A. Sonate op. 10 de Cesar Franck (1835)
B. Motet "Christi Virgo dilectissima" de Johannes Claux (16e s.)
A. Grande Sonate pour le Piano-Forté composee et dediee a Mr Jos. Franck Par Son Frere Cés. Aug. Franck, de Liège, agé de 13 ans.

Pour etre explicite, le titre de cette sonate merite quand meme quelques remarques. Cet opus 10 (cette indication figure en tete du premier mouvement) se situe entre les deux Concertos de piano op. 9 et op. $11 . \quad C e$ dernier seul a été conservé. Enregistré par Jean-Claude Vanden Eynden pour "Musique en Wallonie" en 1983.

L'age donné par le compositeur - treize ans! - situe sa composition en 1835, c'est-a-dire juste avant son premier voyage a Paris, ou dans cette ville, alors que Reicha vient de l'accepter comme éleve (fin mai 1835). Personinellement, je penche pour cette dernière hypothese, Franck n'ayant jamais manifesté, dans ses compositions anterieures, le moindre souci de classicisme.

La dedicace "a Mr Jos. Franck", frère du compositeur, suggère que César donnait des lecons de piano a son cadet, celui-ci etant par ailleurs inscrit au Conservatoire de Liege dans la classe de violon de Francois Prume. En 1825, Joseph, né en 1828, n'a que sept ans! S'il etait capable de jouer cette "Grande sonate", le moins qu'on puisse dire c'est que l'eleve etait aussi bien doue que le maitre, ce que la suite a d'ailleurs montre.

La Sonate op. 10 est signalee par Julien Tiersot dans son article Les oeuvres inedites de César Franck in Revue musicale. Paris, 1.XII.1922. Il la trouve inspirée par Beethoven et Haydn. En 1835, un apprenti compositeur, meme plus agé que le jeune César Franck, aurait pu choisir de moins bons modeles! C'est pourquoi je pense ici à une intervention de Reicha, qui se serait efforce de detourner l'adolescent des fallacieuses Fantaisie et Variations brillantes qui, jusquialors; avaient retenu toute son attention.

D'autre part, si on compare la technique de piano développée dans cette sonate à celle de ses Variations brillantes. op. 5, du Concerto op. I1化 de la Deuxieme fantaisie op. 14, on s'apercoit que le compositeur restreint le jeu pianistique tant aux possibilités du dedicataire qu!au style de ses modeles. Néanmoins, on remarquera l'emploi frequent de l'aigu a la main droite et l'extension de la main gauche vers le grave, de sorte que l'exécutant embrasse toute l'etendue du clavier. De même, l'usage un peu trop généreux des FF rappelle que Franck était reconnu pour la puissance de son jeu. Enfin, il a abondamment doigte le début du premier moyvement vif, et simplifié la notation en dessinant le signe $\quad$ : pour indiquer "octava supra".

Cette Grande sonate op. 10 comporte les trois mouvements de
la sonate classique :

1. Larghetto (re mineur, C), 15 mesures et Allegro moderato (ré majeur, C), forme sonate classique.
2. Adagio. Andante moderato (si mineur. C).
3. Rondo. Allegro vivace (ré majeur. 2/4).

Un mot de l'adagio reproduit ici. Les six mesures d'introduction et la derniere reprise du theme en octaves, $F F$, sont Eviderment plus grandiloquentes qu'expressives. Mais ce genre de choses était monnaie courante a l'epoque, et encore bien loin dans le XIXe siècle. Nous les admettrons donc comme des tournures consacrees par l'usage. Malheureusement, la cadence finale. pour l'etre tout autant, est vraiment ratée. Manifestement, les "sacrés doigts de pianiste", comme disait Weber, lont emporté sur le bon gout. Dommage!

Il me reste à remercier tres sincerement le Notaire Jeghers, Past-President de "Musique en Wallonie", qui m'a fort aimablement communique la photocopie de cette page qui, $j$ 'espère, sera une lecture agréable pour nos membres.
J. Q.
B. Le motet "Christi Virgo dilectissima" de Johannes Claux.

La maitrise de l'antique collegiale Saint-Jean l'Evangéliste, a Liège, a toujours eté dirigée par des musiciens talentueux ${ }^{1}$. Ces maitres de chant étaient pretres et percevaient les revenus de l'autel de Saint-Ambroise, lié á leur charge. C'est grâce à cela que, malgré d'importantes lacunes dans les Conclusions capitulaires, nous pouvons les suivre de facon assez continue.

Le décès du "succentor" Johannes d'Ysier, en 1552, laisse la place libre à Johannes Claux alias Nicolaí. De 1542 a 1545 . celui-ci avait eté recteur de l'autel de Saint-Nicolas, un des quatre bénefices réservés aux chantres de la collégiale. Mais dès 1555, Claux disparait et l'autel de Saint-Ambroise est attribué successivement a Gerard Hassendale (1555), Petrus de Xhenemont (1557-1560). Gezin. (1562-1563). Claux réapparaqt en 1565-1566, mais est remplacé de 1567 a 1569 par Adamus da Ponta. Celui-ci devient alors maftre de chant de la cathedrale Saint-Lambert.

La dernière mention que nous trouvons a propos de Johannes Claux est datee du 3 octobre 1573. Johannes Guyot de Castileti ${ }^{3}$ rend compte au Chapitre de Saint-Jean de l'execution du testament de Johannes Claux. Il reclame la restitution d'une aube, d'une amicte et d'une chasuble neuve que Dnus Adamus da Ponta s'etait indument appropriees.

On ne connait que deux oeuvres de Claux, le present motet et une "Missa Christi Virgo dilectissima" à 4 voix. (sauf le "Sanctus". a 5 voix), qui figure dans le Chorbuch I (folios 72a $92^{\prime \prime}$ ) du Dom d'Aix-la-Chapelle. Cette messe-parodie sur le motet que nous donnons ici a été publiée par "Musique vivante au Pays de Liege, répertoire de la Session musicale d'Eté. Harze.. 1953. Transcription José Quitin"4.
imitatif syntaxique en usage au XVIe siecle. La parente des motifs de tete confere a lensemble une grande cohesion. On remarquera une certaine liberte dans les entrees en imitation de la 1 a pars. tandis que le debut de la 2 a pars est plus rigoureux. Les phrases melodiques, assez longues, se deroulent tout en souplesse ; leur conclusion comporte souvent une vocalise. L'ensemble est heureusement "áre" par de fréquentes suspensions de 2 à 4 mesures menagées aux différentes voix.

Nous espérons que l'exécution de ce motet classique de l'Ecole liégeoise du XVIe siecle tentera nos chefs de chorales.

José QUITIN

1. Voir notre Fascicule 2 : Les musiciens de Saint-Jean leyengeliste a Litge, de Johanmes Ciconia a fonsieur Rapou (ca 1400 - ra 1710), Fubication de la Socíté lígenige de Musicolonie, Septembre 1992, ainsi que los puvtages publies a l'occasion du millénaire de cette collegiale:


 GUITIN / Guido gCturcker :263-264/271-2721.
 Musicalocie, 21 (1978), 17-2!, avec supplement musical 12 motets) ot 2 autres dans le Bulletin 65 (1989),
2. Voir A, AUDA, La ausique et les fusiciens au Pays de lieqe, Liege, 1730 (141-146) et B , Even, Jean fuyct de

3. Adresse : Ghisiain IEEVAERT, 2a, rue Saint-Paul, $\mathrm{E}-4000_{5}$ Liége.
