**Vergabevermerk**

# Daten der Vergabestelle

|  |
| --- |
| Vergabestelle:      Bearbeiter:      Telefon:      E-Mail:       |

# Bezeichnung der Beschaffungsmaßnahme

# Auftragsart / Voraussichtlicher Auftragswert

|  |
| --- |
| [ ]  Lieferleistung[ ]  Dienstleistung[ ]  Bauleistung |

Voraussichtlicher Auftragswert:       Euro/Netto

# Losweise Vergabe

[ ]  Der Auftrag wird losweise vergeben.

|  |  |
| --- | --- |
| **Los-Nr.** | **Beschreibung mit Anteil am Auftragswert** |
|       |       |
|       |       |

[ ]  Eine Aufteilung in Lose ist nicht vorgesehen, weil

# Festlegung der Wertungskriterien

|  |
| --- |
| Für die spätere Vergabeentscheidung sind folgende Wertungskriterien maßgebend: |
| [ ]  Preis zu      % |  |  |  |
| [ ]        zu      % | [ ]        zu      % |       |       |

# Vergabeart

**Nationales Verfahren (§ 8 UVgO)**

|  |
| --- |
| [ ]  Verhandlungsvergabe (bei einem Nettoauftragswert von max. 50.000 Euro) [ ]  Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb [ ]  Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb [ ]  Öffentliche Ausschreibung |

# Zur Angebotsabgabe aufgeforderte Unternehmen

(Bemerkung: Nach Nr. 1.2.5 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich vom 31.Juli 2018 (AllMBl. S. 547), die durch Bekanntmachung vom 27.Februar 2019 (BayMBl. Nr. 90) geändert worden ist, muss der Auftraggeber grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Angebotsabgabe auffordern.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Firmenname** | **Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe**  |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

(Bemerkung: Nach § 12 Abs. 3 der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) darf im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Abs. 4 Nr. 9 bis 14 UVgO auch nur ein Unternehmer zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden. In diesem Fall ist eine ausführliche Begründung notwendig)

|  |
| --- |
| Gründe für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 8 Abs. 4 Nr. 12 UVgO:       |

# Eingegangene Angebote

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.**  | **Firmenname** | **Datum des Angebotes**  | **Angebotssumme**  |
|       |       |       |       € |
|       |       |       |       € |
|       |       |       |       € |

# Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote einschließlich Vergabeentscheidung

Alle eingegangenen Angebote sind formal richtig, inhaltlich vollständig und vergleichbar?

[ ]  Ja [ ]  Nein

Für alle Bieter konnte die Einung zur Durchführung der Maßnahme festgestellt werden?

[ ]  Ja [ ]  Nein

Folgende Angebote wurden von der Wertung ausgeschlossen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.**  | **Firmenname** | **Datum des Angebotes**  | **Begründung**  |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

Infolge der Prüfung der vorliegenden Angebote soll auf das nachfolgende Angebot der Zuschlag erteilt werden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.**  | **Firmenname** | **Datum des Angebotes**  | **Begründung**  |
|       |       |       |       |

(Datum, Unterschrift des zuständigen Bediensteten)