**VB, 3**

|229v| **[1]** ‹U›dito ebeno i do fratelli i anbasatori del *Segnor*, chome omeni de grande animo, non aprexiendo el longo chamino avevano a ffare, delliberòno andar con diti abanssadori ala prexencia del *Gran Segnor d’i Tartari*. **[2]** E messi con quegli achaminò per uno anno di g‹i›ornate senpre per tramontana e griego, fin çonseno alla presencia del dito *Gran Segnor de’ Tartari*. **[3]** Nel qual longo chamino i veteno diversse meravegioxe chosse, le qual qui non ve firà narade ma sí nel processo di questo libro, per la veduta de miser *Marcho Pollo*, figiuollo de miser *Nicholò Polo* sopradito.