<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitel</th>
<th>Seitenzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vorwort der Herausgeber</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Politische und wissenschaftliche Voraussetzungen der Akademiegründung</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Die Gründung der <em>Academia Naturae Curiosorum</em>: Italienische Vorbilder und medizinisch-pharmazeutisches Arbeitsprogramm</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Die Akademiezeitschrift: Forum des internationalen Wissenstransfers und der Internationalisierung der Akademie</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Anerkennung und Privilegierung der Akademie durch Kaiser Leopold I. 1677/1687/1688</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Uwe Müller: Die kaiserlichen Privilegien für die Leopoldina (1677, 1687, 1688, 1742)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einführung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. 1677</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>II. 1687/1688</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>III. 1712/1742</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Fortwirken nach dem Ende des Alten Reiches und Traditionspflege bis in die Gegenwart</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Exkurs: „Reichsakademie“ Leopoldina</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Edition</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1677</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>1687</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>1688</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>1742</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>Anmerkungen</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>Literatur</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>Personenregister</td>
<td>201</td>
</tr>
</tbody>
</table>