**A1.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Maximilian I. an Ferdinand.* | *1514 Juli 21. Gmunden.* |

Dankt für F’s Brief. Ist erfreut, von Gabriel von Horti über F’s Ehrfurcht gegen den katholischen König und die Königin zu hören. Soll in diesen Gefühlen fortfahren.

Maximilian thanks F for his letter. He has happily learned from Gabriel von Horti that F reveres the Catholic King and Queen. F should continue with this sentiment.

Wien, St.-A. Maximiliana, 25a. Konzept, überschrieben Max und an der Seite Infanti Don Ferdinando.

Druck: Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 1, S. 1-2.

Serme infans, fili noster carme, salutem et nostram paternam benedictionem. Jucundissimas nobis tuas attulit litteras honorabilis Cabriel de Horti, capellanus sermi regis fratris nostri Catholici, et late nobis retulit et prosperam valetudinem et faelices successus tuos, quos tibi semper omnipotens secundet et adaugeat, fili carme, retulit etiam nobis venerationem et obsequium, quem exhibes sermis regi et regine, parentibus tuis observantissimus, quod nobis gratissimum fuit. Hortamur te, ut in hoc studio semper persistas et, sicuti in te crescit aetas, ita etiam adaugeatur affectus et observantia erga ipsos, sicuti latius verbis nostris hortabitur te idem Cabriel et tibi prosperos successus nostros referet. Non desistes autem, fili carme, nos continue de incolumitate tua per tuas admonere et eosdema) sermos parentes colere, et omnipotens prosperabitur omnes gresus tuos, qui te nobis hospitem servet, carme fili.

Datum Gmundenb), die 21. juli anno 1514.

a) par ausgestrichen. – b) von Gmunden an von anderer Hand und Tinte hinzugefügt.

Der Überbringer dieses Schreibens, Gabriel Orti, war offenbar an Maximilian I. abgefertigt worden, um den Kaiser über den Stand der Verhandlungen mit Frankreich betreffs der Vermählung des Infanten Ferdinand mit der Prinzessin Renata zu informieren. Dies geht auch daraus hervor, dass Maximilian gleichzeitig an Petrus Quintana, den eigentlichen Unterhändler in dieser Angelegenheit, ein Schreiben richtete, worin er erwähnt, dass ihm Orti Nachrichten überbracht habe über seine ,bonas et prudentes actiones, quas pro sermo fratre nostro et pro nobis in Galliis egisti, et que ante ea comprobavimus, nunc autem maxime laudamus, et gratanter accepimus ofitia tua, hortantes te, ut in eis continue persistas‘ (ebenda, Konzept). Und vom selben Tage rühren Konzepte von Briefen des Kaisers an Ferdinand den Katholischen, an die Königin Germaine und an Johanna von Kastilien.

Über die Heiratsverhandlungen vgl. Bauer, S. 16 ff.