# BEETH0VENS WERKE. 

## Vollständige, kritisch durchgesehene

## überall berechtigte Ausgabe.

Mit Genehmigung aller Originalverleger.
Serie 24. LIEDER

## mit Pianoforte, Violine und Violoncell.

No. 125 Schottische Lieder. Op. 108
(257) 2 Thlr. 6 Ngr. netto.

- 2. 12 Irische Lieder
(258) 1
(259) 1
- 3. 12 Englische, Schottische. Irische und Italienische Lieder
- 4. 12 Schottische Lieder
(260) 1
- 5. 25 Irische Lieder
(261) 2
- 6. 20 Irische Lieder
(262) 1

7. 26 Wallisische Lieder
(263) 2

Die Ziffern in () bezeichnen die fortlaufende Nummer der Gesammansgabe.

Complet in drei brochirten Bänden. Preis 12 Thlr. 3 Ngr. In drei eleganten Sarsenet-Bänden mit Golddruck. Preis 13 Thlr. 20 Ngr.

LEIPZIG, VERLAG VON BREITKOPF UND HÄRTEL.
mit ohligater Begleitung von Pianoforte Violine und Violoncell von

## The banner of Buccleuch._ Das Bamer von Buccleuch.*)

N. 1.

Violinu.
Violoncello.


BASSO.

Pianoforte.

2) southern in_va_der spread wateand disorder, at the glance of her crescents he paused and withdrew; for around them were marshalld the
 2: \%




Tultima volta.


And when it is over, well drink a blithe measure, To each laird and each lady that wituess'd our fun, And to every blithe heart that took part in our pleasure, To the lads that have lost, and the lads that have won. May the forest still flourish, both borough and landward, From the hall of the peer to the herd's ingle _ nook; Aud huzza! my brave hearts, for Buccleuch and his standard, For the King and the Country, the Clan and the Duke.

Walter Scott.

CThd zum Endschluss.ein fröhlicher Trinkspruch erschalle Dem Gast, der geweilt bis das Schauspiel verrann, Und ein Hoch euch, ihr lustigen Ritter vom Balle, Der Schaar, die verlor, wie der Schaar die geuann.
Schïtz'Gott ünser Hochland mit Wëilern und Fleckien, Ion der Halle des Pairs bis zum Hüttchen in Grau, C'nd Hurrah für Buccleuch und sein Bamer, ihr Recken, Für Kiönig und Heimath, für Heroog und Gau!
G.Pertz.

## Duncan Gray. - Duncan Gray.

N02.


*) A well known rock in the Frith of Clyde.
13. 2 (;).


How it comes, let Doctors tell,
IIi, ha, the wooing oft!
Meg grew sick as he grew heal, Ha , ha, the wooing out! Something in her bosom wrings, For relief a sigh she brings; And oh! her eent, they spak sic things!
Ha, ha, the wooing ot!
Duncan was a lad o' grace,
Ha, ha, the wooing o't!
Maggie's was a piteous case,
Mit, ha, the wooing ót!
Duncan could na be her death,
Swelling pity smoor'd his wrath;
Now theyre crouse and canty baith, Ha, ha, the wooing u't!

Sag'ein Doktor mir den Grund, Ha, ha, die Freierei!
Sie ward hrank und er gesund, Ha, ha, die Freierei!
Irgend etwas drückt ihr Herz, Schmachtend seufzt sie himmeluärts, Und ihr Auge irrt in Schmerz, Hn, ha, die Freierei!

Duncans Hers war nicht von Stein,
Ha, ha, die Freierei!
Mogte Maggies Tod nicht sein, Ha, ha, die Freierei!
Duncan, der kein Mörder war,
Führt versöhnt sie zum Altar_
Längst sind sie ein glüctilich Paar! Ha, ha, die Freierei!
G. Pertz.

## Up! quit thy bower.- Auf! kräht der Hahn.

Violino.

Violoncello.
Allegretto spiritoso.

B. 260.

B.26;).



13.2;0).


Cease your funning. - Spar' die Schwänke.

Violino.

Violoncello.

B. 260.

B. 260.

## Highland Harry.- Hochlands Harry.

No 6.
Allegretto spiritoso.
Violino.

B. 260 .

13.260.

B. 260 .

B. 260 .

N0 8.
Womankind._ Das Weib.

13.260.

B. 2;0.

B. 260 .

## Lochnagar. - Lochnagar.

Ne 9.
Andante affettuoso.
Violino.

Violoncello.

SOPRANO.

BASSO.


Pianoforte.


R. 2 ;0.

B. 260.




The hand that mingled in the meal, At midnight drew the felon steel, And gave the host's kind breast to feel, Meed for his hospitality.
The friendly hearth which warm'd that hand, At midnight arm'd it with the brand That bade destruction's flames expand Their red and fearful blazomry.

Then woman's shrick was heard in vain, Nor infancy's unpitied plain More than the warrior's groan, could gain Respite from ruthless butchery.
The winter wind that whistled shrill, The snows that night that cloked the hill, Though wild and pitiless, had still Firr more than southron clemency.

Long have my harp's best notes been gone, Few are its strings, and faint their tone, They can but sound in desert lone Their grey_ haird master's misery. Were each grey hair a minstrel string, Each chord should imprecations fling, 'Till startled Scotland loud should ring, ,,Revenge for blood and treachery!"

Walter Scott.

Die Hand, die sugrelangt beim Mahl, Zog Mitternachts den Mörderstahl, Uud gab sum Lohne Todesqual Dem Wirth für milde Gastlichkeit. Der. Heerd, der Tags gewärmt die Hand, Bewehrte Nachts sie mit dem Brand, Der, wild auflodernd, Deck' und Wänd Dergrausigen Vernichtung weiht?

Da drang der. Ton des Jammerschreis L'msonst zu Herzen, kalt wie Eis, Matrone, Juneffrau, Kind und Greis_ Nicht Eins entging der Schlüchterei. Der Wintersturm, der wild gebrüllt, Das Schneekleid, das den Berg umhüllt, Hie rauh und kalt auch,schien erfüllt Ión Milde wie Italiens Mai.

Mein bester Sang ist lüngsst verhallt, Der Saiten Rest tünt matt und kalt, Erlosch'nen Blick's im Felsenspalt Uěhklag'ich einsam, früh und spat. Wär'jedes graue Huar ein Strang, Verwünschung sprühte jeder Klang, Bis Schottland auferstïnd'im Sang: ,,Rache für Blut und Missethat!"
G. Pertz.

Auld lang Syne._ Die alte gute Zeit.

Violino.

Violoncello.


BASSO.
TENORE.
SOPRANO.

twa hat run a _ _ bout thebraes, and pad the gow_ans fine, butwe've wanderdmony a wea - ry foot sin'
2) Hoch_ land sind wir oft geschweiftmach Blu_men weit und breit; wir gin_ genmanchen rau_hen Pfad seit

R. 260.



The Quakers Wife._ Des Seemans Weib.
N0 12.
Andantino con moto quasi Allegretto.
Violino.

13.260.



Klei_de! G.Pertz.

B. 260 .

