-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgdorf-Payerne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolas Rochat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolas, petit enfant de huit ans, vit à Cossonay avec toute sa famille vaudoise traditionnelle. Tous ensemble, ils gèrent la ferme de leurs aïeux, dont ils se transmettent la supervisation de père en fils. Leur famille s’est spécialisée dans l’élevage de bovins, par ailleurs notre petit Nicolas possède son propre veau qu’il a nommé Raphaël. Le français ? Non, ils ne parlent évidemment que le patois local et notre petit garçon n’a malheureusement pas la chance d’être scolarisé car il est trop sollicité par son travail sur le domaine familial. Cependant, il essaye de suivre des cours de rattrapage en été, donné par son grand-papa, qui est devenu député UDC au Conseil Communal. Ce dernier est le seul de la famille à savoir lire.

Nicolas a la chance de posséder un jeans et une chemise pour le dimanche, et c’est d’ailleurs le seul jour où la famille m ange de la viande, qui ne provient bien évidemment pas de leur élevage car ils y sont très attachés. Pour les grandes fêtes, à savoir Noël et la Fête du Grain, la famille s’offre le luxe de manger un papet vaudois !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vreneli Bieri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das kleine Vreneli ist im Schangnau Zuhause. Sie wohnt auf einem Bauernhof mit vielen Tieren. Am liebsten möcht sie jeden Tag Rösti essen, denn das mag sie am liebsten.

Heute machen sie einen Ausflug nach Zürich. Mit dem Auto fahren sie an den “Zürisee” und verbringen dort einen schönen Vormittag. Vreneli und ihr Bruder Seppli plantschen und “choslen” fröhlich zusammen, bis es Zeit ist zu gehen. Am Mittag gehen sie ein leckeres “Zürigschnätzlets” essen. Vreneli ist begeistert. Nun fahren sie weiter nach Bern. Dem Mädchen fällt auf, dass in Bern alle langsam und gemütlich sprechen. Nach einem schönen Nachmittag an dem sie das Münster und das Bundeshaus besichtigt haben, “öpfuchüechli” gegessen haben, im Bärengraben und Marzili waren gehen sie nun zum Abschluss eine leckere “Bärnerplatte” essen. Nach dem Essen packen sie das müde Vreneli und den Seppli ins Auto. Unterwegs hören sie Musik von Trauffer und Jodelmusik mit Alphorn. Zuhause angekommen, schauen sie noch Schwingen und Hornussen, nachdem der Vater die Nachrichten geschaut hat. Zufrieden und glücklich gehen die beiden Geschwister schlafen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------