## v.

# Wanderlieder 

 00n$\mathscr{B} \mathfrak{Z} \mathfrak{b}$ と $\mathfrak{l} \mathfrak{m} \mathfrak{M} \mathfrak{u} \mathfrak{l} \mathfrak{l}$ er.

Die Winterreife. $\mathfrak{J n} 12$ \&iebern.

- •
- 

.
-
-

## 1．©゚゙ute ケad！

> Frems bin íh eingezogen， Fremb zieh＇id wieber aus． Der Mai war mir getoogen Nit mandem $\mathfrak{B l u m e n f t r a u f : ~}$
> $\mathfrak{D a z}$ M\＆bden fprad yon Riebe，
> Die Matter gar yon（Eb）－
> Sun if bie welt fo trübe，
> Der $\mathfrak{F l}$ eg gehuillt in ©dynee．

Sidit wablen mit ber Seit，
Whá felbft ben Weg mix weifen $\mathfrak{J n}$ Diefer Dunfetheit． ©8z zieht ein Monbenidatten Ulı mein ©efáhrte mit， $\mathfrak{U n b}$ auf ben weiken झatten கூuめ＇id bez మildes આritt．

W3ab foll id langer weilen, Dá man mid trieb binaues? 2as irre Sunbe heulen \$Bor ihresి §erren ૬¢aus. Die Riebe liebt dab wandern ceot hat fie fo gemadt Mon Einem zu bem 2 nibern Ffin \&iebden, gute গaddt!
$\mathfrak{B i l l}$ bid) $\mathfrak{i m} \mathfrak{T r a u m}$ nid) $\mathfrak{f t o r e n ,}$
 Sollt meinen $\mathfrak{S r i t t}$ nidut boren Sadt, fadt, bic Ihúre zu! Careib' im ©orúbergeben
 Damit ou mogef fehen. Jぁ bab' an bid gebadt.

## 2．．Die Wetterfábue．


 $\mathfrak{D a}$ badjt＇idf faion in meinem $\mathfrak{W a h n e}$ ， Sie pfiff＇ben armen Ffutbtling aub．

Er batt ess ebr bemerten folua， Des ছaufes aufgeftedtes Scbitb， So batt＇er nimmer fublen wollem ぶm §auf cin treues ofrauenbit．

Dex 2sbiab：fpielt brimen mit ben Serzen， Wisie auf dem Dadt，nur nid）t fo laut． $\mathscr{S B}_{3}$ ab fragen fie nad meinen © ふbr find if eine reitje $\mathfrak{B r a u t}$ ．

## 3．©゙Pfrotene ぶhrånen．

（S）frome Bropfen fallert
Won meinen wangen $a b:$
Sb es mir benn entganger， Dap id gewpinet bab＇？
©i ณhrånen，meine నૂbrånen，
Und feyb ihn gar folau，
 Wie fubler Mrorgenthau？

Und bringt bodf auz ber Sutlle
Der Bruft fo gluthenb beik，
2 2liz wolltet ihr zerfdmelzen
DeE ganzen $\mathfrak{W i n t e r}$ © ©iz？

## 4. Erfartung.


Rad ibrer æritte §pur,
TWo fie an meinem 2rme
Durdjftid bie grúne Filur.

Tid will ben Boben kiffen, Durdoringen ©is und Sdnce Wit meinen beiken §hranen, ©ibi id die Exbe reh'.

Wo find' id eine Brithe, Wo find id grunnez ©ras? Die Blumen finb erftorben, $\mathfrak{D e r}$ Rafen fieht fo blag.

Goll tenn kein Kngebenfen §ぁ) nebmen mit bon hier? $\mathfrak{W}$ nn meine © Comerzen faroeigen, Wer fagt mir bam yon ibr?

Mein Serz in mie exfrorem, Falt fartt ibr Bitb barin: © fliest aud bac sits sabin.

## 5. Der Lindenbaum.

$\mathfrak{Z}_{\mathfrak{m}} \mathfrak{B r u n n e n}$ yor bem shore -
$\mathfrak{D a}$ fteht ein $\mathfrak{E i n d e n b a u m : ~}$
Sat tr\&umt in feinem Sdatten
So mand)en fufen traum.
§(d) fanitt in feine $\mathfrak{R i n b e}$ So mandee liebe $\mathfrak{B o r t}$; (Gz 30 g in freub und Reibe Su ihm mid immer fort.

ञ゙d mukt aud beute wandern $\mathfrak{S o r b e i}$ in tiefer $\mathfrak{\Re a d}$ t, (1) $\mathfrak{b a b}$ ' id nod im Dunfel Die Zugen zugemad)t.

Und feine Sweige raufdyten, 2 (1z riefen fie mir zu:
תomm ber zu mir, Biefolle, Seier findit ou deine SRub'

Die Ealten Winbe byiefen
Sir grad' in'z 2fngefidt;
Der Sut flog mir vom $\mathfrak{K o x f e}$, ङid wendete mid nidjt.

## Sun bin id mande Stunbe

 Entfernt von ienem $\mathfrak{D r t}$, und immer hotr' idj's raufajen:Du fandeft $\mathfrak{F} u$ he bort!

## 6. $\mathfrak{B} \mathfrak{a} \int \mathfrak{e r f l u t h}$.

9) スandee ふbrån auz meinen Kugen Sit gefallen in ben ©dune; Seine Ealten floden faugen Durfig ein bas beife $\mathfrak{W}$ eh.

Whann bie Grkfer furofien wollen, Weht baker ein lauer Wind, Und bas Eiz zerforingt in Sdiolken, und ber weide Sdnee zerrinnt.

Sannee, bu weigt bon meinem Sebnen: Sag mir, wohin geht bein Rauf? Folge nady nur meinen $\mathfrak{T h x a ́ n e n , ~}$ Nimmt bid bald baẺ Bádlein auf.

Wirf mit itm bie ©tabt burdziehen, Muntre Straken ein und auz Futhit bu meine $\mathfrak{x h r d n e n ~ g l u t h e n , ~}$ $\mathfrak{D a}$ ift meiner Eiebfen ફุauz!

## 7. Auf bem filuffe.

Der bu fo tuftig raufdteft, Du beller, wilder Fluß. Wie filll bift bu geworben, ©iebft feinen Sapibegrú!

Mit barter, fatrer æinbe Saft bu bid ufberbect, Riegft falt und unberweglid) క゙m ©anbe aukigeftredt. :
$\mathfrak{I n}$ beine Dedie grab' idh Snit einem fpiken Stein
Den gramen meiner Riebfen $\mathfrak{U n d}$ ©tund' und æag himein:

Den æag bes exten Grufez,
Den Kag, an bem id ging;
Um $\mathfrak{R a m}$ ' und Sablen windet Sid ein zerbrodener \%ing.

Mein Serz, in Diefem Badje
Erfennft bu nun bein 9ild? -
5 b'z unter feiner Minbe
Sobll aud fo reigend famillt?

## 8. $\mathfrak{R} \mathfrak{Z} \mathfrak{d} \mathfrak{b l i d}$.

$\mathcal{F}_{\text {z }}$ brennt mit unter beiben Sobren, Iret' id aud) faton auf ©iz und Sdnce;
§(i) modtt nidt wieber 2athem holen,
$\mathfrak{B i z}$ id nidt $\boldsymbol{m e h r}$ bie æhurme feh'。
Sanb mid an jebem Stein geftokert, So eilt' idf $z^{4}$ ber ©tabt binaub;
Die Frakh warfen $\mathfrak{B i l l}$, und Cobloben

Wie anderz haft bu mide empfangen, $\mathfrak{D u}$ Gtadt der Unbeftandigleit! $2 \mathfrak{n}$ beinen blanten Fenfern fungen Die Eerd' und Nadtignll im Streit.

Die runben Einbenbaume bliften, Die flaren stinnen rauideten hell, unt ad), zwei mábdenaugen glůhten! Da war's gefdebn um didf, Gefell!

Fômmt mir ber rag in bie Gebanten, Monti idh nod einmal ruffioirte fehn, Modtt idi zurufte wizber wanten, Wor incem 乌aufe fiille ftehn.

## 9. Das Jrtlidt.

> Sn die tiefiten ふerfengruinse Eocete mida ein Srrlidet bin: TBie id) pinen Xusfgang.fithoe, Liegt nid) fdumer mir in bem Sinn.

Sin gewoknt bas irre Geken,
 unfre Freusen, unire Weken, 261 e eine $\mathfrak{~ s r r l i a t s ~ S p i e l . ~}$

3urch bez Bergitrome trodine Minten Simb' ift ruhig mid hinab Jiber Stram mirb's Meer gewinnen, Jebcs \&eiben aud cin Grab.

## :10. : $\mathfrak{R}$ a

 Da id zur 刃iuh' mid lege;
Эas Zuf unwirthbarem wiege.

Die Fübe frugen nidt nad Maft, © ${ }^{\text {b }}$ war zu Falt zum Cteben, Der Mudten fithte leine Rajt. Der Sturm balf fort mid weben.
$\mathfrak{T n}$ einez ศôblerz engem รุau8
5ab' Dbbad idh gefunden;
Dod meine (blieder rubn nid)t aub: So brennen ihre $\mathfrak{B j u}$ boen.
 So witd und fo verivegen, $\mathfrak{F u h l t}$ in ber $\mathfrak{S t i l l}$ arf beinen $\mathfrak{m u}$ um $\mathfrak{M i t}$ beigem $\mathfrak{S t i d}$ fid regen.

## 11. Frufblingstraum.

> Sid tråumte von bunten slumen, So wie fie wohl bluthen im shai, Jdi traumte von grinen wiefen, $\mathfrak{B o n}$ luftigem Bogelgefdirei.

> Und alz bie Şåkne Eráhten,
> Da ward mein Uuge wadi;
> Wa war ez falt und finfter, Ez farieen bie そaben vom Dadi.

Dod an ben Frenfterfariben, $\mathfrak{W}$ Wer malte bie sblatter ba? Jhr ladt wohl $\mathfrak{u b e r}$ ben $\mathfrak{T r d u m e r}$, $\mathfrak{D e r}$ Blumen im Winter \{ah?

Šd tráumte von Rieb' um Licke, Fon einer fdionen Mraib, $\mathfrak{B o n}$ Serzen und von אufifen, Son S્మonn' und Celigłeit.

Unb alz bie Şanne frahten,
Da ward mein Serze radis;
Sun fik' id bier alleine
Und bente bem ふraume nad.

Die Kugen faliep id wieber, Sod falagt bas Serz fo warm. Wann griat inc sblatter am Finfter?


## 12. Einfamkeit.

## $\mathfrak{W i}_{\text {ie eine }}$ trübe Trolte

Durd heitre $\mathfrak{R}$ ffte gebt, Wenn in ber Tanne Wipfel (Gin mattez \{uftd)en meht:

So zieh' idi maine Strase
Sahin mit tragem おuß,
Durch hellez, frobez \&eben,
Giniam und ohne ©ruß.
2(b), bab bie Ruft fo ruhig!

$2(16$ nod Die Stutme tobten,
sduar idj fo rlend nidyt.

