit ........................................... 499
   1. Grundlagen ......................................................... 499
   2. Feststellung der Sorgfaltsanforderungen ................. 500
      a) Grundlagen ..................................................... 500
      b) Individualisierung vs. Generalisierung ................. 502
      c) Objektive Anhaltspunkte (Indizien) ...................... 504
         aa) Rechtsnormen .............................................. 504
         bb) Normen des Verkehrskreises ......................... 505
      d) Insbesondere: Vertrauenskreis ......................... 506
         aa) Allgemeines ............................................... 506
         bb) Straßenverkehr ........................................... 506
         cc) Arbeitsteiliges Zusammenwirken .................... 507
      e) Ggf.: Leichtfertigkeit ....................................... 508
   3. Vergleich mit Tätverhalten: Verstoß gegen
      Sorgfaltsanforderungen ....................................... 511
   4. Objektive Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts .......... 511
   5. Objektive Zurechnung ........................................... 511
IV. Täterschaft ............................................................. 511
   1. Allgemeines ......................................................... 511
   2. Fahrlässige Mittäterschaft ..................................... 512
V. Rechtswidrigkeit ....................................................... 514
VI. Schuld ................................................................. 514
   1. Subjektive Fahrlässigkeit (Persönliche Vorwerfbarkeit,
      Fahrlässigkeitsschuld) ....................................... 514
   2. Spezieller Entschuldigungsgrund: Unzumutbarkeit
      normgemäßen Verhaltens? ....................................... 514
B. Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen (Teilvorsatzdelikte) .... 516
   I. Eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen ........ 516
   II. Erfolgsqualifizierte Delikte (uneigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-
       Kombinationen) ................................................... 518
      1. Allgemeines ..................................................... 518
         a) Aufbau ......................................................... 518
         b) Erläuterungen ............................................... 518
            aa) Grundlagen .............................................. 518
            bb) Gefahrverwirklichungszusammenhang .......... 521
      2. Versuch ........................................................... 527
         a) Grunmdelikt vollendet, schwere Folge ausgeblieben:
            Versuchte Erfolgsqualifikation .......................... 527
            aa) Aufbau (Tatbestand) .................................. 527
            bb) Erläuterungen .......................................... 528
         b) Grunddelikt versucht, schwere Folge ausgeblieben
            aa) Aufbau (Tatbestand) .................................. 530
            bb) Erläuterungen .......................................... 530
c) Grunddelikt versucht, schwere Folge eingetreten:
   Erfolgsqualifizierter Versuch ........................................ 530
   aa) Aufbau (Tatbestand) ............................................. 530
   bb) Erläuterungen .................................................... 531

16. Kapitel: Unerliches Unterlassungsdelikt (Begehren durch Unterlassen),
   § 13 StGB ................................................................. 535
   A. Aufbau des vorsätzlichen unerlichen Unterlassungsdelikts .... 535
   B. Allgemeines ......................................................... 536
   C. Vorab: Abgrenzung von Tun und Unterlassen .................. 539
      I. Ansätze ............................................................ 539
      II. Einzelfälle ..................................................... 541
         1. Zeitliches Zusammenfallen von Tun und Unterlassen,
            insbesondere Vornahme einer gefährlichen Handlung
            bei gleichzeitigem Unterlassen möglicher
            Sicherungsmaßnahmen ........................................ 541
         2. Zeitliches Auseinanderfallen von Tun und Unterlassen ... 543
         3. Abbruch von Rettungsbemühungen ......................... 544
         4. Omissio libera in causa (Ausschluss der Handlungsfähigkeit) ... 544
         5. Sterbehilfe ...................................................... 545
         6. Produkthaftung ................................................ 545
   D. Erfolg ................................................................. 546
   E. Unterlassen der Erfolgsabwendung: Fehlen eines dem Täter möglichen
      und erforderlichen Erfolgsabwendungversuches ................. 547
   F. Hypothetische (Quasi-)Kausalität und objektive Zurechnung ... 548
   G. Rechtlich dafür einzustehen haben (sog. Garantenstellung) ... 552
      I. Allgemeines ..................................................... 553
      II. Obhutsgarant (Beschützergarant) .......................... 554
         1. Grundlagen .................................................... 554
         2. Eltern / Kinder, §§ 1601, 1618a, 1626, 1626a, 1631 BGB ... 554
         3. Ehegatten, § 1353 BGB ...................................... 556
         4. Sonstige Angehörige? ......................................... 557
         5. Enge natürliche Verbundenheit ............................. 558
         6. Häusliche Lebensgemeinschaft ................................ 558
         7. Gefahrengemeinschaft ....................................... 558
         8. Freiwillige tatsächliche Übernahme (Gewährsübernahme) .. 559
         9. Stellung als Amtsträger oder Organ ........................ 561
   III. Überwachergarant ................................................ 564
      1. Grundlagen .................................................... 564
      2. Beaufsichtigungspflicht ...................................... 565
      3. Verkehrssicherungspflicht .................................... 569
         a) Gefährliche Gegenstände, Einrichtungen und
            Veranstaltungen ............................................. 569
         b) Inverkehrbringen von Produkten ......................... 571
         c) Räumlichkeiten .............................................. 572
      4. Ingerenz (gefährliches Vorverhalten) ....................... 573
## Inhaltsverzeichnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitel</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>H. Zumutbarkeit</td>
<td>579</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Unterlassen entspricht der Verwirklichung des gesetzlichen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tatbestandes durch ein Tun (sog. Entsprechungsklausel,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modalitätenäquivalenz)</td>
<td>584</td>
</tr>
<tr>
<td>J. Subjektiver Tatbestand.</td>
<td>585</td>
</tr>
<tr>
<td>K. Rechtswidrigkeit und Schuld</td>
<td>586</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Rechtswidrigkeit: Insbesondere rechtfertigende</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pflichtenkollision</td>
<td>586</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Schuld</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>L. Versuch und Rücktritt</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Täterschaft und Teilnahme</td>
<td>590</td>
</tr>
<tr>
<td>N. Fahrlässiges unechtes Unterlassungsdelikt</td>
<td>591</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Aufbau</td>
<td>592</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Erläuterungen</td>
<td>592</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Kapitel: Teilnahmedelikte (Anstiftung und Beihilfe; Versuch der</td>
<td>593</td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung), §§ 26ff. StGB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A. Grundlagen</td>
<td>593</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Allgemeines; Strafgrund</td>
<td>593</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Akzessorietät</td>
<td>596</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Anstiftung, § 26 StGB</td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Aufbau</td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Allgemeines</td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Objektiver Tatbestand</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Haupttat</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bestimmen</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Grundlagen</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Anforderungen an die Konkretisierung der Haupttat.</td>
<td>603</td>
</tr>
<tr>
<td>c) <em>Omnimodo facturus</em></td>
<td>605</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Bewirken einer Tatänderung</td>
<td>605</td>
</tr>
<tr>
<td>aa) Umstiftung</td>
<td>605</td>
</tr>
<tr>
<td>bb) Abstiftung</td>
<td>606</td>
</tr>
<tr>
<td>cc) Aufstiftung</td>
<td>607</td>
</tr>
<tr>
<td>e) Zeitpunkt des Bestimmens</td>
<td>609</td>
</tr>
<tr>
<td>f) „Neutrale“ Anstiftung?</td>
<td>609</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Subjektiver Tatbestand</td>
<td>609</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Allgemeines</td>
<td>609</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Agent provocateur</td>
<td>611</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Auswirkung eines <em>error in persona vel objecto</em> des</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Haupttäters</td>
<td>614</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Beihilfe, § 27 StGB</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Aufbau</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Allgemeines</td>
<td>617</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Objektiver Tatbestand</td>
<td>617</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Haupttat</td>
<td>617</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Inhaltsverzeichnis

18. Kapitel: Konkurrenz

A. Grundlagen ................................................................. 643
B. Zweite Vorüberlegung: Gesetzeseinheit (-konkurrenz, unechte, scheinbare Konkurrenz) ................................................. 653
   I. Allgemeines .......................................................... 653
   II. Spezialität ............................................................ 655
   III. Subsidiarität ........................................................ 656
      1. Ausdrückliche (formelle) Subsidiarität .................. 656
      2. Stillschweigende (materielle) Subsidiarität .......... 658
   
IV. Rücktritt vom Versuch der Beteiligung, § 31 StGB ........ 640

18. Kapitel: Konkurrenzen ................................................. 643
A. Grundlagen ................................................................. 643
B. Erste Vorüberlegung: Mehrheit von Gesetzesverletzungen; tatbestandliche Bewertungseinheit (tatbestandliche Handlungseinheit; Erfolgseinheit) ........................................ 645
   I. Allgemeines .......................................................... 645
   II. Erfüllung mehrerer Tatbestandsvarianten ............... 646
   III. Mehraltigkeits erwiesene und pauschalierende Delikte 647
IV. Aufrechterhaltung eines Dauerkinders ...................... 650
V. Iterative oder sukzessive Tatbestandsantritt zu Lasten desselben Rechtsguts(-trägers). ........................................ 650

VI. Exkurs: Fortgesetzte Handlung und Fortsetzungstat
   (Fortsetzungsschmehung) – überholt ......................... 652
C. Zweite Vorüberlegung: Gesetzesleinheit (-konkurrenz, unechte, scheinbare Konkurrenz) ................................................. 653
   I. Allgemeines .......................................................... 653
   II. Spezialität ............................................................ 655
   III. Subsidiarität ........................................................ 656
      1. Ausdrückliche (formelle) Subsidiarität ............... 656
      2. Stillschweigende (materielle) Subsidiarität .......... 658

IV. Subjektiver Tatbestand ................................................. 627
D. Akzessorietätslockerungen, §§ 28, 29 StGB .................. 628
E. Versuch der Beteiligung, § 30 StGB ............................. 632
   I. Allgemeines .......................................................... 633
   II. § 30 I StGB .......................................................... 633
      1. Aufbau ............................................................... 633
      2. Grundlagen ........................................................ 634
      3. Strafarkeit der versuchten Anstiftung: Verbrechen 634
      4. Subjektiver Tatbestand der versuchten Anstiftung:
          Tatentschluss ..................................................... 636
      5. Objektiver Tatbestand der versuchten Anstiftung:
          Unmittelbares Ansetzen zum Bestimmen ............. 636
III. § 30 II StGB ............................................................ 637
   1. Aufbau ............................................................... 637
   2. Allgemeines .......................................................... 637
   3. Sichbereiterklären .................................................. 638
   4. Annahme des Erbietens .......................................... 638
   5. Verabredung ........................................................... 638

IV. Rücktritt vom Versuch der Beteiligung, § 31 StGB ........ 640

18. Kapitel: Konkurrenzen ................................................. 643
A. Grundlagen ................................................................. 643
B. Erste Vorüberlegung: Mehrheit von Gesetzesverletzungen; tatbestandliche Bewertungseinheit (tatbestandliche
   Handlungseinheit; Erfolgseinheit) ........................................ 645
   I. Allgemeines .......................................................... 645
   II. Erfüllung mehrerer Tatbestandsvarianten ............... 646
   III. Mehraltigkeits erwiesene und pauschalierende Delikte 647
IV. Aufrechterhaltung eines Dauerkinders ...................... 650
V. Iterative oder sukzessive Tatbestandsantritt zu Lasten
desselben Rechtsguts(-trägers). ........................................ 650

VI. Exkurs: Fortgesetzte Handlung und Fortsetzungstat
   (Fortsetzungsschmehung) – überholt ......................... 652
C. Zweite Vorüberlegung: Gesetzesleinheit (-konkurrenz, unechte,
a) Geringeres Verwirklichungsstadium ............................................ 658
b) Durchgangsdelikt ............................................................... 658
c) Gefährdungsdelikt gegenüber Verletzungsdelikt ......................... 659
d) Fahrlässigkeitsdelikt gegenüber Vorsatzdelikt .............................. 660
e) Unterlassungsdelikt gegenüber Begehungsdelikt ......................... 660
f) Leichtere Beteiligungsform gegenüber schwererer .......................... 660
IV. Konsumtion ........................................................................ 661
  1. Allgemeines ..................................................................... 661
  2. Bei Gleichzeitigkeit: Mitbestrafte Begleittat ............................... 661
  3. Bei Vor- oder Nachzeitigkeit: Mitbestrafte Vor- oder Nachtat .... 662
    a) Mitbestrafte Vortat ...................................................... 662
    b) Mitbestrafte Nachtat .................................................... 663
D. Tateinheit, § 52 StGB ............................................................... 665
  I. Allgemeines .................................................................... 665
  II. Handlungseinheit im natürlichen Sinne ................................ 666
  III. Handlungseinheit im normativen Sinne ................................ 667
    1. Teilidentität ................................................................. 667
    2. Klammerwirkung (Verklammerung) ................................ 669
    3. Natürliche Handlungseinheit .......................................... 671
E. Tatmehrheit, §§ 53ff. StGB ...................................................... 674
    19. Kapitel: Unklare Sachverhalte ........................................... 677
    A. Unklarheit einzelner Fakten ............................................. 677
    B. Unklarheit ganzer Geschehensabläufe ................................ 678
      I. Vorab (Fallbearbeitung): Lebensnahe Auslegung und Ergänzung .................................................. 678
      II. Getrennte Strafbarkeitsprüfung der Geschehensvarianten
          und Vergleich der Ergebnisse ...................................... 679
        1. In einer Variante Straflosigkeit .................................. 679
        2. Nach allen Varianten aus derselben Vorschrift strafbar
           (keine Rechtsnormungswissheit): Unechte (gleichartige)
           Wahlfeststellung ...................................................... 679
        3. In verschiedenen Varianten nach verschiedenen Vorschriften
           strafbar .................................................................... 680
          a) Stufenverhältnis ...................................................... 680
          b) Post- und Präpendenz .............................................. 681
          c) Echte (ungleichartige) Wahlfeststellung ...................... 682
             aa) Zulässigkeit? ...................................................... 683
             bb) Voraussetzungen ................................................. 683
             cc) Rechtsfolgen und Prozessuales ............................. 684
             dd) Fallgruppen ...................................................... 685
          d) Ansonsten: In dubio pro reo Freispruch ....................... 686