## HWTDR UNTD CWSANTOE 

| $\cdots$ |  | N: |  | X" |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 215. | An dir Hoffnung. . . 0 pr.3? | 29. | Au ciuen S'augling | ? 43 | Andie Codiebte. |
| 216. | Mdelaide............., 46 | 230. | Abschiedsgesang aullients Bürger. | 243 | Dasselbe (Friulhere Bratheilung.) |
| 217. | ( H deler von Gellert........, 48 . | 231. | Kriegslied der ()estreidher. | ? 44 | So oder so. |
| 218. | 8 Cosange und Lieder. ....., 52. | 93\%. | Der freir Mamn . | 945 | Das ('ehermmiss. |
| 219. | 6 Gesänge. . . . . . . . . . 75. | 233. | Opferlied. | ? 46 | Resignation. |
| 220. | 4 Arietten mad D Durtt. ...... $8 \%$. | 234. | Der Warchtelschlag. | 247 | Abmalied unterm gestimten |
| 221. | 3 Gessiage von Goethe......." 83. | 235. | Als die Cepliehte sidh tremen wollte. |  | Ilimmol. |
| 22. | Das Cliurk der Fremuds chaft |  |  | 248 | Andenken. |
|  | (Lehensglick.) .......0p:88. | 236. | Lied aus der Ferne. | 249 | leh linhe dich. |
| 223. | An die Hoflinug. . . . . . . , 94. | 237. | Der Jüngling in der Cremide. | 2.50 | Sehnsucht, von (borthe |
| 394. |  | 238. | Der liebends: |  | (tamil componirl.) |
| 22.5 | Der Mamn vonWort ........." 99. | 239. | Sehusucht: Die stille Ma cht. | 851 | La partenza. (Der : Whschicd.) |
|  | Merkenstein . . . . . . . . . . .n 1000. | 240. | Des Kriegers Aloschied. | 959 | In questa tomba oscura. |
| 227. | Der Kuss.................. ${ }^{\text {a }}$ 128. | 241. | Der Bardengeist. | 253 | Smifer cines lingelideten. |
| 238 | Sthilderung eimes Mädchens. | $24 ?$ | Ruf vom Brrga. | 2.34 | Die lamto Klage. |

№.:55. Gesang der Mönche: Raschtritt der Tod ete. fïr 3 Männerstimmen (ohne Begleitung.)
№?5(i.'anons.

#  

# DER BARDENGEIST 

Beathorens Werke.

Gedicht von F.R.Herrmann

Serie 2:3. NO 2.11.
in Musik gesetat von

## Tusan BBBMROMBS.

## Di non truttar.

Componitt in Jahire 1siz.


## 2.

Lnd wie vom Berge zart und lind In's süsse Blumenland
Kastalia's heilge Quelle riunt:
So wallt und rauscht im Morgenwind Das silberne Gewand.
4.

Und still ergriff mich mehr und mehr Sein wunderbares Lied.
Was sichst du Geist so bang und schwer ?
Was suchst du dort im Sternenheer?
Wie dir die Seele zieht !

## 6.

,Hinunter ging die Sonne schon, , Kaum blieb ein Widerschein;
,Mit Arglist und mit frechem Hohn
, Pflanzt nun die düstre Nacht den Mohn „Un's Grab der Väter ein .
3.

Nur leise rauscht sein Lied dahin Beim grauen Dämmerschein.
Und zu den hellen Sternen hin Entschwebt sein Herz, sein tiefer Simn In süssen Träumerei'n.
5.
" Ich suche wohl, nicht find' ich mehr , Ach! die Vergangenheit.
„Ich sehe wohl so bang und schwer, , Ich suche dort im Sternenheer , Der Deutschen goldne Zeit.
7.
, Ja, herrlich, unerschüttert,kühn , Stand einst der Deutsche da; ,Ash! über schwanke Trümmer ziehn „Verhängnissvolle Sterne hin. , Eswar Teutonia."
8.

Noch auf dem hohen Felsen sang
Der alte Bardengeist ;
Es tönt wie Aeol'sharfenklang
Ein banger schwerer Trauersang, Der mir das Herz zerreisst.

