# Die Vermessung der Rede: Rhetorik(en) in der Frühen Neuzeit 

5.-6. Oktober 2023<br>Residenz, Würzburg<br>Bibliothek der Klassischen Philologie

Donnerstag, 5. Oktober
9.00 Uhr I Eröffnung
9.30-11.00|

Jan Bloemendal (Amsterdam): Classical rhetoric and the Latin dramas of the early modern period

Isabella Walser-Bürgler (Innsbruck): Die Rhetorik als Show und der Redner als Blender? Lateinische Antrittsreden an der frühneuzeitlichen deutschen Universität

## Kaffeepause

### 11.30-12.30 |

Veronika Brandis / Robert Seidel (Frankfurt): Die Diskussion um den ornatus in rhetorischen Lehrbüchern und Thesendrucken der Frühen Neuzeit

## Mittagspause

14.30-16.00 |

Thomas Baier (Würzburg): Rhetorik und Dialektik in der Frühen Neuzeit

Volkhard Wels (Berlin): Zum Verhältnis von Rhetorik und Logik in der Frühen Neuzeit

Kaffeepause
16.30-18.00 |

Nephele Papakonstantinou (Würzburg): Adversarial Rhetoric in Renaissance collections of medico-legal consilia

Thorsten Burkard (Kiel): Zwischen Mittelalter und Humanismus, zwischen Grammatik und Rhetorik: Erasmus' De duplici copia rerum ac verborum

Freitag, 6. Oktober
9.00-10.30

Stefan Feddern (Kiel): Die Rhetorik des Antonio de Nebrija ( $\dagger 1522$ )

Johanna Luggin (Innsbruck): Pathetische Wissenschaft - Emotion und Wissen nach Suárez (1548-1617) und Keckermann (1572-1609)

Kaffeepause
11.00-12.30 I

Thomas Schirren (Salzburg): Gerardus Vossius (1577-1649) und die rhetorische Pathologie

Verena Schulz (Eichstätt): Die pronunciatio in den Institutiones oratoriae (1643) des Gerardus Johannes Vossius

Mittagspause
14.00-15.30 |

Jochen Schultheiß (Kiel): Rhetorik und Hermeneutik: Die augustinische Predigtlehre in der jesuitischen Homiletik des 17. Jahrhunderts

Tobias Dänzer (Würzburg): Rhetorik als exakte Wissenschaft: Die Institutiones oratoriae (1711) des Giambattista Vico
15.30-16.00 | Abschlussdiskussion

