**A49.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ferdinand an Kg Ludwig II.* | *1523 Dezember 6. Nürnberg.* |

Erhielt vor wenigen Tagen verschiedene Briefe mit Nachrichten, daß einige türkische Scharen wiederum in Kroatien eingefallen seien und sich nach vollbrachtem Brand und Menschenraub zurückgezogen hätten. Sie seien aber mit diesem Einfall nicht zufrieden, sondern gewillt, auch im Winter in Kroatien einzubrechen, um es zu erobern. Dies wäre ein unvergleichliches Unglück für Ludwig und seine Länder. Cum autem nos proximo anno, quibus potuimus viribus, pro defensandis saltem locis illis collimitaneis magnos sumptus perpessi simus adeo, ut ad requirenda externa auxilia adacti simus, pro quibus conflandis in hoc conventu nihil, quod ad exactissimam diligentiam pertinet, simus pretermissuri, quo tamen interim presenti illi malo tantoque perfidissimorum hostium conatui obvietur, Sertem Vram non modo admonendam, sed et summo studio rogandam duximus, ut omni mora posita velit in regno isto suo mandare et facere modum et provisionem, ut ille perniciosissimus nobis hostium connatus irritus fiat atque submissis celeriter aliquot presidiis intercipiatur, donec maiores nostre vires et externa etiam auxilia comparemus. Erhofft dies von L.

A few days ago he received various letters with news that some Turkish troops had invaded Croatia again and had retreated after the fire had been completed and people had been robbed. However, they seem not to be satisfied with this invasion, but are willing to break into Croatia next winter in order to conquer it. This would be an incomparable misfortune for Ludwig and his countries. Cum autem nos proximo anno, quibus potuimus viribus, pro defensandis saltem locis illis collimitaneis magnos sumptus perpessi simus adeo, ut ad requirenda externa auxilia adacti simus, pro quibus conflandis in hoc conventu nihil, quod ad exactissimam diligentiam pertinet, simus pretermissuri, quo tamen interim presenti illi malo tantoque perfidissimorum hostium conatui obvietur, Sertem Vram non modo admonendam, sed et summo studio rogandam duximus, ut omni mora posita velit in regno isto suo mandare et facere modum et provisionem, ut ille perniciosissimus nobis hostium connatus irritus fiat atque submissis celeriter aliquot presidiis intercipiatur, donec maiores nostre vires et externa etiam auxilia comparemus. He hopes this will be the case with Ludwig.

Wien, St.-A. Hungarica 1. Kopie, gleichzeitig, mit dem Vermerk: Ad regem Hungariẹ. Als Datum: Datum Nueremberge, die 6. decembris, anno domini 23.

Druck: Fiedler, Quellen und Forschungen, S. 104, und Mon. Hung. Hist. Diplom. 31, S. 270; Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 49, S. 79-80.

Der vorliegende Brief ist nur als Kopie erhalten und diese Abschrift war offenbar als Beilage dem gleichzeitigen Schreiben F’s an seinen Gesandten Baron Johann Schnaitpeck beigefügt. Dort heißt es: videbis ex copia inclusa, quẹ scribimus sermo regi Hungariẹ etc. . . . super facienda provisione contra insultus et conatus Turcorum, qui infestant opprimuntque continuis vexationibus Croatiam, quam rem ex litteris consiliariorum inferioris curiẹ nostrẹ Austriacẹ latius accepisti. Er trägt ihm auf, die Verteidigung des bedrohten Landes beim Kg und überall, wo es ihm erfolgreich scheint, zu betreiben. Mon. Hung. Hist. (Dipl.) 31, S. 271. — Wenn die Nachricht des Grafen Ferdinand de Frangipanibus der Wahrheit entspricht, suchten die Türken sein und seiner Familie Gebiet in dem Zeitraume zwischen dem 11. November 1523 und dem 10. Jänner 1524 nicht weniger als achtmal heim (ebenda, S. 273 f.).