**VA, 26**

De *Chobinan*, dove se fa la tuzia e ’l spudio.

**[1]** *Cobinan* è una zità molto grande. **[2]** Le zente adora *Machometo*. **[3]** Lì è fero e azalle e andanicho asai; e llì se fa molt[i] spe[chi] de azali molto belli e grandi. **[4]** E anchora se ge fa el spodio, e dirò-ve chome: eli tolleno d’una vena de tera ch’è in quella contrà e sì la mete in una fornaxia de fuogo ardente. **[5]** De sovra la bocha della fornaxia è una gradella de fero. **[6]** Lo vapor che esie de quella tera che s’apicha a quella gradella si è tutia; e quella altra tera che roman in fuogo è el spodio.