**Programm Symposium**

**Mäzene, Gelehrte, Bürger: Jüdisches Engagement und jüdische Gelehrsamkeit in der Frankfurter Universitätsgeschichte**

Sonntag, 25.5., Jüdisches Gemeindezentrum, Savignystr. 66

17.00-18.15 Eröffnungsveranstaltung

 Grußworte:

 Salomon Korn (Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main)

 Felix Semmelroth (Kulturdezernent der Stadt Frankfurt am Main)

 Werner Müller-Esterl (Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main)

 Christian Wiese (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Einführung

 Festvortrag:

 Salomon Korn (Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main): Jüdisches Mäzenatentum und die Gründung der Universität in Frankfurt am Main.

18.15 Empfang

Montag, 26.6., Campus Westend, Casino 1.801

9.15-9.30 Begrüßung

9.30-11.00 Session 1: Stifter und Stiftungen I

 Ralf Roth (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Wie Wilhelm Merton zur Überzeugung gelangte, eine Akademie und eine Universität zu gründen

 Michael Maaser (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Arthur von Weinberg. Forscher, Unternehmer, Stifter

11.00-11.30 Kaffeepause

11.30-13.00 Session 2: Stifter und Stiftungen II

 Fritz Backhaus (Jüdisches Museum Frankfurt am Main): Die Stiftungen der Rothschilds und die Frankfurter Universität

 Benjamin Ortmeyer (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Die Speyersche Hochschulstiftung

13.00-14.30 Mittagspause

14.30-16.00 Session 3: Stifter und Stiftungen III

 Bernice Heilbrunn (University of Houston): Transatlantic Citizen: Jacob H. Schiff, German-Jewish Philanthropist and Financier

 Rachel Heuberger (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Aron Freimann und die Schaffung der Hebraica und Judaica Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt

16.00-19.00 Besuch Jüdisches Museum

19.00-20.00 Abendvortrag

 Michael Meyer (Hebrew Union College Cincinnati): Juden, Judentum und die deutsche Universität

20.00 Empfang

Dienstag, 27.5., Campus Westend, Casino 1.801

9.30-11.45 Session 4: Wissenschaftler/innen und Institute I

 Moritz Epple (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Arthur Schoenflies, Max Dehn, and the Beginnings of Frankfurt’s Mathematical Institute

 Gerald Kreft (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Ludwig Edinger (1855-1918): Forscher – Stifter – Deutscher Jude

 Axel C. Hüntelmann (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz): Gegenseitige Gaben. Stiftungen und private wissenschaftliche Förderung in Frankfurt am Beispiel von Paul Ehrlich

11.45-13.00 Präsentation Ausstellungsprojekt „36 Stifter für eine Idee. Das Frankfurter jüdische Bürgertum und die Gründung der Universität“ (PA-Gebäude)

13.00-14.30 Mittagspause

14.30-16.00 Session 5: Wissenschaftler/innen und Institute II

 Claudia Willms (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Professor der Soziologie: Franz Oppenheimer in Frankfurt am Main (1919-29)

 Rolf Wiggershaus (Kronberg/Ts.): Das Institut für Sozialforschung – Symbol kritischer Gesellschaftstheorie

16.00-16.15 Kaffeepause

16.15-17.45 Session 6: Wissenschaftler/innen und Institute III

 Sabine Mangold-Will (Bergische Universität Wuppertal): Islamkunde zwischen philologischer Gelehrsamkeit, Orientalismus und De-Orientalisierung: Josef Horovitz und seine Schüler an der Frankfurter Universität

 Christian Wiese (Goethe-Universität Frankfurt am Main): „Eine kleine Klinke, die ein großes Tor aufmacht“: Martin Bubers Wirksamkeit als Dozent für jüdische Religionswissenschaft und Ethik

17.45-18.15 Pause

18.15-19.00 Abendvortrag

 Micha Brumlik (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Traumatisches Ende, verquerer Neubeginn: Jüdische Wissenschaftler an der Frankfurter Universität

20.00 Abendessen