DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND
JAHRESBERICHT FÜR 2015

Berichtszeitraum: Januar – Dezember 2015

INHALTSVERZEICHNIS

1 Entwicklung des Verbandes ............................................................................................................ 4
   1.1 Strategische Entwicklungen ........................................................................................................ 4
   1.2 Mitgliederentwicklung ................................................................................................................. 5

2 Interessenvertretung: Gesprächstermine, Initiativen und Stellungnahmen ......................... 6
   2.1 Bundesministerium für Bildung und Forschung .................................................................. 6
   2.2 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien .................................................... 6
   2.3 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration .................. 6
   2.4 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz .................................................... 7
   2.5 Bundesfamilienministerium ...................................................................................................... 7
   2.6 Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit ....................... 7
   2.7 Kultusministerkonferenz ........................................................................................................... 7
   2.8 Bundestag .................................................................................................................................. 7
   2.9 Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Landkreistag ... 8
   2.10 Bericht zur Lage der Bibliotheken 2015 ............................................................................. 8
   2.11 Urheberrecht ......................................................................................................................... 9
   2.12 Erhaltung des schriftlichen Kulturguts .................................................................................. 9
   2.13 E-Books in Öffentlichen Bibliotheken .................................................................................. 10
   2.14 Sonntagsöffnung in Öffentlichen Bibliotheken .................................................................... 10
   2.15 Verhandlungen zu Gesamtverträgen .................................................................................... 11
   2.16 Internationale und Europäische Interessensvertretung .......................................................... 11
   2.17 Stellungnahmen ...................................................................................................................... 13

3 Kampagnen, Initiativen und Projekte ...................................................................................... 14
3.1 Kampagne „Netzwerk Bibliothek” ................................................................. 14
3.2 Kampagne „E-Medien in der Bibliothek – mein gutes Recht“ ................ 15
3.3 Projekt „Lesen macht stark. Lesen und digitale Medien“ ...................... 16
3.4 Finale Runde des Leseförderwettbewerbs „Wer liest, gewinnt!” .......... 17
3.5 Siebtes Jahr der Kooperation mit dem Kindersoftwarepreis Tommi ..... 17
3.6 Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen ........................................... 18
3.7 Aktionstag 21. Mai 2015 ................................................................. 19
3.8 IT-Spenden für Bibliotheken ................................................................. 19
4 Gesamt- und Rahmenverträge für Mitglieder ............................................ 20
4.1 Übernahme von Cover in Online-Kataloge ......................................... 20
4.2 Filmlizenzen ......................................................................................... 20
4.3 Sammelmitgliedschaft in Wissenschaftlicher Buchgesellschaft ........ 21
5 Fach- und Sacharbeit ................................................................................... 21
5.1 Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) ......................................... 21
5.1.1 Ziele und Aufgaben des KNB .......................................................... 21
5.1.2 KNB-Arbeitsbereiche beim dbv ....................................................... 22
6 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ................................................................. 26
6.1 Pressemitteilungen .............................................................................. 26
6.1.1 Pressemitteilungen aus dem Bundesverband ................................. 26
6.1.2 Pressemitteilungen aus den Landesverbänden ............................... 27
6.2 Medienberichte (Auswahl) ............................................................... 28
6.3 WebauftrittE des Verbandes ............................................................. 30
6.4 Newsletter .......................................................................................... 31
6.5 Social Media ....................................................................................... 31
6.6 Auszeichnung: Bibliothek des Jahres ................................................ 31
6.7 Auszeichnung: Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken .......... 32
7 Tagungen und Messen ............................................................................... 33
7.1.1 Kooperation bei Bibliothekartagen und Bibliothekskongress ........ 33
7.1.2 Frankfurter Buchmesse ................................................................. 33
8 Zusammenarbeit in Bibliothek & Information Deutschland (BID) .......... 33
8.1 Bibliothek & Information Deutschland (BID) ................................................................. 33
8.2 Bibliothek & Information International (BII) ................................................................. 33

9 Strategische Partner (in Auswahl) .................................................................................. 34
9.1 Arbeitskreis für Jugendliteratur .................................................................................... 34
9.2 Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-organisationen BAGSO ............................ 34
9.3 Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung ........................................ 34
9.4 Börsenverein des Deutschen Buchhandels ................................................................. 34
9.5 Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ............................................................. 35
9.6 Deutscher Literaturfonds ............................................................................................ 35
9.7 EBLIDA ..................................................................................................................... 35
9.8 IFLA .......................................................................................................................... 35
9.9 IFLA-Nationalkomitee Deutschland ........................................................................... 35
9.10 NAPLE .................................................................................................................... 36
9.11 Schau Hin! Was Dein Kind mit Medien macht ........................................................... 36
9.12 Stiftung Digitale Chancen ......................................................................................... 36
9.13 Stiftung Lesen ........................................................................................................ 36
9.14 Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen und Verbänden .................................... 37

10 Verbandsgremien .......................................................................................................... 37
10.1 Präsidium .................................................................................................................. 37
10.2 Bundesvorstand ....................................................................................................... 38
10.3 Beirat ....................................................................................................................... 38
10.4 Bundesgeschäftsstelle ............................................................................................ 38
10.5 Landesverbände ..................................................................................................... 40
10.6 Sektionen ................................................................................................................ 40
  10.6.1 Arbeitsgemeinschaften der Sektionen .................................................................. 40
10.7 Kommissionen ........................................................................................................ 41
10.8 Arbeitsgemeinschaft der Freundeskreise ................................................................. 43
1 ENTWICKLUNG DES VERBANDES

1.1 STRATEGISCHE ENTWICKLUNGEN

Bibliotheken, vertreten durch ihren Verband, müssen sich in alle für sie relevanten Diskussionen aktiv einbringen. Sowohl die politische Arbeit als auch die Medienarbeit benötigt als Basis vor allem Kontinuität und ein strukturiertes Vorgehen. Das erfordert hauptamtliche Personalkapazität im Verband, um schnell auf aktuelle Themen reagieren und sie langfristig auch verfolgen zu können. Daher hatte die Mitgliederversammlung in 2011 beschlossen, die Mitgliedsbeiträge bis 2015 um jährlich 10% zu erhöhen, um die hauptamtliche Personalkapazität in der Bundesgeschäftsstelle in den Tätigkeitsbereichen Interessensvertretung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising perspektivisch deutlich zu verstärken.


Mit dem Welttag des Buches am 23. April gab der Verband in einer Fachveranstaltung zum Thema „Bibliotheken vernetzen – analog und digital“ in der Stadtbibliothek Köln den Startschuss für die zentrale Website seiner Kampagne „Netzwerk Bibliothek“.


1.2 MITGLIEDERENTWICKLUNG

2 INTERESSENVERTRETUNG: GESPRÄCHSTERMINE, INITIATIVEN UND STELLUNGNAHMEN

2.1 BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG


Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Netzwerk Bibliothek“, die im August 2014 gestartet ist, unterhielten die Bundesgeschäftsführerin und die Projektleiterin regelmäßige Kontakte mit dem zuständigen Referat im BMBF.

2.2 BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN

Die Bundesgeschäftsstelle übernahm erneut die Koordination der Einreichungen von Vorschlägen für den von der BKM ausgeschriebenen „Preis für kulturelle Bildung“.


Der Verband erhielt im Oktober die Möglichkeit, zum Referententext eines Gesetzes zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts Stellung zu nehmen, um die Bedarfe der Bibliotheken in diesem Bereich darzustellen.

2.3 BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR MIGRATION, FLÜCHTLINGE UND INTEGATION

Die Staatsministerin Özoğuz hat die Publikation „Bericht zur Lage der Bibliotheken 2015“ mit einem Statement zum Beitrag der Bibliotheken in der Flüchtlingsarbeit unterstützt.

Im Zuge dessen wurde die Staatsministerin über die entsprechenden Aktivitäten der Bibliotheken in Deutschland informiert und ihr die Erklärung „Bibliotheken heißen Flüchtlinge und Asylsuchende willkommen“ des Beirats überreicht.
2.4 BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ


Im Zuge der geplanten Urheberrechtsreform auf nationaler und EU-Ebene hat der dbv in einem Schreiben an Bundesminister Maas vom Dezember noch einmal seine Position zu einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke verdeutlicht.

Der Verband wird vom BMJV regelmäßig über Entwicklungen beim Urheberrecht sowie bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) informiert und zu Stellungnahmen eingeladen.

2.5 BUNDESFAMILIENMINISTERIUM

Die Bundesfamilienministerin Martina Schwesig übernahm auf Initiative des dbv auch in 2015 die Schirmherrschaft über die Auszeichnung „Tommi Kindersoftwarepreis“.


2.6 BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENARBEIT

Am 15.04.2015 hat die Geschäftsführerin mit Herrn Dr. Ingolf Dietrich, Vertreter der Bundesregierung bei den Vereinten Nationen, zum Thema nachhaltige Entwicklungsziele in der 2030 Agenda der vereinten Nationen und den Beirat der Bibliotheken dazu gesprochen. Sie konnte den direkten Kontakt zwischen ihm und der IFLA-Delegation bei der UN herstellen, was den weiteren Prozess der Verhandlungen in der UN beim Thema „Zugang zu Informationen“ befördert hat.

2.7 KULTUSMINISTERKONFERENZ

Im Rahmen des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken (knb) findet ein regelmäßiger Austausch des Bundesvorsitzenden und der knb-Koordinatorin mit dem Berichterstatter für Bibliotheken im KMK-Hochschulausschuss statt.

Am 19. Mai wurden der Bundesvorsitzende und die Bundesgeschäftsführerin zu einem Gespräch mit den Bibliothekswissenschaftlichen Länder über die Zukunft der Bibliotheken und die Notwendigkeit einer zentralen Steuerung durch z.B. eine Bibliotheksagentur eingeladen.


2.8 BUNDESTAG

Ausgewählte Bundestagsabgeordnete des Ausschusses für Kultur und Medien, des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, des Ausschusses
Digitale Agenda sowie des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz wurden regelmäßig von der Bundesgeschäftsstelle über neue Entwicklungen und Forderungen im Bibliotheksbereich informiert. Wichtige Informationen und Publikationen wurden regelmäßig an Bundes- und Landespolitiker gesendet. Darüber hinaus wurden vom Bundesvorsitzenden, Bundesvorstandsmitgliedern und der Bundesgeschäftsführerin Gespräche mit folgenden Bundestagsabgeordneten geführt:

- **28.01.2015:** Michael Kretschmer (stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion) zu den Themen E-Books und Sonntagsöffnung


### 2.9 DEUTSCHER STÄDTETAG, DEUTSCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND, DEUTSCHER LANDKREISTAG


### 2.10 BERICHT ZUR LAGE DER BIBLIOTHEKEN 2015

Bibliotheksstrategie. Im Bericht 2015 fordert der dbv erneut eine bessere finanzielle Ausstattung der Bibliotheken zur Erfüllung zentraler gesellschaftlicher Aufgaben.

Der Bericht zur Lage der Bibliotheken wurde Ende des Jahres vom knb-Arbeitsbereich Internationale Kooperation zur Unterstützung von Wissensaustausch und Interessenvertretung auf internationaler Ebene ins Englische übersetzt lassen.

2.11 URHEBERRECHT


Auch das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu elektronischen Leseplätzen im Verfahren der TU Darmstadt gegen den Eugen Ulmer Verlag vom 16. April wurde vom dbv begrüßt. Das Urteil erlaubt den Bibliotheken, Bücher aus dem eigenen Bestand zu digitalisieren, um sie an Leseplätzen in den Bibliotheksräumen ihren Nutzern zur Verfügung zu stellen. Im gleichen Umfang wie bei gedruckten Büchern darf ausgedruckt und auch auf USB-Sticks gespeichert werden. Das Urteil sagt weiterführend, dass selbst angemessene Lizenzangebote der Verlage diese Rechte der Bibliotheken nicht hindern.


2.12 ERHALTUNG DES SCHRIFTLICHEN KULTURGUTS

2.13 E-BOOKS IN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN


Mit einer Pressemittteilung anlässlich des Welttages des Buches und des Urheberrechts am 22.04. hat der Verband seine Forderung nach einem Recht auf E-Book-Lizenzen für die Ausleihe in Öffentlichen Bibliotheken als grundlegend für die digitalen Angebote in den Bibliotheken bekräftigt.

Gleichzeitig begrüßte der dbv den Antragsentwurf der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag, in dem die Bundesregierung dazu aufgefordert wird, mit einer Aktualisierung des Urheberrechtsgesetzes die rechtliche Gleichstellung der Ausleihe von elektronischen Büchern mit der von körperlichen Werken auf den Weg zu bringen.

Der dbv begrüßte in einer Stellungnahme vom 30. April den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, durch den das elektronische Buch dem gedruckten Buch zumindest bei der Buchpreisbindung gleichgestellt wird.

2.14 SONNTAGSÖFFNUNG IN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN


2.15 VERHANDLUNGEN ZU GESAMTVERTRÄGEN

Als Vertreterin des Deutschen Bibliotheksverbandes war Prof. Dr. Gabriele Beger auch in 2015 an allen Verhandlungen mit Verwertungsgesellschaften und Bundesländern für Gesamt- und Rahmenverträge für alle Bibliotheken beteiligt:

- Beratung Rahmenvertrag zu § 52a nach den Vorgaben des Urteils VG Wort ./ Länder und Begleitung des Modells zur Einzelerfassung an der UB Osnabrück
- Beratung Vertrag mit der VG Wort betreffend der Vergangenheit (2003 bis 2015) zu § 52a
- Beratungen zur Umsetzung des Rahmenvertrages zu den vergriffenen Werken mit VG Wort, VG Bild-Kunst, DNB
- Beratung und Abschluss des Rahmenvertrages zu § 54c (Erweiterung auf Drucker)
- Beratung des Rahmenvertrages zu § 52b nach dem BGH-Urteil VG Wort ./ Uni Darmstadt

In diesen Rahmen- und Gesamtverträgen sind alle Bibliotheken enthalten, soweit sie von Bund, Ländern, Kommunen finanziert bzw. überwiegend finanziert werden. Es kommt dabei nicht auf die Mitgliedschaft im dbv an.

2.16 INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE INTERESSENSVERTRETUNG

Der dbv hat im Jahr 2015 zu folgenden internationalen und europäischen Themen Position bezogen:

09.01.2015
Dachverband der bibliothekarischen Verbände in Deutschland (BID) tief erschüttert über Anschlag auf Meinungs- und Pressefreiheit in Paris
Stellungnahme der BID

01.04.2015
Londoner Manifest: Ein faires Urheberrecht für Europal
dbv gehört zu Erstunterzeichnern der internationalen Initiative für eine faire Urheberrechtsreform in der Europäischen Union

16.11.2015
Maßnahmen gegen die Bibliothek für Ukrainische Literatur in Moskau:
Stellungnahme der IFLA
Stellungnahme des dbv
15.12.2015
Mitteilung der Europäischen Kommission: Ein zeitgemäßes EU-Urheberrecht für das Digitalzeitalter vom 09.12.2015
Stellungnahme des dbv

Die Vertretung des dbv in den Gremien der Internationalen Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Institutionen IFLA erfolgte durch verschiedene Mitglieder des Vorstands, der Kommissionen, der Bundesgeschäftsstelle sowie einer Landesgeschäftsstelle:

- IFLA-Vorstand: Barbara Lison, Bundesvorstandsmitglied, August 2011-2015
- IFLA-Vorstand: Barbara Schleihagen, Bundesgeschäftsführerin, August 2015-2017
- IFLA-Ausschuss für Urheberrecht und andere rechtliche Angelegenheiten: Armin Talke (dbv-Rechtskommission)
- IFLA-Sektion Management von Bibliotheksverbänden: Barbara Schleihagen (Bundesgeschäftsführerin)
- IFLA-Sektion Großstadtbibliotheken: Barbara Lison (Bundesvorstand)
- IFLA-Sektion Informationskompetenz: Dr. Fabian Franke (dbv/VDB-Kommission Informationskompetenz)
- IFLA-Sektion Management und Marketing: Wiebke Dalhoff (Landesgeschäftsstelle Niedersachsen)
- IFLA-Interessengruppe Nationale Organisationen und Internationale Beziehungen sowie
- IFLA-Sektion Bibliotheksdienstleistungen für multikulturelle Bevölkerungen: Guido Jansen (Internationale Kooperation im knb, Bundesgeschäftsstelle)


Die Vertretung des dbv in den Gremien der Europäischen Vereinigung von Bibliotheks-, Informations-, Dokumentations- und Archivverbänden EBLIDA (vgl. 8.5) erfolgt über die Mitgliedschaft in der BID durch:

- EBLIDA Vizepräsidentin: Barbara Lison (Bundesvorstand)
- AG (Urheber-)Recht: Dr. Harald Müller (Rechtskommission)

2.17 STELLUNGEN

Der Verband hat 2015 zu folgenden Themen Stellung genommen:

09.12.2015
Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz für die Bibliotheken in Schleswig-Holstein und zur Änderung des Landespressegesetzes
Stellungnahme dbv

16.11.2015
Maßnahmen gegen die Bibliothek für Ukrainische Literatur in Moskau:
Stellungnahme der IFLA
Stellungnahme des dbv

08.10.2015
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts
Stellungnahme des dbv

23.09.2015
Kommentar des Deutschen Bibliotheksverbandes zur Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zum Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Sicherstellung der Verleihbarkeit digitaler Medien entsprechend analoger Werke in Öffentlichen Bibliotheken BT-Drucksache 18/5405 vom 23.07.2015
Stellungnahme des dbv

21.09.2015
Bibliotheken heißen Flüchtlinge und Asylsuchende willkommen
Erklärung des dbv

11.09.2015
Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes
Stellungnahme des dbv

18.08.2015
Pilotprojekt „Einzelerfassung der Nutzung von Texten nach § 52a UrhG“ an der Universität Osnabrück
Stellungnahme des dbv

14.08.2015
VG-Richtlinien-Umsetzungsgesetz
Stellungnahme des dbv
3 KAMPAGNEN, INITIATIVEN UND PROJEKTE

3.1 KAMPAGNE „NETZWERK BIBLIOTHEK“


Bei einem Pressebrunch am 23. Oktober in der Stadtbibliothek Köln mit Vertretern von „Netzpiloten“, Deutschlandfunk, c’t, liebesbriefankoeln.de, „Herbergsmütter“ und Deutsche Welle konnten die digitalen Angebote der Stadtbibliothek Köln exemplarisch für die Kampagne präsentiert werden.


Berichterstattung:
„Sitzen, spielen, reden, (lesen)“, ZEIT online, 30.11.2015
„What libraries should look like in the future“, Deutsche Welle, 04.11.2015 (englisch)
„Die Bibliothek der Zukunft – "Makerspace" statt Bücherregale“, Deutsche Welle, 02.11.2015
„Bibliothekswoche - ein Beispiel aus Dänemark“, Inforadio (rbb), 27.10.2015
„Den Sorte Diamant‘ - Königliche Bibliothek Kopenhagen“, Inforadio (rbb), 24.10.2015
„Die Bibliothek der Zukunft“, Weser Kurier, 22.10.2015
„Ein Königreich für ein Buch“ Süddeutsche Zeitung, 04.10.2015
„Und wo sind hier die Bücher?“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.10.2015
„Der Vertrauens-Versuch“ taz, 22.09.2015
„Wem gehört Kultur?“ - Blog Marlene Hofmann
„Büchereien als Wohnzimmer der Gemeinde“ - Deutschlandradio Kultur, 22.09.2015


3.2 KAMPAGNE „E-MEDIEN IN DER BIBLIOTHEK – MEIN GUTES RECHT“


3.3 PROJEKT „LESEN MACHT STARK. LESEN UND DIGITALE MEDIEN“


Ziel der Anpassung war es, das Projekt vor dem Hintergrund eines geringeren Mittelabflusses als erwartet, wirtschaftlicher zu gestalten und die Angebote für Antragstellende noch attraktiver zu
machen, was die inhaltliche Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen betrifft. Dies soll gelingen durch die Beschränkung auf nur ein offenes Format, in dem alle bisherigen Angebote (M1 bis M6) anfallen. Die Öffnung und Flexibilisierung der Maßnahmenformate kommt dem Bedarf der lokalen Ebene nach Umsetzung eigener Projektideen entgegen.


3.4 FINALE RUNDE DES LESEFÖRDERWETTBEWERBS „WER LIEST, GEWINNT!


3.5 SIEBTES JAHR DER KOOPERATION MIT DEM KINDERSOFTWAREPREIS TOMMI


Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 16. Oktober statt.


Baden-Württemberg  Stadtbibliothek Lörrach  Stadtbücherei Biberach: Medien- und Informationszentrum
Bayern  RW21 – Stadtbibliothek Bayreuth  Stadtbücherei Landshut  Münchner Stadtbibliothek: Stadtbibliothek Am Gasteig  Stadtbibliothek Straubing
Brandenburg  Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen  Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum Potsdam
Bremen  Stadtbibliothek Bremen
Hamburg  Bücherhallen Hamburg: Bücherhallen Alstertal
Hessen  Stadtbücherei Frankfurt am Main: Bibliothekszentrum Sachsenhausen
Mecklenburg-Vorpommern  Stadtbibliothek Wismar
Niedersachsen  Stadtbibliothek Hannover  Stadtbibliothek Wolfsburg
Nordrhein-Westfalen  Stadtbibliothek Leverkusen  Stadtbibliothek Euskirchen
Sachsen  Stadtbibliothek Leipzig
Sachsen-Anhalt  Stadt- und Schulbibliothek Landsberg
Schleswig-Holstein  Stadtbücherei Kiel

3.6 LESESTART – DREI MEILENSTEINE FÜR DAS LESEN


3.7 AKTIONSTAG 21. MAI 2015


Der dbv ist auf der Internetseite www.kulturstimmen.de als Förderer des Aktionstages eingetragen.

3.8 IT-SPENDEN FÜR BIBLIOTHEKEN


Die IT-Stifter stellen Auszüge ihrer Produktpaletten als Spende zur Verfügung. Dazu müssen die Bibliotheken sich zunächst registrieren und neben allgemeinen Informationen zur Bibliothek Angaben machen zu dem Einzugsgebiet, der Internetverbindung und der Anzahl der öffentlich zugänglichen PC-Plätze. Mögliche IT-Produkte sind z.B. Adobe, Microsoft, SAP, Survey Monkey (Umfragetool) sowie verschiedene Fundraising-Tools. Zu beachten sind dabei die individuellen
Vorgaben des jeweiligen IT-Spenders (z.B. gelten die Microsoft-Spenden nur für die öffentlich zugänglichen, kostenlosen Computer in Öffentlichen Bibliotheken).

4 GESAMT- UND RAHMENVERTRÄGE FÜR MITGLIEDER

4.1 ÜBERNAHME VON COVER IN ONLINE-KATALOGE


4.2 FILMLIZENZEN


Nicht von der Bibliothekstantieme abgedeckt ist jedoch das Recht, die Filme öffentlich vorzuführen. Um einen Film in den Räumen der Bibliothek zeigen zu dürfen, bedarf es noch einer besonderen Genehmigung durch das jeweilige Filmstudio. Eine öffentliche Filmvorführung ohne entsprechende Genehmigung wäre ein Verstoß gegen Urheberrechte.

Weil es für die einzelnen Filmstudios sehr aufwändig sein kann, die Aufführungsrechte selber zu managen, haben die meisten großen Filmstudios spezialisierte Filmmakler beauftragt, die Rechte für sie zu verwalten. Der größte derartige Anbieter von Filmrechten in Deutschland ist die MPLC Filmlizenzierung GmbH.


Auch mit einer Schirmlizenz gilt es einige wichtige Einschränkungen zu beachten. Beispielsweise ist keine direkte Werbung für die geplante Filmvorführung zulässig, wohl aber Ankündigungen über die üblichen Kanäle (Bibliothekshomepage, Aushang in der Bibliothek, Infoblatt etc.).
21

darf kein Eintritt erhoben werden. Im Zweifel sollte bei MPLC nachgefragt werden, ob dieses oder jenes Vorgehen von der Lizenz umfasst ist.

4.3 SAMMELMITGLIEDSCHAFT IN WISSENSCHAFTLICHER BUCHGESELLSCHAFT


5 FACH- UND SACHARBEIT

5.1 KOMPETENZNETZWERK FÜR BIBLIOTHEKEN (KNB)

5.1.1 ZIELE UND AUFGABEN DES KNB

Damit aus vielen Einzelbibliotheken ein leistungsfähiges Bibliothekssystem wird, müssen Kompetenzen gebündelt, gemeinsame Prioritäten gesetzt, Strategien entwickelt und eine grundlegende gemeinsame Infrastruktur gesichert werden. Dies ist die Aufgabe des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken (knb), das durch Beschluss und mit Förderung der Kultusministerkonferenz (KMK) am 01.01.2004 seine Arbeit aufgenommen hat.

Das knb ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, die sich bereits durch ihre koordinierende Arbeit für Bibliotheken bewährt haben. Im Rahmen des knb werden, koordiniert vom dbv, überregionale Aufgaben des deutschen Bibliothekswesens in dezentraler Form bearbeitet. Die Steuerung des knb wird durch ein sechsköpfiges Gremium wahrgenommen, in dem die Bibliotheksverbundsysteme, die Bibliotheken mit nationalen Aufgaben und die staatlichen Fachstellen mit je einer, sowie der dbv mit zwei und die KMK mit einer Person vertreten sind.

Die Ziele des knb sind:

- Informationen und Fakten für Planungen und Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene vielfältig verfügbar zu machen,
- strategische Prioritäten zu identifizieren,
- die Rolle der Bibliotheken international zu stärken und die internationalen Beziehungen zu unterstützen,
- das Innovations- und Entwicklungspotenzial der Bibliotheken zu unterstützen,
- eine Infrastruktur für bibliothekarische Kooperationen bereitzustellen.
Die Arbeitsbereiche des knb decken inhaltlich ein breites Spektrum ab, haben aber dieselbe Struktur:

- sie sind nur auf überregionaler Ebene sinnvoll zu erledigen,
- sie erfordern zwingend Kontinuität – es sind keine befristeten Projekte,
- sie wirken kooperationsunterstützend für die Zusammenarbeit der Bibliotheken.


5.1.2 KNB-Arbeitsbereiche beim DBV

**BIX-Bibliotheksindex: das bundesweite Benchmarking-Instrument für Bibliotheken**


Konzeption, Organisation und Durchführung einer BIX-Tagung zur Zukunft der Leistungsmessung in Bibliotheken in Kooperation erfolgte mit dem hbz am 17./18.03.2015 in Köln. Die Ergebnisse der Tagung dienen auch als Arbeitsgrundlage für die neue Expertengruppe (s.o.).

**Internationale Kooperation: Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch weltweit**

*Verstärkte Einbindung der deutschen Fachgemeinde in internationale Strukturen*

Das vom Arbeitsbereich Internationale Kooperation betreute Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees hat die Nominierung deutscher Fachleute für die im Berichtszeitraum neu zu besetzende Gremien des Weltbibliotheksverband koordiniert, die Kandidat/innen bei Bedarf beraten und im IFLA-Netzwerk für Unterstützung geworben. So konnte es zum Erfolg von 24 deutschen Bewerbungen für die Ständigen Ausschüsse der IFLA-Sektionen und insbesondere zur Berufung von Dr. Christine Wellems (Parlamentarische Informationsdienste Hamburg) und Barbara Schlehagen (Bundesgeschäftsführerin) als Mitglieder des Vorstandes der International Federation of Library Associations IFLA beitragen.


Auch auf europäischer Ebene sind somit weiterhin deutsche Multiplikatoren an zentraler Stelle in die bibliothekspolitische strategische Interessenvertretung eingebunden.
Lyoner Erklärung über Zugang zu Information und Entwicklung


Partnerland USA 2016 – 2019


Positive bibliothekspolitische Impulse aus dem Ausland


Neue Formate erhöhen Qualität der Informationsangebote


Quantitative Entwicklung der Informationsarbeit zur Internationale Kooperation

Durch proaktive Angebote – Veranstaltungen, Vorträge, Präsentationen usw. – konnten im Berichtszeitraum mehr als 631 in- und ausländische Fachkolleg/innen erreicht werden. Über die verschiedensten Kanäle wie Bibliotheksportal, Mailinglisten, Twitter, Blog usw. wurden
insgesamt 441 internationale Nachrichten verbreitet. Dies bedeutet einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, der nicht zuletzt auf die verstärkte und mit anderen knb-Arbeitsbereichen abgestimmte Nutzung von Twitter zurückzuführen ist. Das reaktive Informationsangebot, d.h. die Beantwortung von Anfragen per E-Mail, Telefon und im persönlichen Gesprächstermin, wurde 623 Mal genutzt. 469 Anfragen kamen aus dem Inland, 154 aus dem Ausland. Der im Vergleich zum Vorjahr signifikante Anstieg des inländischen Interesses erklärt sich durch einen hohen Anteil von 361 IFLA-bezogenen Anfragen, u.a. in Zusammenhang mit den vorgenannten Gremiennominierungen.

**EU- und Drittmittelberatung: Wegweiser zu Fördertöpfen**


Informationsweitergabe in Vorträgen und Workshops: Zur Vermittlung der EU-Förderprogramme und bibliotheksrelevanten Ausschreibungen wurden vier Workshops und ein Vortrag durchgeführt, mit denen insgesamt ca. 95 Personen erreicht wurden. Die Vorträge und der Workshop waren zielgruppenspezifisch ausgerichtet (EU-Förderung, Stiftung, Fördermittelrecherche im Allgemeinen). In Reaktion auf entsprechenden Bedarf in der Fachgemeinde wurde ein weiteres, vertiefendes Webinar zur EU-Förderung als Ergänzung des bisherigen Angebots konzipiert; es soll 2016 durchgeführt werden.

Kontaktaufnahme und -pflege mit strategischen Partnern wie den Nationalen Kontaktstellen für die EU-Förderprogramme: die Zusammenarbeit wurde durch die Planung und Durchführung gemeinsamer Workshops intensiviert und gefestigt.

Öffentlichkeitsarbeit:
- Aktualisierung der Informationsangebote auf dem Bibliotheksportal im Bereich „Förderquellen für Bibliotheken“
- 130 Meldungen mit Fördermittel-Ausschreibungen und Projektbeispielen in der Rubrik „Nachrichten zu Fördermitteln“ im Bibliotheksportal (auch als RSS-Feed zu abonnieren)
• Newsletter-Meldungen zu Fördermittel-Ausschreibungen, Projektbeispielen und Hintergrundinformationen zur EU-Förderung, mind. jeweils 3 Beiträge im gemeinsamen dbv-Newsletter (im Berichtszeitraum insgesamt 12 Newsletter-Ausgaben).

Weitervermittlung von Partnergesuchen: Die Stelle hat sich als Kontaktstelle für die Weitervermittlung von internationalen Partnerprojekten generiert, u.a. wurden dadurch Projekte im Programm INTERREG Baltic Sea oder auch Horizon 2020 weitervermittelt und Anträge ermöglicht.

Laufende Teilnahme an externen Vorträgen, Konferenzen und Workshops zum Thema Fördermittel und Fundraising.

Bibliotheksportal: das Internetportal zu Bibliotheken

Die Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum lagen u.a. auf der Aktualisierung von Seitenbereichen, der Verbesserung der Metadaten und dahingehend auch von grundlegenden SEO-Aspekten (Search Engine Optimization) sowie der inhaltlichen Erweiterung des Angebots und der verbesserten Nutzbarkeit und Präsentation.

An umfangreichen neuen Seitenbereichen sind der Webauftritt des IFLA-Nationalkomitees Deutschland sowie eine Themenseite zu „Bibliotheksangeboten für Flüchtlinge und Asylbewerber“ hinzugekommen.

In der laufenden redaktionellen Arbeit wurden 55 Nachrichten und 101 Termine in den jeweiligen Hauptkategorien eingestellt, 106 Seitenaktualisierungen vorgenommen, 202 Anfragen bearbeitet, 8 Mailinglisten administriert und ca. 200 veraltete bzw. defekte Links aktualisiert.

Es wurden bis Ende September 2015 745 Nachrichten bei Twitter gepostet, die insgesamt 425 Mal favorisiert und 745 Mal re-tweetet wurden. Der Twitter-Account @bibportal hat 458 neue Follower (zum Ende des Berichtszeitraums insgesamt 1.552 Follower). Alle Nachrichten in der Hauptkategorie auf dem Bibliotheksportal können nun durch Social Media-Buttons geteilt werden.

Der Bibliothekswertrechner ist mit den Durchschnittswerten von 2014 aktualisiert und somit auf dem neusten Stand.

Die Redaktion hat an der Konzeption und Durchführung von zwei Workshops zu Themen wie Fördermitteln und Öffentlichkeitsarbeit bzw. Social Media mitgewirkt und in deren Rahmen die Angebote des Bibliotheksportals vorgestellt.

Im Bereich Website-Statistik liegen die Zugriffszahlen im laufenden Berichtszeitraum 2015 nach einer Neu-Aufsetzung des Statistik-Tools bei durchschnittlich 295.000 Seitenaufrufen pro Monat.


Koordination des KNB: Der Knoten im Netz

Die Koordinationsstelle war im Rahmen der Gesamtprojektleitung in die Durchführung und Erstellung des Bibliotheksindex BIX 2015 eingebunden (insbesondere intellektuelle
Datenprüfung, Koordination der Zusammenarbeit zwischen hbz, dbv und HdM, Redaktion des BIX-Sonderbeilages in bit-online, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).


Die Koordinatorin hat einen Antrag an die KMK zur Erhöhung der Festbetragsfinanzierung des knb vorbereitet.


Neben der Bereitstellung der Infrastruktur durch den dbv, unterstützt die KNB-Koordinatorin die knb-Arbeitsbereiche organisatorisch und betreut das knb-Steuerungsgremium. Sie vertritt das knb bei Fachtagungen, Gremien und Arbeitsgruppen.

6  PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

6.1  PRESSEMITTEILUNGEN

6.1.1  PRESSEMITTEILUNGEN AUS DEM BUNDESVERBAND

Donnerstag, 26. Februar 2015: Deutscher Bibliotheksverband fordert rechtliche Sicherung der E-Book Ausleihe für öffentliche Bibliotheken


Donnerstag, 05. März 2015: #ThatIsABook – Deutscher Bibliotheksverband begrüßt französische Kampagne für steuerliche Gleichbehandlung von Büchern


Freitag, 17. April 2015: Deutscher Bibliotheksverband begrüßt BGH Entscheidung zu elektronischen Leseplätzen

Mittwoch, 22. April 2015: Bibliotheken vernetzen - Analog und Digital

Donnerstag, 30. April 2015: Anpassung an digitales Umfeld schafft Rechtssicherheit - Deutscher Bibliotheksverband begrüßt Buchpreisbindung für E-Books
Mittwoch, 06. Mai 2015: Hilmar Schmundt ist Publizistenpreisträger der deutschen Bibliotheken 2015


Mittwoch, 27. Mai 2015: Bibliotheken unterstützen die Armutsüberwindung durch freien Zugang zu Informationen und Bildung

Donnerstag, 28. Mai 2015: Deutschland braucht eine nationale Bibliotheksstrategie


Freitag, 10. Juli 2015: Deutscher Bibliotheksverband begrüßt den gestern im EU Parlament verabschiedeten Urheberrechtsbericht


Donnerstag, 30. Juli 2015: Neue Bündnisse für Bildung - Bibliotheken engagieren sich für digitale Leseförderung


Montag, 21. September 2015: Bibliotheken heißen Flüchtlinge und Asylsuchende willkommen

Donnerstag, 01. Oktober 2015: „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“ steht mit der aktuellen Ausschreibung auch jungen Flüchtlingen offen

Donnerstag, 15. Oktober 2015: Bibliotheken sind Teil der Willkommenskultur in Deutschland - Deutscher Bibliotheksverband veröffentlicht „Bericht zur Lage der Bibliotheken"


Freitag, 23. Oktober 2015: Die Bibliothek neu erleben: "Netzwerk Bibliothek" präsentiert neuen Imagefilm

Mittwoch, 11. November 2015: Verlängerung der Ausschreibung "Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien"


Freitag 18. Dezember 2015: Herbsttagung der KIBA - Klaus Gantert ist neues Vorstandsmitglied

6.1.2 PRESSEMITTEILUNGEN AUS DEN LANDESVERBÄNDEN


Freitag, 06. Februar 2015: Ausschreibung Thüringer Bibliothekspreis, Pressemitteilung des LV Thüringen

Freitag, 13. Februar 2015: Dr. Frank Mentrup und Marion von Wartenberg stehen an der Spitze des Bibliotheksverbands in Baden-Württemberg, Pressemitteilung des LV Baden-Württemberg


Donnerstag, 26. Februar 2015: Lebenslanges Lernen für alle ermöglichen, Pressemitteilung des LV Thüringen


Donnerstag, 15. Oktober 2015: Thüringer Bibliothekstag 2015, Pressemitteilung des LV Thüringen


6.2 MEDIA BERICHT (AUSWAHL)

- „Bibliotheken müssen Schwerpunkte setzen“, Rhein Zeitung, 05.01.2015
- „Die Zukunft der Bibliotheken hat längst begonnen“, Kölner Stadtanzeiger, 04.01.2015
- „Flucht im Kopf“, Süddeutsche Zeitung, 05.01.2015
- „Stadtbibliotheken haben Konjunktur“, Interview mit Barbara Schleihagen, Deutschlandradio Kultur, 12.01.2015
- „Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit“, buchreport, 14.01.2015
- „Kopernikanische Wende in der EU-Urheberrechtsdebatte? Die Politik in Deutschland sollte das nutzen“, Netzpolitik, 22.01.2015
- „Sponsor kauft Büchereinamen“, Stuttgarter Zeitung, 08.01.2015
- „Freier Zugang für alle“, Nürtinger Zeitung, 24.01.2015
„Coburg hat Charlie Hebdo Berlin nicht“, Berliner Zeitung, 29.01.2015
„Das Buch ist sicher“, Süddeutsche Zeitung, 12.2.2015
„Schwelbrand der Republik“, Süddeutsche Zeitung, 14.02.2015
„Bibliotheken kämpfen für ihre Bücherschätze“, Die Welt, 23.02.2015
„Proteste und Petition gegen die ZLB Angst vor „Massenware“ in der Zentralen Landesbibliothek“, Berliner Zeitung, 23.02.2015
„Lebenslanges Lernen für alle ermöglichen“, Kultur & Politik, 01 2015
„Wachsende Nachfrage nach E-Books in Bibliotheken“, Die Welt, 02.03.2015
„EuGH-Urteil Volle Umsatzsteuer auf E-Books“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.03.2015
„Büchereien kämpfen für ein besseres Recht auf E-Books“, Interview mit Günther Bassen, NDR, 16.03.2015
„Lesen und lesen lassen“, Tagesspiegel, 24.03.2015
„Deutscher Bibliotheksverband feiert Welttag des Buches in Köln“, Abendblatt, 23.04.2015
Interview mit Barbara Schleihagen, MDR Figaro, 18.05.2015
„Mehr Plan bitte“, Berliner Zeitung, 18.05.2015
„Hans Joachim Grote neuer Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes“, Deutschlandradio Kultur, 27.05.2015
„Grote ist Präsident aller deutscher Bibliotheken“, Hamburger Abendblatt, 28.05.2015
„Deutschland braucht eine nationale Bibliotheksstrategie“, Abendblatt, 28.05.2015
„Multimediatempeł mit Schwachstellen“, Berliner Zeitung, 27.05.2015
„Bibliotheken sind beliebt wie nie, haben aber ihre Probleme - etwa mit E-Books“, dpa, 03.06.2015
„Grote ist Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes“, politik&kommunikation, 12.06.2015
„TOMMI Deutscher Kindersoftwarepreis 2015 wird 14“, Focus, 25.06.2015
„Jugendliche gehen wieder in Bibliotheken“, Die Welt, 10.07.2015,
„Ein bisschen chillen: Büchereien erfinden sich neu“, dpa, 09.07.2015
„Eine Kathedrale für Bücher“, Deutschlandradio Kultur, 14.07.2015
„Bibliotheken sollen Pflichtaufgabe werden“, LN Online, 17.07.2015
„Lieblingsbücher“, Deutschlandkarte im ZEIT magazin, 24.07.2015
„Bibliothek des Jahres ist in Köln“, dpa, 12.08.2015
„Der Boom unserer Stadtbibliotheken“, RP-Online, 27.08.2015
„Durch neue Services profilieren“, Interview mit Dr. Simon-Ritz, buchreport, 27.08.2015
„Bücher aus dem Giftschrank“, Focus, 28.09.2015
„Wem gehört Kultur?“ - Blog Marlene Hofmann, 21.09.2015
• „Büchereien als Wohnzimmer der Gemeinde“ - Deutschlandradio Kultur, 22.9.15
• „Der Vertrauens-Versuch“ taz, 22.9.15
• „Und wo sind hier die Bücher?“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.10.15
• „Ein Königreich für ein Buch“ Südwestdeutsche Zeitung, 4.10.15
• „Die Bibliothek der Zukunft“, Weser Kurier, 22.10.15
• „'Den Sorte Diamant' - Königliche Bibliothek Kopenhagen“, Inforadio (rbb), 24.10.15
• „Bibliotheken fehlt Geld für Flüchtlingsarbeit“, Deutschlandradio Kultur, 15.10.2015
• „Finanzspritze für Willkommenskultur“, Buchreport, 15.10.2015
• „Bibliotheken fehlt Geld für Flüchtlinge“, Mittelbayerische Zeitung, 15.10.2015
• „Bibliotheken fehlt Geld für Flüchtlingsarbeit“, NTV, 15.10.2015
• „Bibliotheksverband beklagt Geldmangel“, RBB Kulturadio, 15.10.2015
• „Bibliotheken fehlt Geld für Flüchtlingsarbeit“, WDR Kultur, 15.10.2015
• „Zukunft eingespart“, Junge Welt, 16.10.2015
• „Stell Dir vor, Du kriegst als Buch Sonnenbrand“, Die Welt, 24.10.2015
• „Bibliothekswoche - ein Beispiel aus Dänemark“, Inforadio (rbb), 27.10.15
• „Die Bibliothek der Zukunft – „Makerspace“ statt Bücherregale“, Deutsche Welle, 2.11.15
• „Integration durch Bibliotheksarbeit“, Barbara Schleihagen in: Kultur&Politik, 08.11.2015
• "What libraries should look like in the future", Deutsche Welle, 4.11.15 (englisch)
• „Sitzen, spielen, reden, (lesen)“, ZEIT online, 30.11.15
• „Zum chillen in die Stadtbibliothek“, dpa, 14.12.2015

65 Artikel zur „Bibliothek des Jahres“
52 Artikel zum „BIX 2015“
21 Artikel zur Aktionswoche „Netzwerk Bibliothek“

6.3 WEBAUFRITTE DES VERBANDES

• Die Informationsplattform für Bibliotheken im Rahmen des KNB: http://www.bibliotheksportal.de
• Die Kampagnenwebsite des Verbandes für Bibliotheken: http://netzwerk-bibliothek.de
• Die Projektwebsite BIX Bibliotheksindex: http://www.bix-bibliotheksindex.de
• Die Projektwebsite für „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien": http://lesen-und-digitale-medien.de
6.4 NEWSLETTER


6.5 SOCIAL MEDIA

Seit dem 24. Oktober 2014 ist der dbv über Facebook und Twitter verstärkt in den sozialen Medien präsent:

Facebook: 3.623 Likes
Twitter: 867 Follower

(Stand: Dezember 2015)

6.6 AUSZEICHNUNG: BIBLIOTHEK DES JAHRES


Die nominierten Bibliotheken wurden von den Jurymitgliedern nach folgenden Kriterien bewertet:

- die Qualität und Innovation der bibliothekarischen Arbeit,
- ihre Zukunftsorientierung,
- ihre nachhaltige Wirkung,
- ihre attraktiven Serviceleistungen,
- ihre medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit und
- ihr internationales Engagement.

Mitglieder der Jury zur Verleihung des Preises „Bibliothek des Jahres“ 2015:
- Hans-Joachim Grote (Vorsitzender)
6.7 AUSZEICHNUNG: PUBLIZISTENPREIS DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN

Der mit 5.000 Euro dotierte Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken (Helmut-Sontag-Preis) ging 2015 an Hilmar Schmundt. In der Preisbegründung heißt es:


Schmundt ist technik- und zugleich bibliotheksaffin; er zeigt, dass dies kein Gegensatz ist. Er zeichnet ein optimistisches Bild von der Zukunft, in dem den Bibliotheken, gerade in einer Zeit grundlegender Veränderungen durch die digitale Revolution, neue wichtige Aufgaben zukommen.

Entscheidend für die Jury war gerade die thematische Relevanz der Veröffentlichungen von Hilmar Schmundt und die Nachhaltigkeit, mit der er seine Themen verfolgt. Hilmar Schmundt zeigt bei seinen Beiträgen zugleich große journalistische Unabhängigkeit wie Leidenschaft. Er scheut sich nicht, auch politisch kontroverse Themen wie beispielsweise das Urheberrecht oder die Nutzung von E-Books in öffentlichen Bibliotheken pointiert anzusprechen. Dabei nimmt er Stellung, argumentiert und plädiert für zukunftsweisende Veränderungen.

Die Jury würdigt insgesamt eine ausgezeichnete journalistische Leistung, die mit viel Esprit verfasst und zugleich in zeitgemäßer Weise aufbereitet ist.


Hilmar Schmundt wurde von einer unabhängigen Jury aus Vertretern der Bibliotheken und der Medien aus insgesamt 12 hervorragenden Nominierungen und Bewerbungen ausgewählt.

Jurymitglieder 2015 waren:

- Barbara Lison, Bundesvorstand (Vorsitzende)
- Dr. Holger Wochnowski, WBG
- Henning Bleyl, Preisträger 2014
- Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, VDB
- Kirsten Marschall, BIB
7 TAGUNGEN UND MESSEN

7.1.1 KOOPERATION BEI BIBLIOTHEKARTAGEN UND BIBLIOTHEKSKONGRESS

Der dbv ist durch Bundesvorsitzende Dr. Frank Simon-Ritz aktiv in die Arbeit eingebunden. Aus der Bundesgeschäftsstelle ist Guido Jansen im BID-Vorstand. Dr. Frank Simon-Ritz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.


8 ZUSAMMENARBEIT IN BIBLIOTHEK & INFORMATION DEUTSCHLAND (BID)

8.1 BIBLIOTHEK & INFORMATION DEUTSCHLAND (BID)

Der dbv ist durch Bundesvorsitzende Dr. Frank Simon-Ritz aktiv in die Arbeit eingebunden. Aus der Bundesgeschäftsstelle sind Guido Jansen und Barbara Schleihagen im BID-Vorstand. Dr. Frank Simon-Ritz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.


8.2 BIBLIOTHEK & INFORMATION INTERNATIONAL (BII)

Der dbv wird durch Bundesvorsitzende Barbara Lison sowie durch Guido Jansen, Internationale Kooperation im knb beim dbv vertreten.
9 STRATEGISCHE PARTNER (IN AUSWAHL)

9.1 ARBEITSKREIS FÜR JUGENDLITERATUR


9.2 BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIOREN-ORGANISATIONEN BAGSO


Durchgeführt werden diese Stammtische in Kooperation mit dem Bundesverband Verbraucher Initiative. Bei der didacta im Februar 2016 soll die Plattform online gehen.

9.3 BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE KINDER- UND JUGENDBILDUNG


9.4 BÖRSENVEREIN DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS

Zum Börsenverein gab es regelmäßig Kontakte über den Bundesvorsitzenden u.a. zu den Themen Urheberrecht und E-Books.
9.5 DEUTSCHE AKADEMIE FÜR SPRACHE UND DICHUNG


9.6 DEUTSCHER LITERATURFONDS


9.7 EBLIDA


9.8 IFLA


9.9 IFLA-NATIONALKOMITEE DEUTSCHLAND

Den Vorsitz des IFLA Nationalkomitees Deutschland (IFLA-NK) hat seit Januar 2012 Bundesvorstandsmitglied Barbara Lison inne. Der Arbeitsbereich Internationale Kooperation des knb im dbv führt das Sekretariat des IFLA-NK. Dies beinhaltet u.a. die Koordinierung der Besetzung der IFLA-Gremien, die Unterstützung der deutschen Beteiligung am jährlichen IFLA-Weltkongress, die Organisation der Vergabe von Teilnahme-
Nachwuchs- und Orientierungsstipendien und die Betreuung der Internetpräsenz des Komitees.

Letztere wurde 2015 von der 2001 eingerichteten statischen Internetseite bei der Staatsbibliothek zu Berlin auf die typo3-Plattform des Bibliotheksportals migriert, inhaltlich gestrafft und sowohl optisch als auch funktional modernisiert, wodurch eine größere Nutzerfreundlichkeit und eine deutliche Erhöhung der Zugriffszahlen erreicht werden konnte.

9.10 NAPLE


9.11 SChau Hin! Was Dein Kind Mit Medien MacHt


9.12 STIFTUNG DIGITALE CHANCEN


9.13 STIFTUNG LESEN


Beim Projekt „Lesestart“ ist der dbv seit Beginn eng in die Planungen und den Ablauf eingebunden.

9.14 ZUSAMMENARBEIT MIT WEITEREN EINRICHTUNGEN UND VERBÄNDEN

Der Bibliotheksverband kooperiert mit einer Reihe weiterer Einrichtungen und Verbänden, darunter:

- Bundesverband für Verbraucherschutz
- Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Deutsche Literaturkonferenz
- Deutscher Kulturrat
- Deutsche Nationalbibliothek
- Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
- Goethe-Institut
- Haus des Buches, Leipzig
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- Kulturpolitische Gesellschaft
- Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK), Kommission Bibliothekstantiente
- Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
- Wissenschaftsrat

10 VERBANDSGREMIEN

10.1 PRÄSIDIUM


Die Präsidiumsmitglieder für die Amtszeit 2015-2019 sind:

- Hans Joachim Grote (Präsident ab 27. Mai 2015)
- Dr. Thomas Kathöfer (Vizepräsidium bis 30. September 2015)
- Dr. Hans-Gerhard Husung (Vizepräsidium)
10.2 BUNDESVORSTAND

Die dreijährige Amtszeit des derzeitigen Bundesvorstandes begann im April 2013 und wird im April 2016 enden.

*Bundesvorsitzender:*
Dr. Frank Simon-Ritz

*Bundesvorstandsmitglieder der wissenschaftlichen Bibliotheken:*
Dr. Jürgen Heeg
Dr. Beate Tröger
Dr. Klaus Ulrich Werner

*Bundesvorstandsmitglieder der Öffentlichen Bibliotheken:*
Andrea Krieg
Ralph Deifel
Barbara Lison

Im Berichtszeitraum fanden drei Bundesvorstandssitzungen statt:

- 13.-14.04.2015
- 22.-23.05.2015
- 24.-25.11.2015

Das Präsidium und die Bundesvorstandsmitglieder nahmen für den dbv an zahlreichen Gesprächen, Beratungen und Veranstaltungen bibliothekarischer sowie kultur- und bildungspolitischer Gremien und Institutionen teil.

10.3 BEIRAT

Im Berichtszeitraum fanden zwei Sitzungen des Beirats statt:

- 26.05.2015
- 17.-18.09.2015

Die Berichte der Landesverbände, Sektionen und Kommissionen sind auf der Verbandswebsite nachzulesen:

http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/beirat/sitzungen.html

10.4 BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Insgesamt waren am 31.12.2015 dreizehn Personen hauptamtlich in der Bundesgeschäftsstelle beschäftigt, die Zahl der Personalstellen lag bei 12,25. Davon entfallen auf:
Beitragsfinanziert:
• 4,75 Personalstellen für Geschäftsführung, Sekretariat, Finanz- und Mitgliederverwaltung, Politische Kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (davon 0,5 finanziert aus BMBF-Mitteln für „Netzwerk Bibliothek“)

Drittmittelfinanziert:
• 3,5 befristete Personalstellen für die KNB-Arbeitsbereiche
• (1 befristete Personalstelle für den BIX bis 31.10.2015)
• 0,5 befristete Personalstelle aus BMBF-Mitteln für „Netzwerk Bibliothek“
• 2,5 befristete Personalstellen aus BMBF-Mitteln für LMS
• 1 unbefristete Personalstelle aus BMBF-Mitteln für LMS

Beitragsfinanziert:
Geschäftsführerin: Barbara Schleihagen
Assistentin: Andrea Rieckhoff
Mitglieder und Finanzen: Judith Gärtner
Politische Kommunikation: Natascha Reip
Leitung Kommunikation: Maiken Hagemeister

Drittmittelfinanziert:
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KMK):
Koordinatorin des KNB: Kathrin Hartmann
Internationale Kooperation: Guido Jansen
Bibliotheksportal: Elena Stöhr
(BIX Bibliotheksindex: Jorinde van Heers bis 31.10.2015)

Projekt: Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien (BMBF)
Projektleitung: Brigitta Wühr
Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Julia Schabos (bis 31.12.2015)
Sachbearbeitung: Heike Lehmann und Annett Schwalm

Projekt „Netzwerk Bibliothek“ (BMBF)
Projektleitung: Maiken Hagemeister
10.5 LANDESVERBÄNDE


10.6 SEKTIONEN

Vorsitzende der Sektionen:

Sektion 1: Klaus-Peter Böttger
Sektion 2: Thomas Stierle
Sektion 3A: Barbara Brockamp, ab 05/2015 Ute Bräuninger-Thaler
Sektion 3B: Claudia Hannes
Sektion 4: Dr. Irmgard Siebert
Sektion 5: Dr. Henning Frankenberger, ab 12/2015 Sonja Grund
Sektion 6: Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen
Sektion 7 (KIBA): Prof. Frauke Schade
Sektion 8: Brigitta Hayn, ab 10/2015 Sigrid Audick

10.6.1 ARBEITSGEMEINSCHAFTEN DER SEKTIONEN

- Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken (Sektion 3B)
- (Arbeitsgemeinschaft Bestandserhaltung (Sektion 4), seit Juli 2015 als Kommission Bestandserhaltung)
- Arbeitsgemeinschaft Handschriften und Alte Drucke (Sektion 4)
- Arbeitsgemeinschaft Bibliotheken privater Hochschulen (Sektion 4)
- Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken (Sektion 4)
- Arbeitsgemeinschaft der SSG-Bibliotheken und Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (Sektion 4)
- Arbeitsgemeinschaft der Gefangenenbüchereien (Sektion 8)

Die Vertreter der jetzt elf Kommissionen sind als Experten auch am weiteren Ausbau des Bibliotheksportals aktiv beteiligt. Sie liefern für ihren Fachbereich einführende Artikel und weiterführende Links.


**Gemeinsame dbv/VDB-Kommission Bestandserhaltung (ab 07.2015):**

Vorsitzender: Dr. Michael Vogel  
Mitglieder: Reinhard Feldmann, Andreas Mälck, Dr. Irmhild Schäfer, Dr. Alessandra Sorbello Staub

**Kommission Bibliothek und Schule (bis 06/2015):**

Vorsitzende: Birgit Lücke  
Mitglieder: Jens Holthoff, Hanke Sühl, Michaela Benter, Dr. Andreas Müller


**Kommission Bibliothek und Schule (ab 10/2015):**

Vorsitzende: Julia Rittel  
Mitglieder: Simone Frübing, Gudrun Lautenburger, Kathrin Reckling-Freitag, Hanke Sühl

**Kommission Erwerbung und Bestandsentwicklung (bis 06/2015):**

Vorsitzender: Dirk Pieper  
Mitglieder: Klaus-Peter Hommes, Dr. Jochen Johannsen, Dr. Sabine Trott, Dr. Jelka Weber

**Kommission Erwerbung und Bestandsentwicklung (ab 07/2015):**

Vorsitzende: Susanne Göttker  
Mitglieder: Dr. Angela Holzer, Klaus-Peter Hommes, Dr. Annette Klein, Dr. Sabine Trott

**Kommission Fahrbibliotheken (bis 06/2015):**

Vorsitzender: Johannes von Freymann  
Mitglieder: Siegfried Kalus, Sabine Sommerfeld, Katrin Toetzke, Matthias Weyh

**Kommission Fahrbibliotheken (ab 07/2015):**

Vorsitzender: Johannes von Freymann  
Mitglieder: Siegfried Kalus, Kirsten Lundgren, Katrin Toetzke, Matthias Weyh
Kommission Interkulturelle Bibliothekarbeit (bis 06/2015):
Vorsitzende: Susanne Schneehorst
Mitglieder: Anne Barckow, Nadine Cicek, Yilmaz Holtz-Ersahin, Martina Dannert

Kommission Interkulturelle Bibliotheksarbeit (ab 07/2015):
Vorsitzende: Nadin Cicek
Mitglieder: Anne Barckow, Yilmaz Holtz-Ersahin, Kristy Schank, Britta Schmedemann

Kommission Kinder- und Jugendbibliotheken (bis 06/2015):
Vorsitzende: Jochen Dudek, Ronald Gohr
Mitglieder: Meike Betzold, Ines Hoppe, Raphaela Müller

Kommission Kinder- und Jugendbibliotheken (ab 07/2015):
Vorsitzende: Meike Betzold
Mitglieder: Raphaela Müller, Caroline Reißland, Benjamin Scheffler, Anika Schmidt

Kommission Kundenorientierte Services (ab 01/2014):
Vorsitzende: Gudrun Nelson-Busch
Mitglieder: Prof. Dr. Ursula Georgy, Sebastian Nix, Frank Raumel, Doris Schneider

Rechtskommission (bis 06/2015):
Vorsitzender: Oliver Hinte
Mitglieder: Dr. Ruth Katzenberger, Dr. Jana Kieselstein, Jost Lechte, Christian Schmauch

Rechtskommission (ab 07/2015):
Vorsitzender: Armin Talke
Mitglieder: Stephanie Hasler, Kathrin Schwärzel, Dr. Arne Upmeier, Thomas Witzgall

Gemeinsame dbv/VDB Baukommission (ab 07/2015):
Vorsitzende: Susanne Kandler
Mitglieder: Ulrike Brunenberg-Piel, Olaf Eigenbrodt, Oliver Kohl-Frey, Milena Pfafferott, Dr. André Schüller-Zwierlein

Gemeinsame dbv/VDB Managementkommission (bis 06/2015):
Vorsitzende: Dr. Sabine Homilius
Mitglieder: Anke Berghaus-Sprengel, Albert Bilo, Dr. Andreas Brandtner, Dr. Joachim Hennecke

Gemeinsame dbv/VDB Managementkommission (ab 07/2015):
Vorsitzender: Albert Bilo
Mitglieder: Dr. Katja Bartlakowski, Dr. Andreas Brandtner, Daniela Poth, Frauke Untiedt Prof. Cornelia Vonhof

Gemeinsame dbv/VDB Kommission Informationskompetenz (bis 06/2015):
Vorsitzender: Dr. Fabian Franke
Mitglieder: Benno Homann, Belinda Jopp, Andreas Klingenberg, Ulrike Scholle, Medea Seyder
Gemeinsame dbv/VDB-Kommission Informationskompetenz (ab 07/2015):

Vorsitzender: Dr. Fabian Franke
Mitglieder: Belinda Jopp, Andreas Klingenberg, Claudia Martin-Konle, Ulrike Scholle, Medea Seyder

10.8 ARBEITSGEMEINSCHAFT DER FREUNDESKREISE

Seit Herbst 2005 besteht für Freundeskreise und Fördervereine die Möglichkeit, als fördernde Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft der Freundeskreise des dbv einzutreten.


***

Redaktion: Barbara Schleihagen (V.l.S.d.P) und Elena Stöhr
unter Mitarbeit von Judith Gärtn, Maiken Hagemeister, Kathrin Hartmann, Guido Jansen, Natascha Reip, Andrea Rieckhoff, Julia Schabos
(Stand: 20.01.2016)