

## NO299.Volkslieder.



<br>

## VOLKSLIEDER

für eine und mehrere Singstimmen Violine Violoncell und Pianoforte

$$
\begin{aligned}
& \text { 3. man BETHEOME } \\
& \text { Nachgelassenes Werk. }
\end{aligned}
$$



## B. 259.

Stich und Druck von Breitkopf \&\& Härtel in Leipzig.



The Soldier._ Der Krieger.
(Irisches Volkslied.)
Maestoso risoluto ed eroico.

B. 259.


## Charlie is my darling. - Charlie ist mein Liebling. <br> (Schottisches Volkslied.)






Now up the wild Glenevis, And down by Lochy side; Young Malcolm leaves his shealing, And Donald leaves his bride.

Around our Scottish thistle's head, There's many a pointed spear; And many a sword shall wave around, Our young chevalier.

Wöhl auf, wohl ab den Bergkiamm,
Wòhl auf, wohl ab das Thal;
Und Haus und Hof liess Malholm, Und Donald sein Gemahl.

C'm uns'res Schottlands Distelhaupt
Starrt scharfer Speere Zier,
Und manches gute Schwert umkreist
Den jungen Kiavalier. (G.Pertz.)

## 0 sanctissima!

## (Sicilianisches Volkslied.)

Andante con moto, ma con pietà.
Violino.

B. 259.

 (1)



B. 259.

## The miller of Dee._ Der Müller am Flusse Dee. <br> (Englisches Volkslied.)

N0 5.

> Allegretto con brio.

B. 259.
(an




号 P11

e M N N N

(1,



A health to the brave. - Unsern Helden!
No 6.
Alla Marcia.

Violoncello.
Violino.




And high the cho - ral bur - den bear, their names with honours hail - ing. Be - side theircom_rade's lau - reld urn, to see the o-live plant_ - ed. Singt, Briü-der,singt den Rund_reimfort, ihr Ruhm bis andie Ster_ - ne!



## Irische Volksweise.

No 7.
(Rubin Adair.)



1) Ill have no funcral fire, nor tears for me, No grave do I desire, nor obsequie.

The courteous redbreast, he, With leaves will cover me And sing my elegy With doleful voice.
5) And when a ghost I am, İll visit thee: O thou deceitful dame, whose cruelty Has killid the kindent heart That eer felt C'upid's dart, And never candesert From loving thee.

Diesier Melodie hat Roh. Burns folgendes Gedicht untergelegt: Ilad I a cave on some wild distaut shore, Where the winds howl to the waves dashing roar;

There would I weep ny woes,
There seek my lost repose,
Till grief my eyes should close
Neer to wake more.
Falsest of womankind, canst thou declare, All thy fond_plighted vows, fleeting as air!

To thy uew lover hie,
Laugh o'er thy perjury-
Then in thy bosonitry
What peace is there!

Ich will kein Leichenturh, kein Girab fir mich,
Fïhr'mich ein Traucruncuicht feierlich.
Rothtirhhchen, irautes, du
Deckist mich mit Blättern $\approx u$, Sinısst mich in Todesruh, Du kilagst um mich.

Uênn ich ẹin Geist nun bin, komm'ich zu dir,
Die du mit finlschem Sinn grausam in mir
Tod gabst dem treu'sten Mann,
Den Liebe je genan",
Ach! der nicht läsen kann
Sein Her: von dir!
(H. Hüffer.)

Hïsst'eine Höhle ich, wogenumspühlt,
Fern uio der Sturım wind die Brandung durchwühtt, Dortweint'ich aus den Schmer,
Tr'iil's'schaut'ich himmeluärts,
Bisich müdes Herz
Brechen gefühlt.
Schwiiure und Treue_du liessest sie ach!
Schniuden,o Falsche, wie Iéilchen am Bach:
Flieh'nur, Geschmeidige,
Läсhle, Keineidige_
Keu', das zueischneidige
Schuert folgt dirnach?
(G.Pertz.)

## By the side of the Shannon._ Am Ufer des Shannon.

(Irische Volksweise.)
No 8.

Violino.
Violoncello.

B. 259.


night_ingales sing?"
night_iugale's song! (w. smyth.)
Tbn mirverhasst!"
Nach_ti_sall sang! (G. Pertz.)


B. 259.

## Highlander's Lament._ Hochland's Harry •




B. 259.

# Sir Johnie Cope._Sir Johnie Cope. <br> (Ein alles Jacobilien-Lied.) 

N0 10.
Marcia. Allegretto spiritoso e semplice.



B. 259.



Then Johnie be as good's your word, And let ustry both fire and sword, And dima flie like a frighted bird, That's chas'd frae its nest in the norning." When Johnie Cope got word o'this, He thougt it would na be amiss To hae a horse in readiness, Whate'er might hap in the morning.

And when he heard the bagpipes din, Good faith, thought he, it's time to rin, It's best to sleep in a hale skin, For't will be abloody morning. But when he saw the IIighlands lads, Wi'tartanstrewr and white cockades, Wi'swords and guns, a nd rungs, and gauds, He gallop'd off in the morning.
For all their bombs and bombgranades, Thei cou'd na face the Highlands lads, But to the hills scourd aff' in squads, Pursued by the clans in the morning. Sir Johnie straight to Berwick rade, As if the Deil had been his guide, Gien him the world, he woud na stayd, To have fought the boys in the morning.
, Sir John, dann haltet gut euer Wort,
Wit Feuer und Schwert versuchen wir's dort,
Dann flieht nur nicht wie ein Iöslein fort,
Das gescheucht von dem Nestinder Frühe."
Als Johnie Cope die Antwort hürt,
Da dacht er, es seiurohl der Mïhe werth,
Sich ferticzu halten ein gutes Pferd,
Für alle Füll'in der Frïhe.
Lind als er hïrte die Sackpfeifen laut, O Himmel, dacht'er bei sich, mir graut, Am besten schläft man mit heiler Haut, Cud blutiguirds hier in der Fr̈ïhe. Und als er sah den Hochlandsbann, Mit ueissen Cochiarden im bunten Tartan, Mit Schvertern und Flinten Mann für Mann, Da ritt er davon in der Friihe.

Flogen Granaten und Bamben viel,
Dork für die L'nsern war's ein Spiel, Häs nicht vonihren Händen fiel, Das floh über's Feld in der Frühe. Grad aus nach Berwick ritt SirJohn, Als ob der Teufel ihn führt'davon, Und gäb man die ganze Wélt ¥um Lohn, Erkämpft'nie mehr in der Frïhe. (H. Hiffer.)

## The wandering Minstrel._ Der wandernde Barde.


B. 259.

B. 259.

B. 259.

B. 259 .



So sta un pezzo rispettando Quel bel seno, e 0 soportà:
Benchè amor de quando in quando El mavesse assae tentà: E o provà a butarme zozo La con ela a pian pianin, Ma col fogo da vessin?
Chi averia da riposar?
M'o stufă po finalmente Dessto tanto so dormir E go fato da insolente, Né, mo avudo da pentir: Perchè oh Dio! che bele cosse Che go dito, e che go fato! No mai più tanto beato Ai me zorni non son stà.

Schüchtern sah ich, wie ihr Mieder.
Sanft sich hob, ich trug's mit Schmers;
Wenn auch Amor immer wieder
In İrsuchung trieb mein Hers.
Und ich hab's gewagt, mich leise,
Leise an sie ansuschmiegen,
Doch wer könnte ruhig liegen,
Wenn so nah' das Feuer breunt?
Endlich schlief sie mir zu lange,
Dass ich die Geduld verlor,
Und ich küsste ihre Wange,
Und gewiss, ich war kein Thor.
Denn, o Gott! wie schüne Dinge
Sagt'und that ich ihr nur immer,
Dass in meinem Leben nimmer
Ich so überglücklich war.
(W. Krigar.)

