**V, 43**

Dele gran feste che se fano ala natività del *Gran Chan*.

**[1]** ‹T›uti li *Tartari* {li Tartari} fano gran festa dela soa nativitade de lor medemi, ma el *Gran Chan*, el qual nasete a dì vintioto de setenbrio, et fo de luni, onde ogni ano in tal dì chomo son quelo fano grandissime feste: zoè el *Gran Chan* se veste de pano d’oro de gran valor et per el simel fano vestir diexemilia zitadini, zintilomeni e chavalieri, tuti de uno cholor simele al suo, mo no de tanto valor; le qual veste sono de cholor d’oro e de seda, et tuti àno zenture d’oro; et queste veste el *Gran Chan* le dona, et algune de queste àno piere prezioxe e perle de valor de zinquemilia bisanti; et queste tal vestimente lor le porta ale gran feste che lor fano. **[2]** Et quando el *Gran Signor* se veste alguna vesta, queli zintilomeni se veste anchora lor de veste de quel cholor, non perch’eli se le faza hogni ano, mo le ssono senpre apariade, perch’ele dura diexe ani e plui; et queste tal veste se porta tredexe fiade all’ano. **[3]** El *Gran Signor* dano queste veste a questi zentilome|ni |51r| e chavalieri, et tuti se veste de vestimente simele l’una chomo l’altra. **[4]** Et questo se può dir: ch’el nonn è signor al mondo che podesse far questa tal spexa.