**V, 38**

Dela provinzia de *Argigaian* e dela zitade de *Trangut*.

**[1]** ‹Q›uando el se desparte de *Arguuil* el se chavalcha hoto zornade inverso levante et trovasse una provinzia chiamata *Argigaian*, nela qual sono molte zitade e chastele. **[2]** Et la zitade maistra sono chiamata *Chalazian*. **[3]** La zente di quela adora le idole, e là non sono giexie né *christiani*. **[4]** Et sono sotoposti al *Gran Tartaro*. **[5]** Et in questa zitade se fano zanbeloti de pelo de ganbelo li quali sono dei più beli che sia al mondo, e per el simel se fano de lana biancha, boni e beli in gran quantitade, e de lì i marchadanti i porta in *Chataio* et in molte altre chontrade. **[6]** Or lasseremo questa provinzia e diremo de un’altra deverso levante, chiamata *Trangut*, et intreremo in le tere del *Prete Zane*.