**Dokumentation über die Einholung von Vergleichsangeboten (Markterkundung) bei privaten Zuwendungsempfängern**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung: |  |
| Auftraggeber (mit Anschrift): |  |
| Art und Umfang des Auftrages / der Leistung (Gewerk):  |  |
| Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen: |  |
| Form der Angebotseinholung: **(Dokumentation erforderlich)** |  | schriftlich |  | telefonisch |
|  | Internetvergleich |  | Sonstiges: |
| Anzahl der eingegangenen Angebote:  |  |
| **Übersicht über die eingeholten Angebote:** |
|   | Name des Bieters (mit Anschrift) | Angebotssumme (Netto) |
| Angebot 1 |   |   |
| Angebot 2 |   |   |
| Angebot 3 |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| Von der Regel ‚drei Vergleichsangebote‘ wird abgewichen: |  | Ja |  | Nein |
| Begründung für die Abweichung von 3 Vergleichsangeboten:[ ]  Trotz Recherche, nur eine oder zwei Firmen ermittelt/bekannt, die diese Leistung unter wirtschaftlichen Bedingungen erbringen können.[ ]  Sonstiges:**Erläuternde Begründung bei weniger als 3 Angeboten immer erforderlich:** |
| Niedrigstes Angebot:  |  € |
| Rangnummer des zum Auftrag vorgesehenen Angebotes: |  |
| Der Auftrag wird an den Mindestbieter erteilt: |   | Ja |  | Nein |
| Wenn nein, welche Gründe liegen vor, einem preislich höher platzierten Bieter den Auftrag zu erteilen.[ ]  Qualität [ ]  Konstruktion [ ]  Funktionalität [ ]  Ausführungsfristen[ ]  Gestaltung [ ]  Folgekosten [ ]  Betriebskosten [ ]  technische Beratung[ ]  Energiekosten [ ]  Sonstige**Erläuternde Begründung (immer erforderlich):**  |
| Auftragnehmer: |  |
| Auftragssumme: | € | Auftragsdatum: |  |
| Lfd. Nr. im Rechnungsblatt: |   |
|  |  |
| Ort, Datum | Unterschrift |