**TA, 47**

De la gente di *Bastian*.

**[1]** Egli è vero che di lungi a *Balascia{m}* X giornate àe una provincia ch’à nome *Bastian*; e ànno lingua per loro. **[2]** Egli adorano gl’idoli e suno bruni; e sanno molto d’arti de diavoli e sono malvagia gente. **[3]** E’ portan a gli orecchi cerchiegli d’oro e d’ariento e di perle e di pietre preziose. **[4]** Quivi àe molto grande caldo. **[5]** Loro vivande è carne e riso. **[6]** O·lasciamo questa, e anderemo a un’altra ch’è di lungi di questa VII giornate verso isciro‹cc›o, ch’à no[me] *‹Che›simu‹n›*.