
||: Göttliches Kind! :||
Du der gottseligen Väter Verlangen,
Zweig, so der Wurzel des Jesus entsprießt, lass dich mit inniger Liebe umfangen, sei uns mit herzlicher Demut gegrüßt! Göttlicher Heiland, der Christenheit Haupt, was uns der Sündenfall Adams geraubt, schenket uns deine Huld, sie tilgt die Sündenschuld ||: jedem der glaubt. :||
||: Liebreiches Kind! :|| Reu und Zerknirschung, die bring ich zur Gabe, will nie mehr lassen von Gott, meinem Heil. Jesus, dich lieb dich! O wenn ich dich habe, hab ich den besten, den göttlichen Teil. Außer dir möge mich nichts mehr erfreun; denn ich verlange vereinigt zu sein nur mit dir, Göttlicher! Du bist mein Gott und Herr ||: und ich bin dein. :||

Frohe Weihnacht, Edition Schott 4006, ausgewählt und gesetzt von Wilhelm Lutz Transcribed by Michael Bednarek [mb@nrhs.health.nsw.gov.au](mailto:mb@nrhs.health.nsw.gov.au) http://www.geocities.com/mcmbednarek/

