**A129.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ferdinand an Maria.* | *[1525] März 12. Innsbruck.* |

1. Empfing M’s Brief vom 21. Februar. Sendung Herbersteins wegen der französischen Umtriebe in Böhmen. 2. Der Pfalzgf. Der Schwäbische Bund gegen Ulrich von Württemberg. 3. Versicherung seiner Dienstfertigkeit.

1. Has received M's letter dated February 21. Herberstein's deployment to address the French machinations in Bohemia. 2. The Count Palatine. The Swabian League against Ulrich of Württemberg. 3. Assures her of his services.

Wien, St.-A., Belgica PA 11. Original, durchaus von Ferdinand eigenhändig geschrieben.

Druck: Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 129, S. 271-272.

1] Mme, ma bonne seur, je me recomende humblement et de bon euer à vostre bonne grace. Mme, j’ay receu vostre letre du 21e de frevrier par Ballieu, vostre gentillome. Et quant a l’afaire de Bohemois, ce sont esté pratiqués de France, comme aurez entendu par Erbrestai, mais pour remedier j’ay envoié devers eux a Pemflinger et espoire que ce ne sera riens, puis que dieu nous a volu aidier en Italie avesques telle victoire.

2] Et quant au conte Palatin et aus aultres princes, jusques asture n’ay pou riens entendre qui soient en armes,a) et sy ay fait prendre garde et sy cuide qui ne soit riens, sinon la lige de Suave qui à ma requeste s’a mis en armes contre le duc Wlerich de Wietember et de paisans Luteriens et rebelles qui s’avoient mutinéz contre eux et leurb) superiorité. Neantmoins je vous mercie bien humblement de vostre bon avertisement ensemble du bon vouloir que vous avez envers moy.

3] Quant avoir vous et le roy, vostre seigneur et mari,c) et vos affaires pour recomendés, soies toute asurée, mme, ma bone seur, que, où je vous sçaverey faire plaisir et service, que je le farey de bien bon ceur, vous supliant que, quant à l’avenir entenderesd) quelque chosse meuveulles avertir et de ma part j’en farey le semblable, priant sur ce le createur que à vous, mme, ma bonne seur, vous doint bonne vie et longue.

De Isprug, ce 12e de mars.

Vostre bon et humble frere Ferdinandus.

Rückwärts Adresse: A mme, ma bonne seur, la royne de Hungrie et de Boheme.

1] Der Brief M's vom 21. Februar ist nicht aufgefunden worden. — Wie aus Siegmund Herbersteins Selbstbiographie hervorgeht, wurde Herberstein am 3. März zu Kg. Ludwig gesandt, „belanngendt frantzosische practikhn durch Fridrichn Gonsaga und graf Cristoffen von Frange Pain vorhabenns halben“. FRA I 1, S. 265.

2] a) qui soient en armes am Rande. - b) lur Original.

Aus einem Berichte F’s für Bayern vom 28. Februar ersieht man, daß der oberste Hauptmann von Böhmen, Hg. Karl von Münsterberg, an den Kg und die Kgin geschrieben habe, daß etliche Reichsfürsten, die Stände des Schwäbischen Bundes, besonders aber die bayrischen Herzoge und die Pfalz „unter einem anderen Schein“ rüsteten mit feindlicher Absicht gegen Böhmen. Deshalb rüsteten auch die Böhmen ihrerseits. F beeilte sich, am 25. Februar beruhigende Erklärungen an den kglichen Hof und an Böhmen gelangen zu lassen. Tatsächlich war Hg Ulrich am 23. Februar 1525 mit schweizerischen Söldnern in Württemberg eingefallen und blieb mit den aufrührerischen Bauern in Fühlung wie auch mit einigen kriegslustigen böhmischen Herren. Vgl. Jörg, S. 161 ff. W. Vogt, Die bayrische Politik im Bauernkrieg, S. 121 ff.

3] c) nach mari „pour“ gestrichen. - d) entederez Original.