## DRITTER AKT



[^0]
1.Var.

Tempo I
10




Marie


E - he-bruch leb-te"。
„Je - sus a - ber sprach:
So ver - dam-me ich dichauchnicht, geh'


3. Var.

Neues $\rho=\delta$ der letzten Triole $=112$
20

He










Nein, komm,
komm her!
Komm zu mir!






*) Die sechs Einsätze der Blech-und Holzbläser sind dynamisch so abzustufen, daß sie ein gleichmäßiges diminuendo (-vom gedämpften Posaunenforte bis zum Flötenpiano-) ergeben.

FUGE
Tempo I (d=56)
liest (mit etwas Gesangstimme)

rit.


3. 4. Picc.
1.2.F1.

1. 2. 

Ob .
3. 4 .

1. 2. 

$K 1$. in $B$
3. 4.

Bkl.
in B

65 5\% coll Ye bo








Vorhang auf _ - - - - - - - - - - - ganz langsam ( $d=42$ )



$$
\text { etwas langsamer }(d=70)
$$




$$
\text { rit. - - - }-\quad-\quad \text { - } \quad \text { a tempo }(d=50)
$$



1. VI.

Vic.



 Wozz.









95




1.2.3.4.Hr.
in Fo.D. in Fo.D.
$\underset{\substack{\text { Trp.in } \\ \text { m. }}}{\text { 1. }}$


Wozz.

zieht ein Messer










140










Wozz.

*) Triller ohne Nachschlag



Marg.


1. 77
.v1.
Wozz.

Va

plötzlich noch langsamer ( $\alpha=80$ )





190


*) Sollten die Einsätze der Burschen und Dirnen auf unüberwindliche Intonationsschwierigkeiten stoßen, können sie vom Klavierspieler auf der Bühne aber nur für die Sänger hörbar- angegeben werden.


Wozz.

*) Siehe Anm.auf der vorigen Seite



Wozz.



*) Siehe Anm. Seite 431




220

4. Szene Waldweg am Teich (Mondnacht wie vorher)

220 Wozzeck kommt schnell herangewankt .
bleibt suchend stehen













2.3.4.Hr. in F o. D.

1. 2
m. D.
Trp. in F
2. 4. 

o. 1).


$$
\square
$$

gi. Tr.




wie zu Anfang dieser Szene
quasi Hauptzeitmaß



Cel.


He




265



Beck. freihängend




270
3.4. Picc.
1.2. Ob .
1.2. KI.
in B



1.2. Hr .
in F m. .
$1.2 . \mathrm{Trp}$.
in F m.D.
2.3. Pos.
in. D.


Wozz.


1. Solo
1.V.
2.Solo
2.Sol
m. $).$
1.vi.
2. Solo
m. D.
1.V1.
3. Solo
m. I).
1.vi.
$5 . \operatorname{Sol}$
m. I).
4. V1.
5. Solo
m. I).
6. Solo
m. D .

Vla
2. Solo
m. D.

VIa
3. Solo
im.
4. Sol

Vla
5. Solo
m. I.

Vla
6. Solo
m. I).

Vla
d. Übrig



Wozz.
1.v.
m.D.
2.v.
o.I).







${ }^{*}$ ) alle diese Einsïtze möglichst unmerklich, ohne Änderung der Gesamtdynamik (p)


Der Doktor tritt aur

*) Siehe Fußnote S. 4.57


Der Hauptmann folgt dem Doktor,(spricht): Halt! Der Doktor (bleibt stehen): pHören Sie? Dort!

*) Siehe Fußnote S. 457

290


Hauptm.: p Jesus! Das war ein Ton.(bleibt ebenfalls stehen) Doktor(aur den Teich zeigcent): Ja, dort! Hauptmann: Es ist das Wasser


im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange Niemand ertrunken.
295


300


(Hauptmann:) Kommen Sie, Doktor! Es ist nicht gut zu hören.(will den Doktor wit sich zichen) Doktor (bleibt aber stehen und



Hauptmann: Unheimlich! Der Mond rot, und die Nebel grau.
Hören Sie?

2 Soli
in.D.
1.V7.
2 Soli
M.D.

2 So
Vle.
1.Hälfte
m.D.
2. Hälfte
m.D.

Kb.
m.D.


310



Adagio
320


## 320 Verwandlung





1. V1.
2. V1.



|  | ${ }_{\mathrm{a} 4} \mathrm{H}_{\mathrm{b}}=$ | nicht eilen ebetre. |  | 7 |  | 340 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.2.3.4. FI. | \% ? 2 | - | $\frac{1}{3-4.02}$ |  | 2 | $\underline{\square}$ | $\square \square$ |
|  | ${ }^{\text {e }} \quad p m p$ | $\longrightarrow$ | fripr. $=$ |  |  |  |  |
|  | 0 Gebebebeb. | 40. |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | (6) | 1 | $\underline{\square}$ |  | $\underline{-2}$ | $=$ | $\square$ |
|  | - | $\square$ | $f_{\text {espr }}=$ |  |  |  |  |
|  | bebebetrer | \% Mf | He-te |  |  |  |  |
| 3.4. | $\bigcirc$ | 如 | 1 |  | $=$ | $\underline{\square}$ | $\cdots$ |
|  |  | $\underline{\square}$ | $\mathrm{f}_{\text {espr }}=$ |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 1.2.3.4.Kl. } \\ \text { in B } \end{gathered}$ |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | ctay 0 | - + \# \% |  |  | $\cdots$ | $\underline{\square}$ | $\square$ |
|  | $\rightarrow-1$ |  | fespr. $=$ |  |  |  |  |
|  |  | a 3 | Nuo |  | Ee7 |  |  |
| 1.2. 3. Fg. | : | - | $\times \mathrm{x}$ |  | P ? | 5 | $\underline{\square}$ |

1. 2. Hr .
in $F$ o.D.






## Bedeutend bewegter



Bedeutend bewegter


350
rall.-





1.V
2. V1.

V1a

Vic.

Kb.




Hr. in $F$
o. D.
2. 3.

k1. Tr.

Xyl .


1. V1.







Tempo I



Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
$\rho=$ dem vorhergehenden Triolenachtel ( $d_{\cdot}=72$ beginnend)

5. (letzte) Szene ${ }^{*)}$ Vor Mariens Haustür (Heller Morgen, Sonnenschein)


Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
( $6 .=72$ beginnend )

*) Das Orchester dieser Szene ist auf folgende kleinere Besetzung reduziert: 4 gr. F1., 1 Ob., 1 Kl. in Es, $3 \mathrm{Kl} . \mathrm{in} \mathrm{B}$,1 Bkl .; $4 \mathrm{Hörner}, 1 \mathrm{Trp.}$, das gesamte Schlagwerk; Xyl., Cel., Hfe und die Streicher ohne Kb.

(nespr:) Du,Käthe!-Die Marie... Erster Kind

wieder voriges Tempo (d.= ca 58 )



## Zweites Kind: Wo ist sie denn?

Erstes Kind: Drauß' liegt sie, am Weg, neben dem Teich.
poco rit. - - - a tempo, ma sempre rubato








[^0]:    *) Diese 4 ersten Solisten (Viol., Viola und Vle.) und der 2. Solo Violinspieler und 1. Kontrabassist behalten während der ganzen Szene den Dämpfer auf. Alle übrigen Streicher durchwegs ohne Dämpfer.

