CONTENTS

ENGLISH SECTION
Tournament Overview 3
The Final 4
Talking Points 6

PARTIE FRANÇAISE
Vue d’ensemble du tournoi 9
La finale 10
Points de discussion 12

DEUTSCHER TEIL
Turnierüberblick 15
Das Endspiel 16
Diskussionspunkte 18

STATISTICS
Results 21
Team of the Tournament / Topscorers 22
UEFA Technical Team 25
Match Officials 26
Bulgaria 27
Czech Republic 28
England 29
Germany 30
Greece 31
Hungary 32
Italy 33
Spain 34
Fair Play 35
Scenario 36
All-Time Winners 37

RapportU19•08:Rapport•07  8.9.2008  9:36  Page 2
ENGLISH SECTION

Introduction

The final tournament, staged in the Czech Republic, featured only three of the participants from 2007: Germany, who were semi-finalists in Austria, and the two finalists, Spain and Greece, neither of whom progressed beyond the group stage in 2008. Six venues were used and the eight teams were split between two centres, with Group B based in Liberec and Group A in Prague.

Even though transportation was excellently organised, travel times to and from venues were significant and also restricted personal contact between the two groups of teams. On the other hand, hotel accommodation was excellent and the nearby, top-class training facilities received unanimous praise from the participants.

At the end of the group phase, the northerly centre in Liberec was closed and the four semi-finalists were concentrated in Prague. The finalists were offered the option of moving to a hotel closer to Jablonec on the eve of the final, but both opted to remain in Prague. The extreme heat which had been a conditioning factor in 2006 and 2007 was not encountered, with the result that kick-off times had lesser significance.

The Czech national association organised the event with great enthusiasm and were rewarded with high attendance figures (over 45,000 for the tournament) and magnificent atmospheres at all venues. Doping controls were conducted during the final tournament, where each team attended an anti-doping information session, as has now become the custom at UEFA’s youth tournaments. The event was also included in UEFA’s ongoing study into injuries. The teams’ schedules included a briefing session conducted by one of the two members of UEFA’s Referees Committee who attended the final tournament. For the first time, teams were allowed to replace any player who suffered a long-term injury during the tournament and, unfortunately, two of the finalists (Bulgaria and Spain) had to avail themselves of this option.

In sporting terms, there was the additional incentive of FIFA Under-20 World Cup places for the top three in each group. The tournament in the Czech Republic continued the downward trend in scoring rates at this level, largely due to initial caution which led to a total of only a dozen goals in the opening eight matches.

Czech defender Jan Polak (3) stretches to dispossess English forward Frederick Sears during the opening Group B match in Jablonec, where a 2-0 win gave the hosts an excellent start.
Equality and intensity were the salient features of a group phase in which both 2007 finalists were eliminated and where cautious approaches were reflected in a total of 29 goals, of which 17 were scored on the final matchday when teams had specific targets to pursue. The opening eight fixtures yielded only a dozen goals at a miserly 1.5 per game. Germany's 2-1 victory over Spain produced the highest aggregate and the major surprise. It was the defending champions' first defeat at this level in three years and their first against Germany in youth football since 1992. Damage was subsequently compounded by a 1-0 loss to Hungary, during which one of the poignant images of the tournament was provided by striker Emilio Nsué who was so upset by missed chances that he played the closing minutes weeping disconsolately.

Hungary, with a nucleus from the squad which reached the Under-17 finals in 2006, were debutants along with the Bulgarians who, despite going home pointless, gave a good account of themselves and gained invaluable experience. Germany, the group’s dominant force, opened at high tempo against the Spaniards, happy to give the opposition ample portions of possession in their own half but pressing them hard as soon as they crossed the halfway line. A neat through pass and a corner laid the foundations for a 2-0 lead which the Spaniards attempted in vain to overturn. The other match provided a similar story in that Bulgaria enjoyed the lion’s share of possession and the scoring chances but failed to translate them into goals, with strikers sometimes short of support. In their second match, they mirrored the Germans’ 4-4-2 formation but found it difficult to cope with the speed and power of Horst Hrubesch’s side. Lack of cutting edge also proved costly in their final match against Spain, when they were unable to disrupt their opponents’ short-passing combination game and, once Aarón had opened the scoring with a lob from over 40 metres, they rarely looked capable of fighting back.

As both teams had kicked-off with no points from two games, the fixture would normally have been of academic interest. However, the third-placed teams in each group were rewarded with places in the FIFA Under-20 World Cup in Egypt, which served as consolation prizes for Spain and England.

Brian Eastick’s English team bounced back from an opening-day defeat by the hosts and, in a Group B where half of the matches were drawn, were ruled out of the semi-finals by the narrowest of margins. After the hesitant start, Italy and Greece struggled to cope with England’s defensive pressure-game, their ability to find and exploit space in the wide areas, the constant supply of crosses into the box and their readiness to try to beat opponents in one-on-one situations. Playing with good team spirit and communicating constantly with each other, they were understandably disappointed with third place.

The hosts played like a team with a mission – to lift the Czech public after the disappointment of EURO 2008. Jakub Dovalil’s team was built on a strong back four and two creative midfielders launching direct attacks based on medium-range forward passing with Tomas Necid, the most advanced striker, creating central spaces with intelligent diagonal runs. But they were deprived of first place by a 4-3 defeat in a spectacular final fixture against Italy, who had failed to break down Greece and England in their opening games – equalising against the 2007 silver-medallists with a late penalty. Despite the central defensive lapses which cost them three goals against the Czechs, Francesco Rocca’s team was a solid unit with two midfield screening players and high levels of technique and creativity which allowed fluent transitions from midfield to attack. They used short passing to lure opponents into a small area and then exploited open spaces with longer forward or diagonal passes.

Although last in the group, the Greeks were hard to break down during a campaign marked by the dismissal of one of their key players – Sotiris Ninis – half an hour before the end of their second game. The team was disciplined and focused, well-organised in defence and, with Ioannis Papadopoulos as playmaker, based their attacking play on mobile, versatile players always ready to support the forwards. Despite the lack of a victory, Otto Rehhagel, watching from the stand, must have been heartened by promising raw material for his senior side.
Second place in Group B earned the hosts a semi-final against Germany, the dominant force in Group A. Jakub Dovalil opted for a 4-1-4-1 structure with Jan Hable playing a holding role in a midfield where two other Jans – Vosahlik and Lecjaks – provided pace and power in the wide areas to support lone striker Tomás Necid. Horst Hrubesch fielded Lars and Sven Bender in front of his back four as – literally – a twin screen with Marcel Risse and Savio Nsereko providing pace on the wings while the elusive Deniz Naki operated in the slipstream of central striker Tomas Gebhart.

The Czechs mixed combination moves (often involving overlapping full-backs) with occasional use of the long pass to Necid. Germany dropped back to the halfway line and pressed from there, encouraging their opponents to resort to more long balls. They took a 15th-minute lead after sustained pressure – a corner and a long throw – had allowed the ball to fall nicely to Marcel Risse on the edge of the box. Another set play, a free kick wide on the right, allowed Necid to head an equaliser for the Czechs.

Intensity was maintained throughout a goalless second half, with Germany sending on Richard Sukuta-Pasu (back after being injured during the second game) to give the attack even more physical presence and the Czechs adventurously responding by switching to a formation more akin to 4-4-2. The Germans pressed harder and forged clearer chances but had to wait until the penultimate minute of extra-time to find the knock-out punch. The two substitute strikers, Mario Vrancic and Richard Sukuta-Pasu, combined and the latter finished with a powerful right-footed shot. The Czechs had no time to reply and the Germans had just decided a high-quality game.

The other semi-final pitted Italy, at this stage for the first time since 2004, against the Hungarians, who needed to scroll back 24 years for a similar success. The Hungarians were strong on physical presence and fitness, with two screening players in front of the back four to form a compact defensive block. Their game featured very mobile attack-minded wide players (Lászlo Szabó and András Gosztoly) with main striker Krisztian Nemeth supported by Vlagyimir Koman, seemingly omnipresent in attacking moves. Within 20 minutes, waves of medium, long and diagonal passing had carved out three openings but no goals.

Italy opened with a 4-4-2 but Hungarian pressure between the lines of four put the brakes on transitions from defence to attack. At half-time, Francesco Rocca withdrew Giovanni Formicone (who had alternated between right-back and midfield) to send on Fernando Forestieri to form a 4-2-3-1 with Stefano Okaka at the cutting edge of the attacking diamond. The move lubricated Italian fluency and creativity, pushing the Hungarians closer to their own box. A neat combination allowed Forestieri to open the scoring after 64 minutes and, although Tibor Sisa’s team pushed manfully forward in search of an equaliser, their endeavour failed to breach a determined Italian defensive block and a confident, competent goalkeeper. The Hungarian team had been well-structured and had not been out-performed in terms of technique or tactics. One converted chance represented the difference between two evenly-matched teams – and Forestieri’s cool finish earned Italy the right to take on Germany in the Jablonec final.
Both finalists, Germany and Italy, (plus the Czech Republic, England, Hungary and Spain) qualified for the 2009 FIFA Under-20 World Cup by finishing in Europe’s top six, but the Germans and the Italians were anxious to travel to the World Cup in Egypt as continental champions. Germany, like Italy, had set out with twin aims (a European title and a ticket to the Under-20 World Cup), but DFB coach Horst Hrubesch had the added advantage of a twin force (literally) in the engine room of his midfield, with the Bender brothers, identical twins Lars and Sven, from TSV 1860 München providing stability and drive.

With the intensity of a stampede, both teams set off in pursuit of the ball, territory and victory. It was a hot evening, and long shadows pointed towards the German goal. But the sun could not be used as an excuse when, after three minutes, Italy’s Alberto Paloschi exploited poor communication between German keeper Ron Robert Zieler and full-back Björn Kopplin to prod the ball narrowly past the post. Gradually, the Germans started to control the football and the space, but Italy twice produced outstanding classic counters – one petered out before reaching the penalty box while the other failed to trouble the German goalkeeper.

Germany operated with a zonal back-four, two midfield screen players (the Bender twins), two attacking wide midfield players, Richard Sukuta-Pasu at the point of the attack, and Timo Gebhart in the middle-to-front role. The Italians, in their traditional blue, were almost a mirror image of those in white, with Andrea Mazzarani settling into an advanced midfield post, after some initial position swapping in midfield.

Both sides were captained by centre-backs, Matteo Gentili of Italy and Florian Jungwirth of Germany, although the latter was destined for a short stay on the pitch.

With 24 minutes gone, Lars Bender, the more attack-orientated of the twins, put Germany into the lead with a spectacular left-footed shot from just inside the penalty box. The German No 8 played the first forward pass in the move, supported team-mate Timo Gebhart and, as the ball ricocheted off the leg of the Italian captain, brought clarity to an untidy situation by dragging the ball away with one foot and dispatching it into the net with the other. For the next ten minutes Germany continued to dominate the pitch, while Italy threatened on fast breaks – Fernando Forestieri was particularly lively on the left. Then, suddenly, the situation changed.

Germany’s captain Florian Jungwirth clumsily pushed Italian target man Stefano Okaka to the ground as the No 9 went racing through the middle. Two minutes later, the same pair were involved near the edge of the penalty box, and in a rash attempt to stop the Italian’s quick, clever run, the young man from TSV 1860 München committed another cautionable offence, giving referee William Collum no choice but to brandish a second yellow card and dismiss the transgressor.

Germany had the lead, but also the major disadvantage of playing with ten with nearly an hour remaining. As if the red card were not enough, Germany then lost winger Marcel Risse following a particularly heavy challenge, and central midfielder Danny Latza came on as part of a reshuffle which saw goalscorer Lars Bender take over at right centre-back and Timo Gebhart move from a central area to wide on the right. Germany went into counter-attacking mode and proceeded to defend 4-4-1 mainly in their back-third of the field. The Italians were now in full flight, swarming all over the German rearguard. Yet it was Bayern 04 Leverkusen’s Deniz Naki, the German No 7, who nearly added to the scoreline when his long-range shot was touched round the post by Italy’s Vincenzo Fiorillo, following a fast break. Horst Hrubesch’s side were in the driving seat, but only just, and they faced a mammoth task in the second half.

During the first 15 minutes after the restart, Italian coach Francesco Rocca changed his team’s approach and personnel – two substitutions, a new 4-4-2 system (often 4-2-4) and a commitment to all-out attack was his response to a situation which required bold, incisive action. The Italians came at the Germans in waves, and although Stefano Okaka, up front, and Fernando Forestieri, now on the right wing, were very active, those in white remained unperturbed. With Italy over-committed and out of balance, Germany produced a wonderful counter-attack which resulted in striker Richard Sukuta-Pasu controlling a square pass from Timo Gebhart and, with a heavily disguised shot, dispatching the ball into the corner of the Italian net to put his side two goals up.
The Germans went into a shell, like a tortoise on a sunny day, and as the sun set and the shadows lengthened, the Italians found themselves in a dark place. During a flying counter-attack, Matteo Gentili, Italy’s No 6, tripped Germany’s Deniz Naki and was sent off. The German No 7 had just missed a great chance to make it 3-0, but that was quickly forgotten in the excitement of numerical equilibrium being restored. With fewer players than usual on the field and fatigue beginning to have an impact, the space increased. Both sides had chances, but surprisingly it was Italy who found the net – like play from a game of football tennis, Fernando Forestieri lobbed the ball to Andrea Mazzarani who in turn lobbed the ball across the German goalmouth. Ron Robert Zieler got a fist to the ball, but Silvano Raggio headed the half-hit clearance behind the grounded keeper, and Italy were back in the game. There were 11 minutes remaining for the Italians to save the day. Often, however, a team is at its most vulnerable when it has just scored, and further proof of this theory was on the way. Two minutes after their breakthrough, the Italians were 3-1 down – Timo Gebhart heading in at the back-post following a great free kick from Danny Latza on the far left. The German goalscorer was yellow-carded for his excessive, shirtless celebrations. Italy went into a 3-3-3 formation, refusing to capitulate. Substitute Umberto Eusepi raised hopes with an impressive solo effort which went narrowly past the post. But German discipline, order and spirit prevailed, and it was appropriate that the last action of the match was a German throw-in – the team that last held the ball was about to hold the trophy.

The Bender twins had been separated during the match, Lars going off after 66 minutes, but they were reunited on the podium for the medal ceremony, and a double celebration was guaranteed in their family home. Coach Horst Hrubesch had achieved his twin targets by leading Germany to the 2009 FIFA Under-20 World Cup finals in Egypt and then proceeding to lift the European crown. In the postmatch press conference, the former German international said in all modesty: “We were the best team in the tournament, having won all five matches.” It was an indisputable statement, and the German coach had the gold medal to prove it.

Andy Roxburgh
UEFA Technical Director
Is variety the spice of life?

All eight finalists operated with a flat back four. Up front, the trend was clearly towards a lone striker. The main source of variety in the tournament was therefore the shape in midfield. As all but one of the teams started with two screening midfielders, the main question was to see how the other three players were deployed. Were they wingers or wide midfielders? Was there a second striker operating behind the front man? Or was this position entrusted to a creative midfielder, rather like the role occasionally given to Cesc Fàbregas during Spain’s run to the EURO 2008 title?

The questions are, admittedly, simplifying the issue and some of the teams in the Czech Republic were equipped to vary their structure according to match situations. As Francesco Rocco, the Italian head coach, commented: “We worked on two or three playing systems, as it is restrictive for a squad to have just one formation to work on.” Are youth teams becoming too ‘restrictive’ and uniform? Could more be done to ensure that variety continues to be the spice of footballing life?

One up front?

The figure of the lone striker is pegged to the debating point raised above. Twin strikers have become an endangered species, making only sporadic appearances when a result has to be chased. If we accept that a team’s attacking structure is designed with the objective of creating goals, is the lone-striker option achieving the target? In the Czech Republic, the goal tally continued its downward trend. It is easy to give the issue a positive spin by referring to equality among teams of similarly high quality, to praise the efficiency of well-structured defensive blocks or to applaud the fact that ‘goals can come from anywhere in the team’, with eight players supplying the goals which won the title for Germany. But are we subconsciously masking the fact that there are not many ‘job opportunities’ for strikers in current formations? By restricting the strikers’ representation to 10% of the outfield work force, are we laying the foundations for senior national team coaches to complain, as some did at EURO 2008, about a lack of goalscorers?

The long-term view?

The release of players for national teams is a perennial debating point which appeared, once again, on the agenda in the Czech Republic. One club raised eyebrows by releasing players for its own national team but holding on to a player selected by one of the other finalists. “If you speak to our senior coach, Fabio Capello,” England’s head coach Brian Eastick remarked, “he will say that tournament experience is something our players have lacked and that this is something to be improved. If the boys are going to achieve at senior level, they need this experience.” German coach Horst Hrubesch concurred: “The players have an experience that will last all their lives and a big chance to learn. There’s no better experience. You can’t compare a tournament like this to pre-season training with a club, no matter how big the club might be.” What more can be done to persuade clubs that two weeks at an international tournament can represent a major step forward in a player’s development?

Back to front?

It’s rare to associate ‘vision’ and good reading of the game with central defenders – though the history of football features some all-time greats in that role. It could be argued that, these days, the need to play football at the back is greater than ever. In the Czech Republic, it was noticeable that the central defenders in teams who defended deep and in numbers rarely resorted to a hopeful long ball towards the isolated striker. Instead, they were required to play or retain the ball in such a way that there was enough time for full-backs to push forward and for midfielders and/or wingers to advance into areas where they could offer support to the lone striker. With this trend, what will be the impact on player development programmes in the future?
PARTIE FRANÇAISE

Introduction

Seuls trois des participants de 2007 se sont qualifiés pour le tour final organisé en République tchèque: l’Allemagne, demi-finaliste en Autriche, ainsi que les deux finalistes, l’Espagne et la Grèce, qui, cette fois-ci, n’iront pas plus loin que la phase de groupes. Six stades ont été utilisés et les huit équipes ont été réparties dans deux centres, le groupe A étant basé à Prague et le groupe B à Liberec.

Malgré l’excellente organisation des transports, les temps de trajets pour se rendre aux stades et en revenir ont été importants et ont limité les contacts entre les deux groupes. Les équipes ont été très bien logées et elles ont été unanimes à louer la qualité des installations d’entraînement, proche de ce qui se fait de mieux.

Après la phase de groupes, le centre de Liberec, dans le nord du pays, a été fermé et les quatre demi-finalistes ont été rassemblés à Prague. Les finalistes auraient pu loger dans un hôtel plus proche de Jablonec la veille de la finale, mais ils ont choisi de rester à Prague. Contrairement à 2006 et 2007, les joueurs n’ont pas eu à souffrir de la canicule et, de ce fait, l’heure du coup d’envoi a joué un rôle moindre.

La Fédération tchèque de football a organisé la manifestation avec beaucoup d’enthousiasme et a été récompensée de ses efforts: le public a répondu présent (plus de 45 000 spectateurs ont assisté aux matchs) et l’ambiance a été extraordinaire dans tous les stades. Des contrôles antidopage ont été réalisés au cours du tournoi et toutes les équipes ont suivi une séance d’information sur le dopage, comme c’est devenu l’habitude lors de chaque tournoi junior de l’UEFA. En outre, la manifestation a été intégrée à l’étude en cours de l’UEFA sur les blessures. Par ailleurs, les équipes ont assisté à une séance dirigée par l’un des deux membres de la Commission des arbitres de l’UEFA qui ont assisté au tour final. Pour la première fois, les équipes étaient autorisées à remplacer un joueur ayant contracté une blessure grave pendant le tournoi; malheureusement, deux équipes, la Bulgarie et l’Espagne, ont dû recourir à cette option.

En termes sportifs, le tournoi comportait un enjeu supplémentaire dans la mesure où les trois premiers de chaque groupe se qualifiaient pour la Coupe du monde M20 de la FIFA. Le tournoi en République tchèque, avec seulement douze buts au cours des huit premiers matchs, a confirmé la tendance à la diminution du nombre de buts à ce niveau, un résultat dû en grande partie à la prudence initiale des équipes.

Le milieu bulgare Stefan Velev tombe lors d’un duel avec l’Espagnol Alberto Morgado lors du dernier match du groupe A, que les champions en titre ont remporté 4-0, sauvant ainsi l’honneur et se qualifiant du même coup pour la Coupe du monde.
Homogénéité et intensité ont été les traits marquants d’une phase de groupes qui a vu l’élimination des deux finalistes de 2007 et au cours de laquelle la prudence des équipes s’est traduite par le faible nombre de buts marqués, soit 29. Parmi eux, 17 ont d’ailleurs été inscrits la dernière journée, lorsque les équipes avaient des objectifs spécifiques à atteindre, les huit premières rencontres n’ayant produit que 12 buts, ce qui représente un piètre taux de 1,5 but par match. La victoire 2-1 de l’Allemagne sur l’Espagne a produit le plus grand score cumulé et une surprise de taille. C’était en effet la première défaite des champions en titre à ce niveau en trois ans, et leur première contre l’Allemagne depuis 1992 chez les juniors. Les Espagnols ont ensuite bu la coupe jusqu’à la lie en perdant 1-0 face à la Hongrie, un match au cours duquel l’attaquant Emilio Nsue, ne pouvant se consoler des occasions manquées, joua les dernières minutes du match en pleurant toutes les larmes de son corps, offrant ainsi une des images les plus poignantes du tournoi.

La Hongrie, qui avait conservé le noyau de l’équipe finale du championnat des moins de 17 ans en 2006, et la Bulgarie débutaient à ce niveau. Bien que les Bulgares soient logiquement sans avoir marqué un seul point, ces deux équipes n’ont pas démérité et ont acquis une précieuse expérience. L’Allemagne, dominatrice du groupe, débota sur un tempo élevé face à l’Espagne, ne lui contestant pas la possession du ballon dans la moitié adverse du terrain mais la pressant immédialement lorsqu’elle franchissait la ligne médiane. Une belle passe en profondeur et un corner ont posé les fondations d’un 2-0 que les Espagnols ont tenté en vain de renverser. L’autre match a présenté un scénario identique et la Hongrie et la Bulgarie se sont taillé la part du lion en termes de possession et d’occasions, mais ne sont pas parvenus à les concrétiser, leurs attaquants manquant parfois de soutien. Lors de leur deuxième match, ils adoptèrent un 4-4-2 similaire à celui des Allemands mais eurent de la peine à rivaliser de vitesse et de puissance avec l’équipe de Horst Hrubesch. Enfin, ils payèrent également cher leur manque de tranchant lors de leur dernier match contre l’Espagne, où ils se révélèrent incapables de brûler le jeu de combinaisons courtes de leur adversaire. Et, une fois qu’Aarón eut ouvert le score sur un lob de plus de 40 mètres, ils ne semblaient guère en mesure de revenir à la marque.

Comme les deux équipes avaient perdu leurs deux premières rencontres, ce match n’aurait normalement eu qu’un intérêt purement académique. Toutefois, une qualification pour la Coupe du monde M20 en Egypte était promise au troisième de chaque groupe, un prix de consolation qui échut à l’Espagne et à l’Angleterre. L’équipe anglaise conduite par Brian Eastick sut rebondir après une défaite initiale face aux hôtes avant de manquer d’un cheveu la qualification pour les demi-finales dans un groupe B où la moitié des rencontres se sont achevées sur un match nul. Après un départ hésitant, l’Italie et la Grèce eurent fort à faire face au pressing défensif des Anglais, à leur capacité à trouver et à exploiter les espaces sur les flancs, à leurs nombreux centres dans la surface de réparation et à leur agressivité dans les situations de 1 contre 1. Dès lors, on peut comprendre que les joueurs anglais, qui ont fait preuve d’un bon esprit d’équipe et ont constamment communiqüé entre eux, aient été déçus par leur troisième place.

Les hôtes ont joué comme une équipe qui avait une mission à remplir: enthousiasmer le public tchèque après la déception de l’EURO 2008. L’équipe de Jakub Dovalil était bâtie sur une solide défense à quatre et deux milieux créatifs lançant des attaques directes avec des passes en profondeur mi-longues à l’intention de Tomas Necid, l’attaquant le plus avancé, qui sut se créer des espaces grâce à ses courses intelligentes en diagonale.

Toutefois, sa défaite 3-4 dans un spectaculaire dernier match face à l’Italie, qui n’avait réussi à battre ni la Grèce ni l’Angleterre lors de ses deux matchs précédents (elle égalisa même face au finaliste malheureux de 2007 grâce à un penalty dans les dernières minutes du match), lui coûta la première place du groupe. Malgré les errements de sa défense centrale qui lui valurent d’encaisser trois buts face aux Tchèques, l’équipe de Francesco Roccoa s’est montrée solide, avec deux récupérateurs à mi-terrain, un niveau technique élevé et une créativité qui a permis des transitions fluides du terrain et l’attaque. Les Italiens restèrent à des passes courtes pour attirer leur adversaire dans une surface réduite avant d’exploiter les espaces ainsi créés par de longues passes en profondeur ou en diagonale.

Bien que derniers de leur groupe, les Grecs se sont révélés coriaces tout au long d’une campagne marquée par l’expulsion de l’un de leurs joueurs clés, Sotiris Ninis, à une demi-heure de la fin de leur deuxième match. Leur équipe a été disciplinée et concentrée, bien organisée en défense, avec Ioannis Papadopoulos à
la manœuvre, elle a basé son jeu offensif sur des joueurs mobiles et imprévisibles, toujours prêts à venir soutenir leurs attaquants. Malgré l’absence de victoire, Otto Rehhagel, présent dans les tribunes, a pu constater que la relève de l’équipe A était prometteuse.


Les Tchèques ont procédé par des mouvements fondés sur des combinaisons (impliquant souvent des débordements des latéraux sur les ailes) et le recours occasionnel à de longues passes destinées à Necid. L’Allemagne a attendu l’adversaire pour le presser à la ligne médiane, tentant de le forcer à recourir au jeu long. Elle prit l’avantage à la 15e minute grâce à un pressing soutenu, le ballon étant parvenu à Marcel Risse à l’angle des 16 mètres à la suite d’un corner et d’une longue passe. Les Tchèques égalisèrent sur balle arrêtée également, Necid reprenant victorieusement de la tête un coup franc excentré tiré de la droite.

L’intensité ne baissa pas durant une seconde mi-temps sans but: à l’entrée en jeu de Richard Sukuta-Pasu, remis de sa blessure du deuxième match, qui visait à donner encore plus de poids à l’attaque allemande, les Tchèques répondirent en prenant des risques, avec un système ressemblant davantage à un 4-4-2. Les Allemands pressèrent davantage et se créèrent les occasions les plus nettes, mais durent attendre l’avant-dernière minute du temps additionnel pour asséner le KO suite à une combinaison de leurs deux attaquants remplaçants, Mario Vrancic et Richard Sukuta-Pasu, ce dernier concluant d’un tir puissant du droit. Les Tchèques n’eurent plus le temps de réagir. Les Allemands venaient de s’adjuger un match de grande qualité.

Dans l’autre demi-finale, l’Italie, pour la première fois de retour à ce niveau depuis 2004, était opposée à la Hongrie, qui n’avait pas connu une pareille réussite depuis 24 ans. Bien en jambes, les Hongrois ont fait valoir leur bonne condition physique et ont joué avec un bloc défensif compact constitué de deux récupérateurs placés devant une défense à quatre. Leur jeu a été marqué de l’empreinte de joueurs offensifs très mobiles sur les côtés (Laszlo Szabo et Andras Gosztonyi) et de leur principal attaquant, Krzysztof Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.

L’Italie débuta en 4-4-2, mais la pression hongroise entre ses lignes arrière et médiane ralentit les transitions de la défense à l’attaque. À la mi-temps, Francesco Rocca remplaça Giovanni Formicone (qui avait alterné entre le poste d’arrière latéral droit et celui de milieu) par un Christiaan Nemeth, soutenu par un Vlagyimir Koman présent dans tous les mouvements offensifs. En 20 minutes, une succession de passes mi-longues, longues et en diagonale leur avait procuré trois occasions, mais pas de but.
Les deux finalistes, l’Allemagne et l’Italie (de même que la République tchèque, l’Angleterre, la Hongrie et l’Espagne, soit les six meilleures équipes d’Europe), se sont certes qualifiés pour le tour final de la Coupe du monde M20 2009, mais les deux voulaient absolument se rendre en Égypte dans le p火锅 du champion continental. L’Allemagne comme l’Italie s’étaient en effet donné pour double objectif de remporter le titre européen et de se qualifier pour la Coupe du monde M20, l’entraîneur germanique Horst Hrubesch ayant toutefois l’avantage de pouvoir compter en plus sur une force littéralement dépourvue de mètre-terrain dans la personne des jumeaux Lars et Sven Bender du TSV 1860 Munich pour stabiliser son équipe et lui donner des impulsions.

Les deux équipes se sont littéralement ruées sur le ballon ainsi qu’à l’assaut de la moitié adverse du terrain, et de la victoire. La soirée était chaude et les ombres s’étiraient en direction du but allemand. Mais le soleil ne saurait être invoqué en excuse lorsque, après trois minutes, l’italien Alberto Paloschi exploita une mésentente entre le gardien allemand Ron Robert Zieler et l’arrière latéral Björn Kopplin pour placer un tir qui frôla le poteau. Progressivement, les Allemands se mirent à exercer leur emprise sur le ballon et le terrain, même si l’Italie produisit par deux fois de remarquables contres d’une facture très classique, le premier échouant à l’orée des 16 mètres, tandis que le second ne réussissait pas à inquiéter le gardien allemand.

L’Allemagne a opéré avec une défense en zone à quatre, deux récupérateurs à mi-terrain (les frères Bender), deux milieux offensifs excentrés et Richard Sukuta-Pasu à la pointe de l’attaque ainsi que Timo Gebhart pour assurer la transition entre le milieu et l’attaque. Les Italiens, dans leur traditionnel maillot azzurro, étaient pratiquement le reflet parfait des joueurs en blanc, Andrea Mazzarani occupant une position de milieu avancé après quelques modifications à mi-terrain. Dans les deux équipes, ce sont les arrières centraux qui ont porté le brassard de capitaine, à savoir Matteo Gentili pour l’Italie et Florian Jungwirth pour l’Allemagne, quand bien même ce dernier a dû sortir rapidement.

Après 24 minutes de jeu, Lars Bender, le plus offensif des jumeaux, donna l’avantage à l’Allemagne d’un tir spectaculaire du gauche de la ligne des 16 mètres. Le no 8 allemand, à l’origine de l’action, était venu en soutien de Timo Gebhart et, après que le ballon eut ricoché sur la jambe du capitaine italien, il réussit à l’extirper du caoutchouc qui s’ensuivit et à l’expédier de l’autre pied dans les filets. Les dix minutes suivantes, l’Allemagne continua à dominer, tandis que l’Italie restait menaçante sur des contres rapides, en particulier grâce à Fernando Forestieri, très vif sur le flanc gauche. Puis, soudainement, la situation changea.

Le capitaine allemand Florian Jungwirth poussa maladroitement Stefano Okaka au sol, alors que le no 9 italien effectuait une percée au centre. Puis, deux minutes plus tard, on retrouva les mêmes joueurs à l’angle des 16 mètres. Le jeune joueur du TSV 1860 Munich stoppa de nouveau de manière irrégulière la course intelligente du joueur italien, ne laissant pas d’autre choix à l’arbitre, William Collum, que de sortir un deuxième carton jaune et de l’expulser. L’Allemagne menait au score mais se retrouvait à dix, alors qu’il restait encore près d’une heure à jouer. Et, comme si ce carton rouge ne suffisait pas, elle perdait son ailier Marcel Risse suite à un duel particulièrement musclé. L’arrière central Danny Latza entra pour remédier l’équipe; sur le flanc droit, le buteur Lars Bender reprit le poste d’arrière central et Timo Gebhart occupa une position plus excentrée. L’Allemagne adopta un jeu de contre-attaques et entreprit de se défendre en 4-4-1, se contournant la plupart du temps dans ses 40 mètres. Les Italiens avaient désormais le vent à la pointe et tournaient autour de l’arrière-garde allemande. Et pourtant, c’est le no 7 allemand, Deniz Naki, de Bayern 04 Leverkusen, qui eut la plus belle occasion de faire évoluer la marque. Mais son tir de loin en conclusion d’un contre rapide fut dévié sur le poteau par l’Italien Vincenzo Fiorillo. L’équipe de Horst Hrubesch détenait encore les clés du match, mais de justesse, et allait se voir confrontée à une tâche gigantesque en seconde mi-temps.

Lors du premier quart d’heure après la pause, l’entraîneur italien Francesco Rocca modifia l’approche et la composition de son équipe en effectuant deux changements et en passant en 4-4-2 (qui se transforma souvent en 4-2-4-2); il fallait tenter le tout pour le tout, la situation exigeant de faire preuve de tranchant et d’agir avec hardiesse. Les Italiens attaquèrent par vagues successives mais, malgré l’activité déployée par Stefano Okaka en pointe et Fernando Forestieri, désormais sur l’aile droite, les joueurs en blanc restèrent imperturbables. Alors que l’Italie lançait toutes ses forces en attaque, l’Allemagne sut profiter du déséquilibre des lignes adverses
et produisit une merveille de contre-attaque au bout de laquelle l’attaquant Richard Sukuta-Pasu se trouva à la réception d’une transversale de Timo Gebhart pour expédier un tir bien masqué dans l’angle des buts italiens et donner un avantage de deux buts à son équipe.

Telle une tortue par un jour ensoleillé, les Allemands se retirèrent dans leur carapace et, alors que le soleil se couchait et que les ombres s’allongeaient, les Italiens se retrouvèrent plongés dans le noir: Leur no 6, Matteo Gentili, fit trébucher l’Allemand Deniz Naki parti en contre et fut expulsé. Ce dernier venait de manquer une belle occasion d’inscrire le 3-0 mais son action avait au moins permis de restaurer l’équilibre numérique entre les deux équipes. Avec deux joueurs en moins sur le terrain et la fatigue qui commençait à se faire sentir, il y avait désormais davantage d’espaces. Les deux équipes se créèrent des occasions mais c’est l’Italie qui marqua de manière surprise: comme au football tennis, Fernando Forestieri envoya une balle en cloche à Andrea Mazzarani, qui fit de même devant le poteau allemand. Ron Robert Zieler tenta de boxer le ballon mais Silvano Raggio plaça sa tête pour reprendre le dégagement à moitié manqué du gardien, remettant du même coup son équipe en selle. Il restait onze minutes aux Italiens pour sauver leur finale. Toutefois, une équipe est souvent le plus vulnérable lorsqu’elle vient de marquer, et l’Italie ne fit pas exception à la règle: les Azzurrini encaissèrent le 3-1 deux minutes après avoir réduit la marque, sur une tête de Timo Gebhart au deuxième poteau à la conclusion d’un magnifique coup franc tiré de la gauche par Danny Latza. Le buteur allemand reçut un carton jaune pour avoir célébré son but d’une manière excessive en ôtant son maillot. L’Italie, qui refusait de capituler, passa en 3-3-3. Le remplaçant Umberto Eusepi redonna un peu d’espoir à ses coéquipiers en en manquant que de peu la cible après un impressionnant solo. Mais la discipline, l’ordre et le sang-froid allemands prévalurent. Dès lors, il paraissait approprié que l’arbitre siffle la fin du match sur une remise en touche allemande: l’équipe qui avait eu le ballon la dernière était celle qui allait brandir le trophée.

Les frères Bender avaient été séparés pendant le match, Lars étant sorti à la 66e minute, mais ils se retrouveront sur le podium pour la cérémonie de remise des médailles. A coup sûr, cette victoire allait être doublée dans leur famille! L’entraîneur Horst Hrubesch avait lui aussi atteint son double objectif. Lors de la conférence de presse d’après match, l’ancien international allemand expliqua en toute modestie: «Nous avons été la meilleure équipe du tournoi en gagnant nos cinquante matchs.» Un constat irréfutable, comme le prouvait la médaille d’or de l’entraîneur allemand.

Andy Roxburgh
Directeur technique de l’UEFA

Alors que le milieu italien
Andrea Mazzarani, devenu entraîneur des U19
est heureux de tenir en main le trophée des M19,
les Azzurrini encaissèrent le 3-1 deux minutes après
avoir réduit la marque, sur une tête de Timo Gebhart au deuxième poteau à la conclusion d’un magnifique coup franc tiré de la gauche par Danny Latza. Le buteur allemand reçut un carton jaune pour avoir célébré son but d’une manière excessive en ôtant son maillot. L’Italie, qui refusait de capituler, passa en 3-3-3. Le remplaçant Umberto Eusepi redonna un peu d’espoir à ses coéquipiers en en manquant que de peu la cible après un impressionnant solo. Mais la discipline, l’ordre et le sang-froid allemands prévalurent. Dès lors, il paraissait approprié que l’arbitre siffle la fin du match sur une remise en touche allemande: l’équipe qui avait eu le ballon la dernière était celle qui allait brandir le trophée.

Horst Hrubesch, champion d’Europe avec l’Allemagne en 1980 et maintenant entraîneur, est heureux de tenir en main le trophée des M19, en compagnie de son assistant Thomas Norenberg.

Alors que le milieu italien
Andrea Mazzarani, devenu entraîneur des U19
est heureux de tenir en main le trophée des M19,
les Azzurrini encaissèrent le 3-1 deux minutes après
avoir réduit la marque, sur une tête de Timo Gebhart au deuxième poteau à la conclusion d’un magnifique coup franc tiré de la gauche par Danny Latza. Le buteur allemand reçut un carton jaune pour avoir célébré son but d’une manière excessive en ôtant son maillot. L’Italie, qui refusait de capituler, passa en 3-3-3. Le remplaçant Umberto Eusepi redonna un peu d’espoir à ses coéquipiers en en manquant que de peu la cible après un impressionnant solo. Mais la discipline, l’ordre et le sang-froid allemands prévalurent. Dès lors, il paraissait approprié que l’arbitre siffle la fin du match sur une remise en touche allemande: l’équipe qui avait eu le ballon la dernière était celle qui allait brandir le trophée.

Horst Hrubesch, champion d’Europe avec l’Allemagne en 1980 et maintenant entraîneur, est heureux de tenir en main le trophée des M19, en compagnie de son assistant Thomas Norenberg.
La variété met-elle du piment dans la vie?

Les huit finalistes ont opéré avec une défense à plat à quatre défenseurs. Devant, la tendance a clairement été de n’aligner qu’un seul attaquant. Dès lors, dans ce tournoi, la forme du milieu de terrain a été la principale source de variété. Comme toutes les équipes ont débuté avec deux récupérateurs à mi-terrain, la question principale était de savoir comment les trois autres milieux étaient déployés: sur les ailes ou dans une position excentrée? Et dans l’axe, avait-on affaire à un deuxième attaquant opérant derrière le premier ou à un demi créatif dans le registre occupé occasionnellement par Cesc Fàbregas pendant la course au titre de l’Espagne à l’EURO? Bien entendu, ces questions simplifient la discussion et certaines équipes présentes en République tchèque étaient armées pour adapter leur système en fonction des situations de match. Comme Francesco Rocca, l’entraîneur principal de l’Italie, l’a dit: «Nous avons travaillé deux ou trois systèmes de jeu étant donné qu’il serait trop restrictif de n’en adopter qu’un seul.» Les équipes juniors deviennent-elles trop restrictives et uniformes? Pourrait-on faire davantage pour s’assurer que la variété continue à donner du piment à la vie footballistique?

Un seul avant en pointe?

La position de l’attaquant seul en pointe est liée au point évoqué ci-dessus. Les doublettes offensives sont devenues une espèce en danger, ne se constituant que sporadiquement quand l’équipe court après le score. Si nous partons de l’idée que la structure offensive d’une équipe doit être conçue pour marquer des buts, l’option de l’unique attaquant en pointe permet-elle d’atteindre cet objectif? En République tchèque, le nombre de buts marqués a encore diminué. Il serait facile de positiver en évoquant l’homogénéité, du point de vue de la qualité, des équipes présentes, en louant l’efficacité de blocs défensifs bien en place ou en applaudissant le fait que «les buts peuvent venir de n’importe quel joueur de l’équipe», le vainqueur, l’Allemagne, comptant par exemple huit réalisateurs dans ses rangs. Mais ne sommes-nous pas en train de nous voiler la face devant le fait qu’il n’y a vraiment que peu de place pour les attaquants dans les systèmes de jeu actuels? En limitant la part des attaquants à 10% des joueurs de champ, allons-nous apporter de l’eau au moulin des entraîneurs des sélections nationales A qui, comme certains l’ont fait à l’EURO 2008, se plaient du manque du buteur?

Perspective à long terme?

La mise à disposition des joueurs pour les équipes nationales est un point de débat récurrent qui est apparu une fois de plus à l’ordre du jour en République tchèque. Un club a suscité des froncements de sourcils en libérant des joueurs pour sa propre équipe nationale mais en refusant de le faire pour un joueur d’un autre pays finaliste. «Si vous parlez à Fabio Capello, l’entraîneur de notre sélection nationale A, a fait remarquer Brian Eastick, l’entraîneur principal des M19 anglais, il vous dira que nos joueurs ont manqué d’expérience en matière de tournois et que c’est un point à améliorer. Pour réussir au plus haut niveau, ils ont besoin d’acquérir de l’expérience sur ce plan.» L’entraîneur allemand, Horst Hrubesch, a abondé dans son sens: «L’expérience engrangée par les joueurs leur servira leur vie durant. C’est une magnifique occasion d’apprendre, que rien ne peut remplacer. On ne peut pas comparer un tournoi de ce genre à un entraînement d’avant-saison avec son club, et cela quelle que soit l’importance du club.» Que peut-on ajouter à cela pour convaincre les clubs qu’une participation à un tournoi international de deux semaines peut représenter une étape majeure dans le développement d’un joueur?

De l’arrière à l’avant?

Un défenseur central est rarement synonyme de bonne vision et de bonne lecture du jeu, quand bien même l’histoire du football regorge de brillants contre-exemples. On pourrait s’attendre que, de nos jours, il est plus nécessaire que jamais de savoir jouer à l’arrière. En République tchèque, on a pu remarquer que les défenseurs centraux d’équipes jouant de manière compacte et près de leurs buts ne cherchaient que rarement à balancer de longs ballons à destination de leur seul attaquant de pointe. Au contraire, ils étaient contraints de jouer ou de conserver le ballon de manière que les arrières latéraux aient le temps de se déployer et les milieux et/ou les ailiers d’avancer dans des zones où ils pourraient offrir du soutien à l’attaquant de pointe. Quel sera l’impact d’une pareille tendance sur les programmes de développement des joueurs à l’avenir?
DEUTSCHER TEIL

Einleitung


Zwar kann Spaniens Mittelfeldspieler Daniel Parejo hier einem Tackling des Ungarn Bence Iszlai ausweichen, doch die zweite Niederlage in Folge konnte der Titelverteidiger nicht vermeiden, woraufhin er bereits nach 89 Minuten der Partie seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.


Für die Tschechische Republik bedeutete der zweite Platz in Gruppe B das Halbfinale gegen Deutschland, die dominierende Mannschaft in Gruppe A. Jakub Dovalil entschied sich für eine 4-1-4-1-Formation mit Jan Hable als Abräumer im defensiven Mittelfeld, während die beiden anderen Jans – Vosahlik und Lejčaks – zur Unterstützung der alleinigen Sturmspitze Tomás Necid auf den Aussenbahnen für Tempo und Power sorgten. Horst Hrubesch setzte seinerseits vor seiner Viererabwehr auf eine »Zwillings-6« bestehend aus Lars und Sven Bender; Marcel Risse und Savio Nsereko sorgten über die Flügel für Tempo, während der unberechenbare Deniz Naki hinter der Stürmerin Tomas Gebhart agierte.


Auch in der zweiten, torlosen Halbzeit blieb die Intensität hoch; Hrubesch schickte zur Verstärkung der Offensive Richard Sukuta-Pasu aufs Feld (der nach einer Verletzung im zweiten Spiel wieder einsatzfähig war); die Tschechen reagierten mit einer riskanten Umstellung auf eine 4-4-2-ähnliche Formation. Die Deutschen übten nun mehr Druck aus und hatten die zwingenderen Chancen, mussten sich allerdings bis zur zweiten Minute der Verlängerung gedulden, bis die Entscheidung fiel. Eine herrliche Kombination der beiden eingewechselten Stürmer Mario Vrancic und Richard Sukuta-Pasu vollendete Letzterer mit einem präzisen Rechtsschuss. Die Tschechen konnten nicht mehr reagieren, und Deutschland hatte ein hochklassiges Spiel für sich entscheiden können.


Italien begann mit einem 4-4-2, doch aufgrund der Druckausübung der Ungarn verzögerte sich das Umschalten von Verteidigung auf Angriff. In der Halbzeitpause nahm Francesco Rocca Giovanni Formicone (alternierend rechter Aussenverteidiger und Mittelfeldspieler) aus dem Spiel und ersetzte ihn durch Fernando Forestieri; fortan spielten die Azzurri mit einer 4-2-3-1-Formation mit Stefano Okaka als Stürmer der Ungarn an den eigenen Strafraum zurück. Eine schöne Kombination ermöglichte Forestieri nach 64 Minuten den Führungstreffer, und obwohl die Elf von Tibor Sisa vehement auf den Ausgleich drückte, gelang es ihr nicht, sich gegen den kompakten italienischen Verteidigungsbloc durchzusetzen. Die ungarische Mannschaft war gut organisiert und wurde nicht wegen schlechter Technik oder Taktik geschlagen. Die bessere Chancenausschlag, die der italienische Torwart Fernando Forestieri im Halbfinale in Pizen von dessen Landsmann Vlagyimir Koman zu Fall gebracht.

Beide Teams begannen fulminant, immer auf der Suche nach Ball, Raum und Sieg. Es war ein warmer Abend, und lange Schatten zeigten zum deutschen Tor. Doch die Ballbeutel, wie sie oft als Entschuldigung gelten, als der Gegner in der 78. Minute den Italiener Silvano Raggio aus einem Gedränge vor dem leeren deutschen Tor heraus in der 78. Minute den gleich zwei Spieler an der Strafraumgrenze in einem Zweikampf verwickelt, und Stefano Okaka, zu Fall und sah dafür Gelb. Zwei Minuten später waren die Deutschen von den Italienern bedrängt, doch obwohl Stefano Okaka vorne als Offensivkraft im Mittelfeld. Bei beiden Mannschaften waren die Innenverteidiger der italienische Torwart Vincenzo Fiorillo zur Ecke klären konnte, die Führung verlor die Mannschaft von Horst Hrubesch lag zwar knapp den der italienische Torwart Vincenzo Fiorillo zur Ecke klären konnte, die Führung beinahe ausgebaut hätte. Die Mannschaft von Horst Hrubesch lag zwar knapp vorne, musste aber die zweite Halbzeit dezimiert bestreiten.

In den ersten 15 Minuten nach Wiederbeginn änderte der italienische Coach Francesco Rocca seine Strategie und nahm zwei Spielerwechsel vor – nun spielte die Squadra Azzurra mit einem 4-4-2-System (oft 4-2-4) und zeigte mit totalem Angriffsfluss unmissverständlich die geforderte Reaktion. Im Minutentakt wurden die Deutschen von den Italienern bedrängt, doch als Obwohl Stefano Okaka vorne und Fernando Forestieri, jetzt auf dem rechten Flügel, sehr aktiv waren, schien der DFB-Nachwuchs unterrotiert. Italien agierte zuweilen überhastet und geriet ab und an aus dem Konzept; und so kamen die Deutschen zu einem wundervollen Gegenangriff: Stürmer Richard Sukuta-Pasu stoppte einen Querpass von Timo Gebhart und setzte den Ball mit einem unberechenbaren Flachschuss in die gegnerische Torecke: 2:0 für Deutschland.
DOPPELT ERfolg


Andy Roxburgh
Technischer Direktor der UEFA

DISKUSSIONSPUNKTE

Ist Abwechslung willkommen?

Eine Sturmspitze?

Die langfristige Sicht?

Von hinten nach vorne?
Übersicht und gutes Lesen des Spiels werden selten mit Innenverteidigern in Verbindung gebracht – obwohl einige ikonischen Fussballgeschichte diese Fähigkeit besassen. Man könnte sagen, dass Verteidiger heutzutage spielerisch mehr denn je gefordert sind. Es war augenfällig, dass die Innenverteidiger der Teams, die tief und in grosser Zahl verteidigten, selten mit langen Bällen auf die einzige Sturmspitze ihr Glück versuchten. Stattdessen spielten oder hielten sie den Ball so, dass für die Aussenverteidiger sowie die Mittelfeld- und/oder Flügelspieler genug Zeit blieb, im Bereich zu vorsich zu rücken, in denen sie sich anbieten und die alleinige Spitze unterstützen konnten. Welche Auswirkungen wird dieser Trend in Zukunft auf Nachwuchsförderprogramme haben?
STATISTICS

Sotiris Ninis, silver-medallist for Greece in 2007, shoots for the Czech goal despite the pressure from midfielder Jan Moravek.
RESULTS

Group A

14 July 2008

Bulgaria – Hungary 0-1
0-1 Krisztian Nemeth (10)
Attendance: 1,190 at FK Viktoria Zizkov; KO 17.30
Yellow cards: BUL: Momchil Tsvetanov (3), Daniel Dimov (59), Kostadin Gadzhalov (77) / HUN: Zsolt Korcsmar [45+1], András Gal [66]
Referee: Albert Toussaint (Luxembourg)
Assistant referees: Igor Kmar (Croatia) and José Tiago Garcia Bolinhas (Portugal)
Fourth official: Radek Matejek (Czech Republic)

Germany – Spain 2-1
1-0 Richard Sukuta-Pasu (7), 2-0 Ömer Toprak (56), 2-1 Jordi Alba (66)
Attendance: 1,823 at Struncovy sady, Plzen; KO 19.30
Referee: William Collum (Scotland)
Assistant referees: Sander van Roekel (Netherlands) and Konrad Borg (Malta)
Fourth official: Jiri Jech (Czech Republic)

17 July 2008

Spain – Hungary 0-1
0-1 Oliver Nagy (71)
Attendance: 2,400 at Na Litavce, Pribram; KO 18.00
Yellow cards: ESP: Manuel Castellano ‘Lillo’ (28), Daniel Parejo (51) / HUN: Krisztian Nemeth (47), Zsolt Korcsmar (74), András Simon (89)
Referee: Aleksandar Stavrev (FYR Macedonia)
Assistant referees: Serkan Ok (Turkey) and Kryzzysztolf Myrmus (Poland)
Fourth official: Radek Matejek (Czech Republic)

Germany – Bulgaria 3-0
1-0 Dennis Diekmeier (16), 2-0 Savio Nsereko (43), 3-0 Lars Bender (56)
Attendance: 854 at Struncovy sady, Plzen; KO 20.30
Yellow cards: GER: Savio Nsereko (41) / BUL: Daniel Zlatkov (41), Mihail Aleksandrov (71), Kostadin Gadzhalov (90+1)
Referee: Svein Oddvar Moen (Norway)
Assistant referees: Konrad Borg (Malta) and Sander van Roekel (Netherlands)
Fourth official: Jiri Jech (Czech Republic)

20 July 2008

Hungary – Germany 1-2
0-1 Stefan Reintartz (36), 1-1 András Simon (74), 1-2 Marcel Risse (76)
Attendance: 2,350 at Na Litavce, Pribram; KO 20.00
Yellow cards: HUN: András Simon (21), Bence Iszlai (23), András Debreceni (82) / GER: Stefan Reinartz (26), Florian Jungwirth [69]
Referee: Dejan Filipovic (Serbia)
Assistant referees: Erceg Doda (Albania) and Vytautas Simkus (Lithuania)
Fourth official: Radek Matejek (Czech Republic)

Spain – Bulgaria 4-0
1-0 Aarón Ñíguez (14), 2-0 Emilio Nsue (17), 3-0 Emilio Nsue (52), 4-0 ‘Fran’ Mérida (64)
Attendance: 1,150 at FK Viktoria Zizkov; KO 20.00
Yellow cards: ESP: Daniel Parejo (45+2), Alvaro Domínguez (60, 75) / BUL: Tsetelin Panov (33), Daniel Dimov (41)
Yellow-red card: ESP: Alvaro Domínguez (75)
Referee: Olivier Thual (France)
Assistant referees: Serkan Ok (Turkey) and Kryzzysztolf Myrmus (Poland)
Fourth official: Jiri Jech (Czech Republic)

Group Standings

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pos</th>
<th>Team</th>
<th>P</th>
<th>W</th>
<th>D</th>
<th>L</th>
<th>F</th>
<th>A</th>
<th>Pts</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Germany</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Hungary</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Spain</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bulgaria</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Group B

14 July 2008
Czech Republic – England 2-0
1-0 Tomas Necid (54), 2-0 Tomas Necid (58)
Attendance: 6,153 at Strelnice, Jablonec Nad Nisou; KO 17.30
Yellow cards: CZE: Roman Brunclik (28, 82), Jakub Heidenrich (40, 72) / ENG: Tope Obadeyi (89)
Yellow-red cards: CZE: Jakub Heidenrich (72), Roman Brunclik (82)
Referee: Aleksandar Stavrev [FYR Macedonia]
Assistant referees: Krzysztof Myrmus [Poland] and Serkan Ok [Turkey]
Fourth official: Olivier Thual [France]

Greece – Italy 1-1
1-0 Michail Pavlis (23), 1-1 Alberto Paloschi (89 – pen)
Attendance: 1,420 at Mestsky, Mlada Boleslav; KO 19.30
Yellow cards: GRE: Evangelos Galanis (24), Leonidas Argyropoulos (45+1), Ioannis Papadopoulos (47), Nikolaos Babaniotis (63) / ITA: Matteo Bruscagin (80), Matteo Gentili (84)
Referee: Dejan Filipovic [Serbia]
Assistant referees: Ergin Doda [Albania] and Vytautas Simkus [Lithuania]
Fourth official: Olivier Thual [France]

17 July 2008
Czech Republic – Greece 0-0
Attendance: 6,623 at UNisy, Liberec; KO 18.00
Yellow card: CZE: Jan Lecjaks (32) / GRE: Nikolaos Barboudis (4), Michalis Pavlis (59), Sotiris Ninis (63, 63)
Yellow-red card: GRE: Sotiris Ninis (63)
Referee: Albert Toussaint [Luxembourg]
Assistant referees: Konrad Borg [Malta] and Sander van Roekel [Netherlands]
Fourth official: Aleksandar Stavrev [FYR Macedonia]

England – Italy 0-0
Attendance: 3,151 at Strelnice, Jablonec Nad Nisou; KO 20.00
Yellow cards: ENG: Ryan Bertrand (68) / ITA: Matteo Gentili (32)
Referee: Dejan Filipovic [Serbia]
Assistant referees: Vitautas Simkus [Lithuania] and Ergin Doda [Albania]
Fourth official: Dejan Filipovic [Serbia]

20 July 2008
England – Czech Republic 3-0
1-0 Benjamin Mee (47), 2-0 Frederick Sears (67 – pen), 3-0 Daniel Sturridge (84)
Attendance: 1,047 at UNisy, Liberec; KO 18.00
Yellow card: GRE: Vasileios Labropoulos (67)
Referee: Svein Oddvar Moen [Norway]
Assistant referees: Konrad Borg [Malta] and Sander van Roekel [Netherlands]
Fourth official: Aleksandar Stavrev [FYR Macedonia]

Italy – Czech Republic 4-3
1-0 Andrea Poli (21), 1-1 Tomas Necid (23), 2-1 Giacomo Bonaventura (56), 2-2 Jan Moravek (58), 3-2 Alberto Paloschi (71 – pen), 4-2 Andrea Poli (79), 4-3 Jan Moravek (86)
Attendance: 5,200 at Mestsky, Mlada Boleslav; KO 18.00
Yellow cards: ITA: Andrea Mazzarani (20, 74), Andrea Poli (52) / CZE: Jan Moravek (20)
Yellow-red card: ITA: Andrea Mazzarani (74)
Referee: William Collum [Scotland]
Assistant referees: José Tiago Garcia Bolinhas [Portugal] and Igor Krmar [Croatia]
Fourth official: Albert Toussaint [Luxembourg]

Group Standings

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pos</th>
<th>Team</th>
<th>P</th>
<th>W</th>
<th>D</th>
<th>L</th>
<th>F</th>
<th>A</th>
<th>Pts</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Italy</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Czech Republic</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>England</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Greece</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Italian midfielder Andrea Poli, scorer of two goals, turns away from Czech attacker Jan Vosahlik during the 4-3 win – the highest score of the tournament – which earned Francesco Roca’s side a place in the semi-finals.

With midfielder Savvas Gentsoglou (6) one of many Greek players trying to cover back, Joseph Mattuck leads an English counterattack during the match in Liberec which provided the only win of the tournament for Brian Eastick’s side.

Arsenal FC midfielder Kieran Gibbs attempts to cross the ball despite pressure from Czech midfielder Jan Moravek during England’s 2-0 opening-day defeat by the hosts.
Semi-Finals

23 July 2008

Italy – Hungary 1-0

1-0 Fernando Forestieri (65)

Attendance: 3,023 at Struncovy sady, Plzen; KO 17.30

Yellow cards: ITA: Michelangelo Albertazzi (15), Matteo Darmian (29), Fernando Forestieri (88) / HUN: Zsolt Korcsmar (47), Laszlo Szabii (90+3)

Referee: Svein Oddvar Moen (Norway)

Assistant referees: Konrad Borg (Malta) and Sander van Roekel (Netherlands)

Fourth official: William Collum (Scotland)

Germany – Czech Republic 2-1 after extra-time (1-1)

1-0 Marcel Risse (17), 1-1 Tomas Necid (24), 2-1 Richard Sukuta-Pasu (119)

Attendance: 5,000 at Mestsky, Mlada Boleslav; KO: 20.15

Yellow cards: GER: Lars Bender (76), Timo Gebhart (101), Bjorn Kopplin (109), Savio Nsereko (120) / CZE: Jan Vosahlik (43), Jan Hable (85)

Referee: Olivier Thual (France)

Assistant referees: Serkan Ok (Turkey) and Krzysztof Myrmus (Poland)

Fourth official: Aleksandar Stavrev (FYR Macedonia)

Final

26 July 2008

Germany – Italy 3-1

1-0 Lars Bender (24), 2-0 Richard Sukuta-Pasu (61), 2-1 Silvano Raggio (78), 3-1 Timo Gebhart (80)

Germany: Ron Robert Zieler; Dennis Diekmeier, Stefan Reinartz, Florian Jungwirth (capt.), Bjorn Kopplin; Lars Bender (66: Omer Toprak), Sven Bender; Marcel Risse (39: Danny Latza), Deniz Naki (89: Bastian Oczipka), Timo Gebhart; Richard Sukuta-Pasu.

Italy: Vincenzo Fiorelli; Matteo Darmian, Matteo Gentili, Massimiliano Tagliani (capt.), Matteo Bruscaggin; Andrea Poli (46: Giacomo Bonaventura), Silvano Raggio; Andrea Mazzarani, Alberto Paloschi (59: Fabio Zambrara), Fernando Forestieri (78: Umberto Eusebi), Stefano Okaka.

Attendance: 4,100 at Strelnice, Jablonec Nad Nisou; KO 19.00

Yellow cards: GER: Florian Jungwirth (34, 36), Timo Gebhart (80), Bjorn Kopplin (90+1) / ITA: Matteo Gentili (11, 69), Giacomo Bonaventura (47), Vincenzo Fiorelli (80), Massimiliano Tagliani (82)

Yellow-red cards: GER: Florian Jungwirth (36) / ITA: Matteo Gentili (69)

Referee: William Collum (Scotland)

Assistant referees: Krzysztof Myrmus (Poland) and Sander van Roekel (Netherlands)

Fourth official: Svein Oddvar Moen (Norway)

The German team celebrates with the trophy after the 3-1 victory over Italy in the Jablonec final.
# UNDER-19 SELECT SQUAD 2008

(Some of the best performers at the final tournament in the Czech Republic)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Position</th>
<th>Name</th>
<th>Nation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Goalkeepers</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>David BUTTON</td>
<td>England</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Vincenzo FIORILLO</td>
<td>Italy</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Peter GULACSI</td>
<td>Hungary</td>
</tr>
<tr>
<td>Defenders</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>András DEBRECENI</td>
<td>Hungary</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Dennis DIEKMEIER</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Vasileios LABROPOULOS</td>
<td>Greece</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Alexander EBERLEIN</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Benjamin MEE</td>
<td>England</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jan POLAK</td>
<td>Czech Republic</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Stefan REINARTZ</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>Midfielders</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>AARÓN Ñíguez</td>
<td>Spain</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Vlagyimir KOMAN</td>
<td>Hungary</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jan MORAVEK</td>
<td>Czech Republic</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Deniz NAKI</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Savio NSEREKO</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Kyriakos PAPADOPOULOS</td>
<td>Greece</td>
</tr>
<tr>
<td>Forwards</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Fernando FORESTIERI</td>
<td>Italy</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Timo GEBHART</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tomás NECID</td>
<td>Czech Republic</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Krisztian NEMETH</td>
<td>Hungary</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Emilio NSUE</td>
<td>Spain</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Richard SUKUTA-PASU</td>
<td>Germany</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LEADING SCORERS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rank</th>
<th>Name</th>
<th>Nation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tomas NECID</td>
<td>Czech Republic</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Richard SUKUTA-PASU</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lars BENDER</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jan MORAVEK</td>
<td>Czech Republic</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Emilio NSUE</td>
<td>Spain</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alberto PALOSCHI</td>
<td>Italy</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Andrea POLI</td>
<td>Italy</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Marcel RISSE</td>
<td>Germany</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Defender Benjamin Mee scored England’s first goal of the tournament when he ventured upfield just after half-time in the final group game against Greece.
The two-man Technical Team that joined forces with Andy Roxburgh in preparing this report was formed by Roy Millar of Northern Ireland and Dr Zdenek Sivek of the host association.

Roy Millar has been the director of coaching at the Irish Football Association since 1975, when he was still five years short of hanging up his playing boots. Roy’s coaching career has since taken him into almost every department of the grassroots game. He has led Northern Ireland’s Under-17s to five European finals, the Under-19s into the last 16 on four occasions, and, until recently, has been in charge of the Under-21s, having also coached the senior B team, the British Universities team and all the ‘elite squads’ within his development programme. He is also vice-chairman of the Northern Ireland Sports Forum and acts as an instructor for both UEFA and FIFA.

Zdenek Sivek has an equally distinguished record. The FC Slovan Liberec midfielder became the club’s head coach for ten years and then took the role of technical director at the Czechoslovak and Czech national associations from 1986 to 2000. Since then he has worn various coaching hats as a pro-licence tutor, physical fitness coach to the top division referees in the Czech Republic, and secretary to the Union of Czech Football Coaches. He joined UEFA’s Technical Committee and Jira Panel in 1998 and is currently a member of the Panel of Technical Instructors in addition to his duties as vice-president of the Alliance of European Football Coaches’ Associations. He had a busy tournament, combining the roles of technical observer and fitness coach to the match officials.
A squad of fourteen match officials from non-competing associations was assisted by two referees from the host country who acted as fourth officials in Group A. The squad was reduced to eight after the group stage and four after the semi-finals. The referees were either currently in the UEFA talent and mentor project or had just completed the two-year programme. All were within the Category 2 and 3 development groups. The teams of match officials were given a detailed debrief by the observer after each match and salient features – positive and negative – were discussed by the whole squad after the daily fitness session.

Prior to the tournament, all teams were visited by one of the observers (David Elleray and Jozef Marko from the UEFA Referees Committee plus Karel Bohunek and Josef Krula from the host association) and guided through the informative DVD which had initially been prepared for the participants at EURO 2008. Discussions with players and coaches produced positive results in terms of simulation, holding and pushing, brutal play and dissent, although a message was sent to teams before the semi-finals about too-frequent attempts to prevent free kicks from being quickly taken. Interestingly, two players were cautioned for requesting a yellow card for an opponent – and both were dismissed after a second caution in the same match. Behaviour in the technical area was generally good and was not a major issue at a tournament which the match officials rated as an important upward move on their learning curve.

### The Referees

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Country</th>
<th>Date of Birth</th>
<th>FIFA Referee</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>William Collum</td>
<td>Scotland</td>
<td>18.01.1979</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Dejan Filipovic</td>
<td>Serbia</td>
<td>02.04.1973</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Svein Oddvar Moen</td>
<td>Norway</td>
<td>22.01.1979</td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td>Aleksandar Stavrev</td>
<td>FYR Macedonia</td>
<td>33.03.1977</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Olivier Thual</td>
<td>France</td>
<td>24.07.1976</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Albert Toussaint</td>
<td>Luxembourg</td>
<td>10.08.1976</td>
<td>2006</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### The Assistant Referees

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Country</th>
<th>Date of Birth</th>
<th>FIFA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konrad Borg</td>
<td>Malta</td>
<td>12.09.1976</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergin Doda</td>
<td>Albania</td>
<td>02.10.1980</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>José Tiago Garcia Bolinhas</td>
<td>Portugal</td>
<td>02.07.1972</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Igor Krmar</td>
<td>Croatia</td>
<td>02.04.1973</td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td>Krzysztof Myrmus</td>
<td>Poland</td>
<td>04.06.1974</td>
<td>2003</td>
</tr>
<tr>
<td>Serkan Oktay</td>
<td>Turkey</td>
<td>17.10.1978</td>
<td>2004</td>
</tr>
<tr>
<td>Vytautas Simkus</td>
<td>Lithuania</td>
<td>13.01.1975</td>
<td>2003</td>
</tr>
<tr>
<td>Sander van Roekel</td>
<td>Netherlands</td>
<td>28.03.1974</td>
<td>2007</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### The Fourth Officials

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Country</th>
<th>Date of Birth</th>
<th>FIFA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Radek Matejek</td>
<td>Czech Republic</td>
<td>05.02.1973</td>
<td>2004</td>
</tr>
</tbody>
</table>
● 4-4-2 defending with two compact lines of four.
● Strong central defensive block with powerful twin screen (10, 13).
● Patient back-to-middle build-ups; occasional long ball from goalkeeper.
● Cautious attacking with full-backs supporting wingers.
● Threatening in set play but failed to score in three games.
● Good wingers (7, 17) able to run the lines or cut inside.
● Committed and motivated but inhibited by final tournament debut.

BULGARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Player</th>
<th>Born</th>
<th>Pos</th>
<th>Hun</th>
<th>Esp</th>
<th>Ger</th>
<th>G</th>
<th>Club</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ivan KARADZHOV</td>
<td>12.07.1989</td>
<td>GK</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>PFC CSKA Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tsetelin PANOV</td>
<td>17.04.1989</td>
<td>DF</td>
<td>90</td>
<td>21</td>
<td>90</td>
<td>PFC Spartak Plovdiv</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Milcho MAKENDZHIEV</td>
<td>31.10.1989</td>
<td>DF</td>
<td>52</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>FC Pein Blagoevgrad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Daniel ZLATKOV</td>
<td>06.03.1989</td>
<td>DF</td>
<td>5</td>
<td>90</td>
<td>18</td>
<td>FC Pein Blagoevgrad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kristian UZUNOV</td>
<td>04.02.1989</td>
<td>DF</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>72</td>
<td>PFC CSKA Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Alexandar KIROV</td>
<td>25.10.1990</td>
<td>MF</td>
<td>74</td>
<td>43</td>
<td>-</td>
<td>PFC Levski Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Mikhail ALEKSANDROV</td>
<td>11.06.1989</td>
<td>MF</td>
<td>85</td>
<td>69+</td>
<td>90</td>
<td>BV Borussia Dortmund (Ger)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Stefan VELEY</td>
<td>02.05.1989</td>
<td>MF</td>
<td>-</td>
<td>24</td>
<td>90</td>
<td>FC Lokomotiv St. Zagora</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ismail MUSTAFA</td>
<td>26.06.1989</td>
<td>FW</td>
<td>5</td>
<td>47</td>
<td>-</td>
<td>PFC Levski Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Daniel DIMOV</td>
<td>21.01.1989</td>
<td>MF</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>45*</td>
<td>PFC Cherno More Varna</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Branimir KOSTADINOV</td>
<td>04.03.1989</td>
<td>FW</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>32</td>
<td>Heart of Midlothian FC (Sco)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Peter DENCEV</td>
<td>16.02.1989</td>
<td>GK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>PFC Spartak Plavdiv</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Kristian GADZHALOV</td>
<td>20.07.1989</td>
<td>DF</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>5</td>
<td>PFC Cherno More Varna</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Todor GEORGIEV</td>
<td>22.09.1989</td>
<td>DF</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>PFC Levski Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Ivan TSACHEV</td>
<td>18.01.1989</td>
<td>FW</td>
<td>38</td>
<td>9</td>
<td>45+</td>
<td>Reading FC (Eng)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Radoslav VASILEV</td>
<td>12.10.1990</td>
<td>FW</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>PFC Litex Lovech</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Momchil TSVELANOV</td>
<td>03.12.1989</td>
<td>FW</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>PFC Litex Lovech</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Atanas ZEHRIOV</td>
<td>13.02.1989</td>
<td>MF</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>PFC CSKA Sofia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Aleksander TSVEKOV</td>
<td>31.08.1989</td>
<td>DF</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>90</td>
<td>PFC CSKA Sofia</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**No** = Position; **G** = Goals; **S** = Suspended; * = Started the game; + = Played 2nd half; I = Injured/ill

**°** Replaced by 19 Tsvetkov due to injury.

Head Coach

Mihail MADANSKI

Date of birth: 16.02.1957

4-4-2 mit zwei kompakten Viererketten bei gegnerischem Ballbesitz.
Starker zentraler Abwehrblock mit effizienter Doppel-6 (Nrn. 10, 13).
Geduldiger Spielauflauf von hinten; gelegentlich lange Abschläge vom Torwart.
Vorsichtig im Angriff; Aussenverteidiger unterstützen Flügelspieler.
Gefährlich bei Standardsituationen; allerdings keine Torausbeute in drei Spielen.
Gute Flügelspieler (Nrn. 7, 17); können sowohl die Linie entlang als auch nach innen gehen.
Engagiert und motiviert, doch bei ihrem Endrunden-Debüt gehemmt.
CZECH REPUBLIC

- 4-1-4-1 formation, switching to 4-2-3-1 when under pressure
- One screening player (18) at base of midfield diamond
- Mobile, versatile wide players launched by creative playmaker (8)
- Lone striker (10) a menacing presence with finishing ability
- Solid, athletic, well-organised team with physical presence
- Safe build-ups from the back based on careful, accurate passing
- High level of fitness; urged forward by passionate home support

No Player Born Pos Eng Gre Ita Ger G Club
1 Tomas VACLIK 29.03.1989 GK 90 90 90 120 FK Vitkovice
2 Miroslav STEPANEK 15.01.1990 DF 5 90 90 - Hamburger SV (Ger)
3 Jan POLAK 26.03.1989 DF 90 90 90 120 FC Slovan Liberec
4 Martin ZEMAN 28.03.1989 MF 85 90 90 55+ AC Sparta Praha
5 Jan HABLE 04.01.1989 MF 45* 1 1 98 ACF Fiorentina (Ita)
6 Roman BRUNCLIK 13.03.1989 DF 82 5 - 120 FK Banik Ostrava
7 Jan VOSAHLIK 08.03.1989 FW 75 85 77 120 Jablonec 97
8 Jan MORAVEK 01.11.1989 MF 90 90 90 65* 2 Bohemians 1905
9 Tomas NUC 09.03.1989 MF - 13 - - SK Sigma Olomouc
10 Tomás NECID 13.08.1989 FW 90 90 90 4 SK Sigma Olomouc
11 Libor KOZAK 30.05.1989 FW - 5 13 - SFC Opava
12 Petr REINBERK 23.05.1989 DF 90 45+ 73 22 1. FC Slovácko
13 Jan LEČAN 09.08.1990 MF 15 90 90 104 FK Viktoria Přerov
14 Radim REZNIK 20.01.1989 DF 90 90 90 120 FC Banik Ostrava
15 Jakub HEIDENREICH 27.04.1989 DF 72 5 - 120 SK Sigma Olomouc
16 Michal BARTA 23.12.1989 GK - - - - SK Sigma Olomouc
17 Petr WOJNAR 12.01.1989 MF - 90 17 16 FC Banik Ostrava
18 Lukas MARCEK 17.04.1990 MF 45+ 90 90 120 1. FC Brno

Pos = Position; G = Goals; S = Suspended; * = Started the game; + = Played 2nd half; I = Injured/Ill

Head Coach
Jakub DOVALIL
Date of birth: 08.02.1974
ENGLAND

- 4-4-2 with two flat lines in defence and midfield; adaptable to 4-3-3
- Two screening players (2, 8) with good reading of the game
- Tried to build attacks with positive medium-length passing
- Effective use of diagonal passes to exploit wide areas
- High-tempo, high-pressure play throughout the game
- Sharp, efficient tackling in 1 v 1 situations
- Strong team spirit and will-to-win

Head Coach
Brian EASTICK
Date of birth: 12.01.1952

No Player Born Pos Cze Ita Gre G Club
1 David BUTTON 27.02.1989 GK 90 90 90 Tottenham Hotspur FC
2 Jack CORK 25.06.1989 DF 90 90 90 Chelsea FC
3 Joseph MATTOCK 15.05.1990 DF - - 90 Leicester City FC
4 Daniel GOSLING 01.02.1990 MF 78 - 3 Everton FC
5 James TOMKINS 29.03.1989 DF 90 90 1 West Ham United FC
6 Krystian PEARCE 05.01.1990 DF 90 90 90 Birmingham City FC
7 Scott SINCLAIR 25.03.1989 MF 64 4 7 Chelsea FC
8 Kieran GIBBS 26.09.1989 MF 90 90 90 Arsenal FC
9 Daniel STURRIDGE 01.09.1989 FW 90 90 90 1 Manchester City FC
10 Frederick SEARS 27.11.1989 FW 90 86 83 1 West Ham United FC
11 Daniel ROSE 02.07.1990 MF 90 77 90 Tottenham Hotspur FC
12 Ryan BERTRAND 05.08.1989 DF 90 90 87 Chelsea FC
13 Jason STEELE 18.08.1990 GK - - - Middlesbrough FC
14 Victor MOSES 12.12.1990 MF - 90 73 Crystal Palace FC
15 Jamie CHANDLER 24.03.1989 MF 12 - - Sunderland AFC
17 Benjamin MEE 21.09.1989 DF - 90 90 1 Manchester City FC
18 Tope OBADUYI 29.10.1989 FW 26 - - - Bolton Wanderers FC

Pos = Position; G = Goals; S = Suspended; I = Injured/Ill
1. 4-4-2 narrow defending with two midfield screening players
2. Team drops deep to defend; pressing from halfway line
3. High-tempo counterattacking game with penetrating passing
4. Good use of wide areas by pacey wingers and overlapping full-backs
5. Interchangeable players in all attacking positions
6. Well-rehearsed set play; goals scored from corners
7. Dangerous deep running from midfield areas

---

**No** | **Player** | **Born** | **Pos** | **Esp** | **Bol** | **Hun** | **Cze** | **Ita** | **G** | **Club**
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Tom MICKEL | 19.04.1989 | GK | - | - | - | - | - | - | FC Energie Cottbus
2 | Dennis DIEKMEIER | 20.10.1989 | DF | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 1 | Werder Bremen
3 | Björn KOPPLIN | 07.01.1989 | DF | 11 | 90 | 90 | 120 | 90 | - | FC Bayern München
4 | Stefan REIMARZ | 01.01.1989 | DF | 90 | 90 | 45* | 120 | 90 | 1 | Bayer 04 Leverkusen
5 | Florian JUNGWIRTH | 27.01.1989 | MF | 90 | 90 | 90 | 120 | 36* | - | TSV 1860 München
6 | Sven BENDER | 27.04.1989 | MF | 90 | 90 | 45+ | 90 | 97 | - | TSV 1860 München
7 | Deniz NAKI | 09.07.1989 | FW | 90 | 90 | 90 | 65* | 89 | - | Bayer 04 Leverkusen
8 | Lars BENDER | 27.04.1989 | MF | 5 | 83 | 45* | 120 | 66 | 2 | Bayer 04 Leverkusen
9 | Richard SUKUTA-PASU | 24.06.1990 | FW | 88 | 39* | 1 | 55+ | 90 | 3 | Bayer 04 Leverkusen
10 | Timo GEBHARD | 12.04.1989 | MF | 90 | 90 | 90 | 108 | 90 | 1 | TSV 1860 München
11 | Savio NSEREKO | 27.07.1989 | FW | 90 | 90 | 89 | 120 | 5 | 1 | Manchester United FC (Eng)
12 | Ron Robert ZIELER | 12.02.1989 | GK | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 1 | Bayer 04 Leverkusen
13 | Marcel RISSE | 17.12.1989 | MF | 90 | - | - | 120 | 39* | 2 | Bayer 04 Leverkusen
14 | Ömer TOPRAK | 21.07.1989 | DF | 79 | - | 45+ | - | 24 | 1 | SC Freiburg
15 | Danny LATZA | 07.12.1989 | MF | 90 | 45* | 45+ | 23 | 51+ | - | SC Freiburg
16 | Mario VRANCIC | 23.05.1989 | MF | - | 7 | - | 12 | - | - | SC Freiburg
17 | Bastian OCZIPLA | 12.01.1989 | DF | - | - | 1 | - | - | - | Bayer 04 Leverkusen
18 | Rahman SOYUĐOĞRU | 06.01.1990 | FW | 90 | 90 | 89 | 120 | 51+ | - | SC Freiburg

**Pos** = Position; **G** = Goals; **S** = Suspended; **+** = Started the game; **+** = Played 2nd half; **I** = Injured/ill

---

**Head Coach**
Horst HRUBESCH
Date of birth: 17.04.1951
GREECE

- 4-2-3-1 formation adaptable to 4-2-2-2
- Two screening players (6, 16) on permanent duty in front of back four
- Patient build-ups, multiple passing at the back
- Good positional control of game even when not in possession
- Deep-lying playmaker (16) combining well with central midfielder (5)
- Quick play in wide areas via dribbling skills of 9, 11
- Excellent team spirit and commitment

No Player Born Pos Ita Cze Eng Club
1 Dean BOUZANIS 02.10.1990 GK - - - Liverpool FC (Eng)
2 Nikolaos BARBOUDIS 06.03.1989 DF 90 90 90 Fostir FC
3 Vasileios LABROPOULOS 31.03.1990 DF 90 90 90 Olympiacos CFP
4 Kyriakos PAPADOPOULOS 23.02.1992 DF 90 90 90 Olympiacos CFP
5 Nikolaos BOUZIKOS 16.09.1989 DF 90 90 90 Olympiacos CFP
6 Savvas GENISOGLU 19.09.1990 MF 90 90 90 Olympiacos CFP
7 Sotiris NINIS 03.04.1990 FW 90 90 90 Olympiacos CFP
8 Michalis KARYGIAS 14.10.1989 MF 68 - 90 Olympiacos CFP
9 Eleftherios MITSOUKAS 07.03.1990 FW 90 90 90 Olympiacos CFP
10 Sotiris STRATAKIS 30.03.1989 MF 22 2 90 Olympiacos CFP
11 Michalis PAVLIS 22.09.1989 FW 82 88 40+ 1 AEK Athens FC
12 Nikolaos BABANIOTIS 28.06.1989 GK 90 90 90 Panathinaikos FC
13 Leonidas ARGYROPOULOS 29.05.1990 DF 90 34 59 Panathinaikos FC
14 Evangelos GALANIS 07.09.1989 DF 90 90 90 Panathinaikos FC
15 Stergios PSIANOS 12.09.1989 MF 31 23 38+ Panathinaikos FC
16 Ioannis PAPADOPOULOS 09.03.1989 MF 90 90 90 Panathinaikos FC
17 Theodoros KARAPETAS 25.07.1990 MF 90 90 90 Panathinaikos FC
18 Apostolos GIANNOU 25.01.1990 FW 8 - 90 Panathinaikos FC

Pos = Position; G = Goals; S = Suspended; * = Started the game; + = Played 2nd half
HUNGARY

- 4-2-3-1 with solid back four and alert, sound goalkeeper
- Two screening midfielders and interchangeable wide players
- Lone striker (9) good at holding ball up; a permanent threat
- Hardworking playmaker (7) an excellent middle-to-front link
- Attacks based on positive forward passing and long diagonal switches
- Variety of well-rehearsed set play
- High pressure on ball-carrier especially in wide areas
- Système en 4-2-3-1 avec une solide défense à quatre joueurs et un gardien alerte et solide
- Deux milieux récupérateurs et des joueurs excentrés qui permutent
- Un seul attaquant de pointe (no 9), constamment menaçant et au bénéfice d'une bonne conservation du ballon
- Meneur de jeu travailleur (no 7), et assurant très bien la transition entre le milieu et l'attaque
- Attaques basées sur des passes en avant efficaces et des renversements à l'aide de longues diagonales
- Balles arrêtées bien répétées et variées
- Fort pressing sur le porteur de ballon, en particulier sur les flancs
- 4-2-3-1 mit solider Viererabwehr und wachsamem, gutem Torhüter
- Doppels 6 und Flügelspieler, die die Positionen tauschen
- Alleinige Sturmspitze (Nr. 9), gut darin, den Ball zu halten; permanent gefährlich
- Sehr engagierter Spielmacher (Nr. 7), Dreh- und Angelpunkt für das Offensivspiel
- Angriffsspiel basierend auf konstruktiven Pässen nach vorn und langen diagonalen Seitenwechseln
- Breite Palette an gut einstudierten Standards
- Großer Druck auf ballführenden Spieler, insbesondere auf den Aussenbahnen

No Player Born Pos Bul Esp Ger Ita G Club
1 Peter GULACSI 06.05.1990 GK 90 90 - 90 Liverpool FC (Eng)
2 Attila BUSAI 21.01.1989 MF 90 90 19 77 MTK Budapesti FC
3 Zsolt KORCSMAR 09.01.1989 DF 90 90 5 90 Honved
4 Daniel LENGYEL 01.03.1989 DF - - 90 - MTK Budapesti FC
5 András DEBRECENI 21.04.1989 DF 90 90 90 90 UC Sampdoria (Ita)
6 András GÁL 20.04.1989 MF 72 - 90 90 Honved
7 Vlagyimir KOMAN 16.03.1989 MF 90 90 - 90 UC Sampdoria (Ita)
8 András SIMON 30.03.1990 FW 2 2 90 5 1 Liverpool FC (Eng)
9 Kristzian NEMETH 05.01.1989 FW 88 89 - 90 1 Liverpool FC (Eng)
10 Mark NIKHÁZI 02.02.1989 MF 5 57 90 - MTK Budapesti FC
11 László SZABÓ 07.02.1989 MF 85 33 90 90 MTK Budapesti FC
12 Peter POKORNI 21.11.1989 GK - - 90 - Paksi FC
13 Adrian SZERERES 21.04.1989 DF - - 90 90 MTK Budapesti FC
14 Adám PRESINGER 26.01.1989 FW 90 90 90 90 Honved
15 Witold TORSCH 18.11.1990 FW - 61 13 Liberty Oradea
16 András GOSZTONYI 07.11.1989 MF 88 89 12+ 90 MTK Budapesti FC
17 Dániel LENGYEL 01.03.1989 DF 90 90 - 90 MTK Budapesti FC
18 Oliver NAGY 07.11.1989 MF 90 90 17+ 1 1 MTK Budapesti FC

Pass = Position; G = Goals; S = Suspended; * = started the game; + = Played 2nd half; I = Injured/ill

Head Coach
Tibor SISA
Date of birth: 10.12.1960
ITALY

- Operated 4-4-2, 4-3-3 or 4-2-3-1 depending on match situation
- Quick to set up defensive block (with two midfield screening players)
- Fast build-ups and counters as soon as ball was won in defensive third
- Efficient positional rotation, ball circulation in midfield
- Excellent levels of technique, especially 7 and 8
- Good understanding and combinations between lines of team
- Strong team ethic with high levels of commitment and motivation

No Player | Born         | Pos | Gre | Eng | Cze | Hon | Ger | G | Club
---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----
1  | Vincenzo FIORILLO | 13.01.1990 | GK  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 | UC Sampdoria
2  | Matteo DARMIAN   | 02.12.1989  | DF  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 | AC Milan
3  | Matteo BRUSCAGIN | 03.08.1989  | DF  | 65  | 90  | -   | -   | -  | AC Milan
4  | Silvano RAGGIO   | 27.03.1989  | MF  | 45+ | 90  | 90  | 90  | 90 | Genoa CFC
5  | Massimiliano TAGLIANI | 04.04.1989 | DF  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 | AC Fiorentina
6  | Matteo GENTILI    | 21.08.1989  | DF  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 | Atalanta BC
7  | Alberto PALOSCHI  | 04.01.1990  | FW  | 84  | 77  | 85  | 59  | 2  | AC Milan
8  | Andrea MAZZARANI | 08.11.1989  | MF  | 90  | 74  | 90  | -   | -  | AS Roma
9  | Stefano OKAKA    | 09.08.1989  | FW  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 | FC Modena
10 | Fernando FORESTIERI | 15.01.1990 | MF  | 90  | 90  | 45+ | 45+ | 78 | AC Siena
11 | Umberto EUSEPI   | 09.01.1989  | FW  | 17  | -   | 5   | 12  | -  | Genoa CFC
12 | Carlo PINOSGLO   | 16.03.1990  | GK  | -   | -   | -   | -   | -  | Juventus
13 | Giovanni FORMICONI| 14.12.1989  | DF  | -   | 89  | 45  | -   | -  | Udinese Calcio
14 | Michelangelo ALBERTAZZI | 07.01.1991 | MF  | 90  | 25  | 90  | -   | -  | AC Milan
15 | Andrea POLI      | 29.09.1989  | MF  | 90  | 90  | 90  | 45+ | 2  | UC Sampdoria
16 | Giacomo BONAVENTURA | 22.08.1989 | MF  | 90  | 90  | 45+ | 45+ | 1  | Atalanta BC
17 | Domenico MARCHETTI| 07.08.1989  | DF  | -   | 13  | -   | -   | -  | Real Montecchio
18 | Fabio ZAMBLERA   | 07.04.1990  | FW  | 73  | 6   | -   | 31  | -  | Newcastle United FC (Eng)

Pos = Position; G = Goals; S = Suspended; * = Started the game; + = Played 2nd half

Head Coach
Francesco ROCCA
Date of birth: 02.08.1954
SPAIN

- Traditional 4-2-3-1 formation with high levels of technique
- Two screening players (8, 6) key figures in launching attacks
- Skilful attacking in wide areas with full-backs supporting wingers
- Excellent combinations based on first-time short passing
- Lone striker (9) supported by ‘free spirit’ playmaker (16)
- Dangerous in-swinging free kicks and corners
- Aarón (10) a winger with outstanding skills and vision

No Player Born Pos Ger Hun Bul G Club
1 Tomás MEJÍAS Osorio 30.01.1989 GK - - 15 Real Madrid CF
2 CÉSAR Azpilicueta Tanca 28.08.1989 MF 90 90 90 Club Atlético Osasuna
3 José Maria ANTÓN 19.03.1989 DF 90 72 - Real Madrid CF
4 César ORTIZ Puentenueva° 30.01.1989 DF 90 1 1 Club Atlético de Madrid
5 Víctor RUIZ Torre 25.01.1989 DF - - 20 RCD Espanyol
6 Ignacio CAMACHO Barnola 04.05.1990 MF 63 90 90 Club Atlético de Madrid
7 Manuel Castellano ‘LILLO’ 27.03.1989 DF 13 90 90 Valencia CF
8 Daniel PAREJO Muñoz 16.04.1989 MF 90 90 90 Real Madrid CF
9 Emilio NSUE López 30.09.1989 FW 90 90 90 2 Real Madrid CF
10 AARÓN Ñíguez Esclapez 26.04.1989 MF 77 90 23* 1 Iraklis FC (Gre)
11 Daniel AQUINO Pintos 27.07.1990 FW 54 25 67+ Real Murcia CF
12 ALVARO Dominguez Soto 16.05.1989 DF - 90 75 Club Atlético de Madrid
13 David DE GEA Quintana 07.11.1990 GK 90 90 75 Liverpool FC (Eng)
14 Miguel Angel LUQUE 23.07.1990 DF 27 90 - Villarreal CF
15 Francisco ‘FRAN’ MERIDA 04.03.1990 MF 5 65 90 1 Real Sociedad
16 Jordi ALBA Ramos 21.03.1989 FW 90 45+ 90 1 Valencia CF
17 Iván BOLADO Palacios 03.07.1989 FW 36 45* - Racing Santander
18 Alberto MORGADO 10.05.1990 DF - - 70 Real Sociedad

Pos = Position; G = Goals; S = Suspended; ° = Started the game; * = Played 2nd half; I = Injured/ill
* Replaced by 19 Morgado due to injury

Formación basée sur un 4-2-3-1 traditionnel; excellente technique
Deux milieux récupérateurs (no 8, no 6) jouant un rôle clé dans le lancement des attaques
Attaques habiles sur les extérieurs, avec des latéraux venant au soutien des ailiers
Excellentes combinaisons basées sur des passes courtes à une touche de balle
Un seul attaquant en pointe (no 9) soutenu par un meneur de jeu (no 16) évoluant comme un électron libre
Equipe dangereuse sur coups francs et corners rentrants
Aarón (no 10): un ailier exceptionnel par son habileté et sa vision du jeu

Formation basée sur un 4-2-3-1 traditionnel; excellente technique
Deux milieux récupérateurs (no 8, no 6) jouant un rôle clé dans le lancement des attaques
Attaques habiles sur les extérieurs, avec des latéraux venant au soutien des ailiers
Excellentes combinaisons basées sur des passes courtes à une touche de balle
Un seul attaquant en pointe (no 9) soutenu par un meneur de jeu (no 16) évoluant comme un électron libre
Equipe dangereuse sur coups francs et corners rentrants
Aarón (no 10): un ailier exceptionnel par son habileté et sa vision du jeu

Traditionelles 4-2-3-1 mit technisch starken Spielern
Doppel-6 (Nrn. 8, 6) die Schlüsselfiguren in der Angriffsauslösung
Gekonntes Angriffsspiel über die Aussenbahnen, wobei die Aussenverteidiger die Flügelspieler unterstützen
Exzellente Kombinationen basierend auf direktem Kurzpassspiel
Alleinige Angriffs spitze (Nr. 9) unterstützt von Spielmacher mit vielen Freiheiten (Nr. 16)
Gefährliche nach innen gedrehte Freistösse und Eckbälle
Aarón (Nr 10) ein Flügelspieler mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten und viel Übersicht
In UEFA’s annual Fair Play ranking, coefficients of 8 points or more offer opportunities to earn UEFA Cup places. In the Czech Republic only England, eliminated in the group phase, achieved that standard. A heartening fact was that, at the 2008 finals staged in a central European country, one of the factors in determining the ranking was the (good) behaviour of fans, as most teams were encouraged by travelling support.

The finals in the Czech Republic produced 70 yellow cards at an average of 4.67 per match, with seven players dismissed as a result of two yellow-card offences. The number of cautions represents a slight increase with regard to the two previous final tournaments which yielded 67 cautions in 2007 and 66 in 2006 after a sharp rise of over 50% in comparison with the 42 yellow cards shown at the 2005 finals in Northern Ireland. By way of comparison, the EURO 2008 finals yielded an average of 3.9 yellow cards per match and the Fair Play ratings were substantially higher. The Under-19 winners, England, would have finished 4th and the Czech runners-up 11th.

Although the Under-19 finals were unquestionably played with great commitment, there were no direct red cards and it would be a fallacy to interpret the figures as a symptom of violent conduct. Among the cautions issued for other types of misdemeanour was the yellow card issued to Germany’s Savio Nsereko in the last minute of extra time during the semi-final. His second caution in 390 minutes of football ruled him out of the final and revived a talking point from 2007, when four players had missed the final due to suspension. With a new formula adopted at senior level to deal with this contingency, it was widely suggested that a similar measure could be built into the regulations for the Under-19 finals.

**Fair Play Ranking**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Team</th>
<th>Points</th>
<th>Matches</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>England</td>
<td>8.285</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Czech Republic</td>
<td>7.696</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Spain</td>
<td>7.666</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Hungary</td>
<td>7.625</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Germany</td>
<td>7.600</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Italy</td>
<td>7.499</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Bulgaria</td>
<td>7.273</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Greece</td>
<td>7.142</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
THE LEARNING EXPERIENCE

One of the objectives at the final tournaments of UEFA’s youth competitions is to offer the youngsters opportunities to prepare themselves for professional careers. The finals in the Czech Republic succeeded in this respect as levels of public and media interest were high enough to create a genuinely competitive scenario. Matches were screened by Eurosport and standards were pitched high in the sense that pre-match and post-match activities mirrored parameters of the senior game as closely as possible.

On the one hand, the event was ‘homely’ in the sense that the central European location made it feasible for the players’ families and friends to join the supporters in the stadiums. On the other hand, professional aspects were implanted as efficiently as possible in terms of press conferences, interviews and mixed-zone activities with a view to building media-awareness into the players’ development.

At a tournament of this nature, supporters are by no means the only observers. Club scouts formed a sizeable contingent while a significant number of technical observers included a group of youth coaches from Finland in addition to the members of technical teams from competing associations. Although player development may focus primarily on technical and tactical issues, the standards of peripheral activities were pegged to a sufficiently high level that the tournament was able to provide the young players an optimal learning experience.

Striker Krisztian Nemeth, scorer of the winner against Bulgaria, is congratulated by Hungarian supporters after the final whistle.

The Eurosport camera crew prepares to pan along the players’ faces as the national anthem of Germany rings out prior to the semi-final against the hosts in Mlada Boleslav.

Jim Boyce, 1st vice-chairman of UEFA’s Youth & Amateur Football Committee, makes a presentation to the evergreen Rudi Bata, efficient and enthusiastic tournament director of the 2008 finals.

6 and 8 – Sven and Lars. The Bender twins celebrate with fans and family after the title win in Jablonec.
In the Czech Republic, Germany won the Under-19 title for the first time and ended the sequence of six western European victories by Spain (four), Italy and France. The search for precedents delves back more than two decades into the history of the Under-18 competition, with the former East Germany defeating the same opponents by the same scoreline in 1986. In Jablonec, German head coach Horst Hrubesch earned his first youth title 28 years after heading the senior team’s two goals in the European Championship final against Belgium and 25 years after captaining the Hamburger SV team which beat Juventus 1-0 in Athens to take the Champion Clubs’ Cup. The 2008 winners also go into the competition’s record books as the first champions to feature twins in the line-up, with Sven and Lars Bender operating side by side in the midfield holding roles.

**Finals in the European Under-18 Championship**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Teams</th>
<th>Res</th>
<th>Venue</th>
<th>Referee</th>
<th>Att</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03.06.1981</td>
<td>West Germany – Poland</td>
<td>1-0</td>
<td>Düsseldorf</td>
<td>Adolf Mathias (AUT)</td>
<td>56,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30.05.1982</td>
<td>Scotland – Czechoslovakia</td>
<td>3-1</td>
<td>Helsinki</td>
<td>Karl-Heinz Trutschel (GER)</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22.05.1983</td>
<td>France – Czechoslovakia</td>
<td>1-0</td>
<td>London</td>
<td>Zoran Petrovic (YUG)</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>03.06.1984</td>
<td>Hungary – USSR</td>
<td>0-0</td>
<td>Moscow</td>
<td>José Roa Das Santos (POR)</td>
<td>72,800</td>
</tr>
<tr>
<td>15.10.1986</td>
<td>East Germany – Italy</td>
<td>3-1</td>
<td>Subotica</td>
<td>Lajos Nemeth (HUN)</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>27.07.1988</td>
<td>USSR – Portugal</td>
<td>3-1</td>
<td><em>Frydek-Mistek</em></td>
<td>Andrzej Libich (POL)</td>
<td>3,500</td>
</tr>
<tr>
<td>29.07.1990</td>
<td>USSR – Portugal</td>
<td>0-0</td>
<td><em>Békéscsaba</em></td>
<td>Gerhard Kopl (AUT)</td>
<td>1,500</td>
</tr>
<tr>
<td>25.07.1992</td>
<td>Turkey – Portugal</td>
<td>2-1</td>
<td>Bayreuth</td>
<td>Ion Craciunescu (ROM)</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25.07.1993</td>
<td>England – Turkey</td>
<td>1-0</td>
<td>Nottingham</td>
<td>Roy Heilge Olsen (NOR)</td>
<td>23,381</td>
</tr>
<tr>
<td>31.07.1994</td>
<td>Portugal – West Germany</td>
<td>1-1</td>
<td><em>Mérida</em></td>
<td>Istvan Vad (HUN)</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22.07.1995</td>
<td>Spain – Italy</td>
<td>4-1</td>
<td><em>Katerini</em></td>
<td>Atonas Ouzouvov (BUL)</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30.07.1996</td>
<td>France – Spain</td>
<td>1-0</td>
<td>Besançon</td>
<td>René Tamming (NED)</td>
<td>2,700</td>
</tr>
<tr>
<td>31.07.1997</td>
<td>France – Portugal</td>
<td>1-0</td>
<td><em>Reykjavik</em></td>
<td>Fiorenzo Treossi (ITA)</td>
<td>1,500</td>
</tr>
<tr>
<td>26.07.1998</td>
<td>Rep of Ireland – West Germany</td>
<td>1-1</td>
<td><em>Narbona</em></td>
<td>Eric Romain (BEL)</td>
<td>2,500</td>
</tr>
<tr>
<td>26.07.1999</td>
<td>Portugal – Italy</td>
<td>1-0</td>
<td>Norrköping</td>
<td>Costas Kapetanis (CYP)</td>
<td>3,027</td>
</tr>
<tr>
<td>26.07.2000</td>
<td>France – Ukraine</td>
<td>1-0</td>
<td>Nuremberg</td>
<td>Orhan Erdemir (TUR)</td>
<td>32,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29.07.2001</td>
<td>Poland – Czech Republic</td>
<td>3-1</td>
<td>Helsinki</td>
<td>Eric Poulat (FRA)</td>
<td>1,870</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*After extra time

1984: Hungary won 3-2 on penalties
1990: USSR won 4-2 on penalties
1994: Portugal won 4-1 on penalties
1998: Republic of Ireland won 4-3 on penalties

**Finals in the European Under-19 Championship**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Teams</th>
<th>Res</th>
<th>Venue</th>
<th>Referee</th>
<th>Att</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28.07.2002</td>
<td>Spain – Germany</td>
<td>1-0</td>
<td>Oslo</td>
<td>Darko Ceferin (SLO)</td>
<td>16,400</td>
</tr>
<tr>
<td>26.07.2003</td>
<td>Italy – Portugal</td>
<td>2-0</td>
<td>Vaduz</td>
<td>Selcuk Dereli (TUR)</td>
<td>4,500</td>
</tr>
<tr>
<td>24.07.2004</td>
<td>Spain – Turkey</td>
<td>1-0</td>
<td>Nyon</td>
<td>Pedro Oliveira Garcia (POR)</td>
<td>4,800</td>
</tr>
<tr>
<td>29.07.2005</td>
<td>France – England</td>
<td>3-1</td>
<td>Belfast</td>
<td>Pieter Verk (NED)</td>
<td>4,723</td>
</tr>
<tr>
<td>29.07.2006</td>
<td>Spain – Scotland</td>
<td>2-1</td>
<td>Poznan</td>
<td>Kristinn Jakobsson (ISL)</td>
<td>13,200</td>
</tr>
<tr>
<td>27.07.2007</td>
<td>Spain – Greece</td>
<td>1-0</td>
<td>Linz</td>
<td>Claudio Circhetta (SUI)</td>
<td>7,200</td>
</tr>
<tr>
<td>26.07.2008</td>
<td>Germany – Italy</td>
<td>3-1</td>
<td>Jablonec</td>
<td>William Collum (SCO)</td>
<td>4,100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

TV cameras follow match officials and players as they emerge from the dressing rooms for the Italy v Hungary semi-final in Plzen.