|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mitteilung über die Bestellung einer/eines** **Datenschutzbeauftragten nach § 11 SächsDSG** |  |  |  |
|  |  |  |
| Der Sächsische DatenschutzbeauftragteBernhard-von-Lindenau-Platz 101067 Dresden |  |  |  |
|  |  |
| Ort, Datum |       |
| Aktenzeichen |       |
|  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung der Stelle |  | Anschrift der Schule |
|       |  |       |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Name der/des Datenschutzbeauftragten (akademischer Grad, Vorname, Name) |
|  |       |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Datum der Bestellung (laut Urkunde) |       |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | eingeschränkter Zuständigkeitsbereich1 | [ ]  | erweiterter Zuständigkeitsbereich1 (z.B. kommunale Eigenbetriebe) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| [ ]  | externe/r Datenschutzbeauftragte/r (§ 11 Abs. 1 Satz 4 SächsDSG)2 |
|  | Anschrift |       |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | Beschäftigte/r der bestellenden öffentlichen Stelle2 |
|  | Anschrift |       |
|  |  |  |  |  |  |
|  | sonstige berufliche Aufgaben (§ 11 Abs. 2 Satz 1 SächsDSG)2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Telefonnummer |  | Fax |  | E-Mail-Adresse |  |
|       |  |       |  |       |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [ ]  | Abschrift der Bestellungsurkunde ist beigefügt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |
| (Name und Funktion des Erklärenden) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |
| (Ort, Datum) | (Dienststempel) | (Unterschrift der/des Erklärenden) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1Soweit der Zuständigkeitsbereich des Datenschutzbeauftragten nicht deckungsgleich mit der öffentlichen Stelle (im organisatorischen Sinne) ist, sind Abweichungen - gegebenenfalls in Anlage - zu beschreiben. |
| 2 Gem. § 11 Abs. 2 Satz 1 SächsDSG darf ein Datenschutzbeauftragter nur bestellt werden, wenn durch die Bestellung kein Interessenkonflikt mit seinen sonstigen beruflichen Aufgaben entsteht. |