|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posteingang**  **(Wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt.)** |  | | |  |
|  | | | | |
| **Antrag**  **(Präqualifizierung)** | | DVGW-Aktenzeichen: |  | | |
| (wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt) | | |

an DVGW CERT GmbH, Bonn, zur Erteilung und Änderung einer Präqualifikation für ein Bauunternehmen.

Mit dem Antrag akzeptiert der Antragssteller die Geschäftsordnung zur Präqualifikation von Bauunternehmen nach VOB (abrufbar unter [DVGW CERT GmbH: Präqualifikation nach VOB (dvgw-cert.com)](https://www.dvgw-cert.com/leistungen/praequalifikation-nach-vob)).

Mit dem Einreichen des Antrags wird die DVGW CERT GmbH mit der kostenpflichtigen Bewertung des Antrags sowie bei einer positiven Bewertung mit der Durchführung eines Verfahrens zur Präqualifikation nach VOB beauftragt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma, Anschrift** (bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen, sofern nicht EDV-mäßig ausgefüllt wird) \* | |
| **1)** |  |
|  | (bitte den vollständigen Namen der Firma eintragen / Niederlassungen tragen Sie ggf. in einer extra Liste unter Pkt. 2 des Antrags ein) |
| **2)** |  |
|  | (Straße, Hausnummer) |
| **3)** |  |
|  | (PLZ, Ort) |
| **4)** |  |
|  | (sonstige Adressangaben) |

*\* Die Angaben müssen den Angaben in der Gewerbeanmeldung/-ummeldung entsprechen!*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansprechpartner 1 beim Antragsteller: \*\*** | | | | | |
| **Name:** | |  | | | |
| **Tel.:** | |  | | **Fax:** |  |
| **E-Mail:** | |  | | | |
|  | | |  | | |
| **Ansprechpartner 2 beim Antragsteller:** | | | | | |
| **Name:** |  | | | | |
| **Tel.:** |  | | | **Fax:** |  |
| **E-Mail:** |  | | | | |
|  | | |  | | |

*\*\* Die Angabe eines Ansprechpartners mit allen Kontaktangaben ist verpflichtend! Die Angabe eines zweiten Ansprechpartners ist optional, wird jedoch empfohlen.*

***Bitte hier ankreuzen, welches Verfahren Sie für Ihr Unternehmen durchführen lassen möchten!***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Erst-Präqualifikation\* **(Bitte füllen Sie die Teile 1 auf den Seiten 3 – 7 und Teil 2 auf Seite 7 aus.)** |
|  | Wechsel der PQ-Stelle\* **(Bitte füllen Sie die Teile 1 auf den Seiten 3 – 7 und Teil 2 auf Seite 7 aus.)** |
|  | Kontaktdaten der aktuellen PQ-Stelle: |
|  | |

***\*(Hinweis: Bei der Präqualifikation von Komplettleistungen muss grundsätzlich eine hierzu passende Einzelleistung beantragt werden.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Änderung der Präqualifikation | |
|  |  | Erweiterung der Leistungsbereiche **(Bitte füllen Sie Teil 1. Beantragte Leistungsbereiche auf den Seiten 3-7 aus.)** |
|  |  | Streichung von Leistungsbereichen **(Bitte füllen Sie Teil 1. Beantragte Leistungsbereiche auf den Seiten 3-7 aus.)** |
|  |  | Erweiterung der Niederlassungen **(Bitte füllen Sie Teil 2. Niederlassungen (unselbständig) auf Seite 8 aus.)** |
|  |  | Streichungen von Niederlassungen **(Bitte füllen Sie Teil 2. Niederlassungen (unselbständig) auf Seite 8 aus.)** |
|  |  | Änderung der Adresse eines Standortes **(Bitte füllen Sie Teil 2. Adressänderungen auf Seite 8 aus.)** |
|  |  | Firmenumwandlung gemäß § 1 Umwandlungsgesetz (UmwG) **(Bitte füllen Sie Teil 3. Firmenumwandlung auf Seite 9 aus.)** |
|  |  | Übertragung eines Unternehmens, z.B. Inhaberwechsel **(Bitte füllen Sie Teil 3. Firmenumwandlung auf Seite 9 aus.)** |
|  |  | Umfirmierung (Namensänderung) **(Bitte füllen Sie Teil 3. Umfirmierung, Seite 9 aus.)** |
|  | | |

**Teil 1. Beantragte Leistungsbereiche**

Bitte ankreuzen, für welche Leistungsbereiche eine Präqualifikation beantragt wird bzw. für welche Leistungsbereiche eine Streichung erfolgen soll:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A- Einzelleistungen** | | | | |
| Klasse: Hochbau | | | | |
|  | | | |  |
| Gruppe | Leistungsbereich | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Rohbau,  Tragwerk für Bauwerke | 111-01 | Betonarbeiten |  |  |
| 111-02 | Betonfertigteilarbeiten |  |  |
| 111-03 | Spannbetonarbeiten |  |  |
| 111-04 | Mauerarbeiten (natürliche/künstliche Steine) einschließlich Verblendmauerwerk |  |  |
| 111-05 | Stahlbauarbeiten |  |  |
| 111-06 | Seilsysteme |  |  |
| 111-07 | Zimmer- und Holzbauarbeiten |  |  |
| 111-08 | Betonerhaltungsarbeiten |  |  |
| Gebäudehülle und Innenausbau | 112-01 | Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten |  |  |
| 112-02 | Abdichtungsarbeiten, Beschichtungen |  |  |
| 112-03 | konstruktive Fassadenarbeiten |  |  |
| 112-04 | Natur- und Betonwerksteinarbeiten |  |  |
| 112-05 | Fliesen- und Plattenarbeiten |  |  |
| 112-06 | Bodenbelagsarbeiten |  |  |
| 112-07 | Parkettarbeiten |  |  |
| 112-08 | Gussasphaltarbeiten |  |  |
| 112-09 | Holzpflasterarbeiten |  |  |
| 112-10 | Maler-, Lackierarbeiten, Beschichtungen und Tapezierarbeiten |  |  |
| 112-11 | Putzarbeiten |  |  |
| 112-12 | Wärmedämm-Verbundsysteme |  |  |
| 112-13 | Trockenbauarbeiten |  |  |
| 112-14 | Estricharbeiten |  |  |
| 112-15 | Tischlerarbeiten |  |  |
| 112-16 | Metallbauarbeiten |  |  |
| 112-17 | Klempnerarbeiten |  |  |
| 112-18 | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 112-19 | Rollladenarbeiten |  |  |
| 112-20 | Beschlagarbeiten |  |  |

|  |
| --- |
| Klasse: Hochbau |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Leistungsbereich | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Technische Gebäudeausrüstung | 113-01 | Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wasser- erwärmungsanlagen |  |  |
| 113-02 | raumlufttechnische Anlagen |  |  |
| 113-03 | Brandschutzsysteme |  |  |
| 113-04 | Elektroarbeiten |  |  |
| 113-05 | Blitzschutzanlagen |  |  |
| 113-06 | Fördertechnik (Aufzüge, Fahrtreppen und Personenbeförderungsanlagen |  |  |
| 113-07 | Dämm- und Brandschutzarbeiten an technische Anlagen |  |  |
| 113-08 | Gebäudeautomation |  |  |
| 113-09 | sonstige Gebäudeausrüstung |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse: allgemeiner Tiefbau | | | | | |
|  |  |  | | | |
| Gruppe | Leistungsbereich | | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Erdbau | 211-01 | | Erdarbeiten |  |  |
| 211-02 | | Brunnenbauarbeiten |  |  |
| 211-03 | | Nassbaggerarbeiten |  |  |
| Entwässerung | 212-01 | | Wasserhaltungsarbeiten |  |  |
| 212-02 | | Drän- und Versickerarbeiten |  |  |
| Leitungsbau | 213-01 | | Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen |  |  |
| 213-02 | | Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich |  |  |
| 213-03 | | Mikrotunnelsysteme und Rohrvortriebsarbeiten |  |  |
| 213-04 | | Kabelleitungstiefbauarbeiten |  |  |
| Gründung, Verbau, Baugrund | 214-01 | | Bohrarbeiten |  |  |
| 214-02 | | Verbauarbeiten |  |  |
| 214-03 | | Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten |  |  |
| 214-04 | | Schlitzwandarbeiten mit stützender Flüssigkeit |  |  |
| 214-05 | | Einpressarbeiten |  |  |
| 214-06 | | Düsenstrahlarbeiten |  |  |
| 214-07 | | Druckluftarbeiten |  |  |
| Landschaftsbau | 215-01 | | Landschaftsbauarbeiten |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasse: Ingenieurbau und Tunnelbau** | | | | | |
|  |  |  | | | |
| Gruppe | Leistungsbereich | | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Ingenieurbau | 311-01 | | Betonarbeiten |  |  |
| 311-02 | | Betonfertigteilarbeiten |  |  |
| 311-03 | | Spannbetonarbeiten |  |  |
| 311-04 | | Spritzbetonarbeiten |  |  |
| 311-05 | | Mauerarbeiten |  |  |
| 311-06 | | Stahlverbundarbeiten |  |  |
| 311-07 | | Stahlbauarbeiten |  |  |
| 311-08 | | Seilsysteme |  |  |
| 311-09 | | Zimmer - und Holzbauarbeiten |  |  |
| 311-10 | | Korrosionsschutzarbeiten |  |  |
| 311-11 | | Betonerhaltungsarbeiten |  |  |
| 311-12 | | Abdichtungsarbeiten |  |  |
| 311-13 | | Lärmschutzeinrichtungen |  |  |
| Tunnelbau | 312-01 | | Konventioneller Tunnelvortrieb |  |  |
| 312-02 | | Tunnelvortrieb mit Tunnelbohrmaschinen, Schildmaschinen |  |  |
| 312-03 | | Tunnelausstattungen |  |  |
|  |  |  | | | |
| **Klasse: Verkehrswegebau** | | | | | |
|  |  |  | | | |
| Gruppe | Leistungsbereich | | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Straßen- und Wegebau | 411-01 | | Oberbauschichten ohne Bindemittel |  |  |
| 411-02 | | Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln |  |  |
| 411-03 | | Oberbauschichten aus Asphalt |  |  |
| 411-04 | | Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen |  |  |
| 411-05 | | Ausstattung der Straßen |  |  |
| 411-06 | | Verkehrssicherung |  |  |
| Schienenwegebau | 412-01 | | Gleisbauarbeiten |  |  |
| 412-02 | | Gleisinstandhaltungsarbeiten |  |  |
| 412-03 | | Ausstattung der Schienenwege |  |  |
| 412-04 | | Verkehrssicherung |  |  |

|  |
| --- |
| **Klasse: Verkehrswegebau** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Leistungsbereich | | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Wasserbau | 413-01 | | Böschungs- und Sohlensicherung an Wasserstraßen sowie Sicherungsarbeiten an Gewässern, Deichen und Küstendünen |  |  |
| 413-02 | | Unterseeische Rohrleitungen (Abflüsse, Rohre, Tauchrohre etc., einschließlich Gräben für Kabel) |  |  |
| 413-03 | | Unterwassersprengen |  |  |
| 413-04 | | Herstellung von Dichtungen an Schifffahrtskanälen |  |  |
| 413-05 | | Beton- und Stahlbetonarbeiten im Wasserbau |  |  |
| 413-06 | | Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen im Wasserbau |  |  |
| 413-07 | | Abdichtungsarbeiten im Wasserbau |  |  |
| 413-08 | | Stahlwasserbauarbeiten und Korrosionsschutz im Stahlwasserbau |  |  |
| 413-09 | | Elektrische und maschinentechnische Ausrüstung des Stahlwasserbaus |  |  |
| 413-10 | | Ausstattung der Wasserstraßen |  |  |
|  |  |  | | | |
| **Klasse: sonstiger Bau** | | | | | |
|  | | | | | |
| Gruppe | Leistungsbereich | | | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
| Sonstiger Bau | 511-01 | | Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |  |  |
| 511-02 | | Gerüstbau: Arbeits- und Schutzgerüste |  |  |
| 511-03 | | Gerüstbau: Traggerüste |  |  |
| 511-04 | | Gebäudereinigung, Baureinigungsarbeiten, Entlackung / Reinigung durch Sandstrahlen, Trockeneisstrahlen |  |  |
| 511-05 | | Feuerfeste Anlagen und Industrieschornsteine |  |  |
| 511-06 | | Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauteilen |  |  |
| 511-07 | | Asbestsanierungsarbeiten |  |  |
| 511-08 | | Kampfmittelräumung |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B-Komplettleistungen** | | | | | |
| **Unternehmen können sich nur im Bereich B qualifizieren, wenn sie in mindestens einem zugehörigen Leistungsbereich (Spalte 2) des Bereichs A präqualifiziert sind.** | | | | | |
|  |  |  | | | |
| Klasse | **Komplettleistung** | | | **Erstantrag /**  **Erweiterung** | **Streichung** |
| Bauvorhaben Hochbau (Rohbau, Gebäudehülle und Innenausbau, Technische Gebäudeausrüstung) | 611-01 | | umfassende Bauleistung Neubau |  |  |
| 611-02 | | umfassende Bauleistung: Bauen im Bestand |  |  |
| 611-03 | | umfassende Bauleistung Technische Gebäudeausrüstung |  |  |
| Bauvorhaben Allgemeiner Tiefbau | 612-01 | | umfassende Bauleistung für Leitungsbau |  |  |
| 612-02 | | umfassende Bauleistung für Tiefbauten soweit sie nicht unter 612-01 fallen |  |  |
| Bauvorhaben Ingenieurbau und  Tunnelbau | 613-01 | | umfassende Bauleistung für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen |  |  |
| Bauvorhaben Verkehrswegebau | 614-01 | | umfassende Bauleistung für Fernstraßen und Straßen |  |  |
| 614-02 | | umfassende Bauleistung für Schienenwege |  |  |
| 614-03 | | umfassende Bauleistung für Start- und Landebahnen |  |  |
| 614-04 | | umfassende Bauleistung für Häfen, Wasserstraßen, Dämme und andere Wasserbauten |  |  |
| umfassende Bauleistung für Kraft-werke, Bergbau- und Produktionsanlagen | 615-01 | | umfassende Bauleistung für Kraftwerke, Bergbau- und Produktionsanlagen |  |  |

**Teil 2. Niederlassungen (unselbständig)\***

Bei Erstantrag

- Alle unselbständigen Niederlassungen im Anwendungsbereich\*\*, für die die Präqualifikation beantragt werden soll.

Bei Änderung (Erweiterung oder Streichung)

- Nur die Niederlassungen, für die die Änderung beantragt werden soll.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niederlassung\*\* | Adresse | Erstantrag /  Erweiterung | Streichung |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Eigenständige Niederlassungen benötigen eine eigene Präqualifizierung (eigenständige Niederlassungen verfügen i.d.R. über einen eigenen Handelsregisterauszug).

\*\* Der Anwendungsbereich beschreibt die Standorte, für die die Präqualifikation gelten soll.

**Adressänderungen\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standort |  | |
|  | **Alt** | **Neu** |
| Straße, Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| sonstige Adressangaben |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standort |  | |
|  | **Alt** | **Neu** |
| Straße, Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| sonstige Adressangaben |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standort |  | |
|  | **Alt** | **Neu** |
| Straße, Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| sonstige Adressangaben |  |  |

\*Bezieht sich nur auf die örtliche Veränderung innerhalb einer Stadt. Bei Wechsel des Standorts von einer Stadt in eine andere Stadt, muss eine Streichung und Erweiterung (in der Tabelle oben) angegeben werden.

**Teil 3. Firmenumwandlung / Übertragung eines Unternehmens /**

**Umfirmierung (Namensänderung)**

Beantrag wird eine

Firmenumwandlung gemäß § 1 Umwandlungsgesetz (UmwG) bestätigt.

☐ durch Verschmelzung;

☐ durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung);

☐ durch Vermögensübertragung;

☐ durch Formwechsel.\*

\*Formwechsel, betrifft verschiedene Rechtsformen wie z.B.

* von einer Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH) in eine andere Kapitalgesellschaft
* von einer Personengesellschaft (z.B. OHG, KG) in eine andere Personengesellschaft
* von einer Personengesellschaft (z.B. GbR) in ein Einzelunternehmen
* von einer Personengesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG) oder einem Einzelunternehmen in eine Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH, AG)

Übertragung eines Unternehmens

Umfirmierung (Namensänderung)

Die Umwandlung / Übertragung / Namensänderung betrifft

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Alt** | **Neu** |
| Firma  (bitte den vollständigen Namen der Firma eintragen) |  |  |
| Straße, Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| sonstige Adressangaben |  |  |

**Teil 4. Bestätigung der zentralen Registerabfrage**

1. Hiermit bestätigen wir gegenüber dem Bundeskartellamt, dass die DVGW CERT GmbH dazu berechtigt ist, Anfragen an das Wettbewerbsregister des Bundes zu stellen, um Informationen über unser Unternehmen einzuholen.
2. Wir bestätigen der DVGW CERT GmbH, dass Sie alle notwendigen Abfragen aus zentralen Registern öffentlicher Behörden oder sonstiger Stellen durchführen darf, wenn diese im Anwendungsbereich der Leitlinie zur Präqualifikation gefordert werden. Diese Bestätigung gilt auch für eine Änderung der Leitlinie und sich daraus ergebenden neuen Abfragen von Registern.

Ort/Datum Stempel / Unterschrift/Antragsstellende (Titel) Vorname, Name in Druckbuchstaben

**Teil 5. Allgemeine Bestimmungen zum Präqualifizierungsverfahren:**

|  |
| --- |
| Mit der Übermittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Antragsformulars fordert der Antragssteller die DVGW CERT GmbH als Präqualifizierungsstelle auf, ein Präqualifizierungsverfahren durchzuführen. Mit der Annahme des Angebots des Antragstellers schließt die DVGW CERT GmbH einen Vertrag für die Antragsbewertung und Durchführung eines Verfahrens zur Präqualifikation nach VOB mit dem jeweiligen Antragssteller ab. Vertragliche Grundlage ist die aktuelle Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH für die Präqualifikation von Bauunternehmern nach VOB (nachfolgend „Geschäftsordnung“ genannt). Mit der Unterzeichnung und Übermittlung des vorliegenden Antragsformulars bestätigt der Antragssteller, dass er die Geschäftsordnung zur Kenntnis genommen hat und die Regelungen der Geschäftsordnung akzeptiert. Die Geschäftsordnung kann unter folgendem Internetlink aufgerufen werden: [DVGW CERT GmbH: Präqualifikation nach VOB (dvgw-cert.com)](https://www.dvgw-cert.com/leistungen/praequalifikation-nach-vob)  Anderslautende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Antragsstellers werden hiermit ausdrücklich abbedungen.  Für die beauftragten Tätigkeiten der DVGW CERT GmbH hat der Antragssteller ein Entgelt zu entrichten. Die Berechnung des Entgelts erfolgt nach der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Entgeltliste der DVGW CERT GmbH. Die aktuelle Entgeltliste kann der Antragssteller jederzeit telefonisch unter +49 (228) 9188 888 oder per E-Mail unter [info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com) anfordern. Der Vertragsabschluss erfolgt gemäß § 4 der Geschäftsordnung nach der Annahme des Angebots und der Zuteilung eines Aktenzeichens durch die Übermittlung der Auftragsbestätigung an den jeweiligen Antragssteller. Gerichtsstand für alle Streitfragen und Forderungen aus der Geschäftsordnung und den Entgeltlisten der DVGW CERT GmbH ist Bonn (§ 15 der Geschäftsordnung).  Das Präqualifizierungsentgelt wird gemäß § 10 der Geschäftsordnung mit dem jeweiligen Zugang der Rechnung fällig Die DVGW CERT GmbH ist berechtigt, das Entgelt unmittelbar nach Vertragsabschluss in Rechnung zu stellen (§ 10 der Geschäftsordnung).  Die DVGW CERT GmbH behält es sich vor, die beauftragten Tätigkeiten so lange auszusetzen, bis die Rechnung durch das Unternehmen beglichen wurde.  Im Falle einer positiven Präqualifizierung ist der Antragssteller verpflichtet, die fortlaufende Überwachung der zur Aufrechterhaltung der Präqualifikation erforderlichen Unterlagen auf ihre Aktualität durch die DVGW CERT GmbH durchführen zu lassen. Hierfür wird für die gesamte Geltungsdauer der Präqualifikation ab dem Jahr der Erstpräqualifikation jährlich ein pauschales Überwachungsentgelt fällig. Für die Berechnung der jährlichen Überwachungspauschale werden die zum 1. Januar des Berechnungsjahres gültigen Entgelte und Präqualifizierungsdaten herangezogen.  Die Präqualifizierungskriterien ergeben sich aus der Leitlinie für die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens von Bauunternehmen des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 13.05.2022 in der jeweils gültigen Fassung bzw. den Anforderungen aus den Antragsunterlagen. Der Antragssteller erkennt die darin enthaltenen Forderungen an und ist gemäß § 9 der Geschäftsordnung verpflichtet, diese einzuhalten.  Als Inhaber der Präqualifikation wird in der Regel der Hauptsitz des Unternehmens eingetragen. Im Handelsregister eingetragene selbstständige Niederlassungen oder Zweigniederlassungen müssen eine eigene Präqualifizierung beantragen.  Die zur Präqualifizierung einzureichenden Unterlagen sollten mind. 8 Wochen über den Zeitpunkt der Antragsstellung hinaus und bei Erteilung oder Präqualifizierung mindestens 40 Tage gültig sein.  Nach positivem Abschluss des Präqualifizierungsverfahrens übermittelt die DVGW CERT GmbH alle relevanten Präqualifizierungsdaten an den Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. in Bonn. Dieser stellt nach Prüfung die Daten auf seinem Internetportal bereit. Verbindlich für die Gültigkeit der Präqualifikation ist ausschließlich die Veröffentlichung in diesem Internetportal. Dem Antragssteller wird zudem eine Bescheinigung über die Teilnahme am Verfahren zur Präqualifikation nach VOB ausgestellt.  Der präqualifizierte Antragssteller ist gemäß § 7 der Geschäftsordnung verpflichtet, werbliche Aussagen zur Präqualifikation nur im Rahmen der präqualifizierten Leistungsbereiche zu treffen. |

**Befugnis Erklärung der unterzeichnenden Person(en)\***

Ich bin/Wir sind befugt im Namen des Antragsstellers diesen Antrag zu stellen.

Ich bin/Wir sind befugt im Namen des Antragsstellers alle im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

Hinweis: Die Befugnis muss durch ein geeignetes Dokument (z. B. Handelsregister oder Vollmacht) nachgewiesen werden

**\* Den Antrag muss mindestens eine Person unterschreiben, die zweite Person ist nur optional.**

Ort/Datum Stempel / Unterschrift/Antragsstellende (Titel) Vorname, Name in Druckbuchstaben

Ort/Datum Stempel / Unterschrift/Antragsstellende (Titel) Vorname, Name in Druckbuchstaben

**Anhang A - Zuordnungsmatrix für Komplettleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Komplettleistungen** | | | | | | | | | | |
|  | **Beschreibung** |  | **Neubau** | **Bauen im Bestand** | **Techn. Gebäudeausrüstung** | **Leitungstiefbau** | **Tiefbau** | **Brücken, Tunnel, Schächte u. Unterführungen** | **Fernstraßen, Straßen** | **Eisenbahnen** | **Start- und Landebahnen** | **Häfen, Dämme, Wasserstr., Wasserbauten** | **Kraftwerke, Bergbau, Produktionsanlagen** |
|  | **Bereich Nr.** | **611-01** | **611-02** | **611-03** | **612-01** | **612-02** | **613-01** | **614-01** | **614-02** | **614-03** | **614-04** | **615-01** |
| **Einzelleistungen** | **Rohbau, Tragwerke für Bauwerke** | **111-xx** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
| **Gebäudehülle und Innenausbau** | **112-xx** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
| **Techn. Gebäudeausrüstung** | **113-xx** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |
| **Erdbau** | **211-xx** |  |  |  | **x** | **x** |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| **Entwässerung** | **212-xx** |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **Leitungsbau** | **213-xx** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gründung, Verbau, Baugrund** | **214-xx** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **Landschaftsbau** | **215-xx** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **Ingenieurbau** | **311-xx** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |
| **Tunnelbau** | **312-xx** |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |
| **Straßen- und Wegebau** | **411-xx** |  |  |  |  |  |  | **x** |  | **x** | **x** |  |
| **Schienenwegebau** | **412-xx** |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |
| **Wasserbau** | **413-xx** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |
| **Sonst. Bau** | **511-xx** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Hinweis: Um eine Komplettleistung anzuerkennen, muss mindestens eine Einzelleistung gemäß der Zuordnungsmatrix (x) erbracht werden.**

**Anhang B – Einzureichende Unterlagen**

Die nachfolgenden Dokumente sind im Zusammenhang mit der Präqualifikation nach VOB einzureichen:

* Antrag
* Eigenerklärung zum PQ-Verfahren (Solidität, Eintragung ins Gewebezentralregister, Selbstreinigung, …)
* Eigenerklärung zum PQ-Verfahren (Umsätze)
* Eigenerklärung zum PQ-Verfahren (Personal)
* Verpflichtungserklärung zur werblichen Nutzung der Präqualifikation
* Freistellungsbescheinigung nach § 48b Abs. 1 EStG des Finanzamtes
* Bescheinigung der Sozialkasse oder alternativ der Zugehörigkeit zu einer Innung oder eines Verbands
* Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft\*
* Gewerbeanmeldung/-ummeldung\*
* Auszug aus dem Handelsregister
* Eintragung in ein Berufsregister der Handwerkskammer (HWK) und/oder Industrie und Handelskammer (IHK)\*
* Referenzen

\* Für jede Niederlassung! Liegt eine entsprechende Bescheinigung für eine Niederlassung nicht vor, ist dieses der DVGW CERT GmbH zu melden. Die DVGW CERT GmbH entscheidet dann über die weiteren Schritte.

Mit dem Antrag ist nachfolgende Vollmacht verpflichtend für die DVGW CERT GmbH zu erteilen.

* Vollmacht zur Anforderung der Enthaftungsbescheinigung der SOKA-Bau

**Hinweis**: Wenn Sie SOKA-Bau pflichtig sind (siehe Pkt. 9) ist eine Vollmacht zwingend erforderlich.

Optional können nachfolgende Vollmachten für die DVGW CERT GmbH erteilt werden.

* Vollmacht zur Anforderung der Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der SOKA-Gerüstbau
* Vollmacht zur Anforderung der Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der SOKA-Dach
* Vollmacht zur Anforderung der Unbedenklichkeitsbescheinigung bei der Malerkasse
* Vollmacht zur Anforderung der Unbedenklichkeitsbescheinigung der EWGaLa
* Vollmacht zur Anforderung der qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG-Bau

Die DVGW CERT GmbH kann darüber hinaus folgende Unterlagen anfordern, wenn sie diese als notwendig erachtet, z.B.

* eine Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers über die Zahlung des Mindestlohns (gesetzlich oder tariflich);
* ggf. behördliche Zulassung als Nachweis darüber, dass bestimmte Leistungen erbracht werden dürfen.