QB\_Op3\_C

**C**

Autograph von „Dies ist ein Lied“ M 133: Textfassung 2→3.

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Mus.Hs.38735.MusA/Webern/4.

1 Bogen (Bl. 1–2) in Einband mit eingeklebter Seite (S. [a]) auf der vorderen Innenseite des Einbands. Archivalische Foliierung *1*, *1’*, *2*, *2’* auf Bl. 1r–2v unten rechts (recto) oder links (verso). [Beschreibung am Original konnte bislang nicht erfolgen.]

Beschreibstoff: Notenpapier, 12 Systeme, Format: hoch 347 × 266 mm, Firmenzeichen: [JE] | *Protokoll. Schutzmarke | No. 2 | 12 linig.* recto unten links.

Schreibstoff: schwarze Tinte; Bleistift, oranger Buntstift, roter Buntstift, blauer Kugelschreiber.

Titel: *IV.* [roter Buntstift] | <*Anton von*> [schwarze Tinte] *Webern* [oranger Buntstift] *(2)* [roter Buntstift] auf Bl. 1r System 2–5 Mitte, *(2)* gestrichen mit rotem Buntstift;

<*IV*> [roter Buntstift] [xxx] [→*Lieder „Lieder“ I.*] | *(Der siebente Ring)* auf Bl. 1v oben Mitte mit Bleistift, [xxx] radiert und überschrieben, dann *I.* gestrichen, dann alles radiert und *IV* hinzugefügt mit rotem Buntstift;

*Aus den Liedern des „VII. Ringes“ | von Stefan George* auf Bl. 1r System 1–2 rechts mit schwarzer Tinte, gestrichen mit Bleistift.

Eintragungen: *Anton von Webern | „Aus den Liedern des VII*[.] *Ringes“ | von Stefan George | No IV | Manuscrit autographe signé | sur la couverture. | Le manuscrit fut remis á Marya | Freund vers 1914. | L’écriture en est „appliquée“, puisque | destinée á une cantatrice peu fami- | liarisée avec ce langage musical. | L’écriture du texte et des indications | dynamiques sont de la calligraphie | (gothique pour la plupart) trés caracté- | ristique de Webern. | Nombreuses traces de rasures au canif | (visibles en transparence)*[.] | *Les bords sont légèrement éraflés. | ––– | D. C.* auf S. [a] mit blauem Kugelschreiber (archivalische Hs. [Doda Conrad?]).

Inhalt:

Bl. 1r: Titelseite.

Autograph von „Dies ist ein Lied“ M 133: Textfassung 23:

Bl. 1v System 3–5: T. 1–2;

System 7–10: T. 3–4;

Bl. 2r System 1–4: T. 5–6;

System 6–9: T. 7;

Bl. 2v System 2–5: T. 8–9;

System 7–10: T. 10–12.