**TB, 13**

**[1]** *Turis* è una grande città in una grande provincia, e àvi molte citadi e molte castella, ma perciò che *Turis* è∙lla più nobile cità della provincia, sì vi conterò del suo afare.

**[2]** Le genti di *Toris* vivono di mercatantie e d’arti; quine si lavora molti drapi d’oro e de seta che sono di grande valore. **[3]** La cità è in tropo buono luoco, vengonci li mercatanti d’*India* e di *Baldach* e di *Moxul* e di *Cremaxor* e di molte altre parti. **[4]** Eziandio de’ mercatanti latini vi vanno spese volte. **[5]** Ivi si trova pietre presiose in grande abondanza. **[6]** In quella cità guadagnano molto li mercatanti.

**[7]** In quella cità abita grandisima gente: èvi *Armini*, *Nestorini* e *Jacopini* e *Persi*. **[8]** Lo popol della terra adorano *Malcometto*. **[9]** La cità è tutta intorneata di belli giardini e dilettevoli, e pieni di nobilisimi frutti.

**[10]** Li *saracini* d’intorno sono malvagia gente e falsa e desleale.