**СТАНОВИЩЕ**

**от проф. дин Иван Христов Първев**

Катедра “История на Византия и балканските народи”

Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология, (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите,

16-18 в.), обнародван в Държавен вестник, бр. 52, 2 юли 2019 г.

1. Конкурсът за доцент е обявен за нуждите на Историческия факултет при СУ "Св. Климент Охридски", в частност за катедра “История на Византия и балканските народи, като единствен кандидат е гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова.

Подадените от г-жа Баръмова документи отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, което позволява да бъде оценена обективно нейната научно-изследователска и преподавателска дейност. Наукометричните данни, представени от кандидатката, напълно съответстват на минималните национални изисквания и по четирите показателя.

2. През 2000 г. Мария Баръмова завършва с отличие петгодишното си висше образование в специалност “История” към Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Тъй като колежката Баръмова беше една от най-добрите студенти на своя випуск, напълно естествено тя продължи своето образователно и научно развитие, като стана докторант в катедрата “История на Византия и балканските народи” при ИФ. Успоредно с това тя

е работила като исторически консултант към БНТ и хоноруван асистент по Нова балканска история в ЮЗУ "Неофит Рилски". През 2008 г. след спечелен конкурс тя става асистент, а впоследствие и гл. асистент по Нова балканска история в същата катедра към ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".

През 2012 г. г-жа Баръмова защитава докторска дисертация на тема “Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти”. Мария Баръмова специализира в различни водещи университети и академични центрове в Германия и Австрия, като особено близки са нейните контакти с Института за европейска история в Майнц, както и с историческите институти към Виенския университет. В периода 2011-2012 г. тя заема и позицията "научен сътрудник" (wissenschaftliche Mitarbeiterin) към Института за европейска история в Майнц, като участва там в авторитетен международен изследователски проект. Д-р Баръмова членува в няколко международни академични организации, участва и в редколегията на две чуждестранни научни издания.

Мария Баръмова владее отлично (писмено и говоримо) немски, английски и руски език, притежава достатъчно сериозен организационно-административен опит, както и рядката способност много бързо да се ориентира в новите информационни технологии, вкл. и в тяхната приложна функция в сферата на социалните и хуманитарните науки.

3. Академичната продукция, с която д-р Баръмова кандидатства в настоящия конкурс за “доцент”, включва две монографии, 25 научни публикации, от които 13 са на английски и немски език. Колежката освен това е съставител на 9 научни сборника, немалка част от които са публикувани в Германия и Австрия, съавтор е и на едно учебно помагало.

Основното съчинение на Мария Баръмова е нейният хабилитационен труд "Транслация на могъщество: Договарянето на мира между Хабсбургите и Високата порта, 1547-1747 г.", (София 2019). Монографията се явява резултат от многогодишните изследвания на д-р Баръмова в сферата на правните аспекти на хабсбургско-османските отношения през XVI-XVIII в., пречупени през “мирния процес” чрез методите на доста модерната напоследък “Нова дипломатическа история” (“New Diplomatic History”). Самото научно изследване е приносно от гледна точка на европейската и извъневропейската историография не само като постановка на проблема, но и като академично съдържание, формулирани научни тези и финален резултат. Мария Баръмова предлага своя “изследователска матрица”, чрез която обяснява някои специфики на хабсбургско-османските отношения, свързани с договарянето, подписването и интерпретацията на мирните споразумения между двете враждуващи страни. Те са особено интригуващи за историка, тъй като двете сили, от една страна, са идеологически противници и много често воюват безмилостно един срещу друг, а, от друга, са принудени по силата на външни обстоятелства да “съжителстват без война” на Балканите в продължения на немалко десетилетия.

Струва ми се, че проучването на д-р Баръмова заслужава наистина висока оценка, тъй като осмислянето на Ранното ново време като европейски феномен, особено в сферата на междудържавните отношения, от доста време се нуждае от “нов изследователски импулс”, който да раздвижи академичните среди. Книгата на авторката е несъмнена стъпка точно в тази посока.

Друг безспорен плюс на разработката, разбира се, е свързан с обстоятелството, че Мария Баръмова успява със средствата на “Новата дипломатическа история” да включи региона на Балканите в полезрението на модерните изследвания на миналото. Бих препоръчал на колежката да продължи и занапред проучванията си в научната сфера на “New Diplomatic History”.

Втората монография, с която д-р Баръмова участва в конкурса за “доцент”, е книгата "Европа, Дунав и османците, 1396-1541 г.". Изследването е базирано на нейната дисертация и разглежда ролята на Дунава като геополитически и геостратегически фактор в европейско-османските отношения през XVI-XVI в. Авторката е успяла да проучи огромно количество старопечатни издания от Ранното ново време, както и да анализира значително количество архивна документация, пазена основно в австрийските архивохранилища. Тук отново бих искал да почертая, че и в този случай имаме работа с академично изследване, което притежава несъмнен научен принос от гледна точка на европейската и извъневропейската историография. Голямата тема за Дунава като пространствена реалност в Централна и Югоизточна Европа в епохата на Ранното ново време вероятно ще бъде проучвана и по-нататък, но позоваването на съчинението на д-р Баръмова би следвало да бъде задължително.

Останалите публикации, с които д-р Баръмова участва в конкурса за “доцент”, са свързани с изследователските интереси на авторката, които са насочени към проучването на хабсбургско-османските отношения през XVI-XVIII в. в тяхното многообразие – било като правна договореност, сложила край на даден военен конфликт, било като отражение в периодичния печат на Св. Римска империя на германската нация, било като геополитическа и пространствена (и стопанска) реалност в Европейския Югоизток. Колежката не се колебае също така да излезе от класическото възприемане на “балканското” в родните научни среди, което по презумпция изключва българската тематика. Затова сред публикациите й ще намерим и темата за българите като медийна и печатна даденост в немскоезичния свят през XVII-XVIII в.

Справката на забелязаните цитирания (общо 120 на брой), включително в Scopus и Web of Science, показва по категоричен начин, че д-р Баръмова се е утвърдила вече като учен. Като се имат предвид многото публикации на английски и немски език в реномирани европейски издателства, можем определено да кажем, че Мария Баръмова е изследовател с международна известност и авторитет.

Няма съмнение, че предложената академична продукция, с която д-р Баръмова участва в конкурса за “доцент”, не само покрива законовите изисквания за заемане на академичната длъжност "доцент", но в някои отношения тя ги и надхвърля. Още веднъж бих искал да почертая важността на фактора “научен принос” при оценката на изследователските постижения на кандидатката – в случая не става дума за често срещаната витиевата формулировка “за пръв път в българската историография”, която всъщност прикрива просто изследваческата немощ на дадени колеги, а за принос в рамките на европейската и извъневропейската “историческа гилдия”.

4. В качество си на преподавател д-р Баръмова води занятия в няколко бакалавърски и магистърски програми на ИФ, включително спецкурсове на английски език. Досега тя е участвала активно в организирането на редица международни конференции, била е ръководител на много бакалавърски и магистърски дипломни работи; Мария Баръмова е подготвяла семинари, летни училища и научни ателиета за студенти, докторанти и постдокторанти. Много активна е дейността на д-р Баръмова в големи национални и международни проектни инициативи като например Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”, една от международните европейски COST програми, ФНИ и др.

В заключение бих искал да обобщя, че преподавателската, научната и проектната дейност на гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова съответства напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент” според Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за неговото приложение. Това ми дава основания да гласувам “за” присъждането на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова по професионално направление 2.2.История и археология (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите, XVI-XVIII в).

София, 24 септември 2019 г.

проф. дин Иван Първев

**GUTACHTEN**

von Prof. Dr. habil. Ivan Hristov Parvev

Lehrstuhl „Geschichte von Byzanz und der Balkanvölker“, Historische Fakultät

Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“

Stellenausschreibung für die Position eines Associate Professors in der akademischen Berufsrichtung 2.2. Geschichte und Archäologie (Neue Balkangeschichte – Mitteleuropa und der Balkan, 16.-18. Jh.), angekündigt in der Nummer 52 (2. Juli 2019) der Zeitung „Darzhaven vestnik“ („Staatliche Zeitung“)

1. Die Stelle eines Associate Professors ist für die Historische Fakultät der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“, speziell für den Lehrstuhl „Geschichte von Byzanz und der Balkanvölker“, ausgeschrieben. Die einzige Kandidatin für diese Stelle ist Assistant Professor Dr. Maria Georgieva Baramova.

Die von Frau Baramova eingereichten Unterlagen entsprechen den im Gesetz für den beruflichen Werdegang der Wissenschaftler im akademischen Bereich in der Republik Bulgarien festgelegten Vorgaben, was seinerseits eine objektive Bewertung der Forschung und Lehre der Kandidatin erlaubt. Die Daten, die über die Methode der „Science-Metrix“ angefertigt wurden, entsprechen den nationalen Mindestanforderungen, die im oberwähnten Gesetz innerhalb von vier Indikatoren zu bewerten sind.

2. Im Jahre 2000 beendete Maria Baramova mit einer Bestnote ihr fünfjähriges Studium des Fachs „Geschichte“ an der Historischen Fakultät der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“. Da Frau Baramova eine der besten Studierenden ihres Jahrgangs war, war es mehr als natürlich, dass sie ihre Ausbildung und ihren wissenschaftlichen Werdegang als Doktorandin am Lehrstuhl „Geschichte von Byzanz und der Balkanvölker“ der Historischen Fakultät fortsetzte. In der Zwischenzeit hatte sie als Consulting Expert im Bulgarischen Fernsehen gearbeitet, sie war auch als externe Universitätsassistentin an der Südwestlichen Universität „Neofit Rilski“ (Blagoevgrad) tätig, wo sie Neue Balkangeschichte lehrte. Nach einer gewonnenen Stellenausschreibung für eine Universitätsassistenz wurde Maria Baramova 2008 Assistent und später Assistant Professor für Neue Balkangeschichte am selben Lehrstuhl der Historischen Fakultät der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“.

2012 promovierte Frau Baramova mit dem Dissertationsthema „Die Donau in den europäisch-osmanischen Beziehungen, 1396-1566. Geopolitische, strategische und militärische Aspekte“. Sie hatte längere Forschungsaufenthalte in Deutschland und Österreich, wobei insbesondere ihre enge Anbindung an das Leibnitz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz und an die historischen Institute der Uni Wien zu erwähnen wären. In den Jahren 2011-12 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts am Institut für Europäische Geschichte in Mainz tätig. Dr. Baramova ist Mitglied in einigen internationalen akademischen Organisationen, sie ist auch im Editorial Board von zwei ausländischen wissenschaftlichen Zeitschriften tätig.

Maria Baramova spricht und schreibt ausgezeichnet auf Deutsch, Englisch und Russisch, sie verfügt über sehr gute Erfahrungen, was die Organisation und Administration von Forschung, Lehre und Edition von Büchern angeht. Frau Baramova hat die seltene Eigenschaft, sich sehr schnell in den neuen IT-Technologien zu orientieren, sowie sich in ihrer Anwendung im Bereich der Geisteswissenschaften einzuarbeiten.

3. Die Veröffentlichungen, mit denen sich Dr. Baramova um die Position eines Associate Professors bewirbt, beinhalten zwei Monographien, 25 wissenschaftliche Publikationen, von denen 13 auf Englisch und Deutsch verfasst sind. Außerdem ist sie Herausgeberin oder Mitherausgeberin von 9 wissenschaftlichen Sammelbändern, wovon viele in Deutschland und Österreich erschienen sind. Frau Baramova ist außerdem Co-Autorin eines Lehrbuchs.

Das Hauptwerk von Maria Baramova ist ihre Habilitationsarbeit „Translation of Power. Negotiating Peace between the Habsburgs and the Sublime Porte, 1547-1747“, die auf Bulgarisch unter dem Titel „Translacija na mogashtestvo. Dogovarjaneto na mira mezhdu Habsburgite i Visokata porta, 1547-1747“ im Verlag der Sofioter Universität „Sv. Kliment Ohridski“ 2019 erschienen ist. Die Monographie ist das Ergebnis der langjährigen Forschung von Dr. Baramova zu den rechtlichen Aspekten der habsburgisch-osmanischen Beziehungen des 16.-18. Jhs., die durch das Prisma des Friedensprozesses, der mit den Methoden des innovativen Ansatzes der „New Diplomatic History“ erfasst wird, betrachtet werden. Die wissenschaftliche Arbeit selbst bringt einen klaren wissenschaftlichen Beitrag in der europäischen und außereuropäischen Historiographie mit sich – und das ist nicht allein über das Forschungsproblem an sich zu verorten, sondern auch über den akademischen Inhalt, den formulierten wissenschaftlichen Thesen und den finalen Betrachtungen. Maria Baramova bietet ihre eigene „Forschungsmatrix“ an, mit der sie einige Besonderheiten der habsburgisch-osmanischen Beziehungen überzeugend erklärt, die mit den Friedensverhandlungen, mit der Unterzeichnung und der Interpretation der Friedensabkommen, die die beiden verfeindeten Seiten ausgehandelt haben. Für Historiker ist gerade dieser Aspekt besonders spannend, waren doch die zwei Mächte, die als ideologische Gegner sehr oft erbarmungslos miteinander kämpften, durch äußere Umstände gezwungen, sich auch mit einer Jahrzehnte währenden „Koexistenz ohne Krieg“ zu begnügen.

Diese Forschungsarbeit von Dr. Baramova sollte m. E. sehr hoch bewertet werden, da die Reflektion über die Frühe Neuzeit als europäisches Phänomen insbesondere im Bereich der zwischenstaatlichen Beziehungen seit längerem eines „neuen Forschungsimpulses“ bedarf, der die akademische Zunft aufrüttelt. Das Buch der Autorin ist ohne Zweifel ein Schritt gerade in dieser Richtung.

Ein anderer Pluspunkt der Monographie ist natürlich der Umstand, dass Maria Baramova es vermocht hat, mit den akademischen Mitteln der „New Diplomatic History“ die Region des Balkans ins Visier der modernen Historiographie zu rücken. Ich würde der Kollegin empfehlen, diesen Forschungsansatz auch weiterhin zu verfolgen.

Die zweite Monographie, mit der sich Dr. Baramova im die Position eines Associate Professors bewirbt, ist das Buch „Europe, the Danube and the Ottomans, 1396-1541“ (auf Bulgarisch „Evropa, Dunav i osmancite, 1396-1541“). Die Forschungsarbeit basiert auf ihre Dissertation und sie hat sich das Ziel gesetzt, die Rolle der Donau als geopolitischen und geostrategischen Faktor in den europäisch-osmanischen Beziehungen des 14.-16. Jhs. zu verorten. Die Verfasserin hat es geschafft, eine Unmenge von frühneuzeitlichen Drucken, sowie viele archivalische Quellen, die primär in österreichischen Archiven aufbewahrt werden, auszuwerten. Hier würde ich noch einmal betonen wollen, dass wir es auch in diesem Fall mit einer Arbeit zu tun haben, die einen eindeutigen wissenschaftlichen Beitrag aus Sicht der europäischen und außereuropäischen Historiographie präsentiert. Das große Thema „Donau als Raum in Mittel- und Südosteuropa“ in der Frühen Neuzeit wird wahrscheinlich auch in Zukunft von Geisteswissenschaftlern erforscht werden, aber das Zitieren dieser Arbeit von Maria Baramova wäre für diese Kollegen von nun an eine Pflicht.

Die übrigen Publikationen, mit denen sich Dr. Baramova für die Position eines Associate Professors bewirbt, sind mit den Forschungsinteressen der Autorin im Einklang, die die habsburgisch-osmanischen Beziehungen des 16.-18. Jhs. mit ihrer Vielzahl von Facetten thematisieren – sei es als Friedensprozess, der einen Krieg beendet hat, sei es als „Focal Point“ in den Periodika des Hl. Römischen Reiches, sei es als geopolitische, räumliche oder wirtschaftliche Entität in Südosteuropa. Maria Baramova scheut sich auch nicht, über die Grenzen des Balkan-Verständnisses in manchen bulgarischen akademischen Kreisen, welche das Problem „Bulgarien“ von den Balkanforschungen absondern, zu springen. Daher finden wir in ihren Abhandlungen auch Arbeiten, die sich mit den Bulgaren als Thema in den frühneuzeitlichen Medien und Drucken der deutschsprachigen Welt befassen.

Der Nachweis über gefundene Zitate der Autorin, die sich auf 120 Positionen belaufen, darunter auch solche, die in „Scopus“ und „Web of Science“ zu finden sind, beweist unmissverständlich, dass Dr. Baramova sich inzwischen als Gelehrte etabliert hat. Wenn man bedenkt, dass sehr viele ihrer Publikationen auf Englisch und Deutsch erschienen sind und zwar in renommierten europäischen Verlagen, können wir mit Bestimmtheit sagen, dass Maria Baramova auch eine Forscherin geworden ist, die im Ausland bekannt und geschätzt ist.

Es besteht keinen Zweifel, dass die Publikationen, mit denen sich Dr. Baramova für die Position eines Associate Professors bewirbt, nicht nur die im Gesetz dafür vorgeschriebenen Kriterien erfüllt, sondern sie in mancher Hinsicht auch überschreitet. Noch einmal würde ich hier die Wichtigkeit des Faktors „wissenschaftlicher Beitrag“ betonen, die die Kandidatin mit ihren Arbeiten präsentiert. Im Fall von Frau Baramova haben wir es nicht etwa mit der bekannten und schwammigen Formulierung „zum ersten Mal in der bulgarischen Historiographie“ zu tun, was eigentlich die Forschungsunvermögen mancher Kollegen kaschieren soll, sondern mit einem wissenschaftlichen Beitrag, der sich im Rahmen der europäischen und außereuropäischen „Historikerzunft“ messen und verorten lässt.

4. Als Lehrkraft hat Dr. Baramova Veranstaltungen in einigen Bachelor- und Masterprogrammen der Historischen Fakultät, wobei sie auch auf Englisch unterrichtet. Bisher hat sich Maria Baramova sehr aktiv an der Organisation und Austragung von vielen internationalen Tagungen beteiligt; sie hat auch etliche Bachelor- und Masterarbeiten betreut. Viele Seminare, Summer schools für Studierende, Doktoranden und Posdocs gehen ebenfalls auf ihr Konto zurück. Dr. Baramova beteiligt sich sehr aktiv an Forschungsprojekten, die auf nationaler und internationaler Ebene erarbeitet werden. Zu erwähnen ist ihre Aktivität im Center of Excellence in the Humanities „Alma Mater“, einem an der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“ ins Leben gerufene Exzellenz-Zentrums, oder ihre Beteiligung an einem COST-Projekt, welches von der EU finanziert wird, die Teilnahme an Projekte des National Research Fund des bulgarischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft etc.

Abschließend möchte ich resümieren, dass die Forschungs- und Lehrtätigkeit, sowie die Arbeit an wissenschaftlichen Projekten, die in den eingereichten Unterlagen von Assistant Professor Dr. Maria Baramova dokumentiert ist, völlig den Anforderungen entsprechen, die im Gesetz für den beruflichen Werdegang der Wissenschaftler im akademischen Bereich in der Republik Bulgarien für die Besetzung der Stelle eines Associate Professors festgelegt sind. Aus diesem Grund stimme ich mit „Ja“, dass Associate Professor Dr. Maria Baramova die Position eines Associate Professors in der akademischen Berufsrichtung 2.2. Geschichte und Archäologie (Neue Balkangeschichte – Mitteleuropa und der Balkan, 16.-18. Jh.) einnimmt.

Sofia, 24. September 2019

Prof. Dr. habil. Ivan Parvev