**V, 23**

Dela zità de *Balabach*.

**[1]** *‹B›alabach* sì fo una nobele zitade, mazor e più bela se trovasse in quele parte, onde li *Tartari* e altra zente l’àno vastada; et antigamente in quela erano de beli palazi, i quali sono vasti e destruti. **[2]** Et in questa zitade lo re *Alesandro* tolse per moglie la fia de re *Dario*, segondo disseno queli de quela zitade; ma tuti adora *Machometo*. **[3]** Et infina a questa zitade dura el tegnir del *Gran Chan*, zoè del *Signor* de tuti i *Tartari de Levante*. **[4]** E questa zitade sono suxo li chonfini de *Persia*, tra griego e levante. **[5]** Or lassiamo questa patria e diremo d’una altra patria chiamata *Dogavel*. **[6]** Et partendosse da questa patria dita de sopra, el se chavalcha per dodexe zornade tra griego e levante che mai non se trova abitazion alguna, e questo perché tuta la zente sono ali monti e ale for|teze |24v| per paura dela mala zente che in quele parte fa gran dano. **[7]** Et in quela se truova molte aque e chazason, ma vituarie non se trova in queste dodexe zornade, ma el chonvien che queli che àno a pasar de lì se ne porta chon loro.