|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  | **Erbausschlagungserklärung** | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| *Einsenden an:* | | *Bezirksgericht Küssnacht, Einzelrichter im summarischen Verfahren, Luzernerstrasse 1, Postfach 170, 6403 Küssnacht am Rigi* | |  |
|  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Gesuchsteller/in/nen** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. |  | |  | | |  |  |
|  | (Name) | | (Vorname/n) | | | (Geburtsdatum) | (Geburtsort / Kanton) |
|  |  | |  | | |  | |
|  | (Heimatort / Kanton bzw. Nationalität) | | (Zivilstand) | | | (Beruf) | |
|  |  | | | |  |  | |
|  | (Wohnadresse: Strasse Nr.) | | | | (PLZ) | (Wohnort / Kanton / Land) | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | (Telefon Nr. [Geschäft]) | (Telefon Nr. [Privat]) | | (Mobile Nr.) | | (E-Mail) | |
|  |  | | | | | | |
|  | (Beziehung zur verstorbenen Person) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2. |  | |  | | |  |  |
|  | (Name) | | (Vorname/n) | | | (Geburtsdatum) | (Geburtsort / Kanton) |
|  |  | |  | | |  | |
|  | (Heimatort / Kanton bzw. Nationalität) | | (Zivilstand) | | | (Beruf) | |
|  |  | | | |  |  | |
|  | (Wohnadresse: Strasse Nr.) | | | | (PLZ) | (Wohnort / Kanton / Land) | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | (Telefon Nr. [Geschäft]) | (Telefon Nr. [Privat]) | | (Mobile Nr.) | | (E-Mail) | |
|  |  | | | | | | |
|  | (Beziehung zur verstorbenen Person) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3. |  | |  | | |  |  |
|  | (Name) | | (Vorname/n) | | | (Geburtsdatum) | (Geburtsort / Kanton) |
|  |  | |  | | |  | |
|  | (Heimatort / Kanton bzw. Nationalität) | | (Zivilstand) | | | (Beruf) | |
|  |  | | | |  |  | |
|  | (Wohnadresse: Strasse Nr.) | | | | (PLZ) | (Wohnort / Kanton / Land) | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | (Telefon Nr. [Geschäft]) | (Telefon Nr. [Privat]) | | (Mobile Nr.) | | (E-Mail) | |
|  |  | | | | | | |
|  | (Beziehung zur verstorbenen Person) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 4. |  | |  | | |  |  |
|  | (Name) | | (Vorname/n) | | | (Geburtsdatum) | (Geburtsort / Kanton) |
|  |  | |  | | |  | |
|  | (Heimatort / Kanton bzw. Nationalität) | | (Zivilstand) | | | (Beruf) | |
|  |  | | | |  |  | |
|  | (Wohnadresse: Strasse Nr.) | | | | (PLZ) | (Wohnort / Kanton / Land) | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | (Telefon Nr. [Geschäft]) | (Telefon Nr. [Privat]) | | (Mobile Nr.) | | (E-Mail) | |
|  |  | | | | | | |
|  | (Beziehung zur verstorbenen Person) | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **Verstorbene Person** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| (Name) | | | | | | | (Vorname/n) | | |
|  | in |  | | / | |  | | in |  |
| (Geburtsdatum) |  | (Geburtsort / Kanton / Land) | |  | | (Todesdatum) | |  | (Todesort / Kanton / Land) |
|  | | |  | | | |  | | |
| (Heimatort / Kanton bzw. Nationalität) | | | (Zivilstand) | | | | (Beruf) | | |
|  | | | | |  | |  | | |
| (Letzte Wohnadresse: Strasse Nr.) | | | | | (PLZ) | | (Wohnort / Kanton / Land) | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| **Ausschlagungserklärung** |
|  |
|  |
|  |
| Sehr geehrte Damen und Herren |
|  |
| Die unterzeichnende/n Person/en, erkläre/n hiermit unterschriftlich, dass ich (bzw. wir) den Nachlass der obgenannten verstorbenen Person unbedingt und vorbehaltlos (gemäss Art. 570 ZGB) ausschlage/n, wobei mir (bzw. uns) bekannt ist, dass diese Aus­schlagungserklärung unwiderruflich ist. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Einzureichende Unterlagen** | | |
|  |  |  |
| - |  | Erbenverzeichnis (zu beziehen beim Erbschaftsamt am letzten Wohnsitz des Erblassers); |
|  |  |  |
| - |  | evtl. Todesurkunde; |
|  |  |  |
| - |  | Ausweis über den registrierten Familienstand der verstorbenen Person; |
|  |  |  |
| - |  | Allfällige Testamente. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Ort, Datum und Unterschrift** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | |  |  |
|  | , | den |  |  |
| **(Ort)** |  | | **(Datum)** | **(Unterschrift: Gesuchsteller/in Ziff. 1)** |
|  |  | |  |  |
|  | , | den |  |  |
| **(Ort)** |  | | **(Datum)** | **(Unterschrift: Gesuchsteller/in Ziff. 2)** |
|  |  | |  |  |
|  | , | den |  |  |
| **(Ort)** |  | | **(Datum)** | **(Unterschrift: Gesuchsteller/in Ziff. 3)** |
|  |  | |  |  |
|  | , | den |  |  |
| **(Ort)** |  | | **(Datum)** | **(Unterschrift: Gesuchsteller/in Ziff. 4)** |
|  | | | | |

*[Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf der nächsten Seite.]*

\*\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Allgemeine Hinweise hinsichtlich der Erbausschlagung** | |
|  | |
| **Wer :** | Die gesetzlichen wie auch die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die ihnen zugefallene Erbschaft auszuschlagen (vgl. Art. 566 Abs. 1 ZGB). |
|  | |
| **Frist :** | Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate ab Kenntnis des Todes des Erb­lassers für gesetzliche Erben und ab amtlicher Mitteilung von der letztwilligen Ver­fügung des Erblassers für eingesetzte Erben (vgl. Art. 567 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB). |
|  | |
| **Verwirkung der Aus-**  **schlagungsbefugnis :** | Das Ausschlagungsrecht ist für alle Erben verwirkt, die sich in die Angelegenheiten der Erbschaft eingemischt, sich Nachlasswerte angeeignet oder Erbschaftsgegen­stände verheimlicht haben (vgl. Art. 571 Abs. 2 ZGB). |
|  | |
| **Rechtsnatur, Eigen-**  **art/en und Wirkung/en**  **der Ausschlagungs-**  **erklärung :** | ▪ Die Ausschlagung ist ein Gestaltungsrecht.  ▪ Die Ausschlagung ist als solche ein einseitiges, empfangsbedürftiges und bedin­gungsfeindliches Rechtsgeschäft. Die einmal erklärte Ausschlagung ist unwider­ruflich.  ▪ Die Ausschlagungserklärung muss eindeutig, unmissverständlich und unbedingt (d.h. ohne Bedingungen versehen) abgegeben werden und sie ist – wie bereits erwähnt – grundsätzlich unwiderruflich.  ▪ Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften gemäss Art. 566 ff. ZGB.  ▪ Die Ausschlagung führt zum Verlust der Erbenstellung *ex tunc*: Wer die Aus­schlagung erklärt, ist nie Erbe geworden.  ▪ Wer den Nachlass ausschlägt, wird im Falle der gesetzlichen Erbfolge (vgl. Art. 457 ff. ZGB) vom Gesetz so behandelt, wie wenn er den Erbfall nicht erlebt hätte (vgl. Art. 572 Abs. 1 ZGB).  ▪ Wird die Erbschaft von allen nächsten gesetzlichen Erben ausgeschlagen, so gelangt sie zur Liquidation durch das Konkursamt (vgl. Art. 573 Abs. 1 ZGB). |

\*\*\*\*\*