2001 / 2002

STUDENTENWERK OLDENBURG
Arbeitsbericht
Geschäftsbericht
2001 / 2002
Impressum

Herausgeber: Studentenwerk Oldenburg
Uhlhornsweg 49 - 55
Postfach 4560
26035 Oldenburg
Tel. 0441/798-2709
WWW: http://www.uni-oldenburg.de/swo
E-Mail: info@sw-ol.de

Redaktion: Ted Thurner
und Layout: Tel. 0441/798-2701
Inhalt

Vorwort
Studentenwerke in Niedersachsen vor großer Herausforderung .......................... 6

Überblick
Aufgaben des Studentenwerks Oldenburg .......................................................... 9
Studentenwerk Oldenburg in Zahlen ................................................................. 10
Betriebe und Einrichtungen des Studentenwerks Oldenburg ......................... 11

Verpflegung
Herausforderungen gemeistert ......................................................................... 12

Wohnen
Neue Angebote für ausländische Studierende ................................................... 16

BAföG
20% mehr Anträge durch BAföG-Reform .......................................................... 19

Psychosoziale Beratung
Studierende stärker unter Druck ...................................................................... 22

Sozialberatung
Nachfrage nach Beratung weiter gestiegen ...................................................... 25

Behindertenberatung
Zusammenarbeit auf vielen Ebenen .................................................................. 27

Kultur
Exzellente Besucherzahlen und zahlreiche Veranstaltungen ................................ 28

Kinderbetreuung
Kindergarten Dukegat besteht seit 10 Jahren ................................................ 31

Organe
Verwaltungsrat .................................................................................................. 33
Vorstand ............................................................................................................. 33
Geschäftsführung .............................................................................................. 33
Studentenwerk Oldenburg entscheidend mitgestaltet ...................................... 34

Satzung
Satzung des Studentenwerks Oldenburg .......................................................... 35

Beitragssordnung
Beitragssordnung ............................................................................................ 40

Niedersächsisches Hochschulgesetz
Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) ..................................................... 41
Vorwort

Studentenwerke in Niedersachsen vor großer Herausforderung

Nach Verabschiedung des NHG-Reformgesetzes im Juni 2002 müssen sie die Erfüllung ihres sozialen Auftrages teilweise neu ausrichten. Entscheidend wird hierfür die Bereitschaft sein, die von Ihnen für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Hochschulgebäude bzw. Flächen ins Eigentum zu übernehmen.

In einem Grundsatzbeschluss haben die niedersächsischen Studentenwerke sich darauf verständigt, möglichst unverzüglich von der Möglichkeit des § 68 Abs. 3 NHG Gebrauch zu machen und die Übertragung die für die Erfüllung der Aufgaben des Studentenwerks Oldenburg genutzten Grundstücke beim Land Niedersachsen zu beantragen.


5. Unstreitig übernehmen die Studentenwerke mit der Übertragung des Eigentums an den von ihnen genutzten Grundstücken und Grundstücksteilen ein zusätzliches Risiko. Zwar sieht das NHG-Reformgesetz vor, dass die Studentenwerke in diesen Fällen neben den Mitteln für die Bauunterhaltung
• Vorwort •


Gerhard Kiehm
Geschäftsführer des Studentenwerks Oldenburg
Überblick

Aufgaben des Studentenwerks Oldenburg

Das Studentenwerk Oldenburg hat die Aufgabe, die Studierenden der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial und kulturell zu fördern und zu betreuen. Zu diesem Zweck unterhält das Studentenwerk in Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden

• eine Cafeteria und fünf Mensen, in denen täglich bis zu 6.850 Essen ausgegeben werden,
• 15 Wohnanlagen und Wohnhäuser mit zusammen 1.959 Plätzen,
• drei Kinderbetreuungseinrichtungen,
• drei Psychosoziale Beratungsstellen, eine Sozialberatung, eine Behindertenberatung,
• die Theaterbühne ‘UNIKUM’, den Probenraum ‘minikum’, ein Kulturbüro, das studentische ‘Oldenburger Universitäts Theater’ OUT sowie
• die Abteilung für Ausbildungsförderung.

Zahl der vom Studentenwerk Oldenburg betreuten Studierenden*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wintersemester</th>
<th>98/99</th>
<th>99/00</th>
<th>00/01</th>
<th>01/02</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Carl von Ossietzky Universität Oldenburg</td>
<td>12.132</td>
<td>10.675</td>
<td>10.934</td>
<td>11.368</td>
</tr>
<tr>
<td>Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Standort Oldenburg (incl. Elsfleth)</td>
<td>1.815</td>
<td>1.766</td>
<td>1.821</td>
<td>1.886</td>
</tr>
<tr>
<td>Standort Ostfriesland (ohne Leer)</td>
<td>2.623</td>
<td>2.573</td>
<td>2.757</td>
<td>3.092</td>
</tr>
<tr>
<td>Standort Wilhelmshaven</td>
<td>2.709</td>
<td>2.583</td>
<td>2.649</td>
<td>2.782</td>
</tr>
<tr>
<td>gesamt</td>
<td>19.279</td>
<td>17.597</td>
<td>18.161</td>
<td>19.128</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Zahlen gemäß Studentenwerksbeitragsaufkommen
Studentenwerk Oldenburg in Zahlen

### Allgemeine Angaben

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zahl der betreuten Hochschulen</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Studierenden</td>
<td>17.597</td>
<td>18.161</td>
<td>19.128</td>
</tr>
<tr>
<td>studentischer Semesterbeitrag</td>
<td>20/55/63 DM</td>
<td>20-68 DM</td>
<td>20-68 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Beschäftigten</td>
<td>218</td>
<td>201</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>82.920.415 DM</td>
<td>80.780.028 DM</td>
<td>79.495.972 DM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzierungskanäle

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Studentenwerksbeiträge</td>
<td>1.969.841 DM</td>
<td>2.113.060 DM</td>
<td>2.212.941 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzhilfe des Landes Niedersachsen</td>
<td>5.200.000 DM</td>
<td>5.200.000 DM</td>
<td>4.969.133 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>BAföG-Kostenerstattung</td>
<td>2.573.717 DM</td>
<td>2.500.240 DM</td>
<td>2.597.631 DM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Verpflegungsbetriebe

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zahl der Mensen</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mensaplätze</td>
<td>1.728</td>
<td>1.856</td>
<td>1.856</td>
</tr>
<tr>
<td>Verkaufte Essen</td>
<td>1.305.514 DM</td>
<td>1.241.186 DM</td>
<td>1.353.652 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Verkaufspreis je Essen</td>
<td>2,00 - 5,60 DM</td>
<td>2,00 - 5,60 DM</td>
<td>2,00 - 5,60 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Erlöse in den Mensen</td>
<td>5.407.344 DM</td>
<td>5.417.720 DM</td>
<td>5.354.111 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Cafeterien</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Plätze in den Cafeterien</td>
<td>645</td>
<td>517</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>Erlöse in den Cafeterien</td>
<td>1.678.222 DM</td>
<td>1.592.729 DM</td>
<td>1.702.856 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamterlöse der Verpflegungsbetriebe</td>
<td>7.085.566 DM</td>
<td>7.010.449 DM</td>
<td>7.056.967 DM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Studentisches Wohnen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zahl der Wohnanlagen und -häuser</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Wohnheimplätze</td>
<td>1.966</td>
<td>1.959</td>
<td>1.959</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ausbildungsförderung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zahlfälle</td>
<td>3.911</td>
<td>4.072</td>
<td>4.866</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Vollförderung</td>
<td>1.008</td>
<td>982</td>
<td>1.713</td>
</tr>
<tr>
<td>Quote der geförderten Studierenden</td>
<td>22,2 %</td>
<td>22,4 %</td>
<td>25,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgezahlte Förderungsmittel</td>
<td>30.800.000 DM</td>
<td>31.400.000 DM</td>
<td>40.680.000 DM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 nach Standorten unterschiedlich
2 Standorte Wechloy, FH Oldenburg und Emden: Mensa mit angeschlossenem Cafeteriabetrieb

(Stand: 31.12.2001)
Betriebe und Einrichtungen des Studentenwerks Oldenburg

**Oldenburg**

**Verpflegung**
- Zentralmensa Universität / Uhlhornweg: 804 Plätze
- Cafeteria Uhlhornweg: 517 Plätze
- Mensa Wechloy: 264 Plätze
- Mensa Ofener Straße (FH): 240 Plätze
- Verkaufstand Fachhochschule

**Studentisches Wohnen**
- Alteneschstraße 13-15: 28 Plätze
- Artillerieweg 55a: 96 Plätze
- Bergstraße 13: 4 Plätze
- Huntemannstraße 2: 148 Plätze
- Infanterieweg 9: 20 Plätze
- Johann-Justus-Weg 136: 242 Plätze
- Otto-Suhr-Straße 22: 250 Plätze
- Pferdemarkt 15b/16: 301 Plätze
- Schützenweg 42: 240 Plätze
- Peterstraße (Elsfleth): 32 Plätze
  **gesamt** 1.360

**Kinderbetreuung**
- Kinderkrippe Huntemannstraße: 34 Plätze

**Kultur**
- Kleinkunstbühne „UNIKUM”
- Probenbühne „minikum”
- Kultur-Büro
- Oldenburger Universitäts Theater OUT (gemeinsam mit dem Verein zur Förderung studentischen Theaters an der CvO Universität)

**Beratung**
- Psychosoziale Beratungsstelle (in Kooperation mit der Universität)
- Sozialberatung
- Behindertenberatung

**Förderungsverwaltung**
- Abteilung für Förderungsverwaltung (BAföG-Amt)

**Emden**

**Verpflegung**
- Mensa: 294 Plätze

**Studentisches Wohnen**
- Douwesstraße 14: 31 Plätze
- Dukegat 11: 105 Plätze
- Haus Gödens: 35 Plätze
- Steinweg 20: 188 Plätze
  **gesamt** 359

**Kinderbetreuung**
- Kindergarten Dukegat: 70 Plätze
- Kinderkrippe Constantia: 13 Plätze

**Beratung**
- Psychosoziale Beratungsstelle (in Kooperation mit der Fachhochschule)
- Studentenwerksbüro mit BAföG-Beratung und Wohnraumvermittlung

**Wilhelmshaven**

**Verpflegung**
- Mensa: 254 Plätze

**Studentisches Wohnen**
- Wohnheim Wiesenhof: 240 Plätze

**Beratung**
- Psychosoziale Beratungsstelle (in Kooperation mit der Fachhochschule)
- Studentenwerksbüro mit BAföG-Beratung und Wohnraumvermittlung

*(Stand: 30. Juni 2001)*
Herausforderungen gemeistert

Euro-Einführung verlief reibungslos


Benchmarking und Revision in den Wirtschaftsbetrieben

mehr zu erhalten ist. Notwendig wird eine vollständige Erneuerung sein, um vom Charme der 70er Jahre weg zu kommen.


Die zuletzt rückläufigen Essenteilnehmerzahlen haben sich 2001 wieder erholt. An den Spitzentagen herrscht im Semester Vollauslastung der Mensen und Cafeterien, was aufgrund der dünnern Personaldecke bei Ausfällen in einigen Bereichen mittlerweile zu Engpässen führen kann.


Dennoch müssen aufgrund der weiter zurückgehenden Finanzhilfe und der allgemein steigenden Kosten weitere Effizienzsteigerungen realisiert und weitere Einsparungen vorgenommen werden. Eine Benchmarkingstudie der Harzer Hochschulgruppe, die im Auftrag der niedersächsischen Studentenwerke durchgeführt wurde, zeigt, dass hierfür noch Potenziale vorhanden sind. Um diese auszuschöpfen, wurden die Wirtschaftsbetriebe einer internen Revision unterzogen, die alle Aspekte ihrer Tätigkeiten beleuchtete. Dies sind insbesondere:

- Wareneinsatzkalkulation aller Angebote
- Erstellen eines transparenten Kalkulationsschemas für alle Produkte
- detaillierte Kostenberechnungen der Eigenfertigungsleistungen in Gemüseküche und Konditorei
- Überprüfung nicht aufgabenspezifischer Leistungen wie Hochschulcatering
- Überprüfung der Preispolitik, Servicepolitik und Verkaufspolitik

Der Nitrofenskandal – der Verlust der Unschuld für die Bio-Branche?


Das Studentenwerk Oldenburg und insbesondere die Wirtschaftsbetriebe bevorzugen Erzeugnisse aus biologischer Produktion aus zwei Gründen:

1. Die Qualität der Produkte ist in der Regel gesünder und qualitativ hochwertiger als konventionell-industriell erzeugte Ware. Sie sind ge- haltreicher, schadstoffunbelasteter, auf jeden Fall fungizid- und pestizidfrei.
2. Die naturnahe Produktionsweise soll die „Entfremdung des Menschen vom Erzeugungsprozess“ aufheben. Dies führt im günstigsten Fall zu einer umweltschonenden Produktionsweise, die keine chemischen Mittel zur Wachstumsbeschleunigung oder Schädling bekämpfung einsetzt.


Es besteht deshalb die Gefahr, dass die Probleme der konventionellen, auf Massenproduktion ausgerichteten Wirtschaftsweise zumindest in Teilbereichen auch auf die biologische Produktion zukommen. Möglicherweise ist bewusste Beschränkung eine Lösung, ohne in der Nischenwirtschaft verschwinden zu müssen.


Johannes Hemmen
Einsatz ökologischer Produkte und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung im Jahr 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe / Frisch- und Trockenwaren</th>
<th>Einheit</th>
<th>konventionell</th>
<th>ökologisch / artgerecht</th>
<th>Gesamtmenge</th>
<th>ökologisch in %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aufschnittwaren</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>2.950</td>
<td>2.950</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Brot-und Brötchen</td>
<td>Stück</td>
<td>215.216</td>
<td>114.758</td>
<td>329.974</td>
<td>34,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Eier</td>
<td>Stück</td>
<td>0</td>
<td>110.010</td>
<td>110.010</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Geflügel</td>
<td>kg</td>
<td>25.822</td>
<td>4.614</td>
<td>30.436</td>
<td>15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemüse</td>
<td>kg</td>
<td>101.710</td>
<td>33.780</td>
<td>135.490</td>
<td>24,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Getreide/Getreideerzeugnisse</td>
<td>kg</td>
<td>19.430</td>
<td>8.098</td>
<td>27.528</td>
<td>29,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Hefe</td>
<td>kg</td>
<td>220</td>
<td>456</td>
<td>676</td>
<td>67,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hülsenfrüchte</td>
<td>kg</td>
<td>985</td>
<td>304</td>
<td>1.289</td>
<td>23,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaffee</td>
<td>kg</td>
<td>138</td>
<td>3.785</td>
<td>3.923</td>
<td>96,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kartoffeln</td>
<td>kg</td>
<td>37.406</td>
<td>55.683</td>
<td>93.089</td>
<td>59,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Käse</td>
<td>kg</td>
<td>4.731</td>
<td>7.434</td>
<td>12.165</td>
<td>61,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kräuter</td>
<td>kg</td>
<td>1.048</td>
<td>358</td>
<td>1.406</td>
<td>25,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Milchprodukte</td>
<td>kg</td>
<td>44.451</td>
<td>75.665</td>
<td>120.116</td>
<td>63,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nudeln</td>
<td>kg</td>
<td>14.038</td>
<td>2.818</td>
<td>16.856</td>
<td>16,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Obst</td>
<td>kg</td>
<td>6.868</td>
<td>2.402</td>
<td>9.270</td>
<td>25,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ölsaaten</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>638</td>
<td>638</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Rindfleisch</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>9.827</td>
<td>9.827</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Salate</td>
<td>kg</td>
<td>18.122</td>
<td>5.547</td>
<td>23.669</td>
<td>23,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Schafffleisch</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>498</td>
<td>498</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweinefleisch</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>39.817</td>
<td>39.817</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tee</td>
<td>Btl</td>
<td>38.379</td>
<td>43.050</td>
<td>81.429</td>
<td>52,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Wurstwaren</td>
<td>kg</td>
<td>0</td>
<td>4.477</td>
<td>4.477</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mit vielfältigen Aktionen bieten wir den Studierenden immer wieder etwas Besonderes.
Wohnen

Neue Angebote für ausländische Studierende


Diese Argumente überzeugten auch im vergangenen Jahr die Studierenden und sorgten dafür, dass unsere Wohnanlagen vollständig vermietet waren. Bei allen unseren Häusern müssen wieder längere Wartezeiten einkalkuliert werden, die bei attraktiven Einzelappartements schon mal länger als ein Jahr sein können.

Trotz der notwendig gewordenen Anpassung der Mieten zu Jahresbeginn ist bei den Bewerbungsanträgen eine Steigerung zu verzeichnen. Allerdings steigen auch die Bedürfnisse und Wünsche. Es ist deshalb unerlässlich, kontinuierlich mit Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die Attraktivität der Wohnanlagen erhalten bleibt.

Wilhelmshaven


Oldenburg


In Eigenleistung durch unsere Haushandwerker wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung eine interessante 4-Zimmerwohnung für Studierende umgebaut. Von der Küche aus hat nun jede/r MieterIn einen direkten Zugang auf die riesengroße Terrasse, die umrahmt von schönen Sträuchern und Stauden.
zum frühstücken und grillen oder auch als Ruheplatz einlädt.


Begonnen wird mit der Sanierung in den 6er-Wohngruppen. Da hier den BewohnerInnen grundsätzlich zwei Bäder zur Verfügung stehen und im ersten Abschnitt jeweils ein Bad erneuert werden soll, wird sich die Beeinträchtigung für die BewohnerInnen nicht so stark auswirken.

**Betreuung ausländischer Studierender**

Ausländische Studierende stehen häufig vor einer Vielzahl von Alltagsproblemen wenn Sie in Deutschland ankommen und ein Studium aufnehmen wollen. Um die Chancen zu verbessern und die Integration zu fördern sind einige Konzepte entwickelt und umgesetzt worden.

Zunächst stellt sich einmal die große Frage nach Wohnraum. Der lokale Wohnungsmarkt ist vom Ausland nicht erreichbar, das Mietpreisniveau ist oftmals sehr hoch und leider sind immer noch Ressentiments privater VermieterInnen gegenüber AusländerInnen vorhanden.

**Servicepaket**


**Einrichtung von Gästezimmern**

Um denjenigen zu helfen, die plötzlich vor der Tür stehen und ohne jede Unterkunft sind, wurden Gästezimmer eingerichtet. Für ein paar Tage oder Wochen können die volleingearbeiteten Zimmer (Bettdecken und -wäsche, Handtücher, Geschirr, Kaffeemaschine werden gestellt) gemietet werden. Zeit also für die eigentliche Zimmersuche.

**Möblierter Wohnraum**

Um zusätzlichen Wohnraum für die Bedürfnisse ausländische Studierende bereitzustellen, wurde begonnen, Zimmer auch in den Wohnanlagen zu möblieren, die eigentlich unmöbliert vermietet werden. Dadurch werden auch diese Häuser für die ausländischen Studierenden attraktiv.
Privatzimmervermittlung


Tutorenprogramm


So gab es zu Beginn des Semesters in der Huntemannstraße ein internationales Fest. Internationale Köstlichkeiten und Getränke sowie exotische Früchte und heisse Rhythmen lockten viele BesucherInnen.

Auch das Weihnachtsfest wurde nicht vergessen. Sehr viele ausländische Studierende bleiben hier, weil sie sich eine Heimreise nicht leisten können. So wurde ein schönes Fest organisiert und keiner fühlte sich an diesem Abend allein.

Begegnungsstätte


Ursula Pichnik


Die vielen zusätzlichen Anträge zu bearbeiten „war nicht ganz ohne“, musste doch der Zuwachs mit gleich bleibendem Personal geleistet werden, viele kamen regelmäßig an Wochenenden um zu arbeiten. Die Menge der Anträge sicherte aber unsere Stellen in vollem Umfang, so dass als Erziehungsurlaubsvertretung und Ersetzung für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin zwei Neueinstellungen erfolgen konnten.

Organisatorische Vorteile durch die EDV

Die Euro-Umstellung zum Zahlmonat Januar 2002 klappte technisch problemlos, mit den Umrechnungen von Einkommensnachweisen wird man allerdings noch länger zu tun haben.

Daneben wird es Dateien geben, die allgemein zur Verfügung stehen, die dann zentral gepflegt werden können. Das Verfahren soll langfristig viele organisa-
torische Vorteile bieten.

Zusätzlicher Aufwand durch Vermögensüberprüfung

Eine Einbuße dieser insgesamt positiven Entwicklung könnte eine neue Tätig-
keit der Studentenwerke bringen. Der Gesetzgeber hat in die Verwaltungsvo-
schriften ab Dezember 2001 als Tätigkeit den Datenabgleich nach § 45 d Ein-
kommensteuergesetz aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen Abgleich
der Vermögensangaben der Studierenden mit den bei der Bank freigestellten
Kapitalerträgen, die beim Bundesamt für Finanzen erfasst werden. Von dort er-
hielten wir zunächst für das Jahr 2000 für unsere Förderungsempfänger die dort
gemeldeten Daten als Aktenvermerke. Ab einer Summe von 100 € an freigestell-
ten Kapitalerträgen überprüfen wir, ob die bei Antragstellung zum Vermögen
gemachten Angaben damit übereinstimmen. Ist der Sachverhalt nicht schlüssig,
werden die Studierenden aufgefordert ihre Vermögenslage bei Antragstellung
nachzuweisen. Gegebenenfalls findet eine Rückforderung von Förderungsbeträ-
gen auch für zurückliegende Bewilligungszeiträume statt.

Auch wenn es sich mit dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten deckt, dass
Sozialleistungen nicht bei einem entsprechend hohem Vermögen (Freibetrag da-
mals 6.000 DM, jetzt 5.200 €) bezogen werden können, so ist eine Überprüfung
der Angaben in der Vergangenheit in diesem großem Stil des 100%-Abgleichs
neu und unangenehm. Nachdem das Gesetz mit der BAföG-Reform in einer
riesigen Öffentlichkeitskampagne an positivem Image deutlich gewonnen hat,
kann diese Aktion dazu führen, die Studentenwerke zumindest bei Betroffenen,
aber auch anderen in Misskritik zu bringen. Das und der Wegfall von Förder-
fällen wegen zu hohen Vermögens kann zu einem neuen Einbruch der gerade
erreichten Antragszahlen führen, denn es lässt sich schon jetzt abschätzen, dass
der Überprüfung in vielen Fällen tatsächlich zu nicht angegebenen Vermögens-
werten führt, die zumindest für die Zukunft Berücksichtigung finden müssen.

Unerfreulich ist zudem, dass nicht alle obersten Landesregierungen ihre Ämter
überhaupt angewiesen haben, das Verfahren durchzuführen. In diesem Fall
war Niedersachsen besonders schnell. Im Herbst findet zu diesem Thema eine
Datensammlung zur Auswertung der Aktion statt – bleibt zu hoffen, dass die
obersten Landesbehörden sich für die Zukunft auf klare Regeln einigen, damit
die Förderungsabteilungen als Ansprechpartner der Studierenden verlässlich
bleiben.

Stefanie Vählenkamp
Stefanie Vählenkamp ist Lei-
terin der Förderungsabteilung
des Studentenwerks Oldenburg.
Entwicklung der BAföG-Zahlen

### Studentenwerk Oldenburg gesamt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Immatrikulierte</th>
<th>Zahlfälle</th>
<th>davon Vollförderung</th>
<th>BAföG-Quote</th>
<th>ausgezahlte BAföG-Mittel (Mio. DM)</th>
<th>durchschnittl. Förderungssumme (DM)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>19.279</td>
<td>3.830</td>
<td>1.081</td>
<td>19,9%</td>
<td>31,6</td>
<td>657,37</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>17.597</td>
<td>3.911</td>
<td>1.008</td>
<td>22,2%</td>
<td>30,8</td>
<td>666,49</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>18.161</td>
<td>4.072</td>
<td>982</td>
<td>22,4%</td>
<td>31,4</td>
<td>645,98</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>19.128</td>
<td>4.866</td>
<td>1.713</td>
<td>25,4%</td>
<td>40,7</td>
<td>741,–</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den gesamten Bereich des Studentenwerks Oldenburg, also alle Studierenden der Universität sowie der Fachhochschule Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven.

### Bundesrepublik Deutschland

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Zahl der Studierenden (WiSe)</th>
<th>geförderte Studierende (MonatsØ)</th>
<th>geförderte Studierende (gesamt)</th>
<th>Förderquote (bez. MonatsØ)</th>
<th>Gesamtförderungssumme</th>
<th>Ø Förderungssumme</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>1.796.000</td>
<td>225.000</td>
<td>334.000</td>
<td>12,5 %</td>
<td>1,67 Mrd.</td>
<td>618 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>1.765.000</td>
<td>226.000</td>
<td>339.000</td>
<td>12,8 %</td>
<td>1,7 Mrd.</td>
<td>629 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1.792.000</td>
<td>232.000</td>
<td>349.000</td>
<td>12,9 %</td>
<td>1,77 Mrd.</td>
<td>637 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1.869.000</td>
<td>265.000</td>
<td>406.000</td>
<td>14,2%</td>
<td>2,27 Mrd.</td>
<td>714 DM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Zahlen beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Quelle: Statistisches Bundesamt (www.statistik-bund.de).

### Carl von Ossietzky Universität

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Immatrikulierte</th>
<th>Zahlfälle</th>
<th>davon Vollförderung</th>
<th>BAföG-Quote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>12.132</td>
<td>1.857</td>
<td>534</td>
<td>15,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>10.675</td>
<td>1.839</td>
<td>499</td>
<td>17,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>10.934</td>
<td>1.906</td>
<td>497</td>
<td>17,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>11.368</td>
<td>2.320</td>
<td>766</td>
<td>20,4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FH OOW, Standort Oldenburg

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Immatrikulierte</th>
<th>Zahlfälle</th>
<th>davon Vollförderung</th>
<th>BAföG-Quote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>1.815</td>
<td>556</td>
<td>161</td>
<td>30,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>1.766</td>
<td>537</td>
<td>128</td>
<td>30,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1.821</td>
<td>551</td>
<td>110</td>
<td>30,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1.886</td>
<td>649</td>
<td>212</td>
<td>34,4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FH OOW, Standort Ostfriesland

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Immatrikulierte</th>
<th>Zahlfälle</th>
<th>davon Vollförderung</th>
<th>BAföG-Quote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>2.623</td>
<td>771</td>
<td>229</td>
<td>29,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>2.573</td>
<td>842</td>
<td>231</td>
<td>32,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2.757</td>
<td>912</td>
<td>212</td>
<td>33,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>3.092</td>
<td>1.081</td>
<td>428</td>
<td>35,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FH OOW, Standort Wilhelmshaven

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Immatrikulierte</th>
<th>Zahlfälle</th>
<th>davon Vollförderung</th>
<th>BAföG-Quote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td>2.709</td>
<td>646</td>
<td>157</td>
<td>23,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>2.583</td>
<td>699</td>
<td>155</td>
<td>27,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2.649</td>
<td>703</td>
<td>163</td>
<td>26,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>2.782</td>
<td>816</td>
<td>307</td>
<td>29,3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Psychosoziale Beratung

Studierende stärker unter Druck


Die augenblicklichen hochschulpolitischen Bestrebungen gehen jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Unzureichende materielle Rahmenbedingungen und Forderungen nach einer Effektivierung und Beschleunigung des Studiums stellen die Studierenden vor die Situation, unter verschärftem Zeitdruck zielgerichtet und umwegfrei vorankommen zu müssen.

Die Konsequenzen sind nahe liegend: Es gibt jede Menge Arbeit für die Psychosoziale Beratungsstelle, denn viele Studierende kommen mit dieser Situation nicht zurecht und reagieren mit Überforderungssymptomen.

Häufung von psychosomatischen Störungen


Ein anderes Phänomen, das ein Schlaglicht auf die gegenwärtige Situation wirft: Der Anteil der Ratsuchenden, die kurz nach Beginn des Studiums die Beratung aufsuchen, hat sich mehr als verdoppelt. In vielen Fällen kommen Studienanfänger stark verunsichert in die Beratung, weil sie Eingewöhnungsprobleme...
oder auch Zweifel, vielleicht nicht das richtige Fach gewählt zu haben, sofort als persönliches Versagen werten und sich schon auf dem Weg in eine von Strafgebühren bedrohte Existenz als Langzeitstudierende sehen.


**Neue Beratungsschwerpunkte**

In Ergänzung zu dem bestehenden Spektrum von Einzel-, Paar- und Gruppenberatungen sowie speziellen Workshopangeboten wurden im Berichtszeitraum zwei neue inhaltliche Beratungsschwerpunkte gesetzt:


**Zunehmend ein Problem: Internetsucht**

Ein weiterer neuer Arbeitsschwerpunkt ist das Angebot einer Beratung für internet- und computersüchtige Studierende. Diese Problematik ist in Verbindung mit Arbeitsstörungen und persönlichen Problemen in den letzten Jahren immer häufiger bei Studierenden anzutreffen. Durch umfangreiche Öffentlichkeitsar-
Ein neues Phänomen auch unter Studierenden: Die Internet- und Computersucht

Wilfried Schumann ist Leiter der PSB Oldenburg


Ausblick


Wilfried Schumann

Beratungsstatistik 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Standort</th>
<th>Einzelberatungen</th>
<th>Ratsuchende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Oldenburg</td>
<td>1.971 Stunden</td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>Wilhelmshaven</td>
<td>284 Beratungen</td>
<td>49 (17w / 32m)</td>
</tr>
<tr>
<td>Emden</td>
<td>212 Beratungen</td>
<td>41 (25w / 16m)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Nachfrage nach Beratung weiter gestiegen

Die Sozialberatung wurde im März 1998 eingerichtet und erfreut sich seitdem einer ununterbrochenen Erweiterung der Nachfrage:


Auswertung der Themenfelder

Die Auswertungsdatenbank wurde Mitte 2000 umgestellt, so dass eine genaue quantitative Analyse nur mit großem Nachbearbeitungsauflwand möglich wäre. Zudem werden in vielen Beratungen mehrere Problembereiche thematisiert, so dass die Angaben in der Summe nicht die Gesamtzahl aller Beratungen ergibt. Trotzdem können einige Schwerpunkte angegeben werden:


Gleich darauf folgen Anliegen zum Thema „Jobben“ mit 172 Beratungen. Hierunter fallen

- Fragen zur Anrechnung von Erwerbseinkommen auf Sozialleistungen wie BAföG, Kindergeld, Waisenrente oder die Verfallsgrenze der gesetzlichen Familienversicherung,
- Fragen zur Sozialversicherung: geringfügige Beschäftigung, Werkstudentenstatus, Scheinselbständigkeit,...
- Fragen zur Einkommenssteuer: Steuerfreiheit, Einsetzen der monatlichen Besteuerung, Veranlagung zur Einkommenssteuer.


Wohngeld ist das häufigste Beratungsfeld


Informationsmedien


Heiko Groen arbeitet als Sozialberater im Studentenwerk

Beratungsaufkommen im Jahresvergleich

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jan</th>
<th>Feb</th>
<th>März</th>
<th>April</th>
<th>Mai</th>
<th>Juni</th>
<th>Juli</th>
<th>Aug</th>
<th>Sept</th>
<th>Okt</th>
<th>Nov</th>
<th>Dez</th>
<th>gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36</td>
<td>46</td>
<td>45</td>
<td>62</td>
<td>15</td>
<td>42</td>
<td>69</td>
<td>52</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>61</td>
<td>52</td>
<td>79</td>
<td>62</td>
<td>46</td>
<td>65</td>
<td>71</td>
<td>23</td>
<td>76</td>
<td>86</td>
<td>81</td>
<td>34</td>
<td>736</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>91</td>
<td>76</td>
<td>85</td>
<td>53</td>
<td>63</td>
<td>43</td>
<td>90</td>
<td>49</td>
<td>44</td>
<td>93</td>
<td>59</td>
<td>42</td>
<td>788</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>77</td>
<td>83</td>
<td>90</td>
<td>62</td>
<td>85</td>
<td>64</td>
<td>78</td>
<td>42</td>
<td>78</td>
<td>105</td>
<td>77</td>
<td>59</td>
<td>900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Heiko Groen
Zusammenarbeit auf vielen Ebenen


Verbessert werden konnte die Qualität der Beratung durch eine insgesamt 6-wöchige Fortbildung für „peer counseling“ (was übersetzt in etwa ‚Gleichbetroffene beraten‘ bedeutet), an der die Beraterin teilgenommen hat. In dieser Fortbildung wurden viele Probleme der Beratung zusammen mit ebenfalls behinderten Ausbildern und Auszubildenden intensiv bearbeitet. Dieses erweiterte den Kompetenzbereich von Frau Hendeß, so dass in den Beratungen inzwischen neben studienbedingten häufig auch sehr persönliche Themen wie die Behinderungsbewältigung an sich zu Sprache kommen.

Veranstaltungen bringen gutes Echo


Wiebke Hendeß

Wiebke Hendeß ist die Behindertenbeauftragte des Studentenwerks Oldenburg
Kultur

Exzellente Besucherzahlen und zahlreiche Veranstaltungen

Das UNIKUM – Oldenburgs Satire-Bühne No 1


Bei den ‘Kabarett-Tagen’ wird auch die alte Aula der Universität genutzt (und gefüllt!), wobei deutlich wird, dass für solche ‘events’ ein großer, technisch gut ausgestatteter Raum an der Hochschule fehlt.


Gerhard Ritzmann

‘Veranstaltungsmarathon’ im OUT


Auch im vergangenen Jahr wieder ein gern gesehener Gast im UNIKUM: Matthias Deutschmann
Kultur

aus den Erlösen der Stadt-Tombola ermögliche den Kauf einer mobilen Licht- und Tonanlage. Größter Förderer des Theaters bleibt jedoch das Studentenwerk als Hauptgesellschafter der Oldenburger Universitäts Theater gGmbH.


Matthias Grön
Künstlerischer Leiter des OUT

UNIKUM-Veranstaltungen 2001/2002

6. Oldenburger Kabarett-Tage
- Arnim Töpel: „Sex ist keine Lösung“
- Petra Förster: „Mit den Waffeln einer Frau“
- Spunk, Seyfarth & Störmer, Hinder, Coch & Jochem (4 Oldenburger Kabarets): „Heimspiel“

Satirereihe „Studentenfutter“ 2001
- Gunther Marks: „Mehrfach geleimt“
- Dirk Langer: „Nagelritz singt Ringelzahn“
- Spunk: „Aktie X“

7. Oldenburger Kabarett-Tage
- Erwin Grosche: „Herr Helsinki will nicht Hauptstadt werden“

(Fortsetzung auf der folgenden Seite)
UNIKUM-Veranstaltungen 2001/2002 (Fortsetzung)

- Martin Buchholz: „Euro, Eros, Sex and crime“
- Matthias Deutschmann: „Streng vertraulich“
  UNI-Aula

Satirerei „Studentenfutter“ 2002
- Andre Eberlei: „Wurmfraß in den Gebeinen“
- Otto Normal: „Ohne Moral“
- Surmann & Scheppansky: „Badewanne – live“

weitere Veranstaltungen
- Die Wellküren: „Wellness“ (PFL-Kulturzentrum)
- Frank Sauer: „Stocksauer“
- Die Handwerker: „Fjuhtscher“
- Der Rest: „cut“
- Renate Koch: „Big Sister“
- Geertje Potash-Suhr: „Mephisto ist nicht tot“
- Spunk: „Aktie X“
- Offene Bühne: Kleinkunst-Amateure mit Kurzauftritten.

Aktivitäten des OUT

Produktionen
- „Baustelle Europa“ (OUT), Regie: Melanie Forster
- „From Ibiza to the Norfolk Broads“ (Adrian Berry DE), Regie: Matthias Grön
- „Unter dem Milchwald“ (Dylan Thomas), Regie: Martina Stolz
- „Eleemosynary & Zoo Story“ (Lee Blessing / Edward Albee), Regie: Sideway
- „Billy Bishop steigt auf“ (Gray / Peterson), Regie: Matthias Grön
- „Dressing Room“ (Udo Nottelmann), Regie: Nottelmann / Burma
- „Ein Inspektor kommt“ (J.B. Priestley), Regie: Theater Szentral
- „Die Stille um das Herz“ (OUT), Regie: Imke Burma
- „Die Präsidentinnen“ (Werner Schwab), Regie: Sarina Franke
- „Eigenproduktionen“ (Conkrass), Regie: Conkrass
- „Eine Nacht voller Seligkeit“ (Udo Nottelmann), Regie: Nottelmann
- „Kunst“ (Yasmina Reza), Regie: Matthias Grön
- „Taxi Taxi“ (Ray Cooney), Regie: Mark Rayner
- „Ay la luna – Auf zum Mond“ (OUT), Regie: Imke Burma

Extras und Gasts spiele
- HalbTotal: Short Films – Long Drinks
- „News“ Festival für junge Kultur
- Gecko-Theater: „Yvonne, Prinzessin aus Burgund“
- Bumerang: Improtheater
- Ojo Morado aus Bolivien: Der Lotterieschein
- Bühneneinführung: Der Wunschpunsch
- Charles Dickens’ Weihnachtslied
- Lorenz / Schwarz: Ein liedlicher Abend
- OUT: 2 x „Improtheater Weideglück“
- Burma: Seefrauenchicksale
- OUT: 2 x „Improtheater Weideglück“
- Nollmeyer: 6 x Zelttheater

Workshops und Kurse
- Mittwochstheater
- Theatersport
- Kabarett
- Tanztheater
- Modern Dance
- theatre/theater international
- Stage Combat
- Musik-Kabarett
- Song-Interpretation
- Bühnentechnik
- Comedy
- Gesang
Kinderbetreuung

Kindergarten Dukegat besteht seit 10 Jahren


Mit der Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen im hochschulnahen Bereich unterstützt das Studentenwerk Oldenburg studentische Eltern schon seit Jahren. Wir unterhalten drei Kindertagesstätten in Oldenburg und Emden und helfen so Studierenden, Studium und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen.

Dukegat feiert Jubiläum


**Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen**

### Kinderkrippe Huntemannstraße Oldenburg

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Elternbeiträge</td>
<td>94.764 DM</td>
<td>89.149 DM</td>
<td>82.367 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunale-/Landeszuschüsse</td>
<td>437.382 DM</td>
<td>359.873 DM</td>
<td>377.693 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigene Leistung des SWO</td>
<td>189.255 DM</td>
<td>232.822 DM</td>
<td>106.538 DM</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>721.401 DM</strong></td>
<td><strong>681.844 DM</strong></td>
<td><strong>566.598 DM</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kindergarten Dukegat Emden

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Elternbeiträge</td>
<td>175.130 DM</td>
<td>178.581 DM</td>
<td>168.067 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunale-/Landeszuschüsse</td>
<td>255.960 DM</td>
<td>245.719 DM</td>
<td>261.036 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigene Leistung des SWO</td>
<td>37.965 DM</td>
<td>27.130 DM</td>
<td>33.923 DM</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>469.055 DM</strong></td>
<td><strong>451.430 DM</strong></td>
<td><strong>463.026 DM</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kinderkrippe Constantia Emden

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Elternbeiträge</td>
<td>21.692 DM</td>
<td>36.670 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunale-/Landeszuschüsse</td>
<td>58.950 DM</td>
<td>56.977 DM</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigene Leistung des SWO</td>
<td>33.737 DM</td>
<td>58.869 DM</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>114.379 DM</strong></td>
<td><strong>152.516 DM</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**„Constantia“ sehr gefragt**


**Gute Betreuung auch in Oldenburg**

Organe

Verwaltungsrat

Vorsitz

Prof. Dr. Siegfried Grubitzsch
Präsident der CvO Universität Oldenburg

Studentische Mitglieder

Stefan Lienemann
CvO Universität Oldenburg
Holger Robbe
CvO Universität Oldenburg
Andreas Zepter
Fachhochschule OOW
N.N.
Fachhochschule OOW

Vertreter der Hochschulpräsidien

Prof. Dr. Siegfried Grubitzsch
Präsident der CvO Universität Oldenburg
Prof. Dr. Werner Heckler
Vizepräsident der Fachhochschule OOW

Nichtstudentische Hochschulmitglieder

Eberhard ten Brink
CvO Universität Oldenburg
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Windeck
Fachhochschule OOW

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung

Maria Niggemann
Sozialdezernentin der Stadt Oldenburg
Manfred Klöpper
DGB Oldenburg

Beschäftigte des Studentenwerks Oldenburg
(mit beratender Stimme)
Marianne Tammen-Blumfeld
Arno Stuntebeck

Vorstand

Vorsitz

Claus Claussen, Vorsitzender

Studentische Mitglieder

Felix Kohn, stellv. Vorsitzender
CvO Universität Oldenburg
Ehler Engel
CvO Universität Oldenburg
Stefanie Steinke
Fachhochschule OOW

Nichtstudentische Hochschulmitglieder

Prof. Dr. Anne Friedrichs
Fachhochschule OOW
Prof. Dr. Dietrich Kirsch
Fachhochschule OOW
Prof. Dr. Jürgen Martens
CvO Universität Oldenburg

Geschäftsführung

Geschäftsführer
Gerhard Kiehm

Stellvertreter
Ted Thurner

Stand: 17.10.2002
Studentenwerk Oldenburg entscheidend mitgestaltet

Langjähriger stellvertretender Geschäftsführer Dietram Koehler ging in den Ruhestand

Nach 28 Jahren Tätigkeit für das Studentenwerk Oldenburg wurde im Februar der langjährige stellvertretende Geschäftsführer Dietram Koehler in den Ruhestand verabschiedet. Als Leiter des Rechnungswesens hat er die Entwicklung des Studentenwerks als soziales Dienstleistungsunternehmen an den Hochschulen entscheidend mitgestaltet und ist mitverantwortlich für die moderne wirtschaftliche Struktur des Studentenwerks.


Zu seinem Nachfolger wählte der Verwaltungsrat Ted Thurner, den Öffentlichkeitsreferenten des Studentenwerks.
Satzung des Studentenwerks Oldenburg

Der Verwaltungsrat des Studentenwerks Oldenburg hat in seiner Sitzung am 17.10.2002 gemäß § 69 Absatz 2 Nr. 2 NHG i.d.F. vom 24.06.2002 (Nds.GVBL S. 286) die folgende Neufassung der Satzung des Studentenwerks Oldenburg beschlossen:

Präambel

Die Satzung des Studentenwerks Oldenburg verwendet nur die weibliche Form. Diese schließt die männliche mit ein.

I. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeit


(2) Zu seinen Aufgaben gehört der Bau und Betrieb von Wohnheimen, Mensen, Cafeterien und Betreuungseinrichtungen für Kinder von Studierenden sowie die Gewährung und Verwaltung von Darlehen für Studentinnen, Maßnahmen der studentischen Gesundheitsvorsorge und die Unterhaltung von kulturellen Einrichtungen.

(3) Diese Aufgaben werden als Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen, soweit sie dem Studentenwerk nicht auf Grund eines Gesetzes als Auftragsangelegenheiten übertragen werden.

(4) Das Studentenwerk berücksichtigt in allen Bereichen seiner Aufgabenerfüllung den Umweltschutz.

(5) Dem Studentenwerk Oldenburg obliegt die Durchführung der staatlichen Ausbildungsförderung nach Maßgabe des § 3 Absatz 8 NHG.

(6) Das Studentenwerk ist berechtigt, Daten zu erheben, soweit dies für die Planung und die Erfüllung der Aufgaben des Studentenwerks notwendig ist. Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes sind zu erfüllen.

(7) Das Studentenwerk unterrichtet die Öffentlichkeit regelmäßig über seine Arbeit und legt einmal im Jahr einen Geschäftsbericht vor.

(8) Das Studentenwerk wirkt im Rahmen seiner Aufgaben bei der Fortentwicklung des Hochschulbereichs mit.

(9) Das Studentenwerk führt ein Dienst siegel mit der Umschrift „Studentenwerk Oldenburg“.

§ 2 Frauenförderung

Das Studentenwerk will den Anteil von Frauen in den Vergütungs- und Lohngruppen erhöhen, in denen Frauen bisher nicht angemessen vertreten sind. Aus diesem Grund sind Frauen bei Einstellung und Höhergruppierungen, vor allem in Bereichen, in denen sie gegenwärtig nur gering vertreten sind, stärker als bisher zu berücksichtigen.

§ 3 Bedienstete des Studentenwerks


§ 4 Gemeinnützigkeit

(1) Das Studentenwerk ist selbstlos tätig, es verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die wirtschaftlichen Betriebe des Studentenwerks sind so einzurichten und zu führen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beachtet werden.
werden. Derartige Betriebe sollen regelmäßig nur unterhalten werden, wenn sie Zweckbetriebe - §§ 65 und 68 der Abgabenordnung (AO) - oder Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (§ 66 AO) darstellen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.

(3) Mittel des Studentenwerks dürfen nur für die satzungsmäßigen Aufgaben verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Studentenwerks fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Die gemeinnützigkeitsrechtlichen Zweckbindungen für die einzelnen Betriebe gewerblicher Art sind in den Richtlinien für die Geschäftsleitung festzulegen.

II. Abschnitt
Finanzierung und Wirtschaftsführung

§ 5 Aufbringung der Mittel
(1) Die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel erhält das Studentenwerk
1. durch Beiträge der Studentinnen gemäß Beitragsordnung,
2. durch Finanzhilfe (§ 70 Abs. 3 NHG) des Landes,
3. durch Zuwendungen Dritter,
4. durch Leistungsentgelte und sonstige Einnahmen.
(2) Die Beiträge werden durch den Verwaltungsrat festgesetzt. Vor der Festsetzung der Beiträge sind alle an den einzelnen Standorten vertretenen Organe der Studierendenschaften (§ 20 NHG) anzuhören.

§ 6 Wirtschaftsführung
(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bestimmen sich nach kaufmännischen Grundsätzen bei entsprechender Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften. Das Rechnungswesen muss eine Kosten- und Leistungsrechnung umfassen, die die Bildung von Kennzahlen für studentenwerksübergreifende Zwecke ermöglicht.


III. Abschnitt
Organe des Studentenwerks

§ 7 Organe
Die Organe des Studentenwerks sind
1. der Verwaltungsrat,
2. der Vorstand,
3. die Geschäftsführung.

§ 8 Verwaltungsrat
(1) Der Verwaltungsrat
1. wählt die Vorsitzende des Vorstandes,
2. bestellt und entlässt die Mitglieder der Geschäftsführung und regelt ihre Dienstverhältnisse mit Zustimmung des Ministeriums. Im übrigen ist für die Ausgestaltung ihrer Vertragsverhältnisse der Vorstand zuständig,
3. beschließt mit zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder die Organisationsbeschlüsse,
4. beschließt den Wirtschaftsplan, beschließt die Beitragssatzung und setzt den Studentenwerksbeitrag fest,
5. bestellt die Wirtschaftsprüferin,
6. entlastet die Geschäftsführung aufgrund der geprüften Jahresrechnungen (§ 109 LHO),
7. nimmt den jährlichen Rechenschaftsbericht der Geschäftsführung entgegen.
(2) Der Verwaltungsrat besteht aus
1. vier Studentinnen, davon je zwei von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,
2. je einem Mitglied aus der Mitte des Präsidiums der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,
3. zwei Professorinnen, und zwar eine von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, und eine von der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,
4. zwei Mitgliedern aus den Bereichen der Wirtschaft oder der Verwaltung,
5. zwei Beschäftigten des Studentenwerks mit beratender Stimme sowie
6. jeweils zwei Studentinnen von jeder Studiend- 
denschaft, deren Hochschulen das Studenten- 
werk betreut, mit Teilnahme und Rederecht, 
soweit Beschlüsse über Beitragsfestsetzungen (§ 
8 Abs. 1 Nr. 4) getroffen werden sollen.

(3) Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglie-
der nach Abs. 2 Nr. 2 zur Vorsitzenden und 
oneines seiner Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 1 zur 
stellvertretenden Vorsitzenden. Sind Mitglieder 
 des Verwaltungsrates an der Teilnahme an einer 
Sitzung verhindert, dann nehmen ihre Stellver-
 treterinnen an der Sitzung teil; diese Stellvertre-
terinnen werden entsprechend Abs. 7 bestellt 
gewählt.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und Geschäfts-
führung nehmen an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates mit beratender Stimme teil.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
sowie deren Stellvertreterinnen beträgt zwei 
Jahre.

(6) Die Vorsitzende beruft mindestens einmal im 
Jahr den Verwaltungsrat ein.

(7) Die Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 2 werden vom 
Präsidium der Hochschule aus seiner Mitte be-
estellt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates nach 
Absatz 2 Nr. 1 werden von den Studierenden-
parlamenten gewählt. Die Mitglieder nach Ab-
satz 2 Nr. 3 werden von den Senaten gewählt; 
hierbei sind die Studentinnen nicht wahlberech-
tigt. Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 4 werden 
von der Vorsitzenden des Verwaltungsrates auf 
Vorschlag der Verwaltungsratsmitglieder be-
estellt. Der Vorschlag bedarf sowohl der Mehr-
heit der Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 1 als auch 
der Mehrheit der Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 2 
und 3. Kommt ein Vorschlag nicht zustande, 
gilt § 13 entsprechend. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates nach Absatz 2 Nr. 5 werden von 
den Beschäftigten des Studentenwerks gewählt.

(8) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates 
beginnt jeweils zum 1. April eines geraden 
Kalenderjahres und endet nach zwei Jahren oder 
mit dem Ausscheiden aus der entsendenden 
Hochschule oder Studentenschaft. Eine Abwahl 
oder Abbestellung ist unzulässig.

(9) Für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines 
Mitgliedes oder seiner Vertreterin kann durch 
das jeweilige wahlberechtigte Gremium un-
verzüglich für die verbleibende Amtszeit eine 
Nachfolgerin gewählt werden.

(10) Die Wiederwahl oder Wiederbestellung eines 
Mitgliedes oder einer Vertreterin ist zulässig.

§ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand

1. bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor 
und beschließt allgemeine Richtlinien für die 
Geschäftsführung des Studentenwerks,

2. ist berechtigt, sich jederzeit über die Geschäfts-
führung des Studentenwerks und der Unter-
nehmensbeteiligungen zu unterrichten und 
Auskünfte der Geschäftsführung anzufordern

3. hat dem Erwerb, der Veräußerung und der 
Belastung von Grundstücken und Grundstücks-
rechten zuzustimmen,

4. beschließt über die Aufnahme und Vergabe von 
Darlehen (mit Ausnahme von Darlehen gemäß 
§ 1 Absatz 2) sowie die Übernahme von Bürg-
schaften

5. macht Vorschläge für die weitere Entwicklung 
des Studentenwerks,

6. berät über Abweichungen vom Wirtschaftsplan, 
soweit diese im Verlauf eines Wirtschaftsjahres 
unabdingbar erforderlich werden. Dem Verwal-
tungsrat ist hierüber zu berichten

(2) Der Vorstand besteht aus

1. der Vorsitzenden,

2. drei Studentinnen,

3. drei Professorinnen

4. der Geschäftsführung mit beratender Stimme.

Bei den Vorstandsmitgliedern nach Satz 1 
Nr. 2 und Nr. 3 sollen jeweils Mitglieder der 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ 
Wilhelmshaven und der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg vertreten sein.

(3) Die Vorstandsmitglieder nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 werden jeweils von den Mitgliedern 
 des Verwaltungsrates nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 bzw. Nr. 2 und 3 gewählt. Sie dürfen nicht 
dem Verwaltungsrat angehören. Die Vorsitzen-
de darf weder Mitglied noch Angehörige einer 
Hochschule sein, deren Studentinnen von dem 
Studentenwerk betreut werden.

(4) Aus den nach Absatz 3 gewählten Mitgliedern 
des Vorstands bestimmen die Studentinnen die 
stellvertretende Vorsitzende.

(5) Der Vorstand tritt mindestens einmal im Se-


(7) Die Gruppe der Studentinnen sowie die Gruppe der Professorinnen hat bei Zustimmung aller ihrer Mitglieder in den Angelegenheiten des Absatzes 1 Nrn. 4 und 5 binnen einer Woche die Möglichkeit, ein suspensives Veto einzulegen. In derselben Angelegenheit ist ein Veto nur einmal möglich.

§ 10 Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung
1. leitet die Verwaltung und vertritt das Studentenwerk in allen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten sowie in gerichtlichen Verfahren,
2. legt den jährlichen Rechenschaftsbericht vor,
3. bereitet die Beschlüsse des Vorstands vor,
4. führt den Wirtschaftsplan des Studentenwerks aus,
5. übt in den Räumlichkeiten des Studentenwerks das Hausrecht aus,
6. ist Dienstvorgesetzte der Bediensteten des Studentenwerks.

(2) Aufgaben, die dem Studentenwerk als Auftragsangelegenheit übertragen sind, obliegen ausschließlich der Geschäftsführung, soweit nicht auf Grund von Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist.

(3) Die Geschäftsführung kann in dringenden Fällen den Verwaltungsrat kurzfristig einberufen und die kurzfristige Einberufung jedes anderen Organs veranlassen und verlangen, dass über bestimmte Gegenstände unter ihrer Mitwirkung beraten und in ihrer Anwesenheit entschieden wird. Kann die Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so trifft die Geschäftsführung die erforderlichen Maßnahmen selbst und unterrichtet das zuständige Organ unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen.

(4) Die Geschäftsführung wahrt die Ordnung im Studentenwerk und übt das Hausrecht aus. Ihr obliegt die Rechtsaufsicht über die Organe des Studentenwerks. Die rechtsaufsichtlichen Befugnisse des Fachministeriums (§ 68 Absatz 4, Satz 1 und 2 NHG) gelten entsprechend.

§ 11 Haftung
Für die Mitglieder der Organe des Studentenwerks gilt § 86 NBG entsprechend, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften haften.

IV. Abschnitt
Verfahren

§ 12 Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder eines Organs haben durch ihre Mitarbeit dazu beizutragen, dass das Organ seine Aufgaben wirksam erfüllen kann.

(2) Alle Mitglieder eines Organs haben das gleiche Stimmrecht. Wer einem Organ mit beratender Stimme angehört, hat mit Ausnahme des Stimmrechts alle Rechte eines Mitgliedes. Vertreterinnen eines Mitgliedes eines Organs haben das Recht, an allen Sitzungen als Gäste teilzunehmen; wenn das vertretene Mitglied abwesend ist, haben sie das Stimmrecht.

§ 13 Wahlen


1. nur Einzelwahlvorschläge vorliegen,
2. nur ein Listenwahlvorschlag vorliegt oder
3. nur ein Mitglied zu wählen ist.


(3) Nicht besetzbare Sitze bleiben unbesetzt.
§ 14 Einladung und Öffentlichkeit
(2) Vorstand und Verwaltungsrat tagen in nichtöffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss zugelassen werden.
(3) Personalangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Entscheidungen in Personalangelegenheiten werden in geheimer Abstimmung getroffen.
(5) Die Vorsitzende übt das Hausrecht im Sitzungsraum aus.

§ 15 Beschlüsse
(1) Vorstand und Verwaltungsrat sind beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Sitzungsleiterin stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Das Organ gilt sodann, auch wenn sich die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder im Laufe der Sitzung verringert, als beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied Beschlusshfähigkeit geltend macht; dieses Mitglied zählt bei der Feststellung, ob das Organ noch beschlussfähig ist, zu den anwesenden Mitgliedern.
(2) Stellt die Sitzungsleiterin eines Organs dessen Beschlussfähigkeit fest, so beruft sie zur Behandlung der nicht erledigten Tagesordnungspunkte eine zweite Sitzung ein. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen.
(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit durch die Satzung nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Ein Beschluss kommt nicht zustande, wenn mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine ungültige Stimme abgegeben oder sich der Stimme enthalten hat. Auf Antrag ist das Votum einer Minderheit dem Beschluss beizufügen.
(4) Soweit für einen Beschluss nur Teile eines Organs stimmberechtigt sind, findet Absatz 1 nur hinsichtlich dieser stimmberechtigten Mitglieder Anwendung.
(5) Wird die Wahl eines Organs oder einzelner Mitglieder von Organen für ungültig erklärt oder ändert sich die Zusammensetzung auf Grund einer Nachwahl, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und vorgenommenen Amtshandlungen dieser Organe.

V. Abschnitt
Schlussvorschriften
§ 16 Auflösung der Anstalt
Bei Auflösung der Anstalt fällt das verbleibende Vermögen an die Hochschulen des Zuständigkeitsbereichs des Studentenwerks Oldenburg anteilmäßig nach der Zahl der immatrikulierten Studentinnen. Die Hochschulen verwenden es ausschließlich und unmittelbar für die in § 1 Abs. 4 genannten Zwecke.

§ 17 Inkrafttreten
(1) Die Satzung und die Beitragsordnung werden vom Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen und zugleich der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Verwaltungsrates beschlossen.
(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des zuständigen Ministeriums. Sie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
(3) Für Änderung der Satzung gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
Oldenburg, den 17.10.2002
Beitragsordnung

Der Verwaltungsrat des Studentenwerks Oldenburg hat am 21.06.2001 gem. § 142 Abs. 3 i.V.m. den §§ 13 Abs. 2 Ziffer 7, 144 Abs. 1, 46 Abs. 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) i.d.F vom 03.04.1998 (Nieders. GVBl. 13), die nachstehende Beitragsordnung erlassen.

Ordnung des Studentenwerks Oldenburg über die Festsetzung und Erhebung der Studentenwerksbeiträge (Studentenwerksbeitragsordnung - StWBeitrO)

§ 1
Die Studierenden haben zur Erfüllung der Aufgaben des Studentenwerks für jedes Semester nachfolgende Beiträge zu entrichten:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 40,00 Euro
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Willhelmshaven, Standort Oldenburg (ohne Fachbereich Seefahrt) 40,00 Euro
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Willhelmshaven, Standort Oldenburg Fachbereich Seefahrt 14,00 Euro
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Willhelmshaven, Standort Emden (ohne Fachbereich Seefahrt) 39,00 Euro
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Willhelmshaven, Standort Wilhelmshaven 35,00 Euro

§ 2

(2) Studierende, die an mehreren Hochschulen immatrikuliert sind (§ 33 Abs. 2 NHG), haben nur einen Beitrag, und zwar den höheren, zu entrichten.

§ 3
(1) Die Beiträge sind bei der Immatrikulation und der Rückmeldung fällig und werden von der Hochschule für das Studentenwerk erhoben.

(2) Die Beiträge können nicht gestundet oder erlassen werden. Im Falle der Exmatrikulation sind geleistete Beiträge zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird.

(3) Der Anspruch auf die Beiträge verjährt in drei Jahren.

§ 4

Gemäß Anordnung des MWK vom 10.05.1994 nach § 144 Abs. 1 i.V.m. § 46 Abs. 2 NHG macht die Hochschule die Immatrikulation und die Rückmeldung vom Nachweis der Erfüllung dieser Beitragspflicht für das jeweilige Semester abhängig.
Dritter Teil
Studentenwerke

§ 68
Rechtsstellung und Aufgaben


(3) Die Landesregierung kann einem Studentenwerk zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auf dessen Antrag durch Verordnung das Eigentum an den für die Erfüllung seiner Aufgaben genutzten Grundstücken übertragen. § 55 Abs. 1 Sätze 4 und 5, § 56 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nrn. 4 bis 6 und Satz 2 Nr. 6 sowie § 63 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Die Studentenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht und, soweit ihnen staatliche Angelegenheiten übertragen werden, der Fachaufsicht des Fachministeriums. § 51 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 69
Selbstverwaltung und Organe


(2) Der Verwaltungsrat
1. bestellt und entlässt die Mitglieder der Geschäftsführung,
2. beschließt mit zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder die Organisationssatzung,
3. beschließt den Wirtschaftsplan,
4. bestellt die Wirtschaftsprüferin oder den Wirtschaftsprüfer,
5. entlastet die Geschäftsführung aufgrund der geprüften Jahresrechnung (§ 109 LHO),
6. beschließt die Beitragssatzung und setzt den Studentenwerksbeitrag fest,
7. beschließt allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung und
8. nimmt den jährlichen Rechenschaftsbericht der Geschäftsführung entgegen.


Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juni 2002
(Art. 1 des Gesetzes zur Hochschulreform in Niedersachsen, Nds. GVBl. S. 286 – VORIS 22210 –)
— Auszug —
zwei Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, die von der oder dem Vorsitzenden auf mehrheitlichen Vorschlag der übrigen Mitglieder bestellt werden.

(4) Die Geschäftsführung leitet das Studentenwerk und vertritt es nach außen. Sie stellt die Jahresrechnung nach § 109 LHO auf und legt den jährlichen Rechenschaftsbericht vor. § 37 Abs. 2 Sätze 1 und 2 und Abs. 3 Sätze 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Bestellung und Entlassung der Mitglieder der Geschäftsführung sowie die Regelung der Dienstverhältnisse bedürfen der Zustimmung des Fachministeriums.


(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für das Studentenwerk Göttingen. Insoweit bleibt es bei den besonderen Regelungen.

§ 70 Finanzierung und Wirtschaftsführung

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Studentenwerke vom Land eine Finanzhilfe. Im Übrigen haben die Studierenden Beiträge zu entrichten, die von den Hochschulen unentgeltlich für die Studentenwerke erhoben werden. Die Höhe der Beiträge wird durch eine Beitragssatzung festgesetzt. Die Beiträge werden erstmals bei der Einschreibung fällig und dann jeweils mit Ablauf der durch die Hochschule festgelegten Rückmeldefrist. Der Anspruch auf den Beitrag verjährt in drei Jahren.

(2) Werden einem Studentenwerk staatliche Angelegenheiten übertragen, so erstattet das Land die damit verbundenen notwendigen Kosten.

(3) Die Finanzhilfe nach Absatz 1 Satz 1 setzt sich zusammen aus
1. dem für jedes Studentenwerk gleichen Sockelbetrag,
2. dem sich aus der Zahl der Studierenden ergebenden Grundbetrag und
3. dem von der Teilnahme am Mensaessen abhängigen Beköstigungsbetrag.

Die Finanzhilfe wird jeweils um den Vomhundertsatz verändert, der der für das jeweilige Haushaltsjahr maßgeblichen Veränderung der Löhne nach dem Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder entspricht. Soweit diese Lohnveränderungen nur für Teile des Haushaltsjahres gelten, verändert sich die Finanzhilfe anteilig. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ergeben sich für die Finanzhilfe für die Studentenwerke nach Satz 1
1. der Sockelbetrag aus der Teilung des Betrages von 4 600 000 Euro durch die Zahl der Studentenwerke;
2. der Grundbetrag aus der Vervielfachung des Betrages von 5 Euro mit der aus der amtlichen Statistik ermittelten Durchschnittszahl der Studierenden, für die das Studentenwerk für die letzten zwei vor dem letzten Haushaltsjahr begonnene Semester oder Trimester zuständig war;
3. der Beköstigungsbetrag aus der Vervielfachung des Betrages von 1,03 Euro mit der Zahl der vom Studentenwerk in seinen Mensen im Vorjahr als Hauptmahlzeit ausgegebenen Essenportionen.

Als Essenportion im Sinne des Satzes 4 Nr. 3 gelten alle an eine Studierende oder einen Studierenden an einem Tag ausgegebenen Essen.

(S) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, in welchem Umfang außerhalb der Mensen ausgegebene Speisen als Essenportionen berücksichtigt werden können.

Die Berücksichtigung von Speisen nach Satz 6 ist ausgeschlossen, wenn dies zu Mehrbelastungen des Landes führen würde.

Umschlag hinten Rückseite