**Gefahrübergang – Anspruch auf Vergütung**

*Ort, Datum*

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

**Vergütungsanspruch nach Gefahrübergang (§ 7 VOB/B)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Wir haben diese Leistungen bis zum ……………………. in folgendem Umfang ausgeführt:

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

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

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

Die Leistungen zählen gemäß § 7 Abs. 1, 2 und § 6 Abs. 5 VOB/B zum nach den Vertragspreisen abrechenbaren Leistungsumfang:

Noch vor der Vollendung/Abnahme wurde diese Leistung durch von uns nicht zu vertretende Umstände in Mitleidenschaft gezogen. Dabei wurden folgende Leistungen

beschädigt:

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

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

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

zerstört:

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

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

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

Die Ursache für die Beschädigung/Zerstörung lautet wie folgt:

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

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

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

Diese Ereignisse liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich und stellen sich für uns als unabwendbar dar.

Nach § 7 Abs. 1, 2 VOB/B steht uns, da die Beschädigung/Zerstörung auf von uns nicht zu vertretenden Umständen beruht, für die ausgeführten Leistungsteile eine Vergütung gemäß § 6 Abs. 5 VOB/B zu. Danach sind die erbrachten Leistungen nach dem Vertrag abzurechnen, außerdem sind uns die Kosten zu vergüten, die uns bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Leistungsteils enthalten sind.

Die bereits erbrachten Leistungen rechnen wir wie folgt ab:

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

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

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

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Abrechnung keine Leistungen enthält, die nach § 7 Abs. 3 VOB/B von der Vergütungspflicht ausgenommen sind.

Sollten Sie uns mit der Schadensbeseitigung oder Neuerbringung der Leistung beauftragen, fallen hierfür die vertraglich vereinbarten Kosten erneut an. Zusätzlich werden voraussichtlich Entsorgungskosten in noch nicht absehbarer Höhe entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift*