**Workshop “Koloniale und Postkoloniale Lexik”**

**Lexikalische Untersuchungen zum Zusammenhang von Sprache und Kolonialismus**

(IDS, Mannheim, 14. – 15. November 2019)

**Donnerstag, 14. November**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *13:00-13:05* | *Begrüßung durch den Direktor des IDS* | |
| *13:05-13:45* | Stefan Engelberg & Ingo Warnke | Forschungsperspektiven auf koloniale und postkoloniale Lexik |
| *13:45-14:30* | Birte Kellermeier-Rehbein | Die Lexik der deutschen Sprache in Namibia: Ergebnis von Sprach- und Varietätenkontakt? |
| *14:30-15:00* | *Kaffeepause* | |
| *15:00-15:45* | Carsten Levisen | The Making of Joy and Happiness. Postcolonial Lexicographies of Good Feelings |
| *15:45-16:30* | Thomas Stolz | Funktionsworttransfer in (post)kolonialen Konstellationen |
| *16:30-17:00* | *Kaffeepause* | |
| *17:00-17:45* | Doris Stolberg | Koloniale und postkoloniale Formen der Ortsbeschreibung in Reiseführern |
| *17:45-18:30* | Verena Ebert | Versprachlichung kolonisatorischer Gewissheiten im öffentlichen (Alltags-)Raum der Metropole: Praktiken kolonial motivierter Straßenbenennung im Deutschen Reich zwischen 1884 und 1945 |

**Freitag, 15. November**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *9:15-10:00* | Péter Maitz | Das Kreollexikon: Lexikalische und semantische Merkmale des Wortschatzes in kolonialen Kontaktsprachen |
| *10:00-10:45* | Brigitte Weber | Cameroon Pidgin English: Europäische Einflüsse auf den Wortschatz im kolonialen Kontext |
| *10:45-11:15* | *Kaffeepause* | |
| *11:15-12:00* | Matthias Hüning | Wie golden war das ‘Goldene Zeitalter’ der Niederlande? |
| *12:00-12:45* | Mark Dang-Anh | Das Konzept *Lebensraum* im NS. Methodische Zugänge des Projekts *Sprachliche Sozialgeschichte 1933 – 1945* |