# Unser Schüleraustausch nach Metz

Am 31.03.2022 ging es los. Nach 12 Stunden Reise kamen wir in der riesigen Schule unserer Austauschpartner an. Das erste Kennenlernen war für uns, aber auch die Franzosen eine witzige aber auch unangenehme Situation. Am nächsten Tag trafen sich alle in der Schule um sich diese anzuschauen. Das Lycée liegt auf einem großen Campus, denn es besuchen über 1600 Schüler diese Schule. Die Schüler treffen sich in jeder Pause auf dem Schulhof, denn sie dürfen die Pausen nicht drinnen verbringen. Der Pausenhof ist groß genug und bietet viele Möglichkeiten dort Zeit zu verbringen - Basketballkörbe und viele Sitzbänke eignen sich hierfür gut. Nachdem unsere Austauschpartner uns die Schule gezeigt haben, machten sie mit uns eine Ralley durch das Stadtzentrum. Den Abend verbrachten alle zusammen in einer Kletterhalle. Am Wochenende hatten die Familien und Austauschpartner Freizeit und so gab es am Samstagabend eine Party, die die Franzosen für uns vorbereitet hatten. Montag waren wir in einem Museum für moderne Kunst und sollten verschiedene Kunstwerke auf Französisch interpretieren. Am Dienstag stand unser erster große Ausflug in eine andere Stadt an, denn wir fuhren mit dem Bus nach Verdun. In Verdun besuchten wir viele Sehenswürdigkeiten rund um das Thema 1. Weltkrieg, zum Beispiel das Siegesdenkmal oder das Denkmal Douaumont Ossuaire. Wir haben uns nachgebaute Schützengräben, alte Schlachtfelder und eine Festung der französischen Soldaten angeschaut. Am nächsten Tag sind wir ebenfalls in eine andere Stadt gefahren, nämlich nach Nancy. In Nancy waren wir bei einem Chocolatier und haben dabei zugeschaut wie Macarons oder Schokolade per Hand hergestellt werden. Anschließend hatten wir in der Stadt Freizeit, während der viele auf den Rummel gegangen sind. Nancy war unser letzter gemeinsamer Ausflug in Frankreich, denn am nächsten morgen ging es mit dem TGV und dem ICE wieder zurück nach Dresden.

# Récit sur notre échange scolaire

Le 31.03., c’est parti. Après 12 heures de voyage nous sommes arrivés au lycée de nos correspondants. Le premier rendez-vous était drôle, mais aussi maladroit. Le lendemain nous nous sommes rencontrés au lycée pour le visiter. Le campus est très grand parce qu’il y a plus de 1600 étudiants inscrits. Les étudiants se rassemblent dans la cour, parce qu’il est interdit de passer sa récréation à l’intérieur. La cour est très grande aussi, il y a des paniers de basket-ball et des bancs qui se prêtent à se détendre. Après avoir visité le lycée, nous avons fait un rallye avec les correspondants à travers le centre-ville de Metz. À la fin de la journée nous sommes allés dans une salle d’escalade. Pendant le week-end les familles d'accueil et ses correspondants ont eu du temps libre et samedi soir il y avait une soirée que les Français ont préparée pour nous. Lundi, nous sommes allés dans un musée d'art moderne et nous avons interprété différentes œuvres d'art en français. Mardi , nous avons fait notre première grande excursion dans une autre ville. À Verdun, nous avons visité des attractions à propos de la Première Guerre mondiale, par exemple le monument de la Victoire ou le monument de Douaumont Ossuaire. Nous avons vu des tranchées reconstituées, d'anciens champs de bataille et une forteresse des soldats français. Mercredi, nous sommes allés dans une autre ville, à Nancy. À Nancy, nous sommes allés chez un chocolatier et avons observé comment les macarons ou le chocolat étaient fabriqués à la main. Ensuite, nous avons eu du temps libre dans la ville, pendant lequel beaucoup d'entre nous sont allés à la fête foraine. Nancy a été notre dernière excursion commune en France, car le lendemain matin, nous avons pris le TGV et l'ICE pour rentrer à Dresde. En tout nous avons tous aimé l’échange et nous nous réjouissons d’avance de nous revoir.