D

Netzwerkveranstaltung der Europäischen Akademien des Sports vom 30.-31. Mai 2024 in Brüssel – Side-event zur EU-Präsidentschaft Belgiens

Im Rahmen des Vorsitzes der Europäischen Union hat der Fachbereich Sport des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, das Netzwerktreffen der europäischen Akademien des Sports vom 30.-31. Mail 2024 in Brüssel organisiert.

Das Netzwerk der Akademien des Sports befasst sich mit aktuellen Themen der Sportentwicklung. Mitglieder sind nicht nur die reinen Ausbildungsinstitutionen im Sport, sondern Organisationen, die sich mit Sportentwicklung im weitesten Sinne befassen.

Anlässlich des Treffens in Brüssel und kurz von den europäischen Wahlen am 9. Juni 2024 wurden vor allem europäische sportpolitische Themen erörtert.

Gleich am Nachmittag des ersten Tages wurden die Teilnehmer bei der europäischen Kommission vom Präsidenten des belgischen Vorsitzes der Arbeitsgruppe Sport, Herrn Sacha Velkeneers und einer Mitarbeiterin der EU-Kommission, Frau Pia Haschke empfangen.

In einem hochinteressanten Vortrag haben die beiden über die Ergebnisse des belgischen Vorsitzes und über die wichtigsten Herausforderungen aus Sicht der Europäischen Kommission für den europäischen Sport referiert.

Nach einem kurzen Spaziergang zum europäischen Parlament konnten die Teilnehmer einen Blick in die Geschichte Europas werfen, denn auf dem Programm stand eine kurze Führung im Haus der Europäischen Geschichte.

Beim EU-Büro der Europäischen Olympischen Komitees, referierte der Leiter, Herr Folker Hellmund und sein Kollege Jakob Krones über die wichtigsten juristischen, organisatorischen und sportlichen Herausforderungen für die olympische Bewegung in den kommenden Jahren.

Der Abend klang mit einem Empfang und einem feierlichen Abendessen zu Ehren des 25-jährigen Bestehen des Europäischen Netzwerks der Sportakademien und zum 28-jährigen Bestehen des Europäischen interregionalen Pools des Sports aus.

Am zweiten Tag des Netzwerktreffens wurden in den Räumlichkeiten der belgischen Repräsentation bei der Europäischen Union wichtige netzwerkinterne Themen diskutiert.

In einem ersten Vortrag hat Sebastiaan Plaetvoet von der HAN-University über das vor kurzem für das Netzwerk eingereichte Erasmus+ Projekt „Physische und sozial anregende Umgebungen für mehr körperliche Aktivität und Sportbeteiligung für EU-Mädchen schaffen“ informiert und einige Absprachen getroffen.

Anschließend informierte Hendrik Langen, der Leiter des Landessportbund Niedersachsen über die Integration einer Anregung aus dem Ystad-Programm des Netzwerks vom September 2023 in das Programm des LSB.

Die Tagung endete mit einem sehr interessanten Austausch über die neuesten Entwicklungen in den einzelnen Organisationen und der Festlegung der Daten der nächsten Veranstaltungen im Jahr 2024.

Es ist festgehalten worden, dass eine gemeinsame Videokonferenz am 05. September 2024 um 10.00 Uhr stattfinden wird.

Frau Katarina Kralova hat zum Abschluss über das nächsten Netzwerk-Meeting vom 6.-7. November 2024 in Prag informiert und eine offizielle Einladung ausgesprochen.

Teilnehmer des Netzwerktreffens waren:

* Herr René Fiehler – ESAB Brandenburg (Deutschland)
* Herr Kurt Rathmes – MDG FB Sport (Belgien)
* Herr Christian Andrae – ESAB Brandenburg (Deutschland)
* Frau Anne Brüll – Leitverband ostbelgischer Sport (Belgien)
* Herr Olivier Esser – MDG Fb Sport (Belgien)
* Herr Martijn Kamper - HAN University of Applied Sciences (Niederlande)
* Frau Katerina Kralova – Palestra University Prague (Tschechien)
* Herr Hendrik Langen – Landessportbund Niedersachsen (Deutschland)
* Herr Sebastiaan Platvoet - HAN University of Applied Sciences (Niederlande)
* Herr Arkadiusz Zagrodnik - Dolnoslaska Federacja Sportu (Polen)
* Herr Roger Königs – INAPS Luxemburg (Luxemburg)
* Frau Sandra Heck – INAPS Luxemburg (Luxemburg)
* Frau Marta Stępień-Słodkowska - Uniwersytet Szczeciński (Polen)
* Herr Bartosz Słodkowski - *Uniwersytet Szczeciński (Polen)*
* Herr Georg Bernarding – Europäische Sportakademie Trier (Deutschland)
* Herr Marco Fusaro – Bildungswerk Trier (Deutschland)

**EN**

Network-event of the European Academies of Sport from 30-31 May 2024 in Brussels - Side event for Belgium's EU Presidency

As part of the Presidency of the European Union, the Sports Department of the Ministry of the German-speaking Community has organised the network meeting of the European Academies of Sport from 30-31 May 2024 in Brussels.

The network of academies of sport deals with current topics of sport development. Members are not only the pure educational institutions in sport, but also organisations that deal with sport development in the broadest sense.

On the occasion of the meeting in Brussels and shortly before the European elections on 9 June 2024, European sports policy issues in particular were discussed.

On the afternoon of the first day, the participants were welcomed at the European Commission by the President of the Belgian Presidency of the Working Group on Sport, Mr Sacha Velkeneers, and an employee of the European Commission, Ms Pia Haschke.

In a highly interesting presentation, the two spoke about the results of the Belgian Presidency and the most important challenges for European sport from the perspective of the European Commission.

After a short walk to the European Parliament, the participants were able to take a look at the history of Europe, as the programme included a short guided tour of the House of European History.

At the EU Office of the European Olympic Committees, the Director, Mr Folker Hellmund, and his colleague Jakob Krones gave a presentation on the most important legal, organisational and sporting challenges for the Olympic Movement in the coming years.

The evening ended with a reception and a celebratory dinner in honour of the 25th anniversary of the European Network of Sports Academies and the 28th anniversary of the European Interregional Pool of Sport.

On the second day of the network meeting, important internal network topics were discussed on the premises of the Belgian representation to the European Union.

In a first presentation, Sebastiaan Plaetvoet from HAN University informed about the recently submitted Erasmus+ project ‘Creating physically and socially stimulating environments for more physical activity and sport participation for EU girls’ and made some arrangements.

Afterwards, Hendrik Langen, the head of the Landessportbund Niedersachsen, informed about the integration of a suggestion from the network's Ystad programme from September 2023 into the LSB's programme.

The meeting ended with a very interesting exchange on the latest developments in the individual organisations and the setting of dates for the next events in 2024.

It was noted that a joint video conference will take place on 5 September

Finally, Ms Katarina Kralova informed about the next network meeting on 6-7 November 2024 in Prague and issued an official invitation.

Participants of the network meeting were :

* Mr René Fiehler - ESAB Brandenburg (Germany)
* Mr Kurt Rathmes - MDG FB Sport (Belgium)
* Mr Christian Andrae - ESAB Brandenburg (Germany)
* Mrs Anne Brüll - LOS (Belgium)
* Mr Olivier Esser - MDG Fb Sport (Belgium)
* Mr Martijn Kamper - HAN University of Applied Sciences (Netherlands)
* Mrs Katerina Kralova - Palestra University Prague (Czech Republic)
* Mr Hendrik Langen - State Sports Association of Lower Saxony (Germany)
* Mr Sebastiaan Platvoet - HAN University of Applied Sciences (Netherlands)
* Mr Arkadiusz Zagrodnik - Dolnoslaska Federacja Sportu (Poland)
* Mr Roger Königs - INAPS Luxembourg (Luxembourg)
* Mrs Sandra Heck - INAPS Luxembourg (Luxembourg)
* Mrs Marta Stępień-Słodkowska - Uniwersytet Szczeciński (Poland)
* Mr Bartosz Słodkowski - Uniwersytet Szczeciński (Poland)
* Mr Georg Bernarding - European Sports Academy Trier (Germany)
* Mr Marco Fusaro - Bildungswerk Trier (Germany)