|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Célèbres jumeaux bataves.
2. Un Argentin champion du monde qui portait curieusement le n°1. Cela s’appelait un stade avant !
3. De grands pros mais pas de foot. Peut être super comme Fairclough. Dur comme Desailly.
4. Le roi du catenaccio. Initiales de Bobosse.
5. Le club de Bielefeld. Devant Poznan.
6. Lettres de Netto. Réussit à nous faire croire que Thuram était un grand buteur !
7. Membre de la grande équipe de Hongrie 1954. Initiales d’un Zvunka.
8. Unique buteur de la finale de coupe de France 1971. Meilleur buteur de la Squadra Azzura. Son bloc était quasiment impénétrable.
9. Tête d’Essien. Préférable pour un match étranger. Arrose les pieds des joueurs du FC Mulhouse. Arrière droit romain ?
10. « Die Katze ».
11. Maître à jouer du grand Feyenoord.
12. Ballon d’or 1967. 50 étoiles mais pas autant sur le terrain.
13. Prénom un peu chamboulé d’un Diaz monégasque. Initiales de Yorath.
14. Des lettres du DTN. Un arrière breton passé par Brest, Nice et Rennes. Doublé, un des grands attaquants de la Selecao 1958.
15. Doit regretter son Rot-Weiss d’antan. Peu recommandé aux joueurs quand il est petit.
16. Tour de defense lilloise des années 80.
17. Lettres de Boubacar. Qualificatif fréquent chez un bon ailier.
18. Eclaire les Pharaons. Un tel ballon est peu adapté au foot !
19. Tête de Krankl. Sliskovic pour les amis. Au cœur de Lille.
20. International sedanais des sixties.
21. Shinji pas Yoko ! La fin pour Schillaci. Son fameux pied gauche le trahit pourtant dans une nuit andalouse de sinistre mémoire.
22. Grand seigneur du contropiede interista