**Lebenslauf**

David von der Thannen hat von Oktober 2015 bis Mai 2020 Rechtswissenschaften (Mag. iur.) und von Oktober 2015 bis April 2021 Politikwissenschaften (BA) an der Universität Wien studiert. Im Zuge dessen absolvierte er ein Auslandssemester an der Universiteit Utrecht (NL). Für seine Studienleistungen wurde er mit dem Heinrich-Klang-Preis als zweitbester von über 600 Absolvent:innen im Studienjahr 2020 ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt er diverse Leistungsstipendien der Universität sowie der Stiftung für Hörer der Rechte zuerkannt.
Schon während seines Studiums war David von der Thannen zwei Jahre lang als Assistent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien beschäftigt. Zudem absolvierte er Praktika in mehreren Wiener Großkanzleien.
Seit November 2020 ist er am Lehrstuhl von Univ.-Prof. Dr. Christian Koller als Universitätsassistent (prae doc) tätig. Er arbeitet dort an einer Dissertation zur "Bindungswirkung kartellrechtlicher Entscheidungen im österreichischen Zivilprozess", wofür ihm ein Förderstipendium der Heinrich Graf Hardegg'schen Stiftung zugesprochen wurde.
Seit dem akademischen Jahr 2021/22 betreut David von der Thannen als Coach das Team der Universität Wien für den Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. Im Jahr 2022/23 gewann er mit seinem Team den 30. Willem C. Vis Moot Court (unter 378 Teams).
Die Schwerpunkte von David von der Thannen liegen in den Bereichen der (internationalen) Schiedsgerichtsbarkeit, des Zivilprozess- und Außerstreitverfahrensrechts sowie des österreichischen und europäischen Kartellrechts.

­

**Curriculum vitae**

*David von der Thannen studied law (Mag. iur.) from October 2015 to May 2020 and political science (BA) from October 2015 to April 2021 at the University of Vienna. During his studies he spent a semester abroad at the Universiteit Utrecht (NL). For his academic achievements, he was awarded the Heinrich Klang Prize as the second best of over 600 graduates in the academic year 2020. In addition, he has repeatedly received merit scholarships from the University and the Scholarship Foundation for Law Students ("Hörer der Rechte").*

 *From October 2017 to June 2019, David von der Thannen was a student assistant at the Department of Civil Law. During this time, he also completed internships at national and international law firms in Vienna.*

 *Since November 2020, he has been a university assistant (prae doc) at the chair of Univ.-Prof. Dr. Christian Koller. He is working on a doctoral thesis on the relationship between competition law and Austrian civil procedure, for which he was awarded a scholarship from the Heinrich Graf Hardegg Foundation.*

*Since the academic year 2021/22, David von der Thannen has been coaching the University of Vienna team for the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. In 2022/23 his team won the 30th Willem C. Vis Moot Court (out of 378 teams from all over the world).*

 *David's research focuses on international arbitration, litigation and Austrian and European antitrust law.*