

# Lamenti, Seufzer, schnelle 

 and wirtuose Tanzfolgen

 stumenten spielte an Muntabeberd das Ensembtratialinto Aminhito in satenisaly tes schibsce Woifs: buthin det MusilkNeihe des Stitu: to 6 d Cutura war ulises Konzeit yili besbidetent Relak Whel die ausge whiten wetre i11 deseer Besetzing selfor id Thiatin sind Triosonaten und Shurikite ans thim 17 . und 18 . Jahmindidel wectictien in atsprecherifet Auswath dar Komposilites

 Meggetto (Ouetflote) Plemaig Men cattimin (Violine), Gianni La Marca (Viola da Gamba), Sergio Basilico (Thiotbe) und Walter d'Arcangelo (Cembalo) den Reigen baroctiver Kaminermusik. In lebhaften Whath selspief leucheten sie das Werk aus, wobei insbesoindere Sergio Básilico den sefhwifitend satten Klatig der Thiorbe ausbreitete, UVber gleichmäSiik sebtheitende Akkorde und Basstöne fuht der Komponist Marin Marais in "La Follia" ausgethend von einer Grundmelodie zu unispielènden Veränderangen, die in zunehmênd weelliselnden Farben die Me loutie auisschmücken. Wéchsel hïeßß es da für Glami La Marca auf der Viola da Gatrba: Tempozunahne bei schnellen Laufén und Trillerket ten, Steigerung der virtuosen An sprüche durch rhythmische Varian-
rem.
Nibht so rethit zusammen passten Wi Aremgelo Coreilis Sonate op 5, Nr 7 in 4 Mon Prenluig Mertatinis Viohtie von I Stainer und der Barowkitogen sa dass kein so fecht abgethideter ce tyenklang entstehen kohnte Mit seifer Filote, efter geling inet hollifitischen Kopil aus den 18. Tathituidet, wai Adriano Megetto besser tran, als er nit Waltex: dfrandelo (centbalo) die Sonate 1 Ge py von Giuseppe Sarti musizierte: Wetche Molzfiotenimelodien whechselten mit musikantisch und spritzig servierter Passagen; die dynamisch, lebendig und engagiert vorgetragen wurden. Gleichermaßen anspruchisvoll list der Cenibialopart. Iht gteghsitigen Einyeftichthen der betuden versieften Musiker eitstand so exzellente Kammermusik.
Mit der Thiosonate in G-Dur von Johann Joachim Quanz beendete das italienische Ensemble das Konzeit. Wie in einer Rückschau aller vorgestellten Kompósitionen fasste diese Sónate die farbige einfallsreiChe Mlatigwelt des Batock nachmals zưtamment Lamento:Ausrufe, Seufzeri; polyplione Stimimfuihruing und Thiemenimitation; daneben sehnelle und virtuose Tanzfolgen. Unid stets belebte ter Thiorbenklang Sergio Basilicos die Musilki Viel Beifall für das „Labirinto Armonico"


