**A132.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ferdinand an Karl.* | *1525 März 14. Innsbruck.* |

Bittet für Suero del Águila um Wiedereinsetzung in seine Güter.

On behalf of Suero del Águila, he asks for him to be reinstated.

Wien, St.-A. Belgica PA. 7. Original. Unter der Unterschrift vermerkt dupl[icata]. Rückwärts vermerkt Suero.

Druck: Familienkorrespondenz Bd. 1, Nr. 132, S. 277.

Monsr, tres humblement à vostre bonne grace me recommande. Monsr, je vous ai par-ci-devant par deux ou trois fois escript en faveur et recommandacion de Suero del’ Agilla à ce qu’il vous pleust, actendu mesmement son ignossance des alteracions passées, lui vouloir à ma requeste pardonner et remectre à ses biens. Et pour ce, monsr, qu’entens que la plus grant part d’iceulx lui sont retenuz, vous supplie de rechief tres humblement, ayant mesmement regard aux bons et loyaulx services que led. Suero m’a fais durant le temps de ma jeunesse et jusques à mon partement des pays de pardela dont tiens Vre Mte assez avertie, qu’il vous plaise de à mon intercession et requeste le remectre et restituer en tous sesd. biens et à la reste l’avoir pour recommandé de maniere qu’il congnosse ses services ne lui estre infructueulx et ma faveur et rescription lui avoir prouffité. Atant supplierai le createur qui, monsr, vous doint bonne vie et longue.

D’Ysproug, ce 14e de mars anno 25.

Vostrea) tres humble et tres obeisant frere

Ferdinandus.

Rückwärts Adresse: A l’empereur monsr.

a) von vostre an eigenhändig.

Suero del Aquila war der Sohn der Isabel de Carvajal, der ehemaligen Aya des Ehgs, und ein Gespiele F’s. Infolge seiner Teilnahme am Comunerosaufstände verfielen seine Güter der Konfiskation. Übrigens blieb Martin de Salinas, der Gesandte F’s, mit Suero del Aquila, wie es scheint, in ständigem Verkehr und mußte im Aufträge F’s mehrmals bei K für ihn Fürbitte einlegen. Isabel de Carvajal wandte sich ebenfalls mit einem Gesuche an F, doch starb sie noch 1523. Die Entscheidung, die K schließlich traf, entsprach nicht den Erwartungen, die man sich machte. Vgl. Villa, S. 65, 70, 88, 104, 270 u. a.