**Bedenken gegen die Ausführung/Stoffe/Vorleistungen**

*Ort, Datum*

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

**Mitteilung von Bedenken (§ 4 Abs. 3 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 Herrn/Frau …………………………………………. folgende Ausführungsunterlagen erhalten:

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

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

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

Gegen die Art und Weise der vorgesehenen Ausführung und die vorgeschriebenen oder gelieferten Stoffe und Bauteile melden wir vor Beginn der Ausführung der uns betreffenden Leistungen folgende Bedenken an:

gegen die Art der Ausführung, wie sie sich nach der Planung darstellt:

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

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

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

gegen die Art der Ausführung, wie sie sich nach der Leistungsbeschreibung im Leistungsverzeichnis darstellt:

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

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

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

gegen die gelieferten/vorgeschriebenen Baustoffe/Bauteile:

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

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

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

gegen folgende Leistungen des Vorunternehmers ………………………………… betreffend das Gewerk ………………………………………..:

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

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

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

Gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B sind wir gehalten, die genannten Vorgaben zu prüfen und auf Bedenken möglichst noch vor Leistungsaufnahme aufmerksam zu machen.

Gründe für unsere Bedenken ergeben sich

aus den nachfolgend aufgeführten allgemein anerkannten Regeln der Technik:

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

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

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

aus den nachfolgend aufgeführten technischen Regelwerken:

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

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

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

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

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Bedenkenmitteilung uns dann von der Gewährleistung befreit, wenn sich der Mangel realisiert, auf dessen möglichen Eintritt wir aufmerksam gemacht haben. Wir weisen auf § 13 Abs. 3 VOB/B hin.

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift*