Von Kroatien nach Deutschland und zurück?

Transnationale Migration und gesellschaftlicher Wandel

17. – 18.10.2024

Veranstaltungsort: Universität Zagreb, Radoslava Cimermana 88, 10 000 Zagreb, Kroatien – Vortragsraum A1

Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und Zentrum für Deutschland- und Europastudien (CGES), Universität Zagreb

Mitveranstalter: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg und Institut für Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb

Arbeitssprachen: kroatisch/deutsch (Simultanübersetzung)

Donnerstag, 17. Oktober

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30 Uhr | Ankunft der Teilnehmer | |  |
| 09.00 – 09.30 Uhr | Eröffnung der Konferenz und Grußworte  Prof. dr. sc. Jurica Pavičić  Prorektor für internationale und interinstitutionelle Zusammenarbeit, Universität Zagreb  Holger Haibach  Direktor, Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung für Kroatien und Slowenien, Zagreb  Prof. em. dr. sc. Siegfried Gehrmann  Direktor, Zentrum für Deutschland- und Europastudien (CGES), Universität Zagreb | |  |
|  | TEIL I PRAXIS-WORKSHOP MIGRATION UND REMIGRATION - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH  Öffentliche Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft | |  |
| 09.30 – 10.30 Uhr  10.30 – 11.00 Uhr  11.00 – 11.15 Uhr | Vladimir Duvnjak  Generalkonsul der Republik Kroatien in München  Antun Buklijaš  Direktor Planungsstab, Ministerium für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten der Republik Kroatien  Prof. dr. sc. Mario Grčević  Fakultät für Kroatische Studien, Universität Zagreb  Nikola Baron Adamovich (TBC)  Ban silva, Unternehmer  Diskussion  Kaffeepause | |  |
| 11.15 – 12.15 Uhr | Ivan Vidiš  Staatssekretär, Ministerium für Arbeit, Rentensystem, Familien- und Sozialpolitik der Republik Kroatien  Prof. dr. sc. Lidija Cvikić  Croaticum, Universität Regensburg  Gabriele Wahl Cesarec  Rechtsanwältin  Mirsada Kudrić  General Managerin, Bosch Kroatien und Slowenien | |
| 12.15 – 12.45 Uhr  12.45 – 14.00 Uhr | Diskussion  Mittagessen | |
|  | Teil II WISSENSCHAFTLICHE FACHTAGUNG |
| 14.00 – 15.00 Uhr  15.00 – 15.45 Uhr  15.45 – 16.00 Uhr  16.00 – 17.30 Uhr  17.30 – 18.15 Uhr  18.15 – 19.00 Uhr | Panel 1: MOTIVE DER MIGRATION UND REMIGRATION DEUTSCHLAND/KROATIEN  *Migrantische Lebensrealitäten im Wandel der Migrationsregime zwischen Bayern, Jugoslawien und Kroatien (1945 bis zur Gegenwart)*  Karolina Novinšćak-Kölker, M.A.  Münchener Stadtmuseum  *Arbeitsmigration von Kroaten/-innen nach Deutschland seit 2013 - Ambivalenzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union*  Dr. Carola Burkert  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg  Doc. dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić  Institut für Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb  Iva Tomić  Weltbank, Zagreb  Diskussion  Kaffeepause  Panel 2: TRANSNATIONALE LEBENSWELTEN UND DER WANDEL KULTURELLER IDENTITÄTEN UND WERTHALTUNGEN  *Vom Familiengedächtnis zur kollektiven Erinnerung. Analoge Familien(video)aufnahmen (m)einer Familie zwischen Jugoslawien, Kroatien und Deutschland*  Ema Jerković  Leuphana Universität Lüneburg  Deutschland - Neue Heimat für ausgewanderte Kroatinnen und Kroaten  Dr. sc. Katica Ivana Jurčević  Institut für Migrationen und Nationalitäten (IMIN), Zagreb  Sprachbiographien, Migration und Remigration  Prof. dr. sc. Velimir Piškorec  Philosophische Fakultät, Universität Zagreb  Diskussion  Empfang |

Freitag 18. Oktober

|  |  |
| --- | --- |
| 09.00 – 10.00 Uhr  10.00 – 10.45 Uhr  10.45– 11.00 Uhr  11.00 – 12.00 Uhr  12.00 – 12.45  12.45 – 13.30 Uhr  13.30 – 14.15 Uhr | Panel 3: ÖKONOMISCHE, POLITISCHE UND SOZIALE RÜCKWIRKUNGEN AUF HERKUNFTS- UND ZIELLAND  Industrielle Vergangenheit, Monumentale Gegenwart: Rückkehrmigration in der Imotska Krajina  Sara Žerić, M.A.  Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg  Rückwirkungen der Auswanderung der Kroaten nach Deutschland – Folgen für kroatische Demografie, Ökonomie und Identität  Prof. dr. sc. Tado Jurić  Kroatische Katholische Universität, Zagreb  Diskussion  Kaffeepause  Panel 4: REMIGRATION UND INTEGRATION IN DAS HERKUNFTSLAND: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN  *„Ich entscheide mich für Kroatien“ - Remigration aus Deutschland und Entwicklung in Kroatien´s ’passiven’ Regionen”*  Doc. dr.sc. Caroline Hornstein-Tomić  Institut für Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb  Janine Pinkow-Läpple  Leibniz Institut für Agrarentwicklung und Transformationsökonomie (IAMO), Halle/Saale  Ana Budimir  Politikwissenschaftliche Fakultät, Universität Zagreb  Zerstobene Hoffnungen? Politik und Rückkehrerfahrungen während des Sozialismus  Prof. Dr. Ulf Brunnbauer  Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg  Diskussion  Abschlussdiskussion  Zusammenfassung von doc. dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić, Prof. em. dr. sc. Siegfried Gehrmann, Prof. Dr. Ulf Brunnbauer  Buffet |

Programmänderungen vorbehalten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzeption: |  | Holger Haibach/ Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann |  |
| Tagungsleitung: |  | Holger Haibach/ Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann |
| Tagungsbeitrag: |  | / |
| Organisation: |  | Juro Avgustinović  Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.  Auslandsbüro Kroatien  Banjavčićeva ul. 5  10000 Zagreb  T +385 1 / 48 826-57  F +385 1 / 48 826-56  juro.avgustinovic@kas.de |
| Feedback: |  | juro.avgustinovic@kas.de |

Die Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Die Teilnehmenden erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. das vor, während oder nach der Veranstaltung entstandene Fotomaterial für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nutzt