**Ablehnung der Gewährleistung wegen Unverhältnismäßigkeit**

*Ort, Datum*

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

**Ablehnung der Gewährleistung wegen Unverhältnismäßigkeit (§ 13 Abs. 6 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:

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

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

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

Zur Mängelbeseitigung haben Sie uns eine Frist bis zum ……………………. eingeräumt.

Die Beseitigung des Mangels

ist jedoch unmöglich, weil:

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

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

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

würde den nachfolgenden Aufwand erfordern, der in keinem Verhältnis zum erzielbaren Erfolg steht:

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

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

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

Aus diesem Grund lehnen wir die Beseitigung des Mangels gemäß § 13 Abs. 6 VOB/B wegen Unverhältnismäßigkeit ab.

Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bieten wir Ihnen als Ausgleich eine Verminderung unserer Vergütung in Höhe von ……………………. € an. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, ob Sie mit dieser Regelung einverstanden sind.

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift*