**V, 22**

Dela zitade de *Sepurgan*.

**[1]** ‹P›artendosse da questo chastelo el se trova una bela pianura e vale e molte choste de montagne, in le qual sono erbazi, pascholi e molti fruti in gran abondanzia; e per questa abondanzia lo exerzito de *Lau Signor* |24r| stano in quel luogo volentiera. **[2]** E questa pianura dura per sie zornade, et in quel luogo sono molte zitade e chasteli, la zente dele qual adora *Machometo*. **[3]** E possa se trova uno dexerto de zinquanta mia, in lo qual non se trova aqua da bere, ma bexogna che queli che àno a pasar de lì se ne porta chon loro. **[4]** Et in chavo de questo dexerto se trova una zitade chiamata *Sepurgan*, la qual sono bela e granda et abondante de tute chosse. **[5]** E lì se trova deli mior meloni del mondo in gran chopia, e queli li fa sechar; e sechati ch’i sono, i tuono i schorzi e queli li secha al sol, li quali vien più dolze de miel; e fano de queli gran marchadantia e vano vendando per le chontrade. **[6]** Et anchora in quela sono molte chazason et oxelame.