## I GIUOCHI OLIMPICI

Celebrati in Arcadia nell' Olimpiade DCXXI.

# INLODE <br> DEGLI ARCADI DEFUNTI, 

E.PVBBLICATI

D $\mathbf{A}$

## GIO: MARIO DE CRESCIMBENI

Cuftode della medefima Arcadia


NellaStamperia di Antonio de Roflialla Piazza di Ceri .

> CON LICENZA DE SUPERIORI.

# METAMORPHOSIS IN FLUMEN 

## Euristei Parebasil Pastoris Arcadis Colonie Medrolanensis.

## In Obitu Vitanii Gateatici eiufflem Colonia Vicecuffodis.

E PIGRAMMA.

QUa te, Vitani, con/pectibus invida noftris Mors rapit, Arcadici fplendor amorque chori? Te quem regales (1) Ticini ad Fluminis undas
Sufcepit niveo Nympha venufla Invu:
$T$ Te quem deinde fuo Genitrix mibi mifit (2) Alumno,
๑uo Puer barmonicis inftruerere modis:
Te quem deinde (3) Tibris meliore infruxit avería,
Ducendo \{que dedit cultaper arva greges:
te quem deinde caders e morritious auditit aneops
(4) Mela, oo flare fuas carmine vidit aquas:

Te cui deinde fuas dedit (s) Abdua rof cido alendas.
Gramine, inexbauflas munere lactis oves:
Te quo deinde (6) Padus, vel flans, duce fertur in omnes, Qua mare, qua tellius tenditur, iffe plagas:
Te quem regali donatum. (7) Sequana torque Vidit forre tuis (8) Lilia mixta (8) Rofis,

(1) Vitanius origine Ticinenfis .
(2) Earifteus Ticini inftitutus, \&e Inftitutor Vitanii.
(3) Vitanius Rome inter Arcadas adfcriptus.
(4) Mela fluvius Brixienfis agri, abi fuit olim Vitanius.
(5) Vitanius fuit Laude Pompeja, quam alluit Abdua, \& ubi optima pafcua.
(6) Vitanius in Taurinenfi Academia Geographiz Lector.
(7) Vitanins Parifiis donatus a Rege torque aurea.
(8) Lilia infigne Regis Francoqum, Rofse Mediobarborum.

4
Quomodo mors rapuit, totque inter flumina clarum; Mergi te Stigiis invida ju/fit aquets? Ticinus, Tibris, Padus, Abdua, Sequana, Mela, Flumina jamdudum nomine clara tuo:
So prius exbaufis cervent arefcere venis, Quam data fit lacrymis ulla fat anda meis. Ne non ergo mibi fit femper copia flendi, Vel cimnvivendi nalla fuperfles erit: Flebo; nec ante finam ficcentur lumina fiètu; Quàm cuntza in lacrymas membra foluta fuant. Sic ego perpetuum lacrymarum ver fus in amnem, Quamquain defferim vivere, flebo tamen.

