**Bedenken gegen Ausführungsanordnungen**

*Ort, Datum*

**Bauvorhaben: …………………………………………………..……………………………..**

**Bedenken gegen Ausführungsanordnungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für vorbezeichnetes Bauvorhaben sind wir gemäß Vertrag vom ……………………. mit der Durchführung der …………………………………-arbeiten beauftragt worden.

Am ……………………. haben wir von Ihrem Architekten ………………….………..……….. folgende Ausführungsanordnungen erhalten:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B sind wir gehalten, Anordnungen auf etwaige Bedenken zu überprüfen und auf bestehende Bedenken hinzuweisen. Unsere fachtechnische Prüfung hat zu folgenden Bedenken geführt:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Gründe für unsere Bedenken ergeben sich

[ ]  aus den nachfolgend aufgeführten allgemein anerkannten Regeln der Technik:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

[ ]  aus den nachfolgend aufgeführten technischen Regelwerken:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Die Anordnung ist daher unberechtigt bzw. unzweckmäßig.

Wir bitten um Stellungnahme bis zum …………………….

Bleibt die Anordnung aufrechterhalten, werden sich Mehrkosten ergeben, deren Ersatz wir nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B über die vertraglich vereinbarten Preise hinaus verlangen werden. Diese Mehrkosten ergeben sich aus nachfolgenden Erschwerungen, die bisher im Vertrag nicht berücksichtigt worden sind:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift*