**HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ**

Die Professur *Empirische Schul- und Unterrichtsforschung* ist eine Arbeitsgruppe bestehend aus akademischen Mitarbeitenden und abgeordneten Lehrpersonen der **Universität Leipzig**. In unserer Forschung geht es uns darum, Lehr- und Lernprozesse im schulischen Kontext sichtbar zu machen. Wir möchten u.a. wissen, wie Lehrkräfte und Schüler\*innen im Unterricht miteinander interagieren, worauf Lehrpersonen ihre Aufmerksamkeit richten und wodurch sich erfahrene Lehrkräfte von unerfahrenen unterscheiden. Um Forschungsprojekte im Bereich der empirischen Schul- und Unterrichtsforschung umsetzen zu können, sind wir auf die Unterstützung von freiwilligen Studienteilnehmenden, pädagogischen Fachkräften, Eltern und ihren Kindern angewiesen.

Wir bitten Teilnehmende, Fachkräfte und Eltern ihr allgemeines Einverständnis zu ihrer bzw. zur Teilnahme ihres Kindes an unseren Forschungsprojekten zu geben. Im Folgenden möchten wir genauer erläutern, wie wir die erhobenen Daten verarbeiten und weiterverwenden.

**Recht auf Auskunft, Widerruf und Löschung von Daten durch Studienteilnehmende**

Studienteilnehmende haben das Recht jederzeit vollständig über die von uns zu ihrer Person bzw. zu ihrem Kind gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Auskunft wünschen. Die Teilnahme an unseren Studien ist zu jeder Zeit freiwillig und kann abgebrochen werden, ohne dass den Teilnehmenden hierdurch Nachteile entstehen dürfen. Wird die Einwilligung widerrufen (hierfür genügt eine Nachricht an empforsch@uni-leipzig.de), ist eine Studienteilnahme bis auf weiteres ausgeschlossen. Alle Kontaktdaten werden dann von uns gelöscht. Der Widerruf kann auch rückwirkend erfolgen; die Löschung ist in diesem Fall auf personenbezogene Daten beschränkt.

**Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten durch die Arbeitsgruppe**

Die Auswertung und Archivierung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union und des Landes Sachsen (Art. 89 DSGVO, §36 SächsGVBl). Wir erheben nur Daten, die der Beantwortung unserer Forschungsfragen dienlich sind. Personenbezogene Daten werden, soweit dies möglich ist, direkt nach der Erhebung und für die folgenden Auswertungen anonymisiert. Alle übrigen personenbezogenen Daten (z.B. auf Einwilligungserklärungen oder Videos) werden digital (auf institutseigenen Servern) oder analog (verschlossen, mit eingeschränktem Zugriff nur durch berechtigte Personen) gespeichert und archiviert. Personenbezogene Daten werden getrennt von den Daten gespeichert, die zur Auswertung und für Veröffentlichungen verwendet werden. Als Wissenschaftler\*innen sind wir verpflichtet, Originaldaten mindestens 10 Jahre über die Veröffentlichung von Ergebnissen hinaus zu archivieren, um die Nachprüfbarkeit unserer Forschungsergebnisse zu gewährleisten. Die Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse erfolgt in studentischen Abschlussarbeiten, Dissertationen, Vorträgen auf Fachkonferenzen und Beiträgen in wissenschaftlichen, fachpraktischen und populärwissenschaftlichen (Zeit-) Schriften. Dabei handelt es sich um aggregierte und anonymisierte Daten aus den Erhebungen. Es können auch, z.B. in Texten, einzelne anonymisierte Zitate von Studienteilnehmenden aus Interviews genannt werden oder bei wissenschaftlichen Vorträgen nicht verfremdete Videosequenzen zur Veranschaulichung der Erhebungs-bzw. Testsituation gezeigt werden. Neben dem Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse zielen unsere Forschungsprojekte darauf ab, den Transfer zwischen Forschung und Praxis zu gewährleisten. Deshalb stellen wir im Rahmen von Lehrveranstaltungen von Universität Leipzig Videosequenzen und anonymisierte Datensätze zur Veranschaulichung wissenschaftlicher Forschungsmethoden und für Übungen (z.B. Vorbereitung wissenschaftlicher Studien, Datenanalyse) bereit. Bei der Verwendung solchen Materials in der Lehre dürfen personenbezogene Daten nicht zweckentfremdet oder kontextfern dargestellt werden. Die Universität Leipzig trägt Sorge dafür, dass ausschließlich berechtigte Personen Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten.

**Bezüglich Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte (DSGVO)**

**Widerrufsrecht**: Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Eine Verarbeitung findet anschließend grundsätzlich nicht mehr statt, es sei denn, die Verarbeitung ist gesetzlich weiterhin gefordert. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. **Recht auf Auskunft**: Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Studien erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden. **Recht auf Berichtigung**: Sie haben das Recht, Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen. **Recht auf Löschung**: Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten, z.B. wenn diese Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. **Recht auf Datenübertragbarkeit**: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie der/m Verantwortlichen für die Studie bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an eine/n andere/n Verantwortliche/n zu verlangen. **Widerspruchsrecht**: Unter den Voraussetzungen von Art.21DSGVO haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Wir möchten Sie darum bitten, sich zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte zu wenden an: Professur für *Empirische Schul- und Unterrichtsforschung* der Universität Leipzig, Dittrichring 5-7, 04109 Leipzig. Mail: empforsch@uni-leipzig.de Tel.: +49 341 – 31572

**Beschwerderecht zur Aufsichtsbehörde**: Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz eine Beschwerde einzureichen.