# LARCADIA 

 $D \in Z$
## CAN. GIO. MARIO CRESCIMBENI

Cuftode della medefima Arcadia e e Accademico Fiorentino.

A MADAMA ONDEDEI ALBANI COGNATADIN.S. PAPA CLEMENTE XI.



## IN R OM $\bar{A}$, MDCCVIII.

Per Antono de' Ross alla Piazza di Ceri. CON LICENZA DE' SUPERIORI.
(Alk'Hhemosig: Atromio Olloghabecki.

## PROSAVI.

## Si defcrive la terva facciata della medefima Stanza del

 Serbatoio, contenente IImprefo delle Colonie, e il Catalogo degli Arcadi, e la divifione del territoriod Arcadia ; efi parla axiche del Collegia, e degli altri Ufiriali dell Adunanza.Pedita la deftra muraglia, le bramofe Ninfe alla finiftra rivolfero gli occhi, la quale dal mezzo in fu era ornata di parecchi belle, e fpiritofe imprefe, e dal mezzo in. gill di lunghe frritte cortecce. Sono forfe, diffeallora Noflide, quelle imprefe i contraffegni delle noftre Colonie? A cui: voi ben vi fiete appofta, rifpofe Benaco. Ed ella: vorrei, foggiunfe, che non folo aduna ad una me le rpiegafte, ma mi dicefte altresi la ragione, che induffe gli Arcadi a fondar fimili particolari Adunanze fuori del lor dominio. II noftro fine, replico prontamente Benaco, nel dedur le Colonie in luoghi ftranieri, altro non fu, fe non che di foddisfare al buon genio di quelle nazioni, verfo la noftra Repubblica, eal lor defiderio drgovernarfi fecondo le noftre leggi. Egli è ben peroे vero, che immantinente confiderammo il grandiffimo utile, che ne farebbe rifultato alia Tofcana Poefia, che mandata quafi a foqquadro dalla barbarie dell'ultimo fecolo, noi per noftra poffa avevamo intraprefo a riftorare; ed appunto la cofa riufcl, come fu divifata; imperciocchè al prefente quella da per tutto egregiamente ficoltiva, la buona mercè delle noftre Colonie. Delle quali la prima, che foffe inftituita, fu la Forzata ( $r$ ) nelle Campagne Aretine, cosl' dettan, perche non fogliono que' Paftori altramente cantare, che con rimeforzate ; e però la loro imprefa, come moftra la prima pittura, fi è, l'innamorata Clizia, coftretta ad aggirarfi, e volgerfi fempre verfo I' amato Sole. Ella da principio grandemente fiorl : ma ora il fuo luftro non poco è fcemato, quantunque Autone (s) moderno Vicecuftode poneffe efattifimacura, per ritornarla al primiero fplendore. Quella,
(1) Q weft a Colonia d fondaca noll'Accademia de' Forzasi d'Arczzo:
(8) II Baly Grogerio Redi Aresino.
rallegrai di vedere il buon Filermo (y) dal quale non più la Colonia-; che la gran Curia del Regno viene illuftrata. La dodecima noftra Colonia, riprefe in quefta Benaco, che è quella contraddiftinta dal Montone, che fi pafce alle falde di verde rupe, è ella la Mariana (z) Anch' effa e facra, e religiofa; ed è ftata accolta dal celebre Orfilo (a) che la cuftodifce, nelle povere Campagne confagrate alla Santa Madre, del divino eterno Paftore. Ha ella vicino il famofo Dardo, vibrato all'aria dal Romano. Dittatore fulle rive del Rubicone, dal quale prende il nome la Colonia (b) che occupa i Riminefi contorni, commeffu alla vigilanza del generofo Arafte (c) Dopo la quale viene a vifta l'Ifakrica (d) inftituita, preffo la bella Città di Pefaro, dall'inclita Elifa (e) eguardata dall'egregio Neralbo (f) fotto l'ombra dell'antica gloriofa Rovere, tanto propizia a quelle fortunate Contrade. Seguita ora la Caliefe ( B ) indicata da quella Zampogna, che vedete, appela ad un verde lauro, nella quale tien le veci del Cuftode il giovanetto (h) Amafeno. La Ticinia (i) è quella, che viene appreffo, nobiliffima Colonia in vero, la quale ebbe i fuoi principj- nelle vafte Campagne della doviziofa Milano dal fervido Vitanio (l) per la cui troppo immaturamorte, fi rimafe, quafi nella fondazione; e perd anch'effa, come fi vede, è priva della Paftorale Infegna . Ma ben tofto, diffe allora Aleffi, riforgerà , ficcome fento, per opera del chiaro Nigeno (m) ora fuo Vicecuftode, e del magnanimo Atefte ( n ) che ne ha prefa la total cura. Quindi Benaco, profeguendo il fuo ragionare : bizzara, diffe, è l'imprefa, che ora fiegue: imperciocchè, egli è un Lauro ,quanto valido, e vigorofodi tronco, altrettanto fcarfo, e sfornito di frondofi rami, colla quale la Colonia Giulia (o) nelle Campagne Udinefi, fa vedere apertamente la diverfità della robufta Poefia, che ora fi profeffa dagli Arcadi, da quella frondofa, che innanzi l'Arcadia fi proffeffava; egli affari dilei al cortefe Cleone (p) fono appoggiati. Quella, che fpiega un Canneto crefcente verío la Siringa, infegna del noftro Comune, colle parole Refpondere parati, è la Liguftica (q) nell' amena Riviera della ricchiffima Genova, la quale per la vigilanza d'Eritro (r) fuo inftitutore, e già Vicecuftode, fendo flata dell'ultime

[^0]
[^0]:    (y) Il Raggente D. Gennaro d'Andrea Napotisano (iz) Qrefa Colozia í fondata nella Religione delle Scmole Pie (a) II P. Sigijmondo Coccopani Afiftente Generale delle Scuole Pie. (b) La Colozia Rubicoma fomdasa molla Citsd di $R$ imimo -
    (c) Filippo Marchefelli Riminefe. (d) Colomia fandasa nella Cistà all Pefaro.
    (e) Lavinia Gorsif fedi Abatiolivieri. (t) Giovanni Abasi da Fefaroo
    (g) Colonia fondata nella Cittì di Casli. (h) $\angle \mathrm{Co}$ Francefco Antonio Berardi da Cagli.
    (i) Colonia fondata in M,lano. (1) P.D Gio Antoulo Me exabarba Soma/co Milamefe.
    (m) Il Canonice Gioíppe Aat onio Cafiglioni Milanefe.
    (n) Carlo Emanuello d'Efe Milas:fe Marchefe di S. Criff ina.
    (o) Colonia fondata in Udive. (p) Niccelo Madrifo Udinefe.
    (q) Colonia fondara in Genova. (r) Gio Bartsolomemeo Cafargi Gemodefo.

