Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Me comprometo a utilizar esta copia privada sin finalidad lucrativa, para fines de investigación y docencia, de acuerdo con el art. 37 del T.R.L.P.I. (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del 12 abril 1996)
4. Organización de la colección: la descripción bibliográfica

4.1. La catalogación

Formar una colección rica y bien adaptada a las características de la biblioteca y a las necesidades del usuario no garantiza sin más la difusión de la misma. Por supuesto que la «memoria» del bibliotecario, es decir, su mediación personal, su trabajo de comunicación directa sigue siendo esencial en el trabajo bibliotecario. Es más, la evolución de la profesión que ha llevado al nacimiento del bibliotecario especializado y hasta del informador científico es una confirmación de la necesidad de apelar de continuo a esta memoria del bibliotecario.

Pero, como es natural, ni el bibliotecario es capaz de constituirse en memoria universal, dada la cantidad y variedad de los fondos que forman una colección de biblioteca, ni suficiente para mantener el diálogo informativo con todos los usuarios. De esta insuficiencia nace el catálogo. El bibliotecario no es, pues, por naturaleza un bibliógrafo, o, por decirlo en término menos ambiguo, un catalogador, aunque debe poder serlo por dos razones fundamentales:

a) Porque en la mayoría de los casos no tendrá más remedio que echar mano de ese sustituto suyo (nada menos, pero también nada más) que es el catálogo.

b) Porque muchos bibliotecarios tendrán que ejercer de bibliógrafos, sobre todo los que tienen la responsabilidad del control bibliográfico nacional, los que cuidan colecciones de alto valor histórico y los que profesionalmente
ejercen la información científica hasta formando a veces parte de los mismos equipos de investigación.

Lo que importa advertir es que la profesión no se agota ni se mide por la capacidad para formar un catálogo de cuidadísima artesanía.

Toda biblioteca medianamente dotada necesita una «memoria», que es el catálogo, utilizada para encontrar, cuando se precise, lo que la biblioteca contiene. Por supuesto que la búsqueda bibliográfica se hace en función de algo que ya se sabe (el nombre de un autor, el título de una obra, el término que designa a una materia o «sunto...» y por algo que se quiere saber (sobre dicho autor, dicha obra, dicha materia...). Pero toda la eficacia de la búsqueda informativa descansa sobre la posibilidad de identificar y de localizar un documento. Para ello es necesario confeccionar otro documento en el que consten tanto los datos necesarios para la identificación de una obra (asiento bibliográfico) como los que se requieren para la localización (asiento catalográfico) de un ejemplar concreto de ella. En ambos casos, el término «asiento» ha sustituido al viejo y usual de «ficha», por la variedad de soportes sobre los que actualmente se registran los datos y que ya comienzan a no ser las fichas, que se llamaban a mediados del siglo XIX, cuando fueron introducidas en el uso, «papeletas» o «cédulas».

El conjunto ordenado de estos asientos constituye una bibliografía, cuando sólo contiene descripciones, o un catálogo, cuando además se dan los datos para la localización de lo descrito. Conviene, con todo, tener en cuenta que ni la distinción es en la práctica tan neta (piénsese, por ejemplo, en las obras bibliográficas de José Simón Díaz en las que suelen abundar las signaturas topográficas) ni los catálogos se distinguen de las bibliografías simplemente por los datos localizadores, ya que todo catálogo es la descripción de una colección concreta y no de simples unidades bibliográficas en abstracto.

Para que los asientos bibliográficos constituyan un conjunto ordenado, hay que buscar en ellos una «ratio ordinis», un elemento ordenador que son los distintos puntos de acceso (los en cabezamientos, en las antiguas fichas). Así que además de los datos de identificación y de localización, el asiento debe contar con los elementos de indización.

La catalogación comienza con la descripción de cada documento y termina con la confección de un catálogo, es decir, de un índice ordenado de los asientos que presentan los fondos de una biblioteca y que constituyen su memoria. Memoria de otra memoria. Por eso los asientos y los catálogos son documentos secundarios. Antes de proceder a la catalogación propiamente dicha es preciso que el bibliotecario tenga algunas ideas claras y que la biblioteca establezca una política de catalogación respondiendo a preguntas básicas como qué hay que catalogar, cómo hay que catalogarlo y para qué se hace. De ordinario, toda biblioteca necesita hacer una catalogación selectiva, ya que ni siquiera en una biblioteca nacional debe catalogarse todo lo que ingresa. Establecer qué parte de los fondos ingresados ha de ser catalogada y qué parte no, es el primer paso que hay que dar. El segundo consiste en determinar no sólo las normas de catalogación que hay que seguir en cada caso, sino la profundidad y rigor de su aplicación, ya que ni todas las bibliotecas ni todos los fondos exigen el mismo tratamiento. Por último hay que tener en cuenta el fin del catálogo en función de los usuarios para fijar las clases y formas de catálogos que ha de mantener la biblioteca.

Porque, efectivamente, un catálogo no sólo se redacta, sino que se mantiene. He aquí un esquema de operaciones necesarias para poder hablar de un catálogo de biblioteca:

a) Descripción formal de un documento. La descripción formal prescinde del valor informativo del documento, aunque no se limita necesariamente a datos genéricos o comunes a muchos, ya que puede tratarse de un ejemplar único o de un manuscrito.

b) Redacción de los puntos de acceso o medios de indización.

c) Reproducción de los asientos.

d) Ordenación de los asientos. Su resultado es el catálogo.

e) Mantenimiento del catálogo. Además de las ayudas de búsqueda, como son las guías, referencias, etc., implica tanto la intercalación de nuevos asientos como la agregación de nuevos datos en las llamadas fichas «abiertas».

f) Revisión del catálogo, necesaria desde varios puntos de vista: cambios en los fondos catalogados que provocan
4.2. La descripción bibliográfica

La descripción bibliográfica constituye la primera parte de la catalogación. Esta verdad de apariencia tan simple constituye toda una novedad. Sólo en la última edición de las AACR2 (Anglo-american cataloging rules, 2.ª ed., 1979), por citar el código de normas más extendido e influente, y en las Reglas de Catalogación. I. Monografías y publicaciones seriadas (Madrid, 1985), se da por formalmente aceptada esta verdad. Tanto en uno como en otro caso, las reglas relacionadas con la descripción bibliográfica ocupan la primera parte de la obra. Antes no era así.

Este hecho no es una casualidad, sino que es debido a la importancia adquirida por la descripción en los programas de la biblioteconomía internacional, sostenidos, como era de esperar, sobre todo por la IFLA, pero también por otros organismos como la Unesco y la ISO.

Así que la importancia de la descripción bibliográfica en la actualidad es fruto de un movimiento histórico normalizador que se desemboca en dos de los programas básicos de la IFLA que fueron precisamente los primeros de los programados entre los actualmente vigentes: el Control Bibliográfico Universal (= CBU) y el de la Disponibilidad Universal de Publicaciones (= DUP).

Todo ello ha sido ayudado seguramente, en primer lugar, por la unificación de la estructura formal del libro que es la clase de material que ahora nos ocupa.

La estructura formal del libro de carácter monográfico y científico ha quedado establecida en las siguientes partes:

a) Páginas preliminares:
   - Portadilla.
   - Portada y otros preliminares.
   - Dedicatoria.
   - Prólogo.

b) Texto:
   - Introducción.
   - Texto de la obra.
   - Notas (cuando no van a pie de página).
   - Epílogo.
   - Ilustraciones (dentro del texto o como complemento).

c) Complementos:
   - Bibliografía.
   - Índices.
   - Apéndices.

Por otra parte, han influido históricamente dos viejas ilusiones y la imposibilidad de su realización. La primera es el perpetuo intento de constituir una «bibliotheca mundi» (aspiración de las viejas bibliografías llamadas «universales») cuya última manifestación fue el esfuerzo realizado por el Instituto Internacional de Bibliografía de Bruselas (bajo la dirección de Otem y La Fontaine), que daría origen a la Clasificación Decimal Universal, como medio de clasificación, y a la FID, como organismo orientado ya en otra dirección, más de estudio y coordinación que de constitución de un banco internacional de datos bibliográficos.

La segunda es el sueño de constituir un depósito universal de publicaciones, al que pretendía acercarse, por ejemplo, el Plan Farmington.

La imposibilidad práctica de realizar estas viejas ilusiones por los caminos escogidos, hizo pensar en el de la cooperación que habría de comenzar por la máxima unificación de las normas y de las prácticas catalogadoras en el mundo. Este camino iba a comenzar por la aceptación de «principios de orientación» e iba a terminar por el establecimiento y recomendación de verdaderas «normas internacionales». Lo primero corrió a cargo de dos reuniones internacionales (la de París de 1961 y la de Copenhague de 1969) que se plasmarían en la aparición de códigos de catalogación de alcance internacional: los Anglo-american cataloging

La Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación (= ICCP) de París se ocupó de problemas y nociones generales de catalogación y, más en concreto, de establecer principios sobre los encabezamientos del catálogo de autores y obras anónimas que deberían iluminar la redacción de normas y bibliografías nacionales.

La Reunión Internacional de Expertos en Catalogación (= IMCE) de Copenhague sentó las bases para conseguir una descripción bibliográfica normalizada y para la creación de un sistema internacional de intercambio bibliográfico basado en una red de agencias bibliográficas nacionales que se apoyasen en el tratamiento electrónico de datos.

El CBU nace en la Conferencia de la IFLA de Grenoble en 1973 y se robustece con la creación de una Oficina Internacional en Londres. Posteriormente fue apoyado por la Unesco en la reunión sobre el NATIS (París, 1974) y no dejó de estar presente en el Congreso Internacional de Bibliografías Nacionales de la Unesco (París, 1977). El descubrimiento radical del CBU, frente a los dos viejos sueños, consistía en lo siguiente: ningún país mayor capacitado para reunir y controlar bibliográficamente sus publicaciones que aquel que las produce, pero de nada sirve este control si no es fácilmente comunicable a los demás. Así que la política práctica se concretó en dos vías de acción: conseguir la creación de agencias bibliográficas nacionales y hacer que sus productos sean comunicables con el establecimiento y aceptación de normas bibliográficas internacionales. Estos fines estaban de acuerdo con los de la IFLA, tanto como con los de la Unesco (y su Programa General de Información, PGI) o los de la ISO (en su Comité Técnico 46). Ha sido fácil dirigir en una misma dirección diversos esfuerzos encaminados a una normalización bibliográfica que alcanza, en primer lugar, a la descripción. Por otro lado, lo que había sido pensado como un medio para controlar la producción mundial en curso, es decir, para las nuevas publicaciones, se extendió después también a la redacción de bibliografías nacionales retrospectivas. Con esto, en buena medida, desaparecía la vieja figura del bibliotecario catalogador y bibliógrafo. Ya Cutter había llorado, al aparecer en 1904 la ficha impresa de la Library of Congress, la desaparición del bibliotecario que hacia artesanalmente la ficha bibliográfica a «su» medida (la de él y la de su biblioteca). Como en todos los saltos de progreso, hay siempre algo que llorar justificadamente. A medida que la reproducción de documentos sea más fácil y barata y la recuperación de la información más directa y sin mediación es posible que vaya siendo menos necesaria la utilización de catálogos interpuestos. Sin embargo, es preciso confesar que no se advierta el horizonte en el que el acercamiento a la información que se necesita no haya de ir de alguna manera precedido de la noticia sobre la misma.

4.3. La «Descripción Bibliográfica Normalizada Internacional» (ISBD)

La ISBD constituye el primer instrumento puesto por el CBU en manos del catalogador-bibliógrafo. Las reglas para esta descripción están recogidas en las Reglas de catalogación I (Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1985; desde ahora RCI): el capítulo 1 contiene la descripción bibliográfica en general utilizable en cualquier clase de materiales; el capítulo 2 la de publicaciones monográficas; el capítulo 3 la de publicaciones seriadas; el capítulo 8 la catalogación analítica o descripción de partes de una publicación. En RCIII se recogerán las reglas específicas, que ya han aparecido o que aparecerán en un futuro inmediato, para la descripción de otras clases de materiales.

Al haber nacido para la solución de un problema bibliotecario, la ISBD fue aplicada en primer lugar a las publicaciones monográficas —ISBD(M)—, la forma documental más usada todavía en las bibliotecas, la más utilizada en el mundo de la información y, supuestamente, la más abundante con mucho por lo que se refiere a los soportes en que se contiene en la actualidad el conocimiento social. Esta primacía del libro hizo que su descripción sirviera de campo de experimentación para el Grupo de Trabajo creado expresamente por la IFLA. En 1971 se publicaba la edi

La experiencia sirvió no sólo para afinar los detalles y la seguridad en la descripción, sino también para llegar a la conclusión de que era urgente distinguir entre las reglas aplicables a la descripción de todo tipo de materiales y aquellas que sólo son aplicables a una clase de ellos. Así se publicaron una ISBD(G) en 1977 y toda una serie de otras normas para materiales específicos, aunque recogiendo siempre en cada una de ellas las de carácter general para facilitar el uso de las mismas:


ISBD(PM), en 1980 para música impresa (2.ª ed.).

ISBD(A), en 1980 para publicaciones monográficas antiguas (traducción al catalán en Barcelona, Institut Català de Bibliografia, 1980).

En el programa a medio plazo de la IFLA estaba la publicación de las siguientes normas para 1986-1991:

ISBD(CP), para partes de una publicación, que ha aparecido como «Pautas» en 1988, e ISBD(CF), para archivos de datos legibles por ordenador.

El asiento bibliográfico contiene, como hemos dicho antes, tres series de datos: los que sirven para la identificación del documento, los que sirven para su localización dentro de una colección determinada y los que sirven para la indicación de los asientos. Es evidente que algunos de ellos sirven para varios fines al mismo tiempo, como ocurre con las notas bibliográficas referidas al ejemplar entre las que se halla también la del número de registro en la biblioteca. También es claro que el bloque más voluminoso de datos corresponde a los de identificación, cuya búsqueda y redacción corresponde a la descripción bibliográfica, la parte hasta ahora más normalizada del asiento. Parece que Cutter tuviera razón al llamar la muerte del catalogador «a medida». Pero no es así. La normalización hace posible el intercambio bibliográfico, la catalogación cooperativa y centralizada, el control bibliográfico universal, pero sólo alcanza a las bibliotecas y centros comprometidos en este esfuerzo. La normalización no cierra el camino para su aplicación inteligente y no mecánica cuando la importancia de una colección o de un ejemplar o la necesidad de los usuarios así lo aconsejen.

4.4. Recursos utilizados en la descripción bibliográfica

Toda norma es un esfuerzo unificador. Y todo esfuerzo unificador supone una formalización, es decir, la reducción de una multitud de características a unas determinadas categorías. De esta manera se simplifica y se consigue una cierta uniformidad en la descripción que facilita no sólo el trabajo catalogador, sino también la búsqueda en catálogos con asientos en distintos idiomas y/o alfabetos, además de ofrecer múltiples posibilidades en el tratamiento electrónico de los datos bibliográficos. La descripción bibliográfica está más o menos conscientemente basada en una serie de recursos que, no sin ciertas aprensiones, vamos a intentar enumerar.

a) División de la descripción en campos o áreas fijas, áreas que, a su vez, pueden constar de varios elementos, los cuales pueden repetirse o contener varias menciones. Tanto las distintas áreas como los distintos elementos posibles son fijos en su número y en el orden de citación. Este recurso, tan aparentemente rígido, queda muy mitigado, como veremos a continuación.

Las áreas y elementos de la descripción bibliográfica son:

1. Área de título y de mención de responsabilidad.
   .1 Titulo propiamente dicho.
   .2 Designación general de la clase de material.
2 Área de edición.
   .1 Mención de edición.
   .2 Mención de edición paralela.
   .3 Menciones de responsabilidad relativas a la edición.
   .4 Mención de edición adicional.
   .5 Menciones de responsabilidad relativas a una mención de edición adicional.

3 Área de la designación específica de la clase de material (o tipo de publicación).
   (Esta área, utilizable prácticamente sólo en la descripción de música impresa, para los distintos formatos musicales de una misma obra, de publicaciones seriadas, para la numeración de las mismas, y en la de material cartográfico, para detalles matemáticos, rompe la rigidez del esquema, ya que, además de no ser utilizada de ordinario, los datos contenidos en ella pueden ser transcritos en otras áreas.)

4 Área de publicación y/o de distribución.
   .1 Lugar de edición, distribución, etc.
   .2 Nombre del editor, del distribuidor, etc.
   .3 Mención de la función de editor, distribuidor, etc.
   .4 Fecha de publicación, distribución, etc.
   .5 Lugar de fabricación.
   .6 Nombre del fabricante.
   .7 Fecha de fabricación.

5 Área de descripción física.
   .1 Designación del tipo específico de material y extensión.

6 Área de serie.
   .1 Título de la serie.
   .2 Título paralelo de la serie.
   .3 Subtítulo de la serie y/o información complementaria sobre el título de la serie.
   .4 Menciones de responsabilidad relativas a la serie.
   .5 Número Internacional Normalizado de Publicación Seriada (ISSN).
   .6 Número de serie.
   .7 Número y/o título de la subserie.
   .8 Título paralelo de la subserie.
   .9 Subtítulo de la subserie y/o información complementaria sobre el título de la subserie.
   .10 Menciones de responsabilidad relativas a la subserie.
   .11 ISSN de la subserie.
   .12 Número de subserie.

7 Área de notas.
   También aquí se rompe la rigidez formal, ya que, aunque se aconseja la máxima concisión, las posibilidades de variación son muchas. Cada una de las notas recibe el tratamiento formal de un área en la descripción. En cuanto a su orden, pueden dividirse en dos grupos:

   .1 Notas relativas a un área determinada.
   .2 Notas no relacionadas con un área determinada.

   Las primeras siguen el orden de las áreas. Las segundas, el de la discreción y muchas de ellas se alejan ya considerablemente de la descripción formal, ya que puede haber notas no sólo referentes al contenido, sino también referentes a un ejemplar concreto.
8. Área del número normalizado (o equivalente) y de las condiciones de adquisición.
   1. Número normalizado (ISBN, ISSN, etc.).
   2. Título clave.
   3. Condiciones de adquisición y/o precio.
   4. Otros ISBN, ISSN, etc.

b) Concepto de «unidad bibliográfica», «ítem» en inglés, o «pieza», en español, cuya traducción más frecuente en las RCI es «publicación», aun teniendo en cuenta que un manuscrito, por ejemplo, no es una publicación.) Unidad bibliográfica es todo documento, conjunto de documentos o parte de documento susceptible de recibir una descripción bibliográfica propia.

La unidad bibliográfica como concepto orienta en buena parte la descripción bibliográfica. De ahí la importancia concedida al hecho de que exista o no título colectivo, ya que el título es la descripción más breve de un libro —sobre todo de su contenido— y, por consiguiente, su principal elemento unificador. El concepto de unidad bibliográfica es netamente distinto del de unidad física (volumen, etc.), unidad biblioteconómica (obra, título, etc., es decir, las unidades que se registran con número propio) y unidad informativa (documento).

El concepto de unidad bibliográfica salta por encima de estas distinciones. Como además se aplica indistintamente a cualquier clase de materiales, la simplificación de la descripción queda asegurada. Y esto puede extenderse también a los capítulos 4 y 5 de las RCI, ya que son reglas que se aplican también al concepto de unidad bibliográfica en general.

c) Recursos gráficos. El recurso más llamativo es el de la fijación de un código de signos de puntuación. Lo que importa hacer observar es que, a mi juicio, los signos se utilizan con un valor notablemente equivalente al que suelen tener gramaticalmente y que están muy precisamente codificados. Se terminan, pues, las viejas angustias de algunos catalogadores.

La tendencia es a utilizar lo menos posible los signos muy utilizados en la escritura, como son el punto y la coma, a los cuales se les deja prácticamente su valor habitual y son utilizados en los casos en los que su sustitución por otro signo equivaldría a utilizar éste en la misma área con dos valores descriptivos distintos. Así, por ejemplo, cuando hay dos títulos más dos menciones de responsabilidad, conjuntos que se separan por punto, se hace así porque el punto y coma se utiliza dentro de la misma área para separar entre sí varios títulos o varias menciones de responsabilidad.

No sin razón podemos decir que los signos utilizados son más característicos de función que de área, así que de ordinario pueden repetirse en distintas áreas y cuando coïdencen con el mismo signo usado con valor puramente ortográfico en la unidad que se cataloga, obligan a éste a convertirse en otro más o menos equivalente.

Los signos dobles —[], ()— se consideran como uno sólo y todos (menos , y ;) van precedidos y seguidos de un espacio.

Los signos utilizados son los siguientes:

- indica separación de áreas;
= indica repetición del mismo elemento o mención bajo distinta forma;
[ ] indica información tomada fuera de la fuente principal, designación general de la clase de material o mención de función del editor, distribuidor, etc. Su uso más frecuente es con el primer valor. Se usa también para interpolaciones lógicamente necesarias;
... indica supresión de partes de elementos;
/ indica responsabilidad en relación con el elemento precedente;
: indica elemento lógicamente (por ejemplo, en cuanto al sentido) complementario del anterior;
; indica repetición de la misma clase de elemento (indica además número de serie y subserie, y las dimensiones en la descripción física);
, indica mención de edición adicional o fecha o ISSN o tiene su valor habitual en una enumeración, y
. indica el número y/o el título de la subserie (en los demás casos tiene prácticamente su valor habitual).

Otros recursos gráficos son el uso de abreviaturas, muy pocas, de las cuales son obligatorias:
cm = centímetros;
mm = milímetros;
et al. = *et alii* (suple la enumeración de más de tres responsables);
s.l. = *sine loco* (lugar de publicación, etc., desconocido), y
s.n. = *sine nomine* (nombre del editor, etc., desconocido).

Asimismo, la simplificación en el uso de mayúsculas que se reduce a los hábitos o normas ortográficas en curso y la libertad para transcribir signos —sobre todo tipográficos— especiales.

d) *El concepto de «fuente».* La cercanía o lejanía, así como la mayor o menor abundancia de información para describir la unidad bibliográfica de que se trata, son los criterios que hay que conjugar para establecer cuál es la fuente, cuál es la principal entre ellas cuando hay varias y cuál de ellas prevalece cuando existen fuentes múltiples del mismo rango. Evidentemente la fijación de fuentes es específica en cada clase de materiales.

e) *La fijeza terminológica.* La descripción ha consagrado una nueva terminología, suficientemente establecida por los glosarios de términos que constituyen un parte importante al comienzo de cada ISBD. La nueva terminología contribuye claramente a la nitidez de la descripción.

f) *Economía de medios.* Esta economía se manifiesta en la apelación constante que se hace a la lógica (por ejemplo, permitiendo la interpolación que aclare una mención ambigua o haciendo prevalecer la conexión gramatical sobre el esquema formal de la descripción). De esta suerte se evita repetir un elemento ya transcrita por exigencias gramaticales, se evita la prolijidad permitiendo, por ejemplo, designaciones colectivas (al estilo de «pág. variada») y sin cargar demasiado la descripción al usar el recurso de enviar a las notas la solución de los casos dudosos o de las descripciones demasiado detalladas.

g) *Variedad de opciones.* La variedad de opciones facilita la aplicación de unas normas que en muchos casos pueden resultar prolijas y hasta inútiles. La posibilidad de utilizar hasta tres niveles distintos de detalle en la descripción, la presencia de datos obligatorios y opcionales en el nivel más detallado y la posibilidad de describir en varios niveles una misma publicación son la manifestación de esta variedad.

h) * LENGUA Y ESCRITURA DE LA DESCRIPCIÓN.* La tendencia a la uniformidad supone el mayor respeto posible a la lengua y escritura de la publicación que se describe.

El uso de la lengua original en la descripción obliga, en primer lugar, a determinar cuál es dicha lengua original cuando la publicación aparece en varias y a utilizarla en las áreas en que debe utilizarse. La determinación de la lengua original se hace teniendo en cuenta la lengua predominante o bien, cuando no está claro el predominio, acudiendo a la intención del editor manifestada en los recursos tipográficos o en la secuencia de los textos. El uso de la lengua original es obligatorio en las áreas 1, 2, 3, 4 y 6 (menos la [designación general de la clase de material] en la 1 y la [mención de la función de editor, distribuidor, etc.] en la 4), mientras que se utiliza la lengua del centro catalogador en la 5, 7 y 8 (a excepción del título clave de las citas en la 7) (cuadro 4.1).

**CUADRO 4.1**

Descripción bibliográfica normalizada. Estructura

(Plano general con indicación de las distintas áreas, elementos y menciones posibles y de los signos de puntuación que les corresponden. Se utiliza (r) para dar a entender que el elemento al que se pospone en este plano no puede repetirse. La cursiva indica el carácter opcional del elemento en la descripción.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Área y elemento</th>
<th>Puntuación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 TÍTULO Y MENCION DE RESPONSABILIDAD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Título p. d.</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 Designación general de la clase de material</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.3 Título paralelo (r)</td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Subtítulo y/o i. c. sobre el título (r)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.5 Primera mención de responsabilidad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.6 Otras menciones de responsabilidad (r)</td>
<td>;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
CUADRO 4.1 (continuación)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Área y elemento</th>
<th>Puntuación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 EDICION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Mención de edición</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 M. de e. paralela</td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>.3 M. de responsabilidad relativa a la edición</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Otras menciones de r. relativas a la edición (r)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.5 M. de edición adicional</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 DESIGNACIÓN ESPECÍFICA DE LA CLASE DE MATERIAL</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>4 PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Primer lugar</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 Nombre del editor, distribuidor, etc.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>.3 Mención de la función</td>
<td>[ ]</td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Otros lugares (r)</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.5 Fecha</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.6 Lugar de fabricación (r)</td>
<td>( )</td>
</tr>
<tr>
<td>.7 Nombre del fabricante (r)</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.8 Fecha</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>5 DESCRIPCIÓN FÍSICA</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Extensión (con la designación del material específico)</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 Otros detalles físicos</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.3 Dimensiones</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Material anejo</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.5 Descripción del material anejo</td>
<td>( )</td>
</tr>
<tr>
<td>6 SERIE</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>El conjunto de información de cada serie se encierra entre sendos paréntesis</td>
<td>. ( )</td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Título de la serie</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 T. paralelo de la serie (r)</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.3 Número normalizado de la serie</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Número de serie</td>
<td>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CUADRO 4.1 (continuación)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Área y elemento</th>
<th>Puntuación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>.5 Subserie (que puede tener los mismos elementos que la serie)</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Serie y subserie pueden llevar, además, complementos del título y m. de responsabilidad.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 NOTAS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 NÚMERO NORMALIZADO Y CONDICIONES DE ADQUISICIÓN</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.1 Número normalizado</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>.2 Título clave</td>
<td>=</td>
</tr>
<tr>
<td>.3 Cond. adquisición y/o precio</td>
<td>:</td>
</tr>
<tr>
<td>.4 Explicaciones complementarias</td>
<td>( )</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.5 La descripción de publicaciones monográficas impresas

El término «publicaciones monográficas impresas» es tanto una designación de la clase de material como una designación de forma especial de impreso. Bajo el primer punto de vista, se excluyen las monografías que puedan constituir una clase especial de material (por ejemplo, un microfilme) y, bajo el segundo, se excluyen las publicaciones seriadas que se publican por partes, cuando éstas son indefinidas, al menos en la intención.

Este tipo de materiales incluye a los libros o publicaciones con más de 50 páginas, a los folletos o publicaciones con más de cuatro y menos de 50 páginas más la cubierta y a las hojas sueltas o publicaciones de una a cuatro páginas.

A pesar de su carácter básica o puramente formal, la descripción de este tipo de publicaciones en la biblioteca no tiene sólo importancia para un estudio histórico de las distintas artes y técnicas del libro y de la imprenta, sino que constituye también el paso previo para determinar los elementos de indicación o puntos de acceso y, además, supone un valor informativo por sí misma, ya que hay muchos usuarios a los que interesa conocer el
número de ediciones, una edición determinada, el idioma, etc., de una publicación. Cuando comienza la catalogación por la descripción, el bibliotecario está realizando ya una tarea informativa.

Al aplicar las normas generales de descripción a este tipo de publicaciones, el catalogador debe tener en cuenta algunas observaciones previas:

a) Las características de esta clase de materiales convierte en opcionales algunos de los elementos de la descripción:

En el área 1 la designación general de la clase de documento. Este dato sólo tendría valor en el caso de que la descripción formara parte de un catálogo integrado por varias clases de materiales en el que las publicaciones monográficas no fueran predominantes.

En el área 2 la mención de edición paralela. Este dato es, sin embargo, de importancia en las publicaciones seriadas.

El área 3 no se utiliza más que en el caso de publicaciones que pueden describirse tanto siguiendo la pauta de las monográficas como las de otra clase de materiales, cual es el caso de los atlas.

En el área 4 los datos relativos al distribuidor o al (impositor), a no ser, en este último caso, que los datos sirvan para suplir o completar los referentes al lugar de edición, editor y/o fecha de edición, o que se trate de publicaciones antiguas. Las características del comercio libresco hacen que los datos relativos al distribuidor no sean opcionales en la descripción de publicaciones periódicas. Las dificultades previsibles en la adquisición de un libro son las que deben aconsejar el uso de este dato opcional y hasta su complemento con la dirección completa del editor o del distribuidor.

En el área 5 el material anejo.

En el área 6 el subtítulo y/o información complementaria sobre el título de la serie, las menciones de responsabilidad relativas a la serie y todos estos mismos elementos relativos a la subserie.

En el área 7 sólo son obligatorias las notas que sirven para aclarar elementos insuficientemente expresados en las áreas anteriores en relación con los datos que proporcionan las fuentes. Como ya hemos dicho, esta área es la menos rígida y permite al bibliotecario adaptar su descripción a la importancia de la colección o del ejemplar y a las necesidades del usuario.

En el área 8 no tiene aplicación el título clave que es propio de las publicaciones seriadas. El hecho de que no sea obligatorio indicar todos los editores de una publicación y, sin embargo, si lo sea la transcripción de los distintos ISBns correspondientes a cada uno, parece dar a entender la cada vez mayor eficacia identificadora de este número normalizado.

b) La mayoría de los términos que designan a los distintos elementos de la descripción se adaptan en los casos necesarios. Tal es el caso de «edición» por publicación, de «impresión» por fabricación, de «ilustraciones» por «otros detalles físicos». Pero hay términos generales que perseveran, como acontece con el de «responsabilidad», seguramente por su trascendencia catalográfica que influye en la elección de los puntos de acceso. Efectivamente «responsabilidad» no incluye sólo la idea de causalidad respecto al contenido intelectual o artístico de la publicación, sino también respecto a la existencia física de la obra.

c) El concepto de «fuente» viene a quitar su importancia a la portada en la catalogación, aunque pueda parecerlo contrario. Resulta natural en una descripción formal que se enfrenta con formas de catalogación histórica y hasta arqueológica presentes todavía hasta la última edición de las Instrucciones y mucho más en la práctica que repetía hasta la saciedad y sin ningún valor informativo fórmulas como la de «Precede al tit.:».

Las nuevas reglas establecen la necesidad de acudir a fuentes de información, establecen que alguna de ellas es principal y hasta que, a veces, es posible establecer un orden entre las principales. Pero resulta que las fuentes principales son las siguientes:
a) Para el área 1 la portada o parte de la publicación que la sustituya.

b) Para las áreas 2 y 4 la portada o parte de la publicación que la sustituya, los demás preliminares y el colofón.

c) Para las áreas 5 y 6 toda la publicación.

d) Para las áreas 7 y 8 cualquier fuente de información.

Y un análisis de este hecho nos hace ver que no sólo la portada no es siempre fuente principal de información (sólo en las áreas 1, 2 y 4), sino que ni siquiera cuando lo es lo es sola, ya que el concepto de portada deja de ser algo topográficamente muy determinado para convertirse en aquella parte de la publicación que nos proporciona unos determinados datos. En la catalogación actual, de acuerdo con el carácter informativo de la biblioteca, la portada no es algo que se transcribe, sino algo que sirve de fuente de información.

Es probable que ni siquiera históricamente sea vulnerable esta práctica, ya que ni en la actualidad todos los editores tienen prácticas siempre ortodoxas en la estructura formal del libro ni la portada ha existido siempre ni en todos los libros (por no recordar que la descripción sirve también para folletos y hojas sueltas). La portada comenzó a aparecer tímidamente alrededor de 1520 y, en un principio, unió en sí tanto la función de informar rápidamente al lector como la de atraerlo. No es de extrañar, pues, que, mientras en los siglos XVI-XVII la portada incluía elementos como las marcas o escudos de impresor (que después se convertirían en datos obligatorios por razones de responsabilidad), en los siglos XVII-XVIII fuera ganando en importancia artística. Hasta llegar a la situación actual en la que recobra su estricto valor informativo, dejando encomendadas a la cubierta y a la camisola las funciones de reclamo.

d) La complicación de la descripción bibliográfica es sólo aparente. La multiplicidad de sus distintos campos y la enorme casuística que puede aturdir a quien maneja una norma ISBD no constituyen más que un mundo de posibilidades que nunca es necesario usar simultáneamente y que se utilizan con la aplicación de unos recursos mínimos, como hicimos ver anteriormente (cuadro 4.2; Figs. 4.1 y 4.2).
R. L. STEVENSON

DOCTOR JEKYLL AND MR. HYDE
El Doctor Jekyll y el señor Hyde

N. HAWTHORNE

ROGER MALVIN'S BURIAL
El entierro de Roger Malvin

EDWARD RANDOLPH'S PORTRAIT
El retrato de Edward Randolph

Versión española:
B. Montuenga

textos bilingües

Figura 4.1.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Área y elemento</th>
<th>Transcripción</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Doctor Jekyll and Mr. Hyde</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>El doctor Jekyll y el señor Hyde</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>/ R. L. Stevenson</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Roger Malvin's burial</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>El entierro de Roger Malvin</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Edward Randolph's portrait</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>El retrato de Edward Randolph</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>/ N. Hawthorne</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>; versión española, B. Montuenga</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1</td>
<td>; Madrid</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>; Alhambra</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5</td>
<td>; 1985</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1</td>
<td>; — 251 p.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3</td>
<td>; 19 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>6.1</td>
<td>; (Textos bilingües</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4</td>
<td>; 1)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>; Texto en inglés y en español</td>
</tr>
<tr>
<td>8.1</td>
<td>; — D. L. M. 4054-1985</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>; ISBN 84-205-1114-5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Descripción en dos o más niveles

Una publicación puede constar de varias partes que constituyen unidades físicamente distintas. Estas partes pueden ser descritas en el asiento de la publicación en una escala de posibilidades que va desde la simple indicación de la extensión (por ejemplo, 3 v.) hasta la descripción en dos o más niveles, pasando por la nota de «contiene:». Esta última nota es imprescindible cuando nos encontramos con una ficha o asiento «abierto»; es decir, que describe una obra cuyas partes o no han sido todavía publicadas o sencillamente no se tienen en la biblioteca.

La descripción en dos o más niveles es el procedimiento utilizado para la descripción de publicaciones monográficas en varios volúmenes o partes cuando éstos no se consideran unidades bibliográficas independientes. En un primer nivel se describen los elementos comunes a todas las partes; es decir, se hace la descripción de lo que hemos llamado la unidad bibliográfica, y en un segundo nivel —pero dentro de la misma descripción o asiento— se hace la descripción de cada una de las partes. Claro está que cada una de estas partes puede, a su vez, constar de otras, y así se nos abre la puerta para bajar a un tercer nivel.

Este procedimiento tiene sus límites. Damos por supuesto que


Vol. 2: El Renacimiento: 1415-1600 / por Jean Amsler;

trad. del francés por Fernando de Armas Medina y Eulalia de la Cruz Bugallal. — 419 p. — ISBN 84-239-4878-1


Figura 4.3.—Descripción bibliográfica en dos niveles.
la descripción está condicionada siempre por el catálogo o bibliografía de que formará parte y por el destino de éstos. Los límites están impuestos, de un lado, por la nota bibliográfica de «Contiene» y, de otro, por la catalogación analítica. La nota debe bastar cuando las partes individualmente consideradas no tienen suficiente independencia informativa o documental y, consiguientemente, no es probable su búsqueda por separado. Éste es el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los diccionarios, enciclopedias y manuales de un autor. La catalogación analítica es obligada cuando una obra consta de muchas partes y éstas tienen características informativas y documentales suficientes para suponer que pueden y deben ser buscadas por separado. Baste, además, pensar en el inútil trabajo que supondría repetir un asiento interminable (por el número de descripciones de partes que puede contener) innumerables veces (por el número de asientos secundarios precisos para agotar todos los puntos de acceso). Así que la descripción en dos o más niveles debe ser muy poco utilizada.

La prudencia del bibliotecario debe fijar hasta dónde puede llegar con la descripción en dos o más niveles. Ésta sigue las mismas normas que la descripción en un solo nivel, pero la descripción de cada parte debe ir precedida de la indicación de esta circunstancia en los términos utilizados por el original, aunque echando mano de las abreviaturas aceptadas; un espacio y dos puntos siguen a dicha indicación: 1.º, 2.º, etc. (véanse figuras 4.3/4.5).

4.7. Catalogación analítica

Catalogación analítica es la descripción de una unidad bibliográfica que forma parte de otra unidad bibliográfica también descrita en el mismo o en otro asiento. Está puede ser una serie, una colección, una publicación monográfica, bien unitaria, bien en varias partes o volúmenes, o una publicación seriada.

En el primer caso, la importancia bibliográfica de la parte es tanta que ocupa casi toda la descripción, quedando reducida la descripción de la «obra» completa al área de serie.

En el segundo caso, lo importante bibliográficamente es el
todo y la descripción de la parte queda reducida a lo que se llama un encabezamiento de autor-título, por constar en él únicamente estos datos de la descripción.

En el tercer caso, acontece también, a veces, que las partes aparecen cronológicamente distantes y que tienen gran autonomía tanto documental o bibliográfica (título propio, autor propio, desaparición del título común de la portada, subdivisión en partes propias, etc.) como informativa (asunto propio, introducciones y complementos propios, etc.). Cuando esto ocurre, la obra completa puede pasar a tener la consideración de serie y estaríamos en el primer caso. Pero de ordinario se describe la parte como tal, es decir, haciendo notar su pertenencia a otra unidad bibliográfica descrita en otro asiento.

En el cuarto caso, se describen partes de unidades bibliográficas, cuya descripción total sería prácticamente imposible.

La catalogación analítica vendría a ser lo contrario de la descripción en dos o más niveles. En la descripción en dos o más niveles, la descripción de la parte complementa a la descripción del todo. En la analítica, la descripción del todo complementa a la descripción de la parte. En el primer caso, se considera que los puntos de acceso más importantes son los del asiento de la obra completa; en el segundo, que son de la misma importancia, ya que tanto el asiento analítico como el de la obra completa son asientos «principales». En el primer caso, la búsqueda de las partes se realiza a través de puntos de acceso secundarios; en el segundo, a través de puntos de acceso principales. En el primer caso, el asiento contiene siempre la descripción de todas las partes; en el segundo caso, no las contiene y hay que acudir al asiento de la obra completa. Cada uno de los procedimientos tiene sus propias virtudes informativas, sus ventajas y sus inconvenientes.

Hay veces en que un asiento secundario o un asiento secundario de autor-título es el procedimiento más económico y eficaz. Se trata de los casos en los que ni la publicación consta de muchas partes ni éstas son muy independientes (están en el mismo volumen, son del mismo autor o de varios en colaboración, la materia continúa fluidamente, hay apéndices, etc., comunes...). Pero en otras ocasiones no sólo la descripción de la obra completa —que, además, habría que multiplicar muchas veces en los asientos secundarios— sería interminable, sino que ni siquiera es posible. Tal es el caso de las publicaciones periódicas. Y es que la catalogación analítica no es sólo la descripción como publicaciones monográficas de partes de publicaciones monográficas, sino también la descripción como publicaciones monográficas de partes de publicaciones periódicas.

La descripción analítica consta de dos zonas: la descripción de la parte y la descripción de la obra completa.

a) En la primera, se contienen los datos relativos a las áreas 1 y 2 y todos aquellos de las demás áreas que no consten o dieran de los que constan en la descripción de la segunda zona. Los datos del área 8 pueden indicarse, aunque deberán constar en el asiento de la obra completa.

b) La segunda, precedida de la preposición En, debe contener el principal punto de acceso de la obra completa para poder completar la información sobre ella en caso necesario, así como el título uniforme y los datos esenciales y comunes de las áreas 1, 2, 4 y 5. Por fin, se indicará la parte de la extensión de la obra completa correspondiente a la obra que se cataloga. Aunque se trata de un dato correspondiente a la parte (es decir, no es un dato común), la costumbre ha hecho que en España se consigne...
Las misiones / J. Bruls

Figura 4.7.—Descripción bibliográfica. Asiento analítico de publicación monográfica (tercer caso).

A propósito del elogio al libro de Don Sem Tób de Carrion / Manuel Carrion

Figura 4.8.—Descripción bibliográfica. Asiento analítico de publicación periódica (cuarto caso).

este dato al final de la segunda zona y no de la primera. Esta parte puede, a su vez, hallarse dentro de una publicación parcial que forma parte de otra completa (figuras 4.6, 4.7 y 4.8).

4.8. Descripción de obras antiguas

La catalogación de libros antiguos —y, más en general, la catalogación retrospectiva— pertenece de lleno a las preocupaciones de nuestro tiempo y está en el programa a medio plazo de la IFLA para el quinquenio en curso. Su normalización no es fácil. Hasta el presente, más que normas se suelan modelos acreditados. Pero la cooperación interbibliotecaria y el proceso de datos han llegado también a esta clase de fondos. El catálogo colectivo de obras del siglo XVII de España se realiza con asistencia del ordenador, aunque otros —como el del siglo XVI alemán— se sigan haciendo con medios convencionales.

La ISBD aplicada a esta clase de fondos suponía una especie de intervención violenta por su alteración del orden de los elementos, la intercalación de una puntuación propia y el acortamiento o ignorancia de algunos elementos. La norma ISBD(A) de 1979 y la BDRB de la L. of C. de 1981 (véase bibliografía, 7) suponen un mayor respeto a la fuente en la transcripción (aun reiterando los datos, si es preciso), se admite a veces la puntuación original como opcional y se tiene cuidado de no abreviar demasiado. Máxime teniendo en cuenta la posibilidad de búsqueda automatizada por palabras y el hecho de que muchos de estos libros no han recibido ninguna suerte de catalogación por materias. El catálogo colectivo italiano del siglo XVI tiene además la particularidad de incorporar experimentalmente la «huella tipográfica» o impronta en sus descripciones.

Las RCI, siguiendo una tendencia internacional considera publicaciones antiguas las anteriores a 1801. No faltan en la actualidad tendencias doctrinales y, sobre todo, prácticas (en la confección de catálogos, etc.) que consideran ya antiguas las anteriores a 1901. En realidad, no sería mala idea llamar antiguas a las que, al menos bajo un punto de vista y paradójicamente, tienen más probabilidades de supervivencia por razón del papel, estar fabricadas con calidades superiores, por menos ácidas, a
las que la fabricación industrial en masa del papel de celulosa impuso ya en la primera mitad del siglo XIX. En cualquier caso, el término de publicaciones antiguas se aplica en RCI, como hemos dicho, a los libros, folletos y hojas sueltas anteriores a 1801 y de suyo las reglas sirven hasta para la catalogación de incunables. Estas reglas son las mismas que las aplicadas a la descripción de publicaciones monográficas, pero con las siguientes particularidades contenidas en las RCI 2.10:

a) Transcripción del título. Aunque en los catálogos y bibliografías especiales se utiliza una transcripción cuasifacsimilar que tiene en cuenta no sólo el máximo respeto a la grafía y a la división de líneas del original, sino también a la indicación de la clase de tipos de impresión utilizados (letra romana, gótica, cursiva, etc.), en esta descripción la transcripción queda notablemente simplificada y, en lo ortográfico, se acepta el uso mantenido en la publicación, menos en los siguientes casos:

U y V en posición inicial se transcriben siempre por $\nu$; en los demás casos por $u$. La razón está en que así lo hacen en su texto las mismas publicaciones que se describen:

$$\text{VARIARVM RESOLUTIONVM} = \text{Variarum resolutionum}$$

IJ finales se transcriben por $ij$; en los demás casos $i$ y $j$ se transcriben siempre por $i$:

$$\text{JVRIS PONTIFICIJ} = \text{Juris pontificij}$$

U gótica se transcribe siempre como $v$.
Las letras minúsculas antiguas (letras con nexo, s larga, / cuadrada) que no han pasado a nuestro alfabeto se transcriben por sus equivalentes actuales:

$$\text{In lucem emissae} = \text{in lucem emissae}$$

Las minúsculas $i$ y $j$, $u$ y $v$ se transcriben tal como figuran en la fuente.
La descripción de folletos y hojas sueltas antiguas obligan a con frecuencia al uso de títulos ficticios (formados con las primeras palabras suficientemente significativas) o con títulos uniformes formales:

Mogiganga con que se ha de celebrar... la colocación de la gloriosa Virgen y Proto-Martyr Santa Tecla en su nueva magnífica capilla...
[Bando]
[Relación]

La abreviación del título, indicada por el signo establecido, comenzará siempre por la supresión del título alternativo, en el caso de que se considere innecesario. A veces, no es fácil distinguir entre un título alternativo y un subtítulo o información complementaria sobre el título:

Dios sólo o Congregación para los intereses de Dios sólo pero
Prefacio general sobre los libros del Antiguo Testamento:
o Introducción para la inteligencia de estos divinos libros...

b) En el área de edición debe guardarse una mayor fidelidad a los términos utilizados en el original cuando están en la fuente principal; cuando no es así, se permite una mayor libertad en el uso de abreviaturas y en usar cifras arábigas por romanas.

c) En el área de publicación, etc., se respetan también las fórmulas consagradas o utilizadas por los libros antiguos y, además, se ponen tanto el lugar de publicación como el nombre del editor entre corchetes, aunque aparezca en la fuente principal, cuando se presenta sólo en otra área y formando parte de ella. Se permite mayor libertad en la transcripción de la fecha. Por otra parte, conviene tener en cuenta la importancia que en esta área, dada la evolución histórica de la producción librera, tiene el lugar, nombre y fecha de impresión, datos que no sólo nunca son opcionales, sino que con frecuencia equivalen a los actuales de edición.

Turnoni: sumptibus Laurentii Durand, 1635.
Barcinone: ex typographia Iacobi a Cendrat, 1608.
En Madrid: en la oficina de Gabriel Ramirez, 1719.
En Roma: por el Varese, 1676.

d) En el área de descripción física, perviven, como es natural, más abundantes reminiscencias que podemos llamar arqueológicas.
Es aquí donde el bibliotecario, que en otras partes de la descripción tiene que echar mano de sus conocimientos bibliográficos, debe acudir a los que tenga de historia del libro y de la imprenta. Estamos ante la antigua "colación".

La extensión habrá que expresarla muchas veces, por no existir foliación ni paginación, en términos de signaturas tipográficas. No es esto una desgracia, ya que esta forma de expresión, además de ser más segura, porque el orden de los cuadernos era cuidadosamente comprobado antes de la encuadernación, tiene la ventaja de ser más elocuente por dar el número de los cuadernos. Su técnica se halla suficientemente expuesta en las Instrucciones para la catalogación de incunables (Madrid: Dir. Gral. de Archivos y Bibliotecas, 1969 —reimp. de la 1.ª ed. de 1957—).

El tamaño se expresa en términos de formato y dimensiones. Sólo cuando el formato no es identificable se acude a las dimensiones como único dato. La determinación del formato no puede hacerse a simple vista, ya que las dimensiones de los pliegos eran muy variables y ni siquiera basta deducir el número de pliegos por la dirección de los puntuizones y coroneles, puesto que un cuadernillo puede estar formado por más de un pliego. Hay que conjugar un conjunto de indicios (entre ellos la posición relativa de las marcas de agua) que el bibliotecario avezado sabe conjuntar. También para esto hay alguna orientación en la Instrucción para formar los índices de impresos existentes en la Biblioteca Nacional (Madrid: Imp. y Stereot. de M. Rivadeneyra, 1857) que contienen también en resumen un pequeño y denso tratado de encuadernación. Se trata de las primeras reglas oficiales de catalogación españolas y de una lectura todavía útil para los bibliotecarios. Frases como la de "ejemplar intonso" o "ejemplar muy fatigado" siguen teniendo el sabor agradable de lo añejo.

e) El área de notas se presta a toda clase de finuras, sobre todo cuando la descripción puede servir después para catálogos especiales (de encuadernaciones, de libros góticos, etc.). Las referencias bibliográficas, las indicaciones de procedencia y las relativas al área de descripción física son las más comunes. Las últimas pueden omitirse cuando la fuente citada en la referencia bibliográfica las incluye. Aquilatar los tipos, dar la medida y altura aparente de los caracteres con los procedimientos de Proctor-Haebler (Typenrepositorium der Wiegendrucke, Halle.

ORATORIO
A LA COLOCACIÓN
DE LA GLORIOSA VIRGEN,
Y PROTO-MÁRTIR
SANTA TECLA,
EN SU NUEVA CAPILLA, HECHA
a expensas de el Ilustrísimo Señor Don Manuel
DE SAMANIEGO Y JACA, ARZOBISPO DE BURGOS,
de el Consejo de su Magestad, en su Metro-
politana Santa Iglesia: Año de 1736.

REDUCIDO A CONCEPTO MUSICO, POR
D. Francisco Hernandez Yllana, Canonigo, y Maestro
de Capilla en dicha Santa Iglesia.

INTERLOCUTORES.
El Pueblo de Burgos,
Los 13 Signos del Zodiaco ; a Saber.

Aries  Libra
Taurus  Ejercicio
Géminis  Sagitario
Cancer  Capricornio
Leo  Acuario
Virgo  Piscis

Oratorio a la colocación de la gloriosa virgen y proto-mártir Santa Tecla, en su nueva capilla... / reducido a concepto musical por D. Francisco Hernández Yllana. — [Burgos? : s.n. , ca. 1736]. — 18 p. ; 8.º (19 cm.)

Figura 4.9.—Asiento de un pliego de cordel.
OCHO COMEDIAS, Y OCHO ENTREMESES NUEVOS,
NUNCA REPRESENTADOS.

COMPUESTAS POR MIGUEL DE CERVANTES SAavedra.

DIRIGIDAS A DON PEDRO FERNANDEZ DE CASTRO, CONDE DE Lemos, DE ANDRADE, Y DE VILALUA, MARQUES DE SARRIA, GENTILHOMBRE DE LA CAMARA DE LA MAGESTAD, COMENDADOR DE LA ENCOMIENDA DE PENAFIEL, Y LA ZARZA, DE LA ORDEN DE ALCAÑIZ, VICEY, GOBERNADOR, Y CAPITAN GENERAL DEL REYNO DE NAPOLES, Y PRINCIPAL DÍESEL SURREM CONSEJO DE ITALIA.

LOS TÍTULOS DE ESTAS OCHO COMEDIAS
Y SISPENTREMESES NUEVOS EN LA PRIMERA HOJA.

AÑO 1615.

CON PRIVILEGIO.

EN MADRID, POR LA VIUDA DE ALONSO MARTIN.
ACEDERA DE LA CASA DE JUAN DE VILLARROEL, MERCADEDE LIBROS, VENDENDOSE EN SU CASA A LA PLAZA DEL ANGEL.

Figura 4.10.—Descripción bibliográfica de publicación monográfica anterior a 1800.

---

BIBLIOGRAFÍA

Información sobre ISBD

2. Annotated bibliography of the ISBD. 2.ª ed. rev. 1980. (Occasional papers, núm. 6.) Además de las versiones al español indicadas en el texto de este capítulo, hay traducción al español hecha en Bogotá (ICFES, División de Documentación e Información) de ISBD(G) y de ISBD(S) en 1978 y 1980, respectivamente.
5. Standard practices in the preparation of bibliographic records, Londres, IFLA, 1982 (The IFLA International Office for UBC, Occasional papers, núm. 9).

Catalogación de libros antiguos

6. Dureau, Jeanne-Marie (y Marie-Anne Merland): *Catalogage de...*