**VB, 20**

|233r| **[1]** ‹P›artiti i tre per ritornare a chasa loro, i deliberòno vedere quel era nel bossollo dal garçone donatoge; et trovato in quello una pietra se merave[i]ò de quella et, quaxi desprixiando tal dono, quella butò in un poço lì erano. **[2]** Butata la pietra, subito dal ciello disese fuocho reinpiendone el poço. **[3]** Visto i tre re questa cosa mirabelle, tuti rimaseno atoniti et spauroxi, né sapendo che più far sì tolse del focho era nel poço et portòllo nel paexe loro, adorendo quello chome chossa desesa dal ciello. **[4]** Et quello con grande reverencia pose in uno suo tenpio con el qualle senpre dapoi ussano a fare i suo’ sacreficii; et per tute quelle contratte non farebeno sacreficio con alltro fuocho che con quello, e se l’adevegnise che in qualche de quelle cità el focho se astinguesse, sono çà andati .X. çornate per reaver di quello fuocho per fare i sacrificii loro. **[5]** Et questo oservano quella giente fina el dì presente, però dichono quegli tre re sepelliti esser *Gaspar*, *Baldasar* e *Malchior* che andò a inchinar et oferir a Cristo nato in Betelem.