**VB, 15**

**[24]** Esendo raunati tuti parlati e tuti fedel cristiani, el çavataro a quelli con grandissima reverencia se apresentòno, dai qual con grandissime lacrime de gaudio fo receuto; contando a quello la visione del’angello e confortato el dovesse far segular oracione al nostro Segnor Idio, chavaseno i suo’ fedel cristiani dal prosimo pericollo. **[25]** Ai qual el çavataro con gran umillità et reverencia respose: «Chognossendo io esser pecador, padri diletissimi, io credo non eser quel homo alla vostra paternità per l’ancello revellato però che in mi nonn è quella senciera fede, non quella fervente obediencia verso el nostro Segnor Idio che doveria; anci dolente e missero pechador io me chiamo. **[26]** Però abiate bona avertencia che io fra tanti patri de optima vita et chostumi non debo esser quel elleto di tanta fede». **[27]** A chui el santisimo veschovo afermando lui esser sollo cholui mostrato dal’angello, da tuti chon piatose e dolcissime lacrime pregato, se offersse obediente ai comandamenti del veschovo.