


■ (Stettin) e

C Cavier-Sartiturnetto $\mathfrak{M} .6$
Singstimmen (à nefto M.1.) M. 4. - CGexffucf netto 209F. Partitur und Orchesferfīmmen feifineife.
Eigentun des $\begin{aligned} & \text { erlegers für alle } \mathcal{L} \text { änder. } \mathcal{H} u f f u ̈ h r a n g s r e c h t ~ v o r G e f z a l t e n . ~\end{aligned}$


Seipzig, Werfag von F.E.C.Eeuckart.

## $\mathfrak{I n h a l t .}$

Eingang ..... pag． 3
I．Die $\mathfrak{M a d} \mathfrak{t}$ ..... 29
II．Dämerang ..... 66
III．Morgen． ..... 87
IV． $\mathbb{C} \mathfrak{a g}$ ..... 107

## Dormort．

Im Mittelpunkt der Dididung fteht die Entwidelung der Mrenidhheit sur ந̄öhe befreien： der wahrbeit und sittlidheit．Diefen Rufftieg verfinnbildidit das madjende $\mathfrak{L i m b t}$ in den vier Stufen： $\mathfrak{H a d}$ t，Dämmerung，Morgen und $\mathbb{C a g}$ ．

Ein allgemeiner Gingang，Die Sadilderung des Kampfes zwiliden ber fiegreiden Sonne


Seinen Kulturweg begleitet die fusführung des 耳aupthemas in den abjanitten nadit
 Chrittentum．
 bis aus gurdt，Bitte und findadit fid der erfte akt ber inneren Selbibefreiung losringt und in der atpthe das weltbild eine poetidide Deutung erfährt．

Die＂Dämmerung＂bejeidnet für סie Menjahheit den Beginn eines reiḑeren perjönlidien und öffentlidenen Sebens．Die Sdolle erweitert fiid zur ظeimat，die Sippe zum Dolke．Relis giöje fefte weihen den $\mathfrak{w e m j e r ~ d e r ~ J a h r e s s e i t e n ~ u n d ~ d i e ~ S d i j i f a l s f a ̈ l l e ~ d e s ~ K r i e g e s . ~ a b e r a l l ~}$ behauptet fid eine kraftoolle freude，bie ih̨ren Gusoruck als Srühlingsjubel，Ertutluft und Hampfeswonne findet．

An Die Darftellung des germanildhen 耳̧eidentums 化lieft fia der lidte＂Mlorgen＂des Entwidelungstages，die periode der Klarbeit und Sdönheit auf dem Boden Griedpenlands．
 und begründet in der Kraft ber erlöenden £iebe auf Der Grbe einen neuen＂©ag＂，als Deffen herrlidfle Blüte mir der Menjdheit［tetig madj｜endes Brudergefü̆l begrügen．

## Das Licht.

Aufführungsrecht vorbehalten.
Dichtung von H. Plötz.
Einleitung.

 - dei - ne Sie-ge leuch - ten,

(1)

$\mathcal{F}_{\text {F.E.C.L. } 6165}$

(s)

为
祭

F. E. C.L. 6165



F. E.C.L. 6165



Etwas lebhaft. $d=96$
 An

F. E. C. L. 6165


Sturm braust da-her! -里 Sturm braust da-her! Und Son - ne, er - ste Frühlingssonne, Ser
 (f) (1) umkst den LeibI der jun-gen Er - de,












 Sich, es lacht die Au!



 2.

(x)


## 18 Nr. 1 c.




D







 ( und Sec. len,











Nr. 2 a.








Nr.2b.
Rugig. $=72$.
 (h)
 (f)



 0 Traum.


## 32 Nr. $2 c$

Ziemlich bewegt, nach und nach immer schneller. $d=88$.




F. E.C. L. 6165

Nr.2d.


 Nr.2e. $\underset{\text { Sopran. }}{\text { CHORhaft. }}$ - 92






F. E.C. L. 6165

 (9) eq, sempecresc.
 schwi-ster ster-bendem-por; 2-4, poco 240,







Nr.2g.







Nr.2h.
Sehr ruhig. d. $=56$

 _ den triu-ben Blicker- 10 - send, An-dacht,heil-ge An-dachtauf, glïht___ den trïben








## $46 \quad$ No 3 b .








Ge - . - - heul


 Ge. - heul,__ in den Wip - feln Ge - heul!
 Sturm - - fahrt die_ Sturn- fahrt der Gei - ster, die Sturm.

F.E.C L. 6165


F. E.C. L. 6165


$$
\text { mit } G_{\text {Hall }} \text { und Schall, mit }
$$



F. E.C.L. 6165

F. E.C.L. 6165



No 3d.

f. E.C.L. 6165

F. E.C.L. 6165

F. E.C.L. 6165

No 4 a.


F. E.C.L. 6165


No 4b.
Chor Tenor.Gemässigt. $d=76$



F. E.C.L. 6165

 7 4h

 Bal-dur, Brin-gerder Fruh-lingswon-ne, wach-se, wach se, wan-dre!



F. E.C.L. 6165

Dämmerung.




No.5b. ${ }^{\text {lebendig. d. }} \mathbf{= 8 0}$

F. E.C. L. 6165





F. E.C.L. 6165



F. E.C. L. 6165



Kräftig. $\mathrm{d}_{\mathrm{s}}=104$.


_durchtobtdie Som - merflur.

F.E.C. L. 6165







Nr. $5 c$.
lebendig $d=100$.




F. E.C.L. 6165





F. E.C.L. 6165

6a. Morgen.

F. E.C.L. 616 :


F. E.C.L. 6165







Alt oder Mezzo Sopran.


1.Sopran. Lust-ent-flam - mer Di - o-ny-sos,

F.E.C.L. 6165





Bariton Solo.



Q


Solo (Bariton).

F.E.C.L. 6165

Lei-denschaft






| $\square$ | $\square$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ben.







Breit, gross, majestätisch.

F.E.C.L. 6165

## Nr. 7a.

Der lichte Tag.
Sehr ruhig. $d_{=104}$



wan-dertdesHimmels milderstrah1.




Nr. 7 b .
Die gleiche Bewegung.





F.E.C.L. 6165


114



Nr. 7c.
Bariton Solo. $d=66$








Nr. 7 d.







F.E.C.L. 6165
etwas lebhafter. $d=88$.
Sopr.f





F. E.C.L. 6185





F.E.C.L. 6165

F. E.C.L. 6165


F.E.C.L. 6165


