Inhalt

[1 Allgemeine Angaben 2](#_Toc333499069)

[2 Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 2](#_Toc333499070)

[3 Art der gespeicherten Daten 2](#_Toc333499071)

[4 Kreis der Betroffenen 3](#_Toc333499072)

[5 Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger 3](#_Toc333499073)

[6 Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung 4](#_Toc333499074)

[7 Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppe 4](#_Toc333499075)

[8 Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragnehmer 4](#_Toc333499076)

[9 Empfänger vorgesehener Datenübermittlung in Drittländer 4](#_Toc333499077)

[10 Erläuterungen zum Vordruck Verfahrensbeschreibung 5](#_Toc333499078)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Erstmalige Verfahrensbeschreibung |  |
|  | Änderung der Verfahrensbeschreibung vom: | 19.07.2013 |

# Allgemeine Angaben

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung des Verfahrens | Stand dieser Verfahrensbeschreibung |
| Internet-Webserver [www.hof-university.de](http://www.hof-university.de) | 28.10.2015 |
| Dienststelle bzw. Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird ( Abteilungen / Sachgebiete) | |
| Hochschule Hof | |
|  | |

# Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

|  |  |
| --- | --- |
| Zweck | Rechtsgrundlagen |
| Service für Studenten (Stundenplan, Modulhandbuch, Studienplan, Prüfungstermine, … ), Online-Anmeldungen für Veranstaltungen, Praxisblöcke, Sprachen, Weiterbildung,…., Kontaktformulare, Veranstaltungskalender, Personenverzeichnis | Art. 16 Abs. 1, 17 Abs. 1 DayDSG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG (Erfüllung originärer Hochschulaufgaben) |

# Art der gespeicherten Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Daten |
| 1 | **Kontaktformular(e**): Unternehmen, Anrede, Betreff, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer, Fax, email, Nachrichtentext |
| 2 | **Buchwunschformular**: Verfasser/Herausgeber, Name des Besteller, email, Bemerkungen |
| 3 | **Einfache Anmeldung Veranstaltungen**: Vorname, Nachname, Unternehmen, Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon, Fax, Email |
| 4 | **Komplexe Anmeldung Veranstaltungen**: Vorname, Nachname, Email, Strasse, Hausnummer,PLZ, Ort, Studiengang, abzufragende Felder je nach Veranstaltung frei konfigurierbar |
| 5 | **Online-Anmeldung Praxisblöcke:** Vorname, Name Dozent, Vorname, Name, Matrikelnummer, email (Student) |
| 6 | **Online-Anmeldung Weiterbildung:** Vorname, Name Dozent, Vorname, Name (Teilnehmer), Firma, Ansprechpartner, Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort/Land, Email, Telefonnummer |
| 7 | **Online-Anmeldung Sprachen:** Vorname, Name Dozent**,** Vorname, Nachname, Email, Matrikelnummer, Studiengang, Fachsemester |
| 8 | **Online-Bewerbung Deutschlandstipendium:** Vorname, Name**,** Email, Matrikelnummer Familienstand, Kinderanzahl, Migration, Schwerbehinderung, Notendurchschnitt, Praktika, Berufsausbildung, Auslandsaufenthalt, Engagement, Lebenslauf, Zeugnis, Notennachweis, Beruflicher Werdegang, Auslandsaufenthalt, Sonstige Dokumente/Nachweise |
| 9 | **Career Service Stellenhof:** Ansprechpartner und Anschrift des Unternehmens (PLZ, Ort, Strasse, Hausnummer, email, Ansprechpartner, Telefon, …) |
| 10 | **Prüfungstermine:** Vorname, Name Prüfer, Vorname, Name (Student), Kennung, Matrikelnummer |
| 11 | **Stundenplan:** Vorname, Name Dozent |
| 12 | **Modulhandbuch/Studienplan:** Vorname, Name Dozent |
| 13 | **Online-Anmeldung für diverse Wahlmöglichkeiten und Schlüsselqualifikationen:** Vorname, Name, Email |
| 14 | **Personenverzeichnis:** Vorname, Nachname, Kennung, Email, Telefon, Fax, Bild |
| 15 | **Wiederholungsprüfungen:** Vorname, Nachname von Prüfer und Zweitprüfer |
| 16 | **Veranstaltungskalender:** Vorname, Nachname, email, Telefon (Referent), Ansprechpartner (Vorname, Name), im Text frei eingebbar |
| 17 | **Typo3-Benutzerverwaltung:** Vorname, Nachname , Kennung, Email, |
| 18 | **Schnupperstudium:** Vorname, Nachname, email, Schule/Ort |
| 19 | **Bewerbertag Fak Ing:** Vorname, Nachname,email, Strasse/Hausnummer, PLZ, Ort, Studiengang |
| 20 | **Vorbereitungskurse:** Vorname, Name, email, Strasse/Hausnummer, PLZ, Ort, Studiengang |
| 21 | **Friendship:** Vorname, Nachname, email, Geschlecht, Alter, Strasse/Hausnummer, Ort, Telefon, PLZ, Beruf, Hobbies, Kontaktdaten |
| 22 | **Unternehmerbörse:** Vorname, Nachname, Strasse/Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, email |
| 23 | **Contacta:** Vorname, Nachname, Strasse/Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, email |

# Kreis der Betroffenen

|  |
| --- |
| Alle Studenten, Professoren, Lehrbeauftragte und Mitarbeiter der Hochschule Hof, alle Internet-Benutzer (Kontaktformular, Online-Anmeldungen) |

# Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr.  von Ab-  schnitt 3 | Empfänger und Aufgabe, zu deren Erfüllung die Daten übermittelt werden | Rechtsgrundlage der Übermittlung | automatisiertes  Abrufverfahren  (ja/nein) | Anlass der  Übermittlung |
|  |  |  |  |  |

# Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung

|  |
| --- |
| Prüfung der Löschung einmal pro Semester (z.B. bei Stundenplan, Personenverzeichnis, Prüfungstermine, Wiederholungsprüfungen). Bei Online-Anmeldungen Prüfung der Löschung durch den zuständigen Sachbearbeiter. |

# Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen

|  |
| --- |
| Empfänger der Daten (Praktikantenamt, Bibliothek, Veranstaltungsmanagement, Institut für Weiterbildung, Career Service, Fakultäten, ITSO, alle betroffene Abteilungen) |

# Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragnehmer

|  |
| --- |
|  |

# Empfänger vorgesehener Datenübermittlung in Drittländer

|  |
| --- |
|  |

# Erläuterungen zum Vordruck Verfahrensbeschreibung

**Allgemeines**

Nach Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) sind automatisierte Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, vor dem erstmaligen Einsatz oder einer wesentlichen Änderung datenschutzrechtlich freizugeben. Die Freigabe erteilt in i.d.R. der behördliche Datenschutzbeauftragte der öffentlichen Stelle, die das Verfahren einsetzt (Ausnahmen siehe Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayDSG).

Die Freigabe ist von der fachlich verantwortlichen Dienststelle rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung beim behördlichen Datenschutzbeauftragten zu beantragen. Dem Antrag auf Freigabe ist die beiliegende Verfahrensbeschreibung beizufügen (Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayDSG). Sobald das Verfahren freigegeben ist und eingesetzt wird, nimmt der behördliche Datenschutzbeauftragte die Verfahrensbeschreibung zum Verfahrensverzeichnis, das von jedem kostenfrei eingesehen werden kann (Art. 27 BayDSG).

**Zu Nr. 1 (Allgemeine Angaben)**

Die Bezeichnung des Verfahrens soll allgemeinverständlich sein. Beispiel: "Personaldatei". Für Außenstehende unverständliche Abkürzungen sind zu vermeiden. Auch die Dienststelle bzw. die Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird, sind im Klartext zu bezeichnen (z.B. „Einwohnermeldeamt“ oder „Ausländeramt“).

**Zu Nr. 2 (Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung)**

Anzugeben sind insbesondere die Rechtsgrundlagen der Erhebung und der Speicherung (z.B. Art. 16 Abs. 1 bzw. Art. 17 Abs. 1 BayDSG in Verbindung mit aufgabenzuweisenden Rechtsnormen). Die Rechtsgrundlagen regelmäßiger Datenübermittlungen sind unter Nr. 5 anzugeben (z.B. Art. 18 Abs. 1 BayDSG).

**Zu Nr. 3 (Art der gespeicherten Daten)**

Zur Bezeichnung der Daten reichen aussagefähige Oberbegriffe, z.B. Namen, Anschriften, Staatsangehörigkeit; detaillierte Angaben technischer Art (z.B. Feldnummern, Schlüsselnummern usw.) sind nicht erforderlich.

**Zu Nr. 5 (Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger)**

Regelmäßige Datenübermittlungen liegen vor,

1. bei automatisierten Abrufverfahren, die einem Dritten (z.B. einer anderen öffentlichen Stelle) den Abruf ermöglichen oder

2. bei sonstigen Datenübermittlungen, bei denen Daten bei Eintritt allgemein festgelegter Voraussetzungen von der speichernden Stelle (z. B. Gemeinde, Landratsamt) an Dritte (z.B. an andere öffentliche Stellen) übermittelt werden, ohne dass die speichernde Stelle hierüber im konkreten Einzelfall entscheidet.

Auch der Anlass der regelmäßigen Übermittlungen (z.B. Zuzug, Wegzug, Tod) ist anzugeben.

**Zu Nr. 6 (Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Löschung)**

Anzugeben ist stets auch der Beginn von Löschungs- bzw. Prüfungsfristen. Beispiel: „Die gespeicherten Daten werden spätestens 3 Jahre nach der vollständigen Rückzahlung des Darlehens gelöscht“.

**Zu Nr. 7 (Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen)**

Anzugeben sind die verarbeitungs- und nutzungsberechtigten Gruppen von Sachbearbeitern innerhalb der speichern­den öffentlichen Stelle. Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt ist z.B., wer über einen Bildschirmarbeitsplatz (Terminal) lesenden und schreibenden Zugriff auf den Datenbestand hat. Nutzungsberechtigt ist,

* wer über ein Terminal lesenden Zugriff auf den Datenbestand hat und
* wer regelmäßig - ohne Entscheidungen im Einzelfall - Daten erhält, gleich auf welchem Datenträger (z.B. auf Diskette oder auf Papier).

Beispiel für das Meldewesen einer kreisfreien Gemeinde:

Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Meldesachbearbeiter. Teilnutzungsberechtigt: Sachbearbeiter des Ausländeramtes und der Kfz-Zulassungsstelle, Sozialhilfesachbearbeiter, Wohngeldsachbearbeiter.

**Zu Nr. 8 (Auftragnehmer)**

Auftragnehmer kann z.B. die AKDB oder das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung sein.

**Zu Nr. 9 (Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer)**

Hier sind nur Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Staaten außerhalb der Europäischen Union anzugeben. Soweit es sich um regelmäßige Datenübermittlungen handelt, sind diese auch in Nr. 5 anzugeben.