## 

gencuren


## Mozartschen Clavierconcerte

 hauptsachlich in ethsicht richtigen CApplicatioxvon

## A: M: MiUL LER. Liengig, bey Clomiedt \& TRaun.

$Z$
$Z_{u}$ einer Zeit, wo die InArumentalmufik durch verfchiedene ausgezeichnete Genie's zu einer Höhe erhoben worden if, auf der fie wohl nocli nie glinzte, wo auch die Lieblaberei für diele Gattung der Kunft und die Virtuofitat darinn einen to aufserordenticlien Schwung erlaalen hat - darf ja wohl eine Schrift, die darauf abzwekt, wenn auch nicht weue Erfindungen und Entdeckungen, wenn auch nicht neue Eroberungen in dem bluhhenden Gebiete der Iufrumentalmufik zu machen, doch die fohon gemachten mehr zu ficheru, fie allgemein nuzbarer, ihre Schätze allgemein anwendbarer zu machen - eine nicht ganz ungünflige Aufiahme hoffen. Unter den lufrumenten aber, für die die grofsen Meifler der neuern und nementen Zeiten fo vortrefich gelchrieben laben, zeichnet lich das Klavier, in mehr als einer Hinfich aus. Seitdem befonders das Pianoforte den kalten nïchternen empfindungslofen Flïgel verdrängt hat; feitdem der beriihnte Stein ehemals in Augsburg zuerft durch Unifilaffung der Form, und durch andere Vortheile diefem Inftrumente eine fattfame Stärke des Tons, bei aller Sanflleit und Bieglankeit zu geben wilfte: hat es, und mit ihm felbft die Kompofitionen daliur, mamentich die Concerte darauf, ein forches allgemeines Burgerrecht in den offentlichen mufikali fchen Unterhaltungen belkommen, wie vielleicht noch niemals.

Dicfe gründliclie und fehätzbare Vorliebe, unterftizt von der gätigen und wollthătigen Natur, fchuf und erweckte in dran neuehen Zeiten verichiedene fellr Elückliche -- und da nur bier yon K avierkonzerten die Rede in unter diefen befonders einen ganz aufserodentichen und vor atlen feinen Rivalen luervorfiechenden Bearbeiter diefe Mufilkgattung - brauch, ich erf zu fagen, dafs das Mozart war? Diefer treficlie Mamn, den Deutchland erft genug zu eliren anfieng, als er todt war, verband in feinen Klavie:konzerten groulse fulle und Neuheit der Harmonien mit lieblicher oft f:lmmeicheluder Melodie; grofsen Reichthum, oft Kiilu'veit der Fiutafie, uherlaupt, ungemeine Manigfal tikkeit, Pomp und Pracht eines vollen ganz ausgearbeireten Akkompugu-ments mit mildernder Sanltmuth und Grazie der Blasinftrumente; gab in feinen Solo's den Virtuolen Gelegenheit genug ihre Kräfte glanzend zu zeigen - verlangte aber mie Unmöglichkeiten von ihnen, und fchrieb deswrgen vorzïglich dürchaus fo auslăhrbar, fo applikabel, als aufser ilhn, vielleicht als aufser ilm allein - der grofse Philipp Emanuel Bacti.

So gewils icll hoffe, dars ganze Schaaren von Kennern, Lieblabern und Virtuofen mir in Aufeluig der Werke Mozarts von der Gattung, von der hier die Rede ift - was die eriten ankegebenen Eigenflhaften anlangt, Bey「ail geben werden; fo gewifs ich mir denken kann, dafs mancher das Verzeicluis der gerïlmmen Vorzüge der Mozarlfcilen Klavierkonzerte mit noch - wer weifs wie vielen Artikeln vermehren, und über dem Vergbttern das Menfcliliche vergeffen wird - : fo gewifs weifs ich auch, von der Erfabrung belehrt, dafs man mir in meiner lezten Belauptung widerfprechen wird. Von allen Seiten hört man nehmlich Klagen über das Uufpielbare, Applicaturwidrige, aller nàturlichen Fingerêtzung zuwiderlaufende; folglich - iber das entweder gar nicht Brauchbare oder doch wenigftens in der Ausfilhvuug felr Unficliere, in den Mozartccheí Konzerten. Ich nehme mir dagegen die Freilheit zu belaappten, dars an alle dem Holpernden, Unpräaifen, Ungewiffen, Ausselaffenen und Ueberlaufenen im Vortrage diefer Konzerte Nichts Schuld in, als eine unnatürliche, falfche, oder ganz vernachlälsigte und fchwankende Applikatur der Spielenden, die oft hren Grund in der Bequemlichkeit der angehenden Klavier〔peler hat, weit öfter aber in der in diefem Punkt nur allzugemeinen Unwiffenheit, oder Unachrtamkeit der Lehrer,

Den Beweifs für diefe abfprechend fcheinende Behauptung brauche ich niclat befonders zu fülren; er if meines Erachtens, hinlänglich durch Thatfachen geführt in diefer Schrift felber vom Anfaug bis zu Ende. Irre ich nicht, fo int aber der Haupteliner der gewölhnichen, ja ich kann fagen jeder nicllt Bachifchen, oder weiches einerley ift, niclut Mozarticheı Applikatur; der zu feltne, oder nicht richtige Gebrauch des viertell und fünfen Fingers. Schon jener gruifse Hamburger Theoretiker und Praktiker fahe dies, und arbeitete theils der Vernachlaifsigung des Daumen oder erfen, theils der Arroganz und Unterdrückungsfucht des zweyten und dritten Fingers gegen die zwey leztern wacker enlgegen in feinem Verfuchüber die wahre Art das Klavier zu fpielen - fchrieb auch zum Beftio diefer Finger feine vortrefiche Sonate aus Fmol in j-nem Verfuch: aber dem einen Theil der Virtuofen und Lieblaber ift dies Werk zu koftbar; der andere Theil derfelhen bailt es für alte Mufik, wohl gar für veriegene Waare, kann der Kermmufik keinen Geichmack abgewinnen, und zieltr daher den Nutzen nicht daraus, den er darans ziehen könnte. Herr Mufikdirektor Türk in Lalle hat zwar ein weniger kofffieliges Werk, feine Klavierfchule für Lehrerund Lernende hiertiber herausgegeben: aber es enthäl in Bezug auf die jetzigen nenen Figuren und Paflagien gar nichts feecielles, und in Anfehung der allgemeinern Regeln nichits, was Baclı nicht ling ght gelagt hâtte -.

Es fcheint mir alfo unter den pralitirthen Anweifungen zum gründichen Klavierfpielen noch eine Lücke zu feyn es fcheint mir bis jezt noch ein Buch zuf fehlen, das, ohne alle Weitälaffigkeit - um Kuntbarkeit zu vermeiden - die ununnfö́slichen Regelu der Bachifichen Applikatur vortrüus ; diefelben aur die ueueften Figuren und Paffagien anwendete, und durch hinlalugliche Beyfpèe aus den mit Recht gefchäzteffen und eben jezt am meiften gefiuchten Kompolitionen diefer Art erläuterte. Diefé Lücke nach meinen Kräfren auszuffülen, in meine Abficht mit gegenwärtiger Schrift. Wer Bachén inne hat, wird iln auch in meiner Anweifung überall wiederfinden; wer ihn bisher nicht kannte oder vernachlailsigte - dem wird allerdings das Einftudieren diefer cätze naal den darliber gefezten Fingern fchwer fallen; den was Betriaclitiches wird erleriut ohne Milie? Aher diefem kann ich doch auch zum Trofte und zur Aufreitzung vorausfagen, dafs, wenn er fie nun endlich ganz genau uud fett innen hat, er aurh alle Mozarffchen Konzerte - ja alle richtig und guk gefclriebene Konzerte üherhaupt - richtig und ficher wird vortragen können; indem der Liebhaber hie alle bedenkliche und fchwierige Stellien aller Mozartichen Konzerte, die öftentich errchienen fiud, findet, und in dem ficlı fchwerlich eine Hanptfigur denken läft, die Mozart micht hätte, oder die wenigluens dem, der Mozarten ganz fpielt, fchwierig bleiben würde. Das ich gerade alle Werke diefes Meifers ausfchliefsend zum Grund lege: davon habe ich die Uriache oben angegeben.

Zur Bequemlichkeit der Spielenden habe ich auch bey jedem Konzerte das Thema, Seiten - und Zeilenzahl an gegeben.

Diefe Anweifung ercheint in 2 Heften die gleich nach einander ercheinen Leipzig im September ${ }^{1796}$

## Auguft Eberhard Müller.

Organiftander Nicolai-Kirche.























21.
(14, P1,
41:\# ${ }^{5}$


91:\#, 1,

C.tralante. \#o.11. 5.5 .0 .4 .

c.10.z.z.c.18.



ON: Henn die Harmonie in einere ofigure wie dafs hier mit domizecunden und fexten otciorde ge: Ghicht foretforreitet, eoo er eignet wich zuweilo fallon, von clafs man, um nicht ines otolpinchte qu ver fallon, von
iener bei ols. arigey eigten Oppul: Gebrawh machen mufs, die






