**TA, 90**

‹Della grande caccia che fa il *Gran Cane*›.

**[1]** Sapiate di vero sanza mentire che ’l *Grande Sire* dimora ne la città del *Catai* III mesi de l’anno, cioè dicembre, gennaio, febraio. **[2]** Egli à ordinato che XL giornate d’atorno a lui tutte genti debbano cacciare e uccellare; e àe ordinato che tutti signori di genti e di terre, tutte grandi bestie salvatiche − come cinghiari, cervi, cavriuoli, dani e altre bestie − gli siano recate, cioè la magiore partita di quelle grandi bestie. **[3]** E in questa maniera cacciano tutte le genti che io v’ò contato. **[4]** E quelli de le XXX giornate li mandano le bestie, e sono in grande quantità, e càvagli tutto l’interame dentro. **[5]** E l’altri de le XL giornate no mandano le carni, ma manda·lle cuoie conce, però che ’l signore ne fae tutto fornimento da arme e d’osti.

**[6]** Or v’ò divisato de la caccia; divisarovi de le bestie fere che tien lo *Grande Kane*.