**Ayşe Yuva Lebenslauf**

1/09/2025-31/07/2027: **Gastprofessorin an der Universität der Viadrina** (Francfort/Oder) und fellow am Marc Bloch Zentrum (Berlin). Lehrstuhl "Pensées françaises contemporaines".

Ab dem 1. September 2020: **maîtresse de conférences**an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

09/2018- 09/2019: **Post-doktorandin** an der Universität Bordeaux Montaigne

09/2017-08/2018: Gymnasiallehrerin für Philosophie, Académie de Créteil

02/2017-06-2017: **Wissenschaftlerin am Cefres** (Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften), Prag

01/2016 – 06/2016 **Gastwissenschaftlerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg**  Humboldt-Professur von Prof. Dr. Elisabeth Décultot

2014 – 2016  **Wissenschaftliche Mitarbeiterin (A.T.E.R.) für Ethik und politische Philosophie an der Université de Lorraine (Nancy, Frankreich)** Institut für Philosophie

10/2013 – 06/2014 **Gastwissenschaftlerin am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung (I.Z.E.A.), Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg**. Europäisches Programm Fernand-Braudel (Clemens Heller)

01/2011 – 06/2013 **Wissenschaftliche mitarbeiterin am Centre Marc Bloch (Berlin)**. A.N.R.-D.F.G.-Projekt „Ästhetik. Geschichte eines deutsch-französischen Ideen­transfers (1750–1810)“ (Leitung: Prof. Dr. E. Décultot und Prof. Dr. Gerhard Lauer, Universität Göttingen)

09/2008 – 08/2010  **Wissenschaftliche Mitarbeiterin (A.T.E.R.) für moderne und deutsche Philosophie**. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), Frankreich

09/2005 – 08/2008**Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Allocataire-Monitrice)**, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), Frankreich

09/2005 – 12/2010 **Promotion**unter der Betreuung von Pr. Dr. Bertrand Binoche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut für Philosophie). Note : Summa cum laude /Très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité)

09/2004 – 08/2005**Diplôme d’études approfondies** (Master 2) unter der Betreuung von Pr. Dr. B. Binoche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut für Philosophie. Thema: die Antrittsvorlesung von F. Schiller, Was heisst und zu welchem Ende studiert man Philosophiegeschichte? Note: Très bien/sehr gut

09/2000 – 08/2002  **Abschlussprüfung des Institut d’Etudes Politiques (Master),** Paris

09/2000 – 09/2001 **Maîtrise** (Master 1) im Fach Philosophie/Ästhetik. Thema der Arbeit: die Innerlichkeit bei Henri Michaux. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Note: Très bien (sehr gut)

09/1999 – 09/2000 **Licence** (Bachelor) im Fach Philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

09/1997 – 06/2000  **Classe préparatoire** am Lycée Lakanal mit Schwerpunkt Philosophie, Literatur und Sozialwissenschaften