**Témoignage d’Elena Heine – Ferienjob 2013 à l’UCPA**

Elena arbeitete im UCPA in der Cafeteria, wo sie den hungrigen Badegästen Eis, Sandwiches und kühle Getränke verkaufte. Sie arbeitete immer Wochentags am frühen Nachmittag bis Abend so dass ihr am Mittag noch viel Zeit mit ihrer Austauschfamilie, den Biamontis, blieb. Die Arbeit im UCPA wurde dank einer jungen Frau aus Bois-le-Roi als Mitarbeiterin zu einem großen Spaß. Auch der Rest der Angestellten, meist sehr junge Leute, war ihr gegenüber immer sehr nett, aufgeschlossen und hilfsbereit. Im Umgang mit den Kunden konnte sie ihr Französisch auffrischen und nach den zwei Wochen fiel es dem ein oder anderen vielleicht gar nicht mehr auf, dass sie die französische Sprache nicht perfekt spricht.

Elena a travaillée à l UCPA dans la cafétéria où elle a vendu des glaces, sandwiches et des boissons fraiches aux clients. Elle a travaillée tous les jours sauf le week-end à partir de l´après-midi jusqu´au soir. C´était pourquoi elle avait à midi assez de temps à passer avec sa famille d´acceuil, les Biamontis. Le travail à l´UCPA est devenu très agréable grace à une jeune femme de Bois-le-Roi qui travaillait avec Elena. Egalement les autres employés de l´UCPA étaient ouverts et genitls et ils étaient toujours prets à aider Elena. En parlant avec les clients à la cafétéria Elena pouvait améliorer son francais. Après deux semaines du pratique langagier peut-être l´un ou l´autre client n´a même plus remarqué qu´elle ne parlait pas parfaitement le francais.