stand schon wieder auf seinen Beinen und war dem Herrn, den er zu Fall gebracht hatte, beim Aufstehen behilflich. Der sah zuerst recht mißmutig drein, sobald er aber bemerkte, daß an seinen Kleidern, Spitzen und Bändern kein Schaden entstanden war, gewann er seine Contenance wieder, und er sagte, zu dem Baron gewendet, mit vollendeter Höflichkeit, der nur eine kleine Prise Spott beigemengt war:
"Der Herr versteht es, wie ich sehe, einige Abwechs-
Der Baron Juranic lüftete seinen Hut und brachte seine Entschuldigungen vor. Dann suchte er das BerkaFräulein, doch er fand die Demoiselle nicht mehr an seiner Seite, sie hatte, beschämt und bestürzt über das peinliche Mißgeschick, das ihrem Kavalier zugestoßen war, schon während des Durcheinanders den Ṣaal verlassen. Indessen setzte die Musik wieder ein, die Paare ordneten sich, der Tanz ging weiter, und der Baron Juranic schritt durch die Reihen der Tanzenden und trat auf den Collalto zu.
„Der Herr mag sagen", sprach er ihn an, „ob er mir das mit Absicht und ex malitia* getan hat."
Der junge Collalto blickte hochmütig über ihn hinweg in die leere Luft und gab keine Antwort.
"Ich will wissen", wiederholte der Baron, „ob der Herr über mich lachen sollt." ,
"Ich bin nicht verhalten", sagte jetzt der Graf Collalto, ,"auf eine Frage Antwort zu geben, die in solch einem insolenten Ton an mich gerichtet wird."
"Der Herr ist schuldig, mir die Genugtuung zu geben, die mir nach geschehenem Affront als einem Edelmanne zusteht", erklärte der Baron.
„Es nennt sich hier mancher einen Edelmann, der daheim in Holzschuhen hinter seinem Ochsen herläuft", meinte der Graf Collalto mit einem Achselzucken.

In dem Gesicht des Barons regte sich kein Muskel, doch eine Säbelnarbe, die vordem kaum zu bemerken gewesen war, flammte jetzt an seiner Stirne auf, rot wie ein Feuermal.

## (lat.) aus Bosheit.

 nehmen wuiste. Er lachte und sagte, er sei er müsse ธun !p dessenthalber auch alleraufrichtigst um Eroßes Vergnübitten, jedoch bereite it der Demoiselle und den übrigen gen, und er hoffe damit der De

 -


 vielleicht sogar den Silenum selbst agieren."
 den Waffentanz besser gewohnt als jeden anderen, hab

 hörnten Silen mag der Herr sich also nach einem ande-


นәр әше


Collalto blickte den beiden nach, und sein
 dem schönen Berka-Fräulein nicht von der Seite weimit Stichelworten nicht aus der Ruhe bringen konnte,
 ron so geschickt ein Bein zu stellen, daß dieser der Länge nach hinschlug und im Fallen zwar nicht die De-
 mit sich zu Boden riß.

In den Reihen der Tanzenden entstand ein Durchein-


Der Collalto sah wiederum eine Weile hindurch dem Spiele zu
„Es ist zum Lachen", meinte der Zdenko Lobkowitz. "Wenn einer in diesem Spiele die grüne Sieben und den Schellenbuben hat, dann kann er spielen, wie er will, er muß gewinnen. Sonst aber - soviel kann der Meisl-Jude
gar nicht borgen, wie man in diesem Spiel verlieren gar nicht borgen, wie man in diesem Spiel verlieren
kann, wenn man mit seinem Kopf nicht bei der Sache ist. Was ist's mit dem Lorenz Juranic? Hat er im Trinken excediert?"
„Nein, aber ich hatte dennoch Händel mit ihm", berichtete der Collalto. „Ich werd mich heute nacht noch
Der Zdenko Lobkowitz legte die Karten aus der Hand.
„Mit dem Juranic?" rief er mit gedämpfter Stimme. "Dant geh nur gleich und empfiehl dich der göttlichen
Protektion! Der Juranic ist ein mörderischer Fechter."
"Ich weiß aber meinen Degen auch recht gut zu gebrauchen", erklärte der Collalto.
„Was, deinen Degen! Er wird dich an deinen Ohren zu packen bekommen, der Juranic", sagte der alte Edel-
mann. „Glaub mir, es ist nicht gut mit ihm anzubinden, mann. „Glaub mir, es ist nicht gut mit ihm anzubinden,
ich kenn ihn. Schlag dich mit dem Teufel, aber nicht mit dem Lorenz Juranic. Geh und bring die Sache in Ordnung, es wird dir an deiner Ehre kein Abbruch gesche-

,"Ich werd es Euer Liebden vermelden, wenn die Sache in Ordnung gebracht ist", sagte der Collalto.
Das große Rondeau im Kinskyschen Garten war einer der Orte, an denen der Prager Adel seine Streitigkeiten mit dem Degen auszutragen pflegte. Es war ein Rasenplatz, um den ein Kiesweg lief, und in der Mitte des Rasens gab es zwischen zwei einsam stehenden Ulmen höne Fontäne, deren Plätschern man schon von weitem horen konnte. Ein steinerner, mit Moos bewachsener
Meergott lag hingestreckt auf einem Felsenriff, und die Meergott lag hingestreckt auf einem Felsenriff, und die
Meermädchen, Tritonen und Sirenen aus verwittertem $\qquad$

 offendieren, so kann ich den Herrn nicht länger als eizur Rä
Der Graf Collalto hob die Hand, um dem Baron ins Gesicht zu schlagen, der aber hielt sie auch schon mit ei-
sernem Griff fest in der seinen. Collalto dazu, mit dem Baron in anderem Ton zu reden.
 die Sache auszutragen", erklärte er, ,„aber in einer Stunde wird der Herr mich im Kinskyschen Garten vor dem gro-

 Herrn zu bedienen wissen.
"Das ist ein Wort so kräftig wie spanischer Wein", sagte der Baron zufrieden, und nun gab er dem Collalto die Hand frei.
Es wurde vereinbart, daß der Zweikampf mit Degen, jedoch, ohne Sekundanten ausgetragen werden sollte. darauf verließ der Baron, ohne von dem Berka-Fräulein Urlaub zu nehmen, die Gesellschaft und das Haus.
Der junge Collalto ging indessen in einen von den Nebenräumen, dort traf er den Hausherrn, den Zdenko von Lobkowitz, am Kartentisch. Er setzte sich neben ihn
 Juranic nennen läßt?"
ว!р गү! of
0
0
0
0
0
0
0
0
0

„Gehört er zu uns? Ist er von Adel?" erkundigte sich

 Lobkowitz, der alle adeligen Stammbäume im Kopfe hatte und daher in Fragen der Herkunft wie kein zweiter

Fechter. Anfangs rührte er sich nicht von der Stelle und
 er ihn mit Degenhieben und Degenstößen den Kiesweg entlang und über den Rasen bis zur Wasserkunst, fragte
 seinen Vetter, den Franz Collalto, zuletzt gesehen habe, jagte ihn zweimal um das Bassin und wieder über den Rasen auf den Kiesweg und den gleichen Weg zurück, und dann nahm die Sache ein Ende. Der Graf Collalto fand sich in einer Situation, in der kein Widerstand und kein Retirieren möglich war. Er hing, nach Atem ringend, mit dem Oberkörper über den Rand des Bassins hinaus, und der Degen des Barons war auf seine Brust gerichtet.
„Das wäre somit erledigt", sagte der Baron, „und ich könnte dem Herrn meinen Degen so leicht und mit ruhigem Gewissen durch den Leib jagen, wie ich ein Glas
Wein trinke. All den Nöten und Drangsalen dieser armen Welt wär der Herr enthoben." ${ }^{\text {. }}$ Der Collalto schwieg. Von den Wasserstrahlen der Tritonen sprühten kalte Tropfen in sein Gesicht. Und das Sonderbare war, daß ihn jetzt, nach diesen Worten erst, eine beklemmende Angst befiel, eine Angst so stark, wie er sie während des Zweikampfs nicht empfun-

Was halt der Herr", fragte der Baron, von der heiligen Barmherzigkeit? Hat man ihm auch soviel davon erzählt, wie lieblich sie dem allmächtigen Gott ist und wie
„Wenn der Herr mir mein Leben läßt", sagte der Collalto, von Angst geschüttelt, ,so wird er für alle Zeiten einen wahren Freund an mir besitzen."

Der Baron stieß einen kurzen und scharfen Pfiff
aus.
"Ich hab um des Herrn Freundschaft nicht geworben", erklarte er, „wuilst auch nicht, was mit ihr beginnen."
 meln. Es war die feierlich bewegte Weise einer Sarabande, die sich hinter den Büschen vernehmen lie $ß$ und


 empor.

 keln trugen, denn der Mond stand im letzten Veriz шә



kreuzten sich und murmelten Gebete.
„Für meine Leute", erklärte der Baron dem Grafen Collalto, „ist diese Wasserkunst ein großes Mirakel, sie पा "पәด dem Neptun dort den heiligen Laurentius zu erkennen, meinen Schutz- und Namenspatron, und die Meerwei--и!







 benen Abstand gegenüber und grüßten einander mit den Degen. Dann warf der Collalto einen Kieselstein,









Es ging durch enge, winkelige Gassen bergauf und bergab, vorbei an adeligen Palästen und an schmalen, windschiefen Giebelhäusern, vorbei an Kirchen, Gartenmauern, Weinschenken und steinernen Brunnen. Die Leute, denen sie begegneten, fanden nichts Verwunderliches an diesem Zug, sie meinten, der Kavalier, der da hinter den Musikanten hertanzte, habe ein wenig über den Durst getrunken und sei in fröhlicher Laune, und



 glaubte, er könne nicht weiter und das Herz müsse ihm in Stücke springen, und doch kein Erbarmen fand und
weitertanzen mußte - da traf es sich, daß sie just auf einem kleinen Platz angelangt waren, in dessen Mitte eine Muttergottes stand. Und sobald die Kroaten dieses steinerne Bildwerk erblickten, warfen sie sich auf die Knie, schlugen das Kreuz und sagten Gebete her, und da ließ
 Atem. Baron Juranic lachte laut und schallend.
"Bei meiner armen Seele, so war das nicht gedacht" sagte er und schlug nun auch ein Kreuz. „Aber ich hätt es wissen müssen, daß das so kommen wird. Ja, meine Kroaten sind fromme Leut, die wissen, was sie Christo und seiner heiligen Mutter schuldig sind, und der Lange dort, der mit dem Terzerol, der ist von ihnen allen der
 an einem Sonntag ein Pferd stehlen geht."
Indessen hatten die Kroaten ihre Andacht beendet und nur der eine, der am Sonntag kein Pferd stehlen
wollte, lag noch auf den Knien und wollte, lag noch auf den Knien, und den fuhr der Baron
nun an: nun an:
Steh

Steh auf, daß dich das Mäuslein beiß! Die heilige
Jungfrau will auch einmal etwas anderes sehen als dein Gesicht.
 fixe und steinerne Heilige in der Stadt Prag, sie stehen leidend, segnend oder beschwörend auf den Plätzen und

 itm plötzlich, als ob dies alles, "die Stimme des Barons, das Plätschern der Fontäne, die Degenspitze an seiner Brust und die Musik, die jetzt ganz aus der Nähe erklang, nur ein schwerer Traum wäre.
„Mit Tanzen, jawohl. Wenn der Herr sein Leben behalten will, so wird er tanzen", sagte der Baron, und wiederum flammte die Säbelnarbe an seiner Stirne auf. „Der Herr hat's dahin gebracht, daß die junge Demoiselle über mich gelacht hat. Der Herr wird tanzen."

Er trat einen halben Schritt zurück, und der Collalto

 dere kroatische Diener standen, die alle des Barons
 in den Händen.
${ }_{\text {„Der Herr wird tanzen von jetzt bis in den lichten }}$


 recht, so mag er's sagen. Nun? Läßt der Herr mich war궁
Die beiden Kroaten hoben ihre Terzerole, die Musi-
anten spielten, und der Graf Collalto begann, von Todesangst getrieben, eine Sarabande zu tanzen.

Es war ein sonderbarer Zug, der sich durch die Gassen und über die Plätze des nächtlichen Prag bewegte. An der Spitze schritten die Fackelträger, dann kamen mit Flöte, Geige und Trommel die Musikanten, hinter ihnen tanzte Graf Collalto, die beiden Kerle mit den Augen,
 den Führer, denn er wies mit seinem Degen den Fackelträgern den Weg, den sie einzuschlagen hatten.
Der Stube über den heiligen und zaubergewaltigen Büchern saß, hörte diese
 zweiflung kam.
Er trat ans Fenster, beugte sich hinaus und fragte, wer
„Ein Jeşusbild!" keuchte der Collalto mit seinem letz-

 es ist aus mit mir."
Der hohe Rabbi Loew umfaßte mit einem Blick die Fackelträger und die Musikanten, den tanzenden Collalto, die beiden Lakaien mit den Terzerolen und den lachenden Baron, und mit diesem einen kurzen Blick war

 zu retten war.
Gegenüber, auf der anderen Seite der Gasse, war ein stand noch aufrecht, die war vom Alter und von Rauch geschwärzt. Und auf diese Mauer wies der hohe Rabbi mit seiner Hand. Auf dieser Mauer ließ er durch seine zauberische Kraft aus Mondlicht und Moder, aus Ruß Es war ein „Ecce homo". Aber es war nicht der Hei

 heilige Stadt gekommen war, um das Volk zu lehren und

 aus seinem Antlitz sprach, daß der Baron mit seinem steinernen Herzen von einem Blitzschlag des Selbsterkennens getroffen wurde und als erster in die Knie sank. Und vor diesem „Ecce homo" klagte er sich an, daß er in dieser Nacht ohne Erbarmen und ohne die Furcht Got-
tes gewesen war
Mein Hauslehrer, der stud. med. Jakob Meisl, der mir diese Geschichte wie viele andere aus dem alten Prag er-

## Der Heinrich aus der Hölle


Schon gegen elf Uhr hatte seine Angst begonnen, die Angst vor etwas, dessen Kommen er vorhersah und das er nicht abwenden konnte, auch nicht, wenn er die Fenster und die Türen verriegelte. Er hatte sich von seinem
 ligen Schritten in der Schlafkammer auf und nieder. Bisweilen blieb er vor dem Fenster stehen und blickte hinaus, dorthin, wo hinter dem schimmernden Band des Flusses die Dächer und Giebel des Judenquartiers zu erkennen waren. Von dort war einst, vor Jahren, Nacht für Nacht, seine Liebste, die schöne Jüdin Esther, zu ihm gekommen. Das war vorüber seit jener Nacht, in der die Dämonen der Finsternis sie ihm aus den Armen gerissen hatten. Dort, in einem der Häuser des Judenquartiers, lag auch sein geheimer Schatz, sein verborgener Hort, das Gold und das Silber des Juden Meis1.
Die Geräusche, die aus dem Hirschgraben zu ihm





Es war halb zwei, als der Kaiser die Türe aufstieß und mit einem Stöhnen in seiner Stimme nach seinem Leib-
kammerdiener, dem Philipp Lang, kammerdiener, dem Philipp Lang, rief.
In diesen Tagen aber war der Philipp
lich auf seinem Gut in Melnik hei der Lang wie alljährseiner kam der Kammerdiener Červenka atemlos, die Nachtmütze, schief auf dem Kopf, herbeigelaufen. Mit
zählt hatte, machte eine kurze Pause. Erzählung, ,und was noch zu sagen wäre, ist nicht sehr wichtig. Es heißt, daß der junge Graf Collalto in seinem Leben nie wieder getanzt und daß der Baron Juranic den Dienst quittiert hat, und mehr weiß ich nicht von ihnen. Der ,Ecce homo des hohen Rabbi Loew? Es war nicht Christus. Es war das Judentum, das durch die Jahrhunderte hindurch verfolgte und verhöhnte Judentum war es, das auf diesem Bild seine Leiden offenbart hat. Nein, geh nicht in die Judenstadt, du würdest es dort vergeblich suchen. Die Jahre, Wind und Wetter haben es zerstört, keine Spuren sind von ihm geblieben. Aber geh
 ten jüdischen Hausierer siehst, der seinen Binkel von

 Steinen nach ihm, und er bleibt stehen und sieht sie mit
 Ahnen und Urahnen herkommt, die wie er die Dornen-


 Geringes, von dem ,Ecce homo' des hohen Rabbi Loew gesehen."

Messe anwesend, die für Euer Majestät getreuen Diener in der Domkirche gehalten worden ist.
"Und das", nahm jetzt der Graf Sternberg das Wort, „ist sein Nachfolger im Amt, der Vojtech Bubna, Euer
 Bubna.
"Er sieht aber dem Bernhard Rußwurm gleich", sagte erhob, wiederum einen Schritt zurück. „Ist es nicht zum Erschrecken, wie er dem Rußwurm gleichsieht?"
 tern. Sie beunruhigten ihn. Er glaubte in ihnen die Züge längst Verstorbener zu erkennen, von denen er sich verfolgt wähnte. Den General von Rußwurm hatte er vor vielen Jahren als einen Duellanten gefangensetzen und erschießen lassen, und diese Tat, die er im Jähzorn begangen hatte, lastete schwer auf seiner Seele. Aus jedem neuen Gesicht blickte ihn der Rußwurm feindselig und voll Hohn an, er kam immer wieder aus seinem Grabe, um ihn zu bedrohen.
leichthin.
"Der Rußwurm war von kleiner Statur, hatte eine Majestät, ich kenne den Voitech Bubna seit sag es Euér Majestat, ich kenne den Vojtech Bubna seit den Tagen,
da ihm das Hemd aus dem Hosenlatz hing." "Er sieht aber dennoch Hosenlatz hing."
gleich", rief der Kaiser, und die Zähne schlugen ihm an einander. „Wer bist du? Woher kommst du? Kommst du aus der Hölle?
„Euer Majestät zu dienen - ich komm aus Prastice. Das ist unser Gütlein, liegt bei Choteboř im Časlauer Kreis", erklärte der junge Graf Bubna, der nicht begriff, was da vorging und warum ihn der Kaiser so hart anfuhr. Kaiser, „so bet ein Paternoster, nenn mir die Namen der zwölf Apostel Christi und zähl mir die Artikel des Glaubens auf!"

Der junge Bubna warf einen bestürzten und fragen ick auf den Grafen Sternberg, der aber nickte eifgit dem Kopf, und so betete er ein Paternoster, sagte
einem Leinentüchlein wischte er behutsam die Schweißtropfen von des Kaisers Stirn.
 gehorsamst gemahnt, mehr auf höchstdero Gesundheit achtzuhaben, sich nicht der kalten Nachtluft auszusetzen. Aber auf einen alten Diener wird nicht gehört.
 wald!" gebot ihm der Kaiser. „Ich hab mit ihnen zu reden. Und lauf zum Colloredo, er soll mir starken Wein reichen, Rheinfall oder Malvasier, bin dessen bedürf-
tig. schenken und welcher von den elf Vorschneidern der kaiserlichen Tafel dem Turnus gemäß an jedem Tag der Woche den Dienst bei ihm zu versehen hatte. Aber er wußte nicht oder er hatte es vergessen, daß der Graf Colloredo etliche Wochen zuvor an einem Schlagfluß verstorben war und daß nun ein junger Graf Bubna das Amt eines zweiten Mundschenken bei Hof bekleidete.

 mit scharfen Zügen und silberweißem Haar, der Červenka hatte ihn noch bei der Arbeit angetroffen. Bald hernach kam der Oberstallmeister Graf Adam Sternberg im Nachtgewand und mit nur einem Pantoffel. Der Kaiser ging mit eiligen Schritten in der Kammer auf und nieder, der Mantel war ihm von den Schultern geglitten.
 gung, Ratlosigkeit und Übermüdung aus. Er holte Atem und wollte zu erzählen beginnen, was ihm in dieser Nacht und in den beiden vorangegangenen Nächten begegnet war, da wurde die Türe geöffnet, und der Červenka ließ den jungen Grafen Bubna eintreten und hiner ihm einen Lakaien, der die Weinkannen trug.

Der Kaiser sah dem Bubna starr ins Gesicht, trat dann erschrocken einen Schritt zurück und fragte:

Wer bist du? Was willst du? Wo ist der Colloredo? der anniwald, daß der Graf Colloredo vor kurzem nach Gottes Ratschluß denWeg gegangen ist, den wir alle gehen müssen. Eure Majestät weiß es, war auch bei der

Chrysam und dem Weihwasser absagen. Der in der


 worden sei."
„Dann ist's wohl klar, von welcher Art und Herkunft diese Vögel waren", bemerkte nachdenklich der Adam Sternberg.
"Der dritte, der in einer Krähe Gestalt sich zeigte", berichtete der Kaiser weiter, ,der beschwor mich, es sei jetzt die Zeit und ich dürfe nicht länger warten, ich นәя!! Kreuz, den Messen und dem geweihten Wasser, sonst шәи!әш чоА әшоту्र ә!р 'әриәs ич! тәр 'тәр әргәм
 Hände des Frevlers und Lotterbuben geben."
Wenn der Kaiser vom Frevler und Lotterbuben sprach, dann meinte er seinen. Bruder Matthias, den Erzherzog von Österreich.
„Gott wird's nicht zulassen", sagte der Hanniwald. „In seinen Händen liegt des Reichs und Eurer Majestät Ge-
"So ist es. In Ewigkeit Amen", ließ sich der Červenka vernehmen.
„Gestern in der Nacht", fuhr der Kaiser fort, , ,kamen nur zwei von seinen Boten, der in des Kuckucks und der in der Hummel Gestalt. Der Kuckuck nannte den Papst
 und die Hummel raunte mir zu, ich sollt mich ihrem Herrn nicht länger widersetzen, sondern ihm seinen

 werde in Nichts zergehen wie Märzenschnee, und ich
"Weiß Eure Majestät von einem geheimen Schatz?" fragte der Sternberg. „Ich weiß nur von Schulden da und Schulden dort."
"Und heute in der Nacht", sprach der Kaiser weiter, Gestalt führte allein das Wortt."
„Er wird Eurer Majestät wohl nicht das Benedictus nannte, und dann zählte er die Artikel des Glaubens auf, und wo er steckenblieb und nicht weiterwußte, da half ihm der Kammerdiener Červenka, der hinter ihm stand, mit einem geflüsterten Wort aus der Not.
Nach dem zweiten Glaubensartikel gab sich der Kaiser zufrieden.
„Es ist gut. Es ist gut", meinte er. „Du hast recht,
Adam, ich habe mich getauscht, er sieht dem Bernhard
 Rußwurm, ich hab ihm längst vergeben."
Der Červenka war hinter ihn getreten und legte ihm den Mantel um die Schulter. Der Kaiser nahm die Wein-
 $\dot{\sim}$ „ ,Lustig! Lustig!" sagte er sodann. „Es geht sonderbar
zuier auf der Burg. Heut nacht war wiederum einer bei
"Wer war bei Eurer Majestät heute nacht?" fragte der Hanniwald, wiewohl er des Kaisers Antwort im vorhinein wußte.
„Einer von seinen Boten", sagte der Kaiser, der den Teufel nicht gern beim Namen nannte, mit einem leisen Stöhnen.
„Und wiederum in eines Gewürzkrämers Gestalt?"
fragte der Hanniwald, und dabei strich er sich sein silberweißes Haar zurecht.
„Nein, nicht in eines Menschen Gestalt", erwiderte der Kaiser. „Es ist jetzt zwei Tage her, da kamen sie zum erstenmal, seine Boten, sie kamen zu dritt in der Nacht in einer Krähe, eines Kuckucks und einer Hummel Ge-

 mir und plagten mich."
 entsetzt, und der Lakai, der die Weinkannen hielt, ver suchte, eine Hand frei zu bekommen, um hastig ein Kreuz zu schlagen.
"Der Kuckuck", fuhr der Kaiser fort, "begehrte, ich
sollt den Sakramenten, den Messen, den Vigilien, dem
die Stirne und durch sein gekraustes Haar. Sein Atem ging hörbar, seine Brust hob und senkte sich. Eine Minute währte dieses Schweigen. Der Hanniwald, den bisweilen die Furcht beschlich, der Kaiser könnte dem katholischen Glauben untreu werden und sich in seinem Gemüte der utraquistischen Ketzerei zuneigen, flüsterte dem Sternberg zu:

Metuo, ne Caesar in apostasiam declinet. "* , der kein Wort verstanden hatte, zur Antwort.

Jetzt begann der Kaiser zu reden. Er sprach mit leiser Stimme, langsam und die Worte mit Vorsicht wäh믈
„Du weißt es, Hanniwald", sagte er, „wie so unruhig die Sachen in Böhmen beschaffen sind und wie gefahr-
lich es hier mit dem Landfrieden und der Religion steht. Wir müssen daher durch zeitliche Klugheit den wüten-
 so das Übel abwehren, mit dem er die von Gott uns anvertrauten Länder bedroht. Denn ich will den Krieg nicht, der aller Menschen Nahrung, Vieh und Gewächse, Handel und Hantierung verheert und verstört

 müht, den edlen Frieden will ich, der alle Menschenkinder ernährt."
${ }^{\text {„Recht sol. }}$

RRecht sol" rief der Sternberg. "Mag's regnen, mag's
schnein, nur gut Wetter soll sein."
„Die Gewalt, mit der der böse Feind und Widersacher sich so hoffärtig brüstet, ist nicht gar grof", sagte jetzt der Hanniwald. „Nur in seiner Hölle hat er Gewalt, auf Erden nicht. Sein Drohen ist eitel, ist Teufelstrug und Teufelsgespinst. Und um seinem Netz und Fallstrick zu
 sondern daß wir uns nicht eines Fingers breit von dem Herrn Jesus, der uns erlöst hat, hinwegbegeben, das al-
lein tut not. lein tut not."
"Das allein tut not", wiederholte der Sternberg, und er
 ** (lat.) Tch fürchte, daß der Kaiser zum Abfall neigt
 Der Kaiser fuhr sich mit dem Rücken seiner schmalen und in seiner Seele war das Grauen und der Tod. "Er sagte", berichtete er, „er und seine beiden Gesel-
 nach ihnen käme nur einer noch, der werde sich mir in
 Antwort sagen. Und ich sollt meine Antwort wohl be denken, denn wenn sie seinem Herrn mißfiele, dann









 aus und dann traf ich diesen dort."
 gung seines Arms auf den Kammerdiener Cervenka.
 nahm mir daher heraus, Eure Majestät um Schonung höchstdero Gesundheit getreulich zu bitten."


 des Kaisers Erregung zumeist sehr rasch zu
düsteren Vorstellungen und die schwermütigen Gedan-
 das Schlafbedürfnis ein. Der Kaiser nannte das „sein Leid vergessen".
Indessen fragte
,Hat Eure Majestät bereits geruht, die Antwort zu erwägen, die dem angekündigten Ambassadeur des Satans

Der Kaiser schwieg und fuhr sich mit der Hand über
"Die außerordentlichen Dinge" - schrieb einmal der spanische Gesandte seinem König -, sind am Prager
Hof die alltäglichen und gewöhnlichsten."

Zu den außerordentlichen Dingen, die in Prag nur wenig Aufsehen erregten, gehörte der feierliche Aufzug eines kaiserlich-marokkanischen Gesandten, der sich, zwei Tage nach jenem nächtlichen Begebnis, beim Schall der Fagotten, Cornetten, Schalmeien und Kesselpauken vom Haus „zum Resedenstock", wo der Gesandte mit seinem Gefolge abgestiegen war, durch die Gassen der Kleinseite und den Hradschin hinauf zur Prager Burg bewegte.
Dieser Gesandte hatte in Venedig Verhandlungen eingeleitet, die die Lieferung von Schiffsgeschützen, Kriegsmunition, Pulver und Tauwerk für die marokkanische Flotte zum Ziele hatten, und war von Venedig nach Prag gekommen, um Rudolf II. ein Begrüßungs-, Ehr-erbietungs- und Freundschaftsbezeigungs-Schreiben seines Souveräns zu überreichen, denn dieser hoffte durch Vermittlung des römischen Kaisers in ein besseres Verhältnis zur spanischen Krone zu gelangen, die ihm durch Unterbindung seines Seehandels Schaden und Ab-
bruch tat.

Auf seiner Fahrt nach Venedig war der Gesandte in Liza Fusina von zwölf in Seide und Scharlach gekleide ten venezianischen Edelleuten erwartet worden, die ihm den Willkommensgruß entboten. Er war in eine Gondel gestiegen, die mit Stickereien überdeckt war, und schöne Teppiche waren ausgespannt, auf denen man
 er unter einem strahlend blauen Himmel dahingeglitten,
das Meer war seicht und ruhig, und in der klaren Flut konnte man Fische aller Art sehen. Dann war vor seinen Augen die Stadt aus dem Wasser aufgetaucht mit ihren Palästen, Klöstern und Glockentürmen. Vor der Kirche St. Andrea hatten ihn wiederum zwölf Edelleute erwartet. Er war in ein anderes, flaches, aber geräumiges Fahrzeug gestiegen, das sie den Bucentoro hießen, und unter
einem Sonnendach von karmesintotem Atlas war er die einem Sonnendach von karmesinrotem Atlas war er die
breite Wasserstraße, den Canale grande, dahingefahren. Sehr groß und hoch standen hier die Häuser, aus Stein

[^0]ser die Weinkanne reichen sollt. „Gut gesprochen, Hanser wiwald, gut gesprochen."
"War also alles nur Teufelstrug und Teufelsgespinst", flüsterte der Kaiser mit einem tiefen Aufseufzen.
„Ein exzellenter Kopf, der Hanniwald, ich hab es Eu-
 Zeichen.
... daß wir uns nicht eines Fingers breit von dem
Herm Jesus, der uns erlost hat, hinwegbegeben", flüsterte der Kaiser. „Das ist ein gutes Wort, tröstet die


Jetzt endlich fiel sein Blick auf den Grafen Bubna, er

 kannt, war mit meinem geliebtesten Herrn Vater hochlöblichen Gedächtnisses bei einem Bubna auf der Wildschweinjagd. Und du? Wie steht's mit dir? Wieviel bist du dem Meisl-Juden schuldig?"
 meisten jungen böhmischen Herren von Adel hatte er
 zu Hause gab es nur kargen Zuschuß. Er begann zu stammeln:
${ }_{\text {„Siebzehn reinische Gulden. Eure Majestät wird ver- }}$ zeihen - es ist nicht recht, aber ich hatte im Spiel Verluste, wußt mir anders nicht zu helfen.
Dem Kaiser schien dieses Eingeständnis eine Art Vergnügen zu bereiten.
Ist gut. Ist gut", unterbrach er ihn. „Nur brav Schulden gemacht! Nur tapfer zum Juden gelaufen! Ist gut. Ist

Jetzt trat der Kammerdiener Červenka langsamen Schritts und mit steifer Würde auf den Kaiser zu.

Eure Majestät nunmehr allergnädigst zu Bett begeb.
(pers.) Magenstein.
す
nem Baldachin. Teppiche, die auf dem Boden lagen, machten die Schritte unhörbar, Teppiche, die an den Wänden hingen, zeigten mythologische und Jagdszenen. Für den Gesandten waren Kissen und ein Taburett bereitgestellt. Sein dunkler Bart hob sich scharf von seinem weißen seidenen Gewande $a b$.

Hinter dem Gesandten nahmen drei seiner Mamelukken Aufstellung. Der vornehmste unter ihnen, ein alter Mann, dem èin Auge fehlte, trug in einer kristallenen Schale, die mit einem goldgestickten Schleier bedeckt war, das Handschreiben des Beherrschers von Marokko.

Die Musikanten waren in den Hintergrund verwiesen worden. Der Saal fülle sich mit Würdenträgern, Hofbediensteten und Offizieren der Leibwache. Der Obersthofmarschall, Herr Karl von Lichtenstein, zeigte sich für eine kurze Weile. Er schien mit den getroffenen Anordnungen zufrieden zu sein. Er grüßte und dankte nach allen Seiten und verschwand.

Ein kurzer Trommelwirbel. Eine Tür sprang auf, und hinter dem Zeremonienmeister, der dreimal seinen Stab
 lebhaft umherblickend in den Audienzsaal.

Er lüftete den Hut. Die Würdenträger und die Hofbediensteten richteten sich aus ihren tiefen Verbeugungen auf. Die Offiziere der Leibwache standen unbeweglich wie Bildsäulen. Auf ein Zeichen des Zeremonienmei-
sters trat nun der Kanzler von Böhmen vor und präsen-


Der Gesandte senkte den Kopf, legte die rechte Hañd an seinen Turban und machte dem Kaiser die drei vorgeschriebenen feierlichen Verbeugungen. Dann trat er einen Schritt zurück und nahm aus der kristallenen'Schale das Handschreiben seines Souveräns. Er drückte es an seine Lippen und übergab es dem Kanzler von Böhmen, der es dem Kaiser überreichte. Der Kaiser brach die Sie-




In diesem Augenblick setzten die Fagotten, die Cor-
und buntbemalt die einen, aus weißem Marmor die anderen. Am ersten Tag hatte man ihm den Schatz von St. Marco gezeigt, vierzehn Edelsteine, jeder achthun-

 ${ }^{-2} \Lambda$ ə!p шәр प!
 nezianer alles herstellten, was für eine Kriegsflotte erfor-
 Bem Gepränge in die Signoria geführt, und er hatte dem Dogen seine Briefe überreicht.
 ter unhörbaren Ruderschlägen, Saitenspiel und blauer
 die mit großer Weisheit regiert wurde und ihre Gäste zu ehren verstand.

Hier in Prag war ihm nur wenig Ehre zuteil geworden. Als Quartier hatte man ihm ein Haus mit feuchten, kah len Wänden zugewiesen, dessen enge und dumpfe Stu-







 zur Burg.




 rer Graf Nostiz ihn erwarteten. Ein Mönch vom Orden der geringen Brüder, der aller afrikanischen Sprachen kundig war, machte den Dolmetsch.
Die beiden großen Herren und der gelehrte Mönch
leiteten den Gesandten und sein Gefolge von Mamegeleiteten den Gesandten und sein Gefolge von Mame
enzsaal.
In der Mitte des Saales stand ein Thronsessel unter ei-
„Es ist der Heinrich", sagte jetzt der Kaiser kurz und rich, und er kommt aus der Hölle." Zerer bohmienische Kanzler, der Oberstkämmerer und der Zeremonienmeister erkannten jetzt, daß der Kaiser den
marokkanischen Gesandten für einen gewissen Heinrich Twaroch hielt, der vor vielen Jahren als Futterknecht in den kaiserlichen Stallungen beschäftigt gewesen war, und sie waren sich einig darüber, daß man der Audienz so rasch, als es ginge, ein Ende bereiten müsse. Denn der Irrtum, dem der Kaiser allem Anschein nach verfalTwaroch nicht nur so peinlicher, als dieser Heinrich Twaroch nicht nur von sehr geringer Herkunft gewesen
war - er war auch des Diebstahls überwiesen und gefänglich eingezogen worden, denn er hatte dem Kaiser, der ein großer Liebhaber von alten Münzen und Medaillen war und eine schöne Kollektion von ihnen zusammengebracht hatte, drei römische Goldmünzen und eine silberne Medaille aus der Tasche gezogen. Und dafür wäre er gehängt worden, wenn es ihm nicht gelungen wäre, das Fenstergitter zu durchfeilen und so in letzter Stunde aus dem Gefängnis zu entkommen. Daß er dem
 den an ihm begangenen Diebstahl sehr aufgebracht gewesen war, verschwiegen.
Aber bevor der böhmische Kanzler und die beiden anderen großen Herren noch etwas tun konnten, um den befürchteten Eklat zu verhindern, hatte sich der Kaiser von seinem Thronsessel erhoben und war auf den Gesandten zugetreten.
"Höre, Heinrich!" sagte er mit einer Stimme, in der Kummer, unterdrückte Furcht und verhaltenes Grauen klang. „Ich weiß, aus welchem Reich du kommst und

Der böhmische Kanzler, der Oberstkäm Zeremonienmeister atmeten erleichtert auf, und alle die ${ }_{s t}$ anderen vom Hof, die anwesend waren, machten er-
 kurzen und lärmenden Musik ein. Einer von den Mamelucken machte Tanzbewegungen und stieß langgezogene Rufe aus - ein Gehaben, das im Zeremoniell nicht
 Mönch begann mit der Verlesung:
„Ich, Muley Mehemed, aus göttlichem Willen ein gewaltiger Gebieter und Kaiser im okzidentischen Afrika diesseits und jenseits des Atlasgebirges, in Fez, Zagora
 ser und König von Böhmen, meinen Gruß und wünsche
„Es ist der Heinrich", sagte plötzlich der Kaiser, der den Gesandten unverwandt angesehen hatte. . und wünsche ihm", fuhr der Dolmetsch nach ei-
 wies dabei auf den Gesandten, „ob er glaubt und bekennt, daß Jesus Christus zu unserer Erlösung in das Fleisch gekommen ist.
, ... . die allein die Tore des Paradieses öffnet, daß er
"Du sollst ihn fragen", rief der Kaiser jetzt mit überlauter Stimme, „ob er glaubt und bekennt, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist."

Unter den Anwesenden erhob sich ein Flüstern. Der Oberstkämmerer und der Kanzler von Böhmen traten auf den Kaiser zu, um ihn zu beschwichtigen. Der gewandte sich mit einigen Worten an den Gesandten.
 gend vor sich hin. Dann machte er eine Handbewegung, als ob er die Frage, die an ihn gerichtet worden war, als eine, die ihn nicht zu bekümmern habe, von sich
"Er will nicht bekennen", rief der Kaiser. „So heiß ihn die Artikel des Glaubens hersagen."

Der Dolmetsch übermittelte dem Gesandten das Be-
scher Handwerksmann, wenn er am Abend ins Wirtshaus geht, gekleidet, trug einen Rock aus dickem Tuch grauwollene Strümpfe, derbe Schuhe und einen breiten
Er ging durch die untere und obere Neustadt zu den Weinbergen, die außerhalb des Stadtgebietes lagen, und weiter aut der Landstraße und dann auf einen Feldweg den Obstgärten gelangte, die das Dörfchen Nusle umgaben.
ier stand ein Häuschen inmitten eines Gartens, in dem Kohlrüben, Zwiebeln und Runkelrüben gezogen wurden. Auf der Umrandung eines Ziehbrunnens schlief eine Katze. Es roch nach Kuhmist und nach feuchter
In dieses Häuschen trat der Gesandte des Kaisers von Marokko ein.
Der Gärtner, ein kahlköpfiger alter Mann, saß neben dem Herd und blickte auf die Milchsuppe, die über dem Herdfeuer brodelte. Er stand nicht auf. Er fuhr sich mit der Hand über das stoppelige Kinn und nickte dem Besucher zu .
"Da bist du wieder", sagte er. "Du kommst immer wie
"Ich war heut in der Burg", berichtete der Besucher
und sah sich nach einem Stuhl um.
"Das war recht unvorsichtig von dir", meinte der Gärt-
ner. „Es hätte schlimm für dich ausgehen können."
""er dient, der muß solche und auch noch gefährli-
der Besucher.
„Nun, du bist heil zurückgekommen", sagte der alte Mann, ,Du hast immer Glück gehabt. Wenn man dich in rück." $\begin{aligned} & \text {. }\end{aligned}$
Er stellte die Milchsuppe auf den Tisch und holte einen halben Brotlaib aus dem Kasten. Sie begannen zu es-
sen.
Nur daß du drüben in Afrika ein gar so großer Herr geworden bist, das sollst du mir nicht aufbinden. Daß
71

Denn der Kaiser hatte den marokkanischen Gesandten in böhmischer Sprache angeredet. "Ich will dir auch meine Antwort nicht versagen", fuhr der Kaiser mit erhobener Stimme fort. "Geh zuruck zu der uns niclorst hat, hinwegbegeben werde. Und dieses ist mein

 hen."
Er hielt erschöpft inne, seine Hände zitterten,


„Du hast mir", sprach der Kaiser mit gedämpfter









 zubereitet hat!"
Der Kaiser trat zwei Schritte zurück, blieb stehen, sah den Gesandten oder Boten des Teufels nochmals an und

 und ging zur Tür hinaus. Der Zeremonienmeister, der


 war beendet, und Herr Zdenko von Lobkowitz, der Kanzler von Böhmen, sandte ein Dankgebet zum Himmel, daß die Sache so glimpflich abgelaufen war.

Am Abend dieses Tages, kurz nach Einbruch der Dun-
 das Haus „Zum Resedenstock". Er war wie ein böhmi-
sie geschlossen sei.
„Er soll aber schon recht schwach im Kopfe sein, sagen die Leute", bemerkte er sodann.
„"Der? Schwach im Kopf?" rief der Besucher. „Von all denen, die um ihn sind, ist er der klügste. Nicht einen
Augenblick lang hat er sich beirren lassen von meinem Augenblick lang hat er sich beirren lassen von meinem
seidenen Staatsgewand, von meinem Turban und den Saffianschuhen, von meinem Bart und von dem Smaragd an meiner Hand. Der nicht."
Der alte Mann hörte zu essen auf und blickte seinen
Besucher fragend an.
"Ja, Vater, er hat mich erkannt. Nach soviel Jahren hat er mich erkannt", sagte der Heinrich Twaroch halb stolz,
sagte der alte Mann und schob eine Brotschnitte, die er in die Milchsuppe getaucht hatte, in seinen Mund. "Es ist so", erwiderte der Gesandte. "Ich steh meinem
"Und daß dich in Venedig der Herzog, der dort regiert, elf Tage lang auf seine Kosten bewirten ließ, das mach mir auch nicht weis."
"Es ist aber die Wahrheit", beteuerte der Besucher.

 hier in Prag ein halbes Jahr lang leben."
„Und deine hundert Sklaven und Diener und deine











"Bei wem die Wahrheit ist, ob bei euren Pfaffen oder bei den unsrigen, das mag Gott erkennen", erwiderte der
Besucher.
„Du bist mir ein verstockter Bursche geworden", sagte der alte Mann yerdrießlich.

Eine Weile aßen sie schweigend. Dann fragte der
Gärtner: „Wen hast du oben in der Burg getroffen?"
„Den Zdenko Lobkowitz", gab der Besucher zur Antwort. "Er ist recht alt geworden."
"Das kommt von der Lebensweise", erklärte ihm der Gärtner. „Er sollt's machen wie ich, tagsüber Kohlrüben, Rettiche und Rotkohl, morgens und abends eine Milch-
 jung. Hast du auch Seine Majestät, den Kaiser, gesehen? richtete der Besucher.

Der alte Mann warf einen Blick auf die Stubentüre, ob


[^0]:    59

