IL CAMMINO DELLA CHIESA NEL TEMPO

# Stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno

Il nostro Dio non può usare due metri e due misure, né molti metri e né molte misure. Se ieri Sodoma è stata sepolta viva nello stagno di fuoco e zolfo caduti da cielo, oggi per lo stesso peccato non può benedire quelli che lo commettono. Se ieri Dio ha abbandonato alle loro passioni infami gli uomini che si sono rifiutati di credere in Lui, di certo oggi non li potrà accogliere nella sua casa, è necessario che prima si convertano, cambino vita, obbediscano alla sua Parola. Non è degno di Dio per lo stesso peccato alcuni chiuderli per l’eternità nello stagno di fuoco e di zolfo e altri portarli nel suo cielo, accoglierli nella sua casa, fare festa per essi. Ciò che ieri ha maledetto oggi non lo può benedire. Ciò che ieri era vizio, oggi non lo può dichiarare virtù. Leggiamo la Parola di Dio, quella scritta, quella codificata, quella canonica. Questa Parola è Legge per noi:

*Quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai quattro angoli della terra, Gog e Magòg, e radunarle per la guerra: il loro numero è come la sabbia del mare. Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l’accampamento dei santi e la città amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. E vidi un grande trono bianco e Colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la Morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco (Ap 20,7-15).*

*Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci». Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione (Gen 18,16-33).*

*I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. E disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tìrati via! Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; colpirono di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta.*

*Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!». Ma Lot gli disse: «No, mio signore! Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa! Lascia che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore; contemplò dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.*

Ora una breve annotazione sulle figlie di Lot. Esse escono dalla città della corruzione e del peccato, escono con il corpo, non escono con lo spirito. Il disordine sessuale non muore nel loro cuore. Esse vogliono una discendenza a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo, al prezzo di commettere con inganno un incesto. Oggi gli incesti hanno cambiato natura, ma rimane lo stesso disordine sessuale: un figlio a qualsiasi costo, anche al costo di sacrificare ogni Legge morale.

*Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. All’indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti con lui; così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo». Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi (Gen 19,1-38).*

Ecco come il Signore scrive per l’uomo un primo codice di retto comportamento sessuale. Queste norme mai sono state abrogate dal Signore nostro Dio. La sua Parola è eterna e immodificabile.

*Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Io sono il Signore, vostro Dio. Non farete come si fa nella terra d’Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si accosterà a una sua consanguinea, per scoprire la sua nudità. Io sono il Signore. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre: è tua madre; non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre; è la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, nata in casa o fuori; non scoprirai la loro nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di una moglie di tuo padre, generata da tuo padre: è tua sorella, non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è carne di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è carne di tua madre. Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, avendo rapporti con sua moglie: è tua zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora: è la moglie di tuo figlio; non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua cognata: è la nudità di tuo fratello.*

*Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la figlia di suo figlio né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità: sono parenti carnali. È un’infamia. Non prenderai in sposa la sorella di tua moglie, per non suscitare rivalità, scoprendo la sua nudità, mentre tua moglie è in vita. Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l’impurità mestruale. Non darai il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro con lei. Non consegnerai alcuno dei tuoi figli per farlo passare a Moloc e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa abominevole. Non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa; così nessuna donna si metterà con un animale per accoppiarsi: è una perversione. Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese impure le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. La terra ne è stata resa impura; per questo ho punito la sua colpa e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli: né colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e la terra è divenuta impura. Che la terra non vomiti anche voi, per averla resa impura, come ha vomitato chi l’abitava prima di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà, sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi; non vi renderete impuri a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio”» (Lev 18,1-30).*

Se ciò che insegna l’Apostolo Paolo è verità, Dio sarebbe ingiusto se ora dovesse benedire ciò che prima ha dichiarato peccato, se portasse in paradiso per lo stesso peccato per il quale prima ha rinchiuso nell’inferno. Una differenza nel giudizio e di conseguenza una differenza nella pena prima e nel premio dopo, sarebbe indegno di Dio. Per la stessa opera darebbe ad alcuni la pena dell’inferno e ad altri la ricompensa del paradiso. A noi è chiesto di salvaguardare la dignità del nostro Dio, la sua giustizia, il suo onore, la sua gloria. Ciò che è male, era male ieri, è male oggi, sarà male domani, sarà male per l’eternità. Il male oggettivo è male oggettivo eterno. Alla teologia il ministero di mettere in evidenza ogni contraddizione che può sorgere tra il nostro dire e il dire di Dio. La fede è oltre la ragione, mai contro la ragione. Ora è irrazionale un doppio comportamento, una doppia azione in Dio. È contro la ragione, è contro la sapienza, è contro ogni umana intelligenza ad uno infliggere una condanna eterna e a un altro una benedizione eterna per la stessa azione, la stessa opera, lo stesso comportamento. Diciamo questo perché dalla prima Parola di Dio del Libro della Genesi all’ultima Parola di Dio dell’Apocalisse, la Parola è sempre la stessa. Non vi è alcun cambiamento, alcuna variazione, alcuna modifica, alcuna trasformazione, alcuna alterazione. Tutta la Sacra Scrittura attesta che la Parola è una, il giudizio è uno, la pena è una. Se nella scrittura non c’è alcuna ingiustizia in Dio, perché noi la introduciamo? Seguiamo l’Apostolo Paolo nel suo insegnamento sotto mozione di Spirito Santo.

*Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà. Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.*

*Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa (Rm 1,16-32).*

Ecco perché noi non ci stancheremo di ripetere che Dio sarebbe sommamente ingiusto se per la stessa opera, prima abbandona e poi accoglie, prima maledice e poi benedice, prima sigilla nell’inferno e poi sigilla nel paradiso, prima l’immersione nel fuoco e nello zolfo e poi l’immersione nelle acque della vita. Non può Giuda insegnare che: *“Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno”.* Non solo questo peccato conduce alla morte eterna, ogni altro peccato. Senza un vero e sincero pentimento, se non si chiede perdono a Dio, se la morte dovesse trovarci in esso, per noi si trasformerebbe in morte eterna. Queste cose non le diciamo noi. Le dice il Signore nella sua Parola scritta. Lo dice lo Spirito Santo attraverso la sua rivelazione a noi data per mezzo dei suoi agiografi. Per ben due mila anni di rivelazione, notiamo la stessa costanza del Signore nel rivelare la stessa verità, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Per altri due mila anni lo Spirito Santo ha condotto i Santi Padre e Santi Dottori della Chiesa a dare sempre unanimi la stessa comprensione teologica della verità contenuta nella Parola. Perché allora oggi dovrebbe essere tutto diverso? La ragione è una sola: La Parola del Signore non illumina più la nostra mente. Oggi la nostra mente è illuminata solo da se stessa. Non è allora Dio che ha cambiato Parola. Non è Dio che è divenuto ingiusto. È l’uomo che ha cambiato luce. Dalla luce celeste, luce, divina, luce eterna è passato alla luce della sua mente, luce ingannatrice, luce che ottenebra, luce che spegne ogni luce, sia luce trascendente e sia anche luce della nostra natura umana. Si è soffocata la luce vera. Si è innalzata la luce falsa.

Ora possiamo leggere con somma attenzione quanto rivela Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Noteremo che la Parola del Signore è una e la stessa ieri, oggi e per i secoli eterni.

*Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, 2a voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, perché empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e signore Gesù Cristo. A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla terra d’Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado ma abbandonarono la propria dimora.* *Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera* *si abbandonarono all’immoralità e seguirono vizi contro natura,* *stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. Quando l’arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! Costoro invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. Guai a loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono lasciati andare alle seduzioni di Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati; sono onde selvagge del mare, che schiumano la loro sporcizia; sono astri erranti, ai quali è riservata l’oscurità delle tenebre eterne (Gd 1.13).*

Vergine Maria, Madre della Redenzione, ormai ci avviamo verso il cinquantesimo anno da quando tu hai detto che il mondo ha dimenticato la Parola di tuo figlio Gesù. Se tu venissi oggi, di certo non diresti più che il mondo ha dimenticato la Parola di tuo Figlio Gesù. Diresti che il mondo ha dimenticato Gesù. Dimenticando Gesù ha dimenticato il Padre e lo Spirito Santo. Ha dimenticato Te, nella tua purissima verità di Madre che sempre deve condurci alle sorgenti della più pura verità del Figlio tuo. Diresti che ha dimenticato la missione della Chiesa, costituita da Cristo Signore, sacramento per la salvezza di ogni uomo. Diresti che ci siamo costruiti una nuova religione. Ripeteresti le stessa parole che il Signore ha detto a Mosè sul monte: *“Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”» (Es 32,7-8).* Madre tutta Santa e Immacolata, noi non abbiamo più Mosè che possa intercedere presso il Figlio tuo. Abbiamo però te, solo te, che sei la Madre nostra, la nostra Avvocata, Colei che sempre intercede per la nostra conversione e la nostra salvezza. A Te chiediamo dal profondo del nostro cuore, ancora non purificato, ancora non santificato, ancora lontano dall’essere ciò che tu vorresti che già fosse, puro e immacolato: Vai dal Figlio Tuo, pregalo con il tuo cuore santissimo. Lascia che preghi lo Spirito Santo dentro di te. Dille che ti mandi nuovamente in mezzo a noi. Dille che ti conceda il potere di schiacciare tutte le teste di Satana che oggi vogliono trasformare in falsità ogni divina verità e al loro posto innalzare le falsità di Satana come luce per ogni uomo. Se tu non vieni e non schiacci la testa a quanti stanno devastando ogni verità rivelata, fra poco la Chiesa sarà totalmente privata della sua missione e per l’umanità non ci sarà più alcuna possibilità di salvezza. Madre tutta Santa e Immacolata, ascolta il nostro grido. Dona splendore alla tua gloria. Mostra la tua onnipotenza che il Figlio tuo ha messo nelle tue mani nel combattimento contro Satana e i suoi figlio. Satana ci ha sconfitto. I suoi figli si sono preso gioco di te. Ti hanno infangata e disonorata. Non hanno creduto nel tuo messaggio di amore. Ora stiamo mangiando gli amari frutti. Ma tu perdonaci e vieni a rialzare la verità del Figlio tuo che sta scomparendo sulla nostra terra. Madre Santissima, non tradare. Tu sola sei oggi la nostra salvezza.

**20 Aprile 2025**