**V, 4**

Chomo el *Gran Chan* mandò li diti do frateli per anbasadori al papa.

**[32]** Et inchontinente dismontò di quela et andorono a *Roma* e aprexentòsse al Sumo Pontificho, il quale li rezevete onorevelmente et foli molto a charo la vegnuta di questi. **[33]** Et essendo passati alguni zorni, el papa dete ai diti anbassadori do frati predichatori, li quali era i più savi e più achorti che se podesse trovar nela provinzia, l’uno deli quali aveva nome fra’ *Vielmo de Tripoli*, l’altro fra’ *Nicholò de Lonbardia*. **[34]** Et dèli letere, charte e brevilezi et tuto quelo che li mandava domandar el *Gran Chan*, et dete previlezi ali diti do frati che loro podesse far veschovi e prevedi et asolver e ligar chomo lui medesimo; et dèli de molti zoieli de christalo et altri doni da dar al *Gran Chan*.