**VB, 4**

**[1]** ‹G›ionto funo i diti do fratelli alla presencia del *Gran Segnor d’i Tartari*, da quello i fono receuti onorevellemente e visti volentieri, però che nei suo’ çorni in quelle parte homeni da ponente non era stati, diletendose con quegli de intendere delle provincie e ssegnori de ponente, e dela grandeça e possança loro, et della soa iusticia et del modo e maniere dele lor bataie, et eçian del Papa e del modo e chostumi e dele opere soe et dela fede et chostumi ‹...›. **[2]** Et essendo el dito *Gran Segnor Chan* dele sue dimande de tute ordinatamente satisfato, parendo a quel *Segnor* i diti do fratelli sapientissimi homeni et delle chosse del mondo molto pratichi, sapendo queli fratelli bene la lingua tartara, a quel *Segnor* molto i fono chari, et con quelli molto el se diletava de parlare per intendere delle chosse de ponente; per l’informacion d’i qualli, el dito *Gran Chan* deliberò mandarli per anbasadori con uno d’i soi al Papa.