|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Gegeben sind die folgenden drei Gesellschaftssysteme. Zur Vereinfachung ist jede Gesellschaft in zwei gleich grosse Gruppen eingeteilt worden, A und B. Die Zahlen stehen jeweils für die Höhe des Wohlstands (nicht für Geld, dessen Wert relativ ist). | | | |
|  | | | |
|  | **A** | **B** | **A+B** |
| **1** | 50 | 50 | 100 |
| **2** | 120 | 30 | 150 |
| **3** | 60 | 70 | 130 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ordnen Sie nun jedem der folgenden Gerechtigkeitsprinzipien dasjenige Gesellschaftssystem zu, das am besten dem jeweiligen Prinzip entspricht. | |
|  | |
| 1. Utilitarismus: Dasjenige Gesellschaftssystem ist zu wählen, das insgesamt den grösstmöglichen Nutzen für die grösstmögliche Anzahl bringt. | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |
| 1. Egalitarismus: Dasjenige Gesellschaftssystem ist zu wählen, in dem alle gleich viel haben. | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |
| 1. Differenzprinzip: Dasjenige Gesellschaftssystem ist zu wählen, in dem die Ärmsten ver-gleichsweise am meisten haben. | \_\_\_\_\_\_\_ |