**Ablehnung der Gewährleistung**

*Ort, Datum*

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

**Ablehnung der Gewährleistung (§ 13 Abs. 3 VOB/B)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mit Schreiben vom ……………………. haben Sie folgenden Mangel gerügt:

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

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

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

Dieser Mangel liegt begründet in:

[ ]  der Leistungsbeschreibung

[ ]  den von Ihnen gelieferten Stoffen/Bauteilen

[ ]  der mangelhaften Vorleistung des ………………………………………………………………

[ ]  Ihrer unzweckmäßigen Anordnung vom …………………….

Begründung:

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

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

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

Wir verweisen insofern auf unser Schreiben vom ……………………., in dem wir unsere Bedenken geäußert und darauf hingewiesen haben, dass wir insoweit jede Gewährleistung ablehnen. Vor diesem Hintergrund lehnen wir auch hiermit die Beseitigung des von Ihnen gerügten Mangels im Rahmen der Gewährleistung ab.

Auf der Basis eines neuen Auftrages sind wir gerne bereit, den Mangel gegen entsprechende Vergütung zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift*