**A2**.

|  |  |
| --- | --- |
| *Maximilian I. an Ferdinand* | *1514 Oktober 13. Innsbruck* |

Sein Anteil an F’s Gedeihen. Sein Gesandter Aloysius Gylabertus soll F besuchen.

His part in F's prosperity. His envoy Aloysius Gylabertus shall visit F.

Druck: J. Chmel, Urkunden, Briefe und Aktenstücke zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit. Stuttgart 1845. (Bibliothek des Literarischen Vereins 10) S. 354f, Grundlage des Drucks in Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 2, S. 2.

Sermo don Ferdinando, infanti Castelle, filio nostro charmo Maximilianus, divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus etc. Serme infans, fili noster charme, salutem et paternam benedictionem. Tantum est studium et sollicitudo nostra de incolumi statu et prospero rerum tuarum successu, ut nihil est nobis gratius et iocundius, quam cum tuas vel legimus vel nostras ad te damus literas et intelligimus et percunctamur statum rerum tuarum. Redeunte itaque ad Catholicum regem, fratrem nostrum et patrem tuum colendissimum, honorabili Aloysio Gylaberto, familiare suo, qui apud nos fuit, iniunximus ei, ut te visitet, salutet et incolumitatem nostram sermorum fratris et sororum tuarum tibi referat horteturque, ut eundem Catholicum patrem et sermas reginas matres ac sermum principem, fratrem tuum, sicuti bene facis, colas et observes et sorores ames, prout ab eodem commendatore latius intelliges, cui ad nos redeunti dabis tuas literas et nos de incolumi et prospero rerum tuarum successu admonebis, et itidem sermis principi fratri et sororibus tuis, ut pariter nobiscum gaudeant de bono statu tuo, in quo te nobis conservet omnipotens deus, fili charme.

Datum in oppido nostro Inspruk die 13. octobris, anno domini 1514, regni nostri Romani vicesimo nono.

Vostro a) bon padre Maximilianus.

Ad mandatum cesaree maiestatis proprium

Ja. de Bannissis.

Das Stück selbst, das Chmel als Original bezeichnet, ist im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv nicht aufgefunden worden. Ebensowenig fand sich der hier erwähnte Brief F’s.

a) Vostro — Maximilianus eigenhändig.