Ethische Checkliste für Eure Projekte

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten Kriterien, die ein IHS-Forschungsprojekt von Anfang an erfüllen sollte. Über diese Liste hinaus ermutigen wir Euch nachdrücklich, von Anfang an über die besonderen ethischen und sozialen Auswirkungen Eures Forschungsprojekts nachzudenken, insbesondere im Hinblick auf das von Euch angewandte methodische Design, die Datenerhebung sowie Aspekte der Nutzung der Ergebnisse durch Dritte. Für weitere Fragen steht euch die Ethikkommission des IHS gerne zu Verfügung.

1. **Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt DSGVO-konform ist** [ ]
2. **Verfügbarkeit von Forschungsergebnissen**

a. ☐ Vollständig verfügbare Ergebnisse (in Form von Publikation, Abschlussbericht, Zwischenbericht auf der Projektwebsite / IHS-Repository)

b. ☐ Teilweise verfügbar

c. ☐ Nicht verfügbar

d. ☐ noch nicht entschieden

 **Wenn B, C oder D zutrifft, wenden Sie sich umgehend an EK**

1. **Bezieht Ihr Forschungsprojekt menschliche Teilnehmer ein?**

☐ JA

☐ NEIN

Wenn JA :

a. Erfolgt die Teilnahme am Forschungsprojekt freiwillig?

☐ JA ☐ NEIN

Wenn Ja: , beschreiben Sie das Auswahlprozedere und das Verfahren der informierten Zustimmung (wie ein voll informiertes Verständnis der möglichen Konsequenzen der Teilnahme gewährleistet wird).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Handelt es sich um vulnerable Gruppen oder gefährdete Einzelpersonen?

☐ JA ☐ NEIN

Wenn Ja: beschreiben Sie Details über die Art der Vulnerabilität: beispielsweise Kinder (die Altersspanne ist anzugeben), PatientInnen mit Behinderungen, usw. und stellt hier unten kurz den Plan zur Risikominderung vor. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **alle anderen ethischen Fragen, die das Projekt mit sich bringt:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Das IHS ist den Regeln der Forschungsintegrität und Forschungstransparenz verpflichtet und verlangt von den ForscherInnen die Einhaltung ethischer Standards in der Forschung. Wenn keine ethischen Aspekte berücksichtigt werden müssen, muss dies in jedem Antrag bzw. Angebot, der über den IHS-Projektsupport eingereicht wird, ausdrücklich angegeben werden. Alle Forscherinnen und Forscher verpflichten sich zudem, jede Form von wissenschaftlichem Fehlverhalten zu unterlassen. Wissenschaftliches Fehlverhalten umfasst u.a. die Herstellung und Verfälschung von Projektergebnissen, deren Veränderung, Zurückhalten oder ungenügende Dokumentation; dazu gehören auch andere Formen des Plagiats wie die Verwendung von Ideen Dritter ohne Herkunftsangabe, die Mehrfachnutzung eigener Forschungsergebnisse, ohne dies deutlich zu machen (Selbstplagiat), die Behauptung der Urheberschaft, ohne einen Beitrag geleistet zu haben, die Verleugnung der Urheberschaft trotz Beitrag sowie die Beauftragung einer anderen Person ohne Anerkennung (Ghostwriting). Auch der Missbrauch von Forschungsgeldern oder jede Behinderung/Sabotage der Forschung gehören zu wissenschaftlichem Fehlverhalten.*