**V, 20**

Del reame de *Ereimain*.

**[48]** Et in chavo de quatro zornade sono el fin del regno de *Etiman*; trovasse una zitade chiamata *Chobian* la qual sono molto granda. **[49]** Et la zente che in quela abita adora *Machometo*. **[50]** Et in questa se fano spedi d’azal molto beli e grandi. **[51]** Et là sì se fano tuzia che non se ne fa in altra parte, la qual è molto bona al mal dei ochi, e spondio e zeduario, e diròve per che muodo eli el fano. **[52]** Elli tuol una vena de tera la qual a lor par, e mete quela in una fornaxa de fuogo ardente, e dentro la fornaxa ’li mete gradele de fero, et lo fumo e umor che esse de quel’aqua e tera arpiase a quela gradela, e quela è tuzia; e quelo che roman dela tera in fuogo sì è spondio, sì che avete |22v| intexo {intexo} chomo se fano la tuzia e ’l spondio. **[53]** Or lasseremo de questa zitade et anderemo più avanti.