**Vergabe-Checkliste für Zuwendungsempfangende**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Daten des:der Zuwendungsempfangenden** | | | | |
| Zuwendungsempfänger\*in: |  | | | |
| Projekttitel: |  | | | |
| Aktenzeichen: |  | | | |
| Vergabeentscheidung durch Auftraggeber\*in: |  | | | |
| Es besteht kein Interessenskonflikt gem. § 4 UVgO zwischen Auftraggeber\*in und Auftragnehmer\*in. Geprüft durch | | | | |
| **2. Detaillierte Beschreibung der Leistung** | | | | |
|  | | | | |
| **3. Geschätzter Auftragswert gem. § 3 BremTtVG** | | | | |
| € ohne Umsatzsteuer. Der Auftragswert wurde wie folgt ermittelt: | | | | |
| **4. Der geschätzte Auftragswert liegt** | | | | |
| unter 3.000 € bei Liefer- und Dienstleistungen und unter 5.000 € bei freiberuflichen Leistungen | | | | |
| zwischen 3.000 € bei Liefer- und Dienstleistungen bzw. 5.000 € bei freiberuflichen Leistungen und unter 50.000 € | | | | |
| zwischen 50.000 € und unter 100.000 € | | | | |
| über 100.000 € | | | | |
| **5. Art der Auftragsvergabe** | | | | |
| Der Auftragswert liegt unter3.000 € bei Liefer- und Dienstleistungen und unter 5.000 € bei freiberuflichen Leistungen (weitere Ausnahmen nach § 5 Abs. 2 Bst. e) BremTtVG bis 50.000 € möglich). Es handelt sich somit um einen Direktauftrag. Gem. § 5 Abs. 2 Bst. c) BremTtVG sind keine Vergleichsangebote einzuholen.  Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 14 UvGO sind berücksichtigt. | | | | |
| Der Auftragswert liegt bei Liefer- und Dienstleistungen zwischen 3.000 € und unter 50.000 € bzw. bei freiberuflichen Leistungen zwischen 5.000 € und 215.000 €. Die Einholung von Vergleichsangeboten gem. § 5 BremTtVG wird eingeleitet. | | | | |
| Der Auftragswert liegt zwischen 50.000 € und unter 100.000 €. Eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb gem. § 7 BremTtVG wird eingeleitet und veröffentlicht mittels des Mediums      . Gilt nicht für freiberufliche Leistungen. | | | | |
| Der Auftragswert beträgt mindestens 100.000 €. Eine Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb gem. § 7 BremTtVG wird eingeleitet. Gilt nicht für freiberufliche Leistungen. | | | | |
| **6. Dokumentation der Vergleichsangebote** | | | | |
| Wer wurde zur Angebotsabgabe aufgefordert? | Wie wurde zur Angebotsabgabe aufgefordert?[[1]](#footnote-1) | Wann wurde zur Angebotsabgabe aufgefordert? | Nachweis des Angebots liegt dem:der Auftraggeber:in vor?[[2]](#footnote-2) | Preis nach rechnerischer Prüfung (ohne USt.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7. Begründung für den Verzicht auf Vergleichsangebote[[3]](#footnote-3)** | | | | |
|  | | | | |
| **8. Zuschlagskriterien** | | | | |
| Preis | zu       % | | | |
| Qualität | zu       % | | | |
| Referenzen | zu       % | | | |
|  | zu       % | | | |
|  | zu       % | | | |
| **9. Registerabfragen** | | | | |
| Wettbewerbsregister, Standardabfrage ab einem Auftragswert von 30.000 € für Liefer- und Dienstleistungsaufträge. | | | | |
| Tariftreueregister, Standardabfrage ab einem Auftragswert von 10.000 €, jedoch nur für Dienstleistungsaufträge. | | | | |
| Abfrage eines Registers ist , weil | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Geplante Auftragserteilung** | | | | |
| Auftragnehmer:in | Auftragssumme | Entscheidung am | preisgünstigstes Angebot | Begründung für Abweichung |
|  |  |  | ja  nein |  |
| **11. Auftragserteilung** | | | | |
| Auftragnehmer:in | Auftragssumme | Auftrag erteilt am | preisgünstigstes Angebot | Begründung für Abweichung |
|  |  |  | ja  nein |  |
|  |  |  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift | Name und Funktion in Druckbuchstaben |  |

1. Bei §5 – Verfahren sind mindestens Aufforderungen (i. d. R. schriftlich oder per Mail)nachzuweisen, bei § 7 –  
    Verfahren sind mindestens Aufforderungen unter Zugrundelegung der Leistungsbeschreibung per Anschreiben oder E-Mail nachzuweisen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bei §5 – Verfahren sind mindestens Angebotseingänge (i. d. R. schriftlich oder per Mail)nachzuweisen, bei § 7 – Verfahren sind   
    mindestens Angebotseingänge per schriftlichem Angebot oder E-Mail unter Verwendung der entsprechenden Formulare nachzuweisen. [↑](#footnote-ref-2)
3. Achtung! Dem Verzicht sind enge Grenzen gesetzt und er sollte daher nur unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (bspw. § 8 IV UVgO) erfolgen. [↑](#footnote-ref-3)