**VB, 18**

**[1]** *‹T›oriz* è citade granda et nobelle et chiamasi in sua lengua *Irach* et à molte citade et chastelli sotto sì, ma la più nobelle et chapo dela provincia è *Toris*. **[2]** È segnoriçata da homeni soto la leçe di *Machometo*, avegna in quella ne sia molti *cristiani* de chadauna seta. **[3]** I citadini de quella viveno per la maor parte de mestiero: lavorase lie de molti pani de seta et oro, et è tera de marchadantia dove chapitano molti marchadanti de molte naciun et ecian marchadanti latini; chapitano lì de molte çoie. **[4]** È diletevelle paexe e cerchondatto da nobelle et diletevelli çardini, abondante de tute vituallie. **[5]** Chiamasse el popolo de quella cità *Tauriti*, i qual sono crudellissima çente di pocha bontade et men fede.