**TA, 38**

De *Gobiam*.

**[1]** *Gobia‹m›* è una grande cittade. **[2]** E’ adorano *Macomet*. **[3]** Egli ànno ferro e acciaio e andanico assai. **[4]** Quivi si fa la tuzia e lo spodio, e dirovi come. **[5]** Egli ànno una vena di terra la quale è buona a·cciò, e pongolla nella fornace ardente, e ‘n su la fornace pongono graticole di ferro, e ’l fumo di quella terra va suso a le graticole: e quello che quivi rimane apiccato è tuzia, e quello che rimane nel fuoco è spodio.

**[5]** Ora andiàno oltre.