Gebälke darüber, das den Giebelaufbau mit zwei Wappen trägt. Steffan Steghoffer zu Leutzendorff (Datum unausgefüllt) und dessen vor ihm gestorbene Gemahlin Katharina 1571.
5. Links im Mittelschiff Steinplatte mit drei Wappen im Relief (zum Teil verdeckt). Acazius Enenkel de Albre . . . . . in Pielach et Zeiler ... 1574.

Glocke.
Glocke (Kreuz): Math. Prininger in Krembs anno 1718 g. m.

Ehemaliger Karner.

Ehemaliger Karner. Schon 1462 bestand neben der Kirche seit alter Zeit ein Friedhof, welcher noch 1780 sein eigenes Ossarium hatte und wahrscheinlich daräber eine Kapelle besaß, die seit langem abgebrochen ist. Hippolytus 1859, 156.

Bildstock.
Bildstock: Prismatischer, modern gefärbelter Pfeiler mit Flachbogennische, darüber profiliertes Gesimse, attikaartiger Oberbau mit rechteckiger, von Pilastern eingefaßten Nische, darüber ausgebogenes profiliertes Gesimse. XVIII. Jh.


Fig. 182 Maria-Laach, Pfarrkirche, Grabmal der Anna von Kuefstein (S. 283)

## 2. Zeissing, Dorf

Schloßruine. Schloßruine: Im Besitze der Gemeinde Wien.
Ein Teil der Mauern erhalten. Bruchstein, an den Öffnungen und Krönungen Backstein, zum Teil verputzt. Eine nach O. gekehrte Giebelfassade, dreigeschossig; im Erdgeschosse zwei Tore, das rechte rundbogig; das linke rechteckig. Darüber eine Reihe von zwei beinahe quadratischen Fenstern mit einfacher Fassung, darüber gestuftes Gesimse aus drei Platten. Zweites Geschoß mit fünf ebensolchen Fenstern, die drei
mittleren mit Blendarkaden und Keilstein, auf Pilastern mit profilierter Deckplatte und Kämpfern ruhend; die beiden äußeren in leicht vorspringenden breiten Wandflächen, über den Fenstern ein Gesimse aus zwei Platten und dazwischen einem Wulst, das sich um das Eck verkröpft und an der Mauer abschneidet. Giebelgeschoß mit einem großen rundbogigem Dachfenster mit Keilstein in der Mitte, von Pilastern flankiert; die Giebelbekrönung darüber weggebrochen. Beiderseits dreimal abgestufter Ablauf in konkaven Linien noch kenntlich; an der Nordostecke vorkragendes Ecktürmchen mit zwei rundbogigen Fenstern und Kegeldach. Hinter der Fassade lag ein rechteckiger Bau, von dem aus gegen NW. noch eine Mauerfortsetzung mit einer Türöffnung und zwei rechteckigen Fenstern zu verfolgen ist. Links von dieser Ruine zwanzig Schritte bachabwärts ein roh verputztes Backsteintor in ruinenhaftem Zustand, mit rechteckiger Hauptöffnung von zwei Rundnischen flankiert; darüber Gesimse und dreieckiger Giebel, in dem eine Kalksteinplatte mit der eingravierten Jahreszahl 1611 eingemauert ist. Diese Jahreszahl kann auch als beiläufige Datierung für die ganze Burg gelten (s. Übers. 35 und Fig. 183).

Fig. 183.
Sch1oß (Wirtschaftsgebäude): Im Besitze der Gemeinde Wien.
Gelblich gefärbeltes, vierseitiges, einstöckiges Gebäude, mit Ortsteinen eingefaßt, mit bandförmigem Sockel und breitem Hohlkehlgesimse, an dem die Reste eines gemalten Frieses aus länglichen Rauten mit Rechtecken alternierend, auf weißem Grund sichtbar sind. Im N. rundbogiges Einfahrtstor in imitierter Rustikaumrahmung mit Attika und


Fig. 183 Zeissing, Schloßruine (S. 285) Gesimse; in der Attika eingerahmter Gedenkstein, mit Wappen der Grafen Kueffstein und Inschrift: „Con Dios y la ventura -- Ich Hans Ludzoig Herr Kueffstainer Freyherr etc Hab Disen Stain Mitt Meinem Wappen Namen und Impresa zu Kunfftiger Meiner Gedechtnus Hieher Machen lassen. Im Jar Nach Christi Unsers Erlösers Geburt MDCVII. - Schindelwalmdach.
Gewölbte Toreinfahrt mit zweiKreuzgewölbejochen, auf deren Graten gewundene Bänder und deren Schmucksteine zu Schmuckrosetten umgewandelt sind. Die beiden Gewölbe stoßen nicht direkt zueinander, sondern sind durch einen breiten Gewölbeteil getrennt, der mit ähnlichen Bändern eingefaßt ist; unter dem Wandansatze tropfenartige Schmuckmotive, die wir als Rudimente von Wandkonsolen ansehen können. Anschließend Tonnengewölbe. Über diekunsthistorischeBedeutung dieses Gewölbes siehe weiter unten. Vierseitiger Hof, in der Detailbehandlung der Außenseite entsprechend. Im S., in der Mitte vierseitiger Vorbau, im Obergeschosse offener Gang; im Erdgeschosse eine große halbrunde Nische mit Halbkuppelabschluß zwischen zwei tonnengewölbten Nischen, auf deren Schlußsteinen je ein Löwenkopf, Stuckrelief, dargestellt ist. Die Brüstung des oberen Ganges ist mit BaIustern bemalt und in der Mitte mit je einem Wappenschild aus Stuck verziert.
Im Innern des Westraktes ein oblonger Raum mit einem Spiegelgewölbe, dem ein rein dekoratives Netzgewölbe mit gratigen Rippen aufgetragen ist. Wie bei der Toreinfahrt (s. o.) haben wir es auch hier mit einer interessanten Übergangsform vom spätgotischen Netzgewölbe zum Spiegelgewölbe zu tun; am klarsten ist diese Übergangsstellung hier, wo das Gewölbe konstruktiv als Spiegelgewölbe, ornamental als Netzrippengewölbe behandelt ist. Ähnliche Mischformen in Stein Nr. 21 und in der Pfarrkirche zu Idolsberg. Die Gewölbeform der Toreinfahrt zeigt ein noch stärkeres Bestreben, die Elemente der gotischen Konstruktion wenigstens zum Schein festzuhalten; so erscheinen die Rippen zu ornamentierten Stuckbändern, die Konsolen zu dekorativen Gliedern umgewandelt; ähnliche Stadien in Krems. Obere Landstraße Nr. 10 und Idolsberg Schloß, die gleichfalls für den Beginn des XVII. Jhs. charakteristisch sind (s. Übers. S. 21).

