**V, 13**

Del reame *Morsul*.

**[1]** *‹M›orsul* sono uno gran reame in lo qual sono pixor zenerazion de zente, chomo io ve dirò. **[2]** Una zente sono che vien chiamada *Arabi*, la qual adora *Machometo*; et anchora sono un’altra zenerazione che oserva la leze christiana, ma non segondo la Giexia romana, chomo Dio ordena, perché lor in pixor chosse fala, e vien apeladi *nostarini* e *iachopini*, ed à uno patriarcha, el qual vien chiamado *iacholie*. **[3]** Et questo patriarcha ordena arziveschovi e veschovi e abadi e prevedi, e quelo chomanda per tute le parte de *India*, de *Anchasa* e de *Balcho*, chomo fa el nostro papa de *Roma*. **[4]** E dichove che tuti i *christiani* che se trova in queste parte ch’io ve ò dito sono tuti *nostorini* e *iachopini*. **[5]** Et tuti i drapi d’oro e de seda vien apeladi mosolini ché vien fati in quel luogo. **[6]** Et dichove che li gran marchadanti che vien chiamati *mosolini* sono queli che porta la gran quantità de spezie. **[7]** Et in questo regno sono de gran montagne, et li *christiani* che demora in questo regno vien chiamadi *Chutel*, li quali sono *christiani nosto|rini* |13v| e *iachopiti*, el resto sono *Saraxini* i quali adora *Machometo*. **[8]** Et sono homeni valenti, ma sono pessimi e volentiera roba i marchadanti. **[9]** Apresso de questa provinzia sono una zitade chiamata *Masa Meredimi* in la qual nasse banbaxo in gran quantitade, et in quela se fano gran lavori de bochasini e de altri lavori, ed èno molti marchadanti e artissani et sono suditi alo re de’ *Tartari*.