# BREVE RITRATTO

# LA CADUTA DI BABILONIA LA GRANDE (AP CC. XVIII – XIX)

## **LETTURA DEL TESTO SACRO**

**CAPITOLO 18:** Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato». E udii un’altra voce dal cielo: «Uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagàtela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva. Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: “Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò”. Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l’ha condannata». I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: «Guai, guai, città immensa, Babilonia, città possente; in un’ora sola è giunta la tua condanna!». Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro merci: i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane. «I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te; tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli». I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno: «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle! In un’ora sola tanta ricchezza è andata perduta!». Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: «Guai, guai, città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un’ora sola fu ridotta a un deserto! Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, Dio vi ha reso giustizia!». Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel mare esclamando: «Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà più in te; ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non si udrà più in te; la luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra».

Et post haec vidi alium angelum descendentem de caelo habentem potestatem magnam et terra inluminata est a gloria eius. Et exclamavit in forti voce dicens cecidit cecidit Babylon magna et facta est habitatio daemoniorum et custodia omnis spiritus inmundi et custodia omnis volucris inmundae. Quia de ira fornicationis eius biberunt omnes gentes et reges terrae cum illa fornicati sunt et mercatores terrae de virtute deliciarum eius divites facti sunt. Et audivi aliam vocem de caelo dicentem exite de illa populus meus ut ne participes sitis delictorum eius et de plagis eius non accipiatis quoniam pervenerunt peccata eius usque ad caelum et recordatus est Deus iniquitatum eius. Reddite illi sicut ipsa reddidit et duplicate duplicia secundum opera eius in poculo quo miscuit miscite illi duplum quantum glorificavit se et in deliciis fuit tantum date illi tormentum et luctum quia in corde suo dicit sedeo regina et vidua non sum et luctum non videbo. ideo in una die venient plagae eius mors et luctus et fames et igni conburetur quia fortis est Deus qui iudicavit illam. Et flebunt et plangent se super illam reges terrae qui cum illa fornicati sunt et in deliciis vixerunt cum viderint fumum incendii eius. Longe stantes propter timorem tormentorum eius dicentes vae vae civitas illa magna Babylon civitas illa fortis quoniam una hora venit iudicium tuum. Et negotiatores terrae flebunt et lugebunt super illam quoniam merces eorum nemo emet amplius. Mercem auri et argenti et lapidis pretiosi et margaritis et byssi et purpurae et serici et cocci et omne lignum thyinum et omnia vasa eboris et omnia vasa de lapide pretioso et aeramento et ferro et marmore. et cinnamomum et amomum et odoramentorum et unguenti et turis et vini et olei et similae et tritici et iumentorum et ovium et equorum et raedarum et mancipiorum et animarum hominum. Et poma tua desiderii animae discessit a te et omnia pinguia et clara perierunt a te et amplius illa iam non invenient. mercatores horum qui divites facti sunt ab ea longe stabunt propter timorem tormentorum eius flentes ac lugentes. Et dicentes vae vae civitas illa magna quae amicta erat byssino et purpura et cocco et deaurata est auro et lapide pretioso et margaritis. Quoniam una hora destitutae sunt tantae divitiae et omnis gubernator et omnis qui in locum navigat et nautae et qui maria operantur longe steterunt. Et clamaverunt videntes locum incendii eius dicentes quae similis civitati huic magnae. Et miserunt pulverem super capita sua et clamaverunt flentes et lugentes dicentes vae vae civitas magna in qua divites facti sunt omnes qui habent naves in mari de pretiis eius quoniam una hora desolata est. Exulta super eam caelum et sancti et apostoli et prophetae quoniam iudicavit Deus iudicium vestrum de illa. Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi molarem magnum et misit in mare dicens hoc impetu mittetur Babylon magna illa civitas et ultra iam non invenietur. Et vox citharoedorum et musicorum et tibia canentium et tuba non audietur in te amplius et omnis artifex omnis artis non invenietur in te amplius et vox molae non audietur in te amplius. Et lux lucernae non lucebit tibi amplius et vox sponsi et sponsae non audietur adhuc in te quia mercatores tui erant principes terrae quia in veneficiis tuis erraverunt omnes gentes. Et in ea sanguis prophetarum et sanctorum inventus est et omnium qui interfecti sunt in terra-

Met¦ taàta edon ¥llon ¥ggelon kataba…nonta ™k toà oÙranoà, œconta ™xous…an meg£lhn, kaˆ ¹ gÁ ™fwt…sqh ™k tÁj dÒxhj aÙtoà. kaˆ œkraxen ™n „scur´ fwnÍ lšgwn,”Epesen œpesen Babulën ¹ meg£lh, kaˆ ™gšneto atoikht»rion daimon…wn kaˆ fulak¾ pantÕj pneÚmatoj ¢kaq£rtou kaˆ fulak¾ pantÕj Ñrnšou ¢kaq£rtou [kaˆ fulak¾ pantÕj qhr…ou ¢kaq£rtou] kaˆ memishmšnou, Óti ™k toà o‡nou toà qumoà tÁj porne…aj aÙtÁj pšpwkan p£nta t¦ œqnh, kaˆ oƒ basile‹j tÁj gÁj met' aÙtÁj ™pÒrneusan, kaˆ oƒ œmporoi tÁj gÁj ™k tÁj dun£mewj toà str»nouj aÙtÁj ™ploÚthsan. Kaˆ ½kousa ¥llhn fwn¾n ™k toà oÙranoà lšgousan, 'Exšlqate Ð laÒj mou ™x aÙtÁj, †na m¾ sugkoinwn»shte ta‹j ¡mart…aij aÙtÁj, kaˆ ™k tîn plhgîn aÙtÁj †na m¾ l£bhte, Óti ™koll»qhsan aÙtÁj aƒ ¡mart…ai ¥cri toà oÙranoà kaˆ ™mnhmÒneusen Ð qeÕj t¦ ¢dik»mata aÙtÁj. ¢pÒdote aÙtÍ æj kaˆ aÙt¾ ¢pšdwken kaˆ diplèsate t¦ dipl© kat¦ t¦ œrga aÙtÁj, ™n tù pothr…J ú ™kšrasen ker£sate aÙtÍ diploàn, Ósa ™dÒxasen aÙt¾n kaˆ ™strhn…asen, tosoàton dÒte aÙtÍ basanismÕn kaˆ pšnqoj. Óti ™n tÍ kard…v aÙtÁj lšgei Óti K£qhmai bas…lissa kaˆ c»ra oÙk e„m… kaˆ pšnqoj oÙ m¾ ‡dw. di¦ toàto ™n mi´ ¹mšrv ¼xousin aƒ plhgaˆ aÙtÁj, q£natoj kaˆ pšnqoj kaˆ limÒj, kaˆ ™n purˆ katakauq»setai, Óti „scurÕj kÚrioj Ð qeÕj Ð kr…naj aÙt»n. Kaˆ klaÚsousin kaˆ kÒyontai ™p' aÙt¾n oƒ basile‹j tÁj gÁj oƒ met' aÙtÁj porneÚsantej kaˆ strhni£santej, Ótan blšpwsin tÕn kapnÕn tÁj purèsewj aÙtÁj, **Apocalisse 18:10** ¢pÕ makrÒqen ˜sthkÒtej di¦ tÕn fÒbon toà basanismoà aÙtÁj, lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, Babulën ¹ pÒlij ¹ „scur£, Óti mi´ érv Ãlqen ¹ kr…sij sou. Kaˆ oƒ œmporoi tÁj gÁj kla…ousin kaˆ penqoàsin ™p' aÙt»n, Óti tÕn gÒmon aÙtîn oÙdeˆj ¢gor£zei oÙkšti, gÒmon crusoà kaˆ ¢rgÚrou kaˆ l…qou tim…ou kaˆ margaritîn kaˆ buss…nou kaˆ porfÚraj kaˆ sirikoà kaˆ kokk…nou, kaˆ p©n xÚlon qÚŽnon kaˆ p©n skeàoj ™lef£ntinon kaˆ p©n skeàoj ™k xÚlou timiwt£tou kaˆ calkoà kaˆ sid»rou kaˆ marm£rou, kaˆ kinn£mwmon kaˆ ¥mwmon kaˆ qumi£mata kaˆ mÚron kaˆ l…banon kaˆ onon kaˆ œlaion kaˆ sem…dalin kaˆ s‹ton kaˆ kt»nh kaˆ prÒbata, kaˆ †ppwn kaˆ ·edîn kaˆ swm£twn, kaˆ yuc¦j ¢nqrèpwn. kaˆ ¹ Ñpèra sou tÁj ™piqum…aj tÁj yucÁj ¢pÁlqen ¢pÕ soà, kaˆ p£nta t¦ lipar¦ kaˆ t¦ lampr¦ ¢pèleto ¢pÕ soà, kaˆ oÙkšti oÙ m¾ aÙt¦ eØr»sousin. oƒ œmporoi toÚtwn, oƒ plout»santej ¢p' aÙtÁj, ¢pÕ makrÒqen st»sontai di¦ tÕn fÒbon toà basanismoà aÙtÁj, kla…ontej kaˆ penqoàntej, lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, ¹ peribeblhmšnh bÚssinon kaˆ porfuroàn kaˆ kÒkkinon, kaˆ kecruswmšnh [™n] crus…J kaˆ l…qJ tim…J kaˆ margar…tV, Óti mi´ érv ºrhmèqh Ð tosoàtoj ploàtoj. Kaˆ p©j kubern»thj kaˆ p©j Ð ™pˆ tÒpon plšwn kaˆ naàtai kaˆ Ósoi t¾n q£lassan ™rg£zontai ¢pÕ makrÒqen œsthsan kaˆ œkrazon blšpontej tÕn kapnÕn tÁj purèsewj aÙtÁj lšgontej, T…j Ðmo…a tÍ pÒlei tÍ meg£lV; kaˆ œbalon coàn ™pˆ t¦j kefal¦j aÙtîn kaˆ œkrazon kla…ontej kaˆ penqoàntej lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, ™n Î ™ploÚthsan p£ntej oƒ œcontej t¦ plo‹a ™n tÍ qal£ssV ™k tÁj timiÒthtoj aÙtÁj, Óti mi´ érv ºrhmèqh. EÙfra…nou ™p' aÙtÍ, oÙranš kaˆ oƒ ¤gioi kaˆ oƒ ¢pÒstoloi kaˆ oƒ profÁtai, Óti œkrinen Ð qeÕj tÕ kr…ma Ømîn ™x aÙtÁj. Kaˆ Ãren eŒj ¥ggeloj „scurÕj l…qon æj mÚlinon mšgan kaˆ œbalen e„j t¾n q£lassan lšgwn, OÛtwj Ðrm»mati blhq»setai Babulën ¹ meg£lh pÒlij, kaˆ oÙ m¾ eØreqÍ œti. kaˆ fwn¾ kiqarJdîn kaˆ mousikîn kaˆ aÙlhtîn kaˆ salpistîn oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti, kaˆ p©j tecn…thj p£shj tšcnhj oÙ m¾ eØreqÍ ™n soˆ œti, kaˆ fwn¾ mÚlou oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti, kaˆ fîj lÚcnou oÙ m¾ f£nV ™n soˆ œti, kaˆ fwn¾ numf…ou kaˆ nÚmfhj oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti: Óti oƒ œmporo… sou Ãsan oƒ megist©nej tÁj gÁj, Óti ™n tÍ farmake…v sou ™plan»qhsan p£nta t¦ œqnh, kaˆ ™n aÙtÍ aŒma profhtîn kaˆ ¡g…wn eØršqh kaˆ p£ntwn tîn ™sfagmšnwn ™pˆ tÁj gÁj.

## **ANALISI DEL TESTO VERSETTO PER VERSETTO**

**CAPITOLO 18:**

**V 18,1** Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Et post haec vidi alium angelum descendentem de caelo habentem potestatem magnam et terra inluminata est a gloria eius. Met¦ taàta edon ¥llon ¥ggelon kataba…nonta ™k toà oÙranoà, œconta ™xous…an meg£lhn, kaˆ ¹ gÁ ™fwt…sqh ™k tÁj dÒxhj aÙtoà.

Quanto accade nella storia è frutto o della grazia o del peccato. O è frutto dello Spirito Santo o è opera della carne. Così l’Apostolo Paolo nella Lettera ai Galati:

*Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri (Gal 5,16-26).*

Quanto sta per accadere sulla terra avviene per decreto del Signore. Lo attestano le parole che introducono la profezia, l’oracolo, la visione sulla storia che sta per compiersi: *“Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore”.* Chi è mandato per annunciare la profezia o per recare l’oracolo o per rendere partecipe l’Apostolo Giovanni della visione su ciò che sta per accadere è un angelo del Signore e questo angelo viene con grande potere. Che sia un angelo del cielo lo attesta la terra che viene illuminata dal suo splendore. Gli angeli delle tenebre oscurano la terra, la rendono tenebrosa. Gli angeli della luce illuminano ogni cosa della luce divina che li avvolge e li rende splendenti e luminosi più di mille soli. Il grande potere con il quale l’angelo scende, attesta che nessuno né sulla terra, né nei cieli, né sottoterra potrà mai impedire che si compia il contenuto della sua profezia.

Qual è il contenuto della sua profezia? Il contenuto è triplice. **Prima verità**: il peccato di un uomo, di un popolo, di una nazione sempre produce un frutto di morte per l’uomo, il popolo, la nazione. **Seconda verità**: quando si colma la misura del peccato, sempre il Signore interviene con il suo giusto giudizio. **Terza verità**: Come interviene il Signore nella storia? Togliendo la sua protezione. Non facendo più da muro di fuoco. Quando un uomo, un popolo, una nazione, a causa dell’ostinazione nel peccato, vengono abbandonati a se stessi, per quest’uomo, per questo popolo, per questa nazione non c’è più futuro di vita sulla terra. Si è preda del peccato che ci consuma. Chi commette il peccato, dal peccato sarà condotto alla morte. C’è una **quarta verità** che va messa bene in luce. Quando un popolo, una nazione serve al Signore perché c’è un fine di salvezza da realizzare, il Signore custodisce quella nazione. Quando non c’è più alcun fine da realizzare e la nazione o il popolo si abbandonano al peccato, il Signore toglie il muro di protezione, e questo popolo e questa nazione saranno sconfitte anche da un moscone che si aggira attorno ad essi. Non c’è salvezza per chi abbandona il Signore e si consegna alle ingiustizie. Israele era un popolo consacrato al Signore. Si è consegnato al peccato. Il peccato lo ha divorato perché il suo Dio non avere più potere su di esso. Quando si passa sotto la signoria di Satana e del peccato Dio non può più intervenire ed è la fine.

Prima di addentrarci nella lettura della profezia che l’angelo è venuto a dare all’Apostolo Giovani, è cosa giusta dire tutti i profeti con oracoli, visioni, profezie hanno manifestato qual sarebbe stata la fine di Babilonia la grande. In Ezechiele, Babilonia la grande sono Tiro e Sidone. Nei Vangeli Sinottici Babilonia la grande è la stessa Gerusalemme. Ecco allora chi è Babilonia la grande: ogni città, ogni popolo, ogni nazione, ogni impero che abbandona la via della verità e della giustizia e si consegna all’iniquità e alla grande immoralità. La Lettura delle antiche profezie ci offrirà la chiave ermeneutica al fine di ben comprende l’attuale profezia, la quale ha come fondamento un principio di ordine generale: il frutto del peccato è la morte di un uomo, di un popolo, di una nazione.

**Profeta Isaia: Oracolo ricevuto in visione su Babilonia.**

*Oracolo su Babilonia, ricevuto in visione da Isaia, figlio di Amoz. Su un monte brullo issate un segnale, alzate per loro un grido; fate cenni con la mano perché varchino le porte dei nobili. Io ho dato un ordine ai miei consacrati; ho chiamato anche i miei prodi a strumento del mio sdegno, entusiasti della mia grandezza.*

*Frastuono di folla sui monti, simile a quello di un popolo immenso. Frastuono fragoroso di regni, di nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in rassegna un esercito di guerra. Vengono da una terra lontana, dall’estremo orizzonte, il Signore e le armi della sua collera, per devastare tutta la terra.*

*Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione da parte dell’Onnipotente. Perciò tutte le mani sono fiacche, ogni cuore d’uomo viene meno. Sono costernati. Spasimi e dolori li prendono, si contorcono come una partoriente. Ognuno osserva sgomento il suo vicino: i loro volti sono volti di fiamma.*

*Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminarne i peccatori. Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce.*

*Io punirò nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Farò cessare la superbia dei protervi e umilierò l’orgoglio dei tiranni. Renderò l’uomo più raro dell’oro fino e i mortali più rari dell’oro di Ofir. Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente.*

*Allora avverrà come a una gazzella impaurita e come a un gregge che nessuno raduna: ognuno si dirigerà verso il suo popolo, ognuno correrà verso la sua terra. Quanti saranno trovati, saranno trafitti, quanti saranno presi, periranno di spada. I loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi; saranno saccheggiate le loro case, violentate le loro mogli.*

*Ecco, io suscito contro di loro i Medi, che non pensano all’argento né si curano dell’oro. Con i loro archi abbatteranno i giovani, non avranno pietà del frutto del ventre, i loro occhi non avranno pietà dei bambini.*

*Babilonia, perla dei regni, splendore orgoglioso dei Caldei, sarà sconvolta da Dio come Sòdoma e Gomorra. Non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione.*

*L’Arabo non vi pianterà la sua tenda né i pastori vi faranno sostare le greggi. Ma vi si stabiliranno le bestie selvatiche, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi danzeranno i sàtiri. Urleranno le iene nei loro palazzi, gli sciacalli nei loro edifici lussuosi. La sua ora si avvicina, i suoi giorni non saranno prolungati (Is 13,1-20).*

*Certo, il Signore avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nella loro terra. A loro si uniranno gli stranieri e saranno annessi alla casa di Giacobbe. I popoli li accoglieranno e li ricondurranno nella loro terra, e la casa d’Israele se li farà propri nella terra del Signore, rendendoli schiavi e schiave; così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno i loro avversari.*

*In quel giorno avverrà che il Signore ti libererà dalle tue pene, dal tuo affanno e dalla tua dura schiavitù a cui eri stato assoggettato. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai:*

*«Ah, come è finito l’aguzzino, è finita l’aggressione! Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, che percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le nazioni con una persecuzione senza respiro.*

*Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia. Persino i cipressi gioiscono per te e anche i cedri del Libano: “Da quando tu sei prostrato, non sale più nessuno a tagliarci”. Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo; per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: “Anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi”. Negli inferi è precipitato il tuo fasto e la musica delle tue arpe. Sotto di te v’è uno strato di marciume, e tua coltre sono i vermi.*

*Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell’aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: “Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell’assemblea, nella vera dimora divina. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo”.*

*E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell’abisso! Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente: “È questo l’individuo che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva la porta del carcere ai suoi prigionieri?”.*

*Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua tomba. Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole; sei circondato da uccisi trafitti da spada, deposti sulle pietre della fossa, come una carogna calpestata. Tu non sarai unito a loro nella sepoltura, perché hai rovinato la tua terra, hai assassinato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza degli iniqui.*

*Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell’iniquità dei loro padri, e non sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine».*

*«Io insorgerò contro di loro – oracolo del Signore degli eserciti –, sterminerò il nome e il resto di Babilonia, la prole e la stirpe – oracolo del Signore. Io la ridurrò a dominio del riccio, a palude stagnante; la spazzerò con la scopa della distruzione». Oracolo del Signore degli eserciti.*

*Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo: «In verità, come ho pensato, accadrà, e come ho deciso, succederà. Io spezzerò l’Assiria nella mia terra e sui miei monti la calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro spalle sarà rimosso».*

*Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le nazioni. Poiché il Signore degli eserciti lo ha deciso; chi potrà renderlo vano? La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? (Is 14,1-27).*

**Profezia d Geremia su Babilonia**

*Parola che il Signore pronunciò contro Babilonia, contro la terra dei Caldei, per mezzo del profeta Geremia.*

*«Proclamatelo fra i popoli e fatelo sapere, non nascondetelo, dite: “Babilonia è presa, Bel è coperto di confusione, è infranto Marduc, sono svergognati i suoi idoli, sono infranti i suoi feticci”.*

*Poiché dal settentrione sale contro di essa un popolo che ridurrà la sua terra a un deserto: non vi abiterà più nessuno. Uomini e animali fuggono, se ne vanno. In quei giorni e in quel tempo – oracolo del Signore – verranno i figli d’Israele insieme con i figli di Giuda; cammineranno piangendo e cercheranno il Signore, loro Dio. Domanderanno di Sion, verso cui sono fissi i loro volti: “Venite, uniamoci al Signore con un’alleanza eterna, che non sia mai dimenticata”. Gregge di pecore sperdute era il mio popolo, i loro pastori le avevano sviate, le avevano fatte smarrire per i monti; esse andavano di monte in colle, avevano dimenticato il loro ovile. Quanti le trovavano, le divoravano, e i loro nemici dicevano: “Non ne siamo colpevoli, perché essi hanno peccato contro il Signore, sede di giustizia e speranza dei loro padri”.*

*Fuggite da Babilonia, dalla regione dei Caldei, uscite e siate come capri in testa al gregge. Poiché ecco, io suscito e mando contro Babilonia una massa di grandi nazioni dalla terra del settentrione; le si schiereranno contro, ed essa sarà presa. Le loro frecce sono come quelle di un abile arciere, nessuna ritorna a vuoto. La Caldea diventerà preda di saccheggiatori, tutti se ne sazieranno». Oracolo del Signore.*

*Gioite pure e tripudiate, predatori della mia eredità! Saltate pure come giovenchi su un prato e nitrite come stalloni! Vostra madre è piena di confusione, è coperta di vergogna colei che vi ha partorito. Ecco, è l’ultima delle nazioni, un deserto, un luogo riarso e una steppa.*

*A causa dell’ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta una desolazione. Chiunque passerà vicino a Babilonia rimarrà stupito e fischierà di scherno davanti a tutte le sue piaghe. Disponetevi intorno a Babilonia, voi tutti che tendete l’arco; tirate senza risparmiare le frecce, perché ha peccato contro il Signore.*

*Da ogni parte alzate il grido di guerra contro di lei. Essa tende la mano, crollano le sue torri, rovinano le sue mura: questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi di lei, trattatela come essa ha trattato gli altri! Sterminate in Babilonia chi semina e chi impugna la falce per mietere. Di fronte alla spada micidiale ciascuno ritorni al suo popolo e ciascuno fugga verso la sua terra.*

*Una pecora smarrita è Israele, i leoni le hanno dato la caccia; per primo l’ha divorata il re d’Assiria, poi Nabucodònosor, re di Babilonia, ne ha stritolato le ossa.*

*Perciò, dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Ecco, io punirò il re di Babilonia e la sua terra, come già ho punito il re d’Assiria, e ricondurrò Israele nel suo pascolo. Pascolerà sul Carmelo e sul Basan; sulle montagne di Èfraim e di Gàlaad si sazierà. In quei giorni e in quel tempo – oracolo del Signore – si cercherà l’iniquità d’Israele, ma essa non sarà più; si cercheranno i peccati di Giuda, ma non si troveranno, perché io perdonerò al resto che lascerò.*

*Avanza nella terra di Meratàim, avanza contro di essa e contro gli abitanti di Pekod. Devasta, annientali – oracolo del Signore –, fa’ quanto ti ho comandato!».*

*Rumore di guerra nella regione, e grande disastro. Come è stato rotto e fatto in pezzi il martello di tutta la terra? Come è diventata un orrore Babilonia fra le nazioni? Ti ho teso un laccio e sei stata catturata, Babilonia, senza avvedertene. Sei stata sorpresa e afferrata, perché hai fatto guerra al Signore.*

*Il Signore ha aperto il suo arsenale e ne ha tratto le armi del suo sdegno, perché il Signore, Dio degli eserciti, ha un’opera da compiere nella terra dei Caldei. Venite dall’estremo limite della terra, aprite i suoi granai; fatene dei mucchi come covoni, sterminatela, non ne rimanga neppure un resto.*

*Uccidete tutti i suoi tori, scendano al macello. Guai a loro, perché è giunto il loro giorno, il tempo del loro castigo!*

*Voce di profughi e di scampati dalla terra di Babilonia, per annunciare in Sion la vendetta del Signore, nostro Dio, la vendetta per il suo tempio.*

*Convocate contro Babilonia gli arcieri, quanti tendono l’arco. Accampatevi intorno ad essa: nessuno scampi. Ripagatela secondo le sue opere, fate a lei quanto essa ha fatto, perché è stata arrogante con il Signore, con il Santo d’Israele.*

*«Perciò cadranno i suoi giovani nelle sue piazze e tutti i suoi guerrieri periranno in quel giorno. Oracolo del Signore.*

*Eccomi a te, o arrogante – oracolo del Signore degli eserciti –, poiché è giunto il tuo giorno, il tempo del tuo castigo. Vacillerà l’arrogante e cadrà, nessuno la rialzerà. Io darò alle fiamme le sue città, esse divoreranno tutti i suoi dintorni».*

*Così dice il Signore degli eserciti: «Sono oppressi insieme i figli d’Israele e i figli di Giuda; tutti quelli che li hanno deportati li trattengono e rifiutano di lasciarli andare. Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà efficacemente la loro causa, renderà tranquilla la terra e sconvolgerà gli abitanti di Babilonia.*

*Spada sui Caldei – oracolo del Signore – e sugli abitanti di Babilonia, sui suoi capi e sui suoi sapienti! Spada sui suoi indovini: che impazziscano! Spada sui suoi prodi: che atterriscano! Spada sui suoi cavalli e sui suoi carri, su tutta la gentaglia che è in essa: diventino come donnicciole! Spada sui suoi tesori: siano saccheggiati! Spada sulle sue acque: si prosciughino! Perché essa è una terra di idoli; vanno pazzi per questi spauracchi.*

*Perciò l’abiteranno animali selvatici e sciacalli, vi si stabiliranno gli struzzi; non sarà mai più abitata né popolata di generazione in generazione. Come quando Dio sconvolse Sòdoma, Gomorra e le città vicine – oracolo del Signore –, non vi abiterà alcuna persona né vi dimorerà essere umano. Ecco, un popolo viene dal settentrione, una grande nazione, e molti re si muovono dalle estremità della terra. Impugnano archi e lance; sono crudeli, senza pietà. Il loro clamore è quello di un mare agitato e montano cavalli, pronti come un sol uomo alla battaglia contro di te, figlia di Babilonia. Appena il re di Babilonia ne ha udito la fama, gli sono cadute le braccia; si è impadronita di lui l’angoscia, come gli spasimi di partoriente. Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre verdi, così in un baleno io li scaccerò di là e porrò su di esso il mio eletto. Perché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che può resistere davanti a me?» Per questo ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Babilonia e le decisioni che ha preso contro il paese dei Caldei. Certo, trascineranno via anche i più piccoli del gregge e sarà desolato il loro pascolo. Per il fragore della presa di Babilonia si scuoterà la terra, ne risuonerà l’eco fra le nazioni (Ger 50,1.46).*

*Così dice il Signore: «Ecco, susciterò contro Babilonia e contro gli abitanti della Caldea un vento distruttore; io invierò in Babilonia quelli che la vaglieranno come pula e devasteranno la sua regione, poiché le piomberanno addosso da tutte le parti nel giorno della tribolazione.*

*Non deponga l’arciere l’arco e non si spogli della corazza. Non risparmiate i suoi giovani, sterminate tutto il suo esercito». Cadano trafitti nel paese dei Caldei e feriti nelle sue piazze, perché la loro terra è piena di delitti davanti al Santo d’Israele.*

*Ma Israele e Giuda non sono vedove del loro Dio, il Signore degli eserciti.*

*Fuggite da Babilonia, ognuno salvi la sua vita; non vogliate perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore: egli la ripaga per quanto ha meritato.*

***Babilonia era una coppa d’oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra; del suo vino hanno bevuto le nazioni e sono divenute pazze.***

*All’improvviso Babilonia è caduta, è stata infranta; alzate lamenti su di essa, prendete balsamo per la sua ferita, forse potrà essere guarita.*

*«Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela e andiamo ciascuno al proprio paese; poiché la sua punizione giunge fino al cielo e si alza fino alle nubi.*

*Il Signore ha fatto trionfare la nostra giusta causa, venite, raccontiamo in Sion l’opera del Signore, nostro Dio».*

*Aguzzate le frecce, riempite le faretre! Il Signore suscita lo spirito del re di Media, perché il suo piano riguardo a Babilonia è di distruggerla; perché questa è la vendetta del Signore, la vendetta per il suo tempio.*

*Alzate un vessillo contro il muro di Babilonia, rafforzate la guardia, collocate sentinelle, preparate gli agguati, poiché il Signore si era proposto un piano e ormai compie quanto aveva detto contro gli abitanti di Babilonia.*

*Tu che abiti lungo acque abbondanti, ricca di tesori, è giunta la tua fine, il momento di essere recisa.*

*Il Signore degli eserciti lo ha giurato per se stesso: «Ti ho gremito di uomini come cavallette, che intoneranno su di te il canto di vittoria».*

*Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua intelligenza ha dispiegato i cieli. Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Fa salire le nubi dall’estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento.*

*Resta inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orafo per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale.*

*Sono oggetti inutili, opere ridicole; al tempo del loro castigo periranno. Non è così l’eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome.*

***«Un martello sei stata per me, uno strumento di guerra; con te martellavo le nazioni, con te annientavo i regni, con te martellavo cavallo e cavaliere, con te martellavo carro e cocchiere, con te martellavo uomo e donna, con te martellavo vecchio e ragazzo, con te martellavo giovane e fanciulla, con te martellavo pastore e gregge, con te martellavo l’aratore e il suo paio di buoi, con te martellavo prìncipi e governatori.***

*Ma ora ripagherò Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea di tutto il male che hanno fatto a Sion, sotto i vostri occhi. Oracolo del Signore.*

*Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Oracolo del Signore. Stenderò la mano contro di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata; da te non si prenderà più né pietra d’angolo né pietra da fondamenta, perché diventerai un luogo desolato per sempre». Oracolo del Signore.*

*Alzate un vessillo nel paese, suonate il corno fra le nazioni, convocandole per la guerra contro di lei; reclutate contro di lei i regni di Araràt, di Minnì e di Aschenàz. Nominate contro di lei un comandante, fate avanzare i cavalli come cavallette spinose.*

*Preparate alla guerra contro di lei le nazioni, il re della Media, i suoi prìncipi, tutti i suoi governatori e tutta la terra del suo dominio.*

*Trema la terra e freme, perché si avverano contro Babilonia i progetti del Signore di ridurre la terra di Babilonia in luogo desolato, senza abitanti.*

*Hanno cessato di combattere i prodi di Babilonia, si sono ritirati nelle fortezze; il loro valore è venuto meno, sono diventati come donne. Sono stati incendiati i suoi edifici, sono spezzate le sue sbarre.*

*Corriere rincorre corriere, messaggero rincorre messaggero, per annunciare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni parte. I guadi sono occupati, le fortezze bruciano, i guerrieri sono sconvolti dal terrore.*

*Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «La figlia di Babilonia è come un’aia al tempo in cui viene spianata; ancora un poco e verrà per essa il tempo della mietitura».*

*«Mi ha divorata, mi ha consumata Nabucodònosor re di Babilonia, mi ha ridotta come un vaso vuoto, mi ha inghiottita come fa il drago, ha riempito il suo ventre, dai miei luoghi deliziosi mi ha scacciata».*

*«Il mio strazio e la mia sventura ricadano su Babilonia!», dice la popolazione di Sion. «Il mio sangue sugli abitanti della Caldea!», dice Gerusalemme.*

*Perciò così dice il Signore: «Ecco, io difendo la tua causa, compio la tua vendetta; prosciugherò il suo mare, disseccherò le sue sorgenti. Babilonia diventerà un cumulo di rovine, un rifugio di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, senza più abitanti.*

*Essi ruggiscono insieme come leoncelli, ringhiano come cuccioli di una leonessa. Con veleno preparerò loro una bevanda, li inebrierò perché si stordiscano. Si addormenteranno in un sonno perenne e non si svegliaranno mai più. Oracolo del Signore.*

*Li farò scendere al macello come agnelli, come montoni insieme con i capri». Come è stata presa e occupata Sesac, l’orgoglio di tutta la terra? Come è diventata un orrore Babilonia fra le nazioni?*

*Il mare dilaga su Babilonia, essa è stata sommersa dalla massa delle onde. Sono diventate una desolazione le sue città, una terra riarsa, una steppa. Nessuno abita più in esse non vi passa più nessun essere umano.*

*«Io punirò Bel a Babilonia, gli estrarrò dalla gola quanto ha inghiottito. Non andranno più a lui le nazioni. Persino le mura di Babilonia sono crollate. Esci fuori, popolo mio, ognuno salvi la sua vita dall’ira ardente del Signore.*

*Non si avvilisca il vostro cuore e non temete per la notizia diffusa nel paese; un anno giunge una notizia e l’anno dopo un’altra. La violenza è nel paese, un tiranno contro un tiranno. Per questo ecco, verranno giorni nei quali punirò gli idoli di Babilonia. Allora tutto il suo paese sentirà vergogna e tutti i suoi cadaveri cadranno in mezzo ad essa. Esulteranno su Babilonia cielo e terra e quanto contengono, perché da settentrione verranno contro di essa i devastatori. Oracolo del Signore. Anche Babilonia deve cadere per gli uccisi d’Israele, come per Babilonia caddero gli uccisi di tutta la terra. Voi scampati dalla spada partite, non fermatevi; da lontano ricordatevi del Signore e vi torni in mente Gerusalemme.*

*“Sentiamo vergogna perché abbiamo udito l’insulto; la confusione ha coperto i nostri volti, perché stranieri sono entrati nel santuario del tempio del Signore”.*

*Perciò ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali punirò i suoi idoli e in tutta la sua regione gemeranno i feriti. Anche se Babilonia si innalzasse fino al cielo, anche se rendesse inaccessibile la sua cittadella potente, verranno da parte mia devastatori contro di essa». Oracolo del Signore.*

*Udite! Un grido da Babilonia, una rovina immensa dalla terra dei Caldei. È il Signore che devasta Babilonia e fa tacere il suo grande rumore. Mugghiano le sue onde come acque possenti, risuona il frastuono della sua voce, perché piomba su Babilonia il devastatore, sono catturati i suoi prodi, si sono infranti i loro archi. Il Signore è il Dio delle giuste ricompense, egli rende ciò che è dovuto. «Io ubriacherò i suoi capi e i suoi saggi, i suoi prìncipi, i suoi governatori e i suoi guerrieri. Si addormenteranno in un sonno perenne e non si sveglieranno mai più». Oracolo del re, il cui nome è Signore degli eserciti.*

*Così dice il Signore degli eserciti: «Le larghe mura di Babilonia saranno rase al suolo, le sue alte porte saranno date alle fiamme. Si affannano dunque invano i popoli, le nazioni si affaticano per il fuoco».*

*Ordine che il profeta Geremia diede a Seraià, figlio di Neria, figlio di Macsia, quando egli andò con Sedecìa, re di Giuda, a Babilonia nell’anno quarto del suo regno. Seraià era capo degli alloggiamenti. Geremia scrisse su un rotolo tutte le sventure che dovevano piombare su Babilonia. Tutte queste cose sono state scritte contro Babilonia. Geremia quindi disse a Seraià: «Quando giungerai a Babilonia, avrai cura di leggere in pubblico tutte queste parole e dirai: “Signore, tu hai dichiarato di distruggere questo luogo, perché non ci sia più chi lo abiti, né uomo né animale, ma sia piuttosto una desolazione per sempre”. Ora, quando avrai finito di leggere questo rotolo, vi legherai una pietra e lo getterai in mezzo all’Eufrate dicendo: “Così affonderà Babilonia e non risorgerà più dalla sventura che io le farò piombare addosso”».*

*Fin qui le parole di Geremia (Ger 51,1-64).*

**In Ezechiele Babilonia la grande sono Tiro e Sidone. Ecco la sua profezia su questi due regni e queste due città:**

*Nell’anno undicesimo, il primo del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore:*

*«Figlio dell’uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme: “Bene! Eccola infranta la porta delle nazioni, verso di me essa si volge, la sua ricchezza è devastata”, ebbene, così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Tiro.*

*Manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, e distruggeranno le mura di Tiro, demoliranno le sue torri: spazzerò via da essa anche la polvere e la ridurrò a un arido scoglio.*

*Essa diverrà, in mezzo al mare, un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato. Oracolo del Signore.*

*Essa sarà data in preda alle nazioni e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada; allora sapranno che io sono il Signore.*

*Perché così dice il Signore Dio: Io mando da settentrione contro Tiro Nabucodònosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri e cavalieri e una folla, un popolo immenso.*

*Le tue figlie, in terraferma, ucciderà di spada, contro di te costruirà bastioni, alzerà terrapieni, disporrà un tetto di scudi. Con gli arieti colpirà le tue mura, demolirà le tue torri con i suoi ordigni.*

*La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che ti coprirà con la sua polvere, per lo strepito dei cavalieri, delle ruote e dei carri tremeranno le tue mura, quando entrerà dalle tue porte come si entra in una città espugnata.*

*Con gli zoccoli dei suoi cavalli calpesterà tutte le tue strade, passerà il tuo popolo a fil di spada, abbatterà le tue colonne protettrici. Saccheggeranno le tue ricchezze, faranno bottino delle tue mercanzie. Abbatteranno le tue mura, demoliranno i tuoi splendidi palazzi: getteranno in mezzo al mare le tue pietre, i tuoi legnami e la tua polvere.*

*Farò cessare lo strepito delle tue canzoni e non si udrà più il suono delle tue cetre. Ti renderò simile a un arido scoglio, a un luogo dove stendere le reti; tu non sarai più ricostruita, poiché io, il Signore, ho parlato. Oracolo del Signore Dio.*

*Così dice a Tiro il Signore Dio: Al fragore della tua caduta, al gemito dei feriti, quando la strage infierirà in mezzo a te, le isole forse non tremeranno? Tutti i prìncipi del mare scenderanno dai loro troni, deporranno i loro manti, si spoglieranno delle vesti ricamate, si vestiranno a lutto e, seduti per terra, tremeranno ad ogni istante, spaventati per te.*

*Su di te alzeranno un lamento e diranno: “Come sei perita, travolta dai flutti, città famosa, potente sui mari! Essa e i suoi abitanti, incutevano terrore su tutta la terraferma. Ora le isole tremano, nel giorno della tua caduta, le isole del mare sono spaventate per la tua fine”.*

*Poiché così dice il Signore Dio: Quando avrò fatto di te una città deserta, come sono le città disabitate, e avrò fatto salire su di te l’abisso e le grandi acque ti avranno ricoperto, allora ti farò scendere nella fossa, verso un popolo di tempi lontani, e ti farò abitare nelle regioni sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata: allora io darò splendore alla terra dei viventi. Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai; ti si cercherà, ma né ora né mai sarai ritrovata». Oracolo del Signore Dio (Ez 26,1-21).*

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Orsù, figlio dell’uomo, intona un lamento su Tiro. Di’ a Tiro, alla città situata all’approdo del mare, che commercia con i popoli e con molte isole:*

*Così dice il Signore Dio: Tiro, tu dicevi: “Io sono una nave di perfetta bellezza”. In mezzo ai mari è il tuo dominio. I tuoi costruttori ti hanno reso bellissima: con cipressi del Senir hanno costruito tutte le tue fiancate, hanno preso il cedro del Libano per farti l’albero maestro; i tuoi remi li hanno fatti con le querce di Basan; il ponte te lo hanno fatto d’avorio, intarsiato nell’abete delle isole di Chittìm.*

*Di lino ricamato d’Egitto era la tua vela che ti servisse d’insegna; di giacinto scarlatto delle isole di Elisa era il tuo padiglione. Gli abitanti di Sidone e di Arvad erano i tuoi rematori, i tuoi esperti, o Tiro, erano in te, come tuoi piloti. Gli anziani di Biblo e i suoi esperti erano in te, per riparare le tue falle. Tutte le navi del mare e i loro marinai erano in te per scambiare merci.*

*Guerrieri di Persia, di Lud e di Put erano nelle tue schiere, appendevano in te lo scudo e l’elmo, ti davano splendore. I figli di Arvad e il loro esercito erano intorno alle tue mura, vigilando sui tuoi bastioni; tutti appendevano intorno alle tue mura gli scudi, rendendo perfetta la tua bellezza.*

*Tarsis commerciava con te, per le tue ricchezze d’ogni specie, scambiando le tue merci con argento, ferro, stagno e piombo. Anche Iavan, Tubal e Mesec commerciavano con te e scambiavano le tue merci con schiavi e oggetti di bronzo. Quelli di Togarmà ti fornivano in cambio cavalli da tiro, cavalli da corsa e muli. Gli abitanti di Dedan trafficavano con te; il commercio delle molte isole era nelle tue mani: ti davano in pagamento zanne d’avorio ed ebano. Aram commerciava con te per la moltitudine dei tuoi prodotti e pagava le tue merci con turchese, porpora, ricami, bisso, coralli e rubini. Con te commerciavano Giuda e la terra d’Israele. Ti davano in cambio grano di Minnit, dolci, miele, olio e balsamo. Damasco trafficava con te per i tuoi numerosi prodotti, per i tuoi beni di ogni specie, scambiando vino di Chelbon e lana di Sacar. 19Vedan e Iavan da Uzal ti fornivano ferro lavorato, cassia e canna aromatica in cambio dei tuoi prodotti. Dedan trafficava con te in coperte di cavalli. L’Arabia e tutti i prìncipi di Kedar commerciavano con te: negoziavano con te agnelli, montoni e capri. I mercanti di Saba e di Raamà trafficavano con te, scambiando le tue merci con i più squisiti aromi, con ogni sorta di pietre preziose e con oro.*

*Carran, Canne, Eden, i mercanti di Saba, Assur, Chilmad trafficavano con te. Al tuo mercato scambiavano con te vesti di lusso, mantelli di porpora e di broccato, tappeti tessuti a vari colori, funi ritorte e robuste. Le navi di Tarsis viaggiavano portando le tue mercanzie.*

*Così divenisti ricca e gloriosa in mezzo ai mari. In alto mare ti condussero i tuoi rematori, ma il vento d’oriente ti ha travolto in mezzo ai mari. Le tue ricchezze, i tuoi beni e il tuo traffico, i tuoi marinai e i tuoi piloti, i riparatori delle tue avarie, i trafficanti delle tue merci, tutti i guerrieri che sono in te e tutta la turba che è in mezzo a te piomberanno nel fondo dei mari, il giorno della tua caduta.*

*All’udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge. Scenderanno dalle loro navi quanti maneggiano il remo: i marinai e tutti i piloti del mare resteranno a terra.*

*Faranno sentire il lamento su di te e grideranno amaramente, si getteranno sulla testa la polvere, si rotoleranno nella cenere. Si raderanno i capelli per te e vestiranno di sacco; per te piangeranno nell’amarezza dell’anima con amaro cordoglio.*

*Piangendo intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie: “Chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo al mare? Quando dai mari giungevano le tue mercanzie, saziavi tanti popoli; con l’abbondanza delle tue ricchezze e del tuo commercio arricchivi i re della terra.*

*Ora tu giaci travolta dai flutti nelle profondità delle acque: il tuo carico e tutto il tuo equipaggio sono sommersi con te. Tutti gli abitanti delle isole sono rimasti spaventati per te e i loro re, colpiti dal terrore, hanno il viso sconvolto. I mercanti dei popoli fischiano di orrore su di te, sei divenuta oggetto di terrore, finita per sempre”» (Ez 27,1-36).*

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla al principe di Tiro: Così dice il Signore Dio:*

*Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: “Io sono un dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari”, mentre tu sei un uomo e non un dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza e ammassato oro e argento nei tuoi scrigni; con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore.*

*Perciò così dice il Signore Dio: Poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri; snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare.*

*Ripeterai ancora: “Io sono un dio”, di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un dio, in balìa di chi ti uccide. 10 Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato». Oracolo del Signore Dio.*

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli: Così dice il Signore Dio:*

*Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza; in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, turchesi e smeraldi; e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato.*

*Eri come un cherubino protettore, ad ali spiegate; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato, finché fu trovata in te l’iniquità.*

*Accrescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, o cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re, perché ti vedano.*

*Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardano. Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto, sono rimasti attoniti per te, sei divenuto oggetto di terrore, finito per sempre».*

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, volgiti verso Sidone e profetizza contro di essa: Annunciale: Così dice il Signore Dio:*

*Eccomi contro di te, Sidone, e mostrerò la mia gloria in mezzo a te. Si saprà che io sono il Signore quando di essa farò giustizia e manifesterò in essa la mia santità. Manderò contro di essa la peste e il sangue scorrerà per le sue vie: in essa cadranno i trafitti di spada, e questa da ogni parte la circonderà, e sapranno che io sono il Signore Dio.*

*Non ci sarà più per la casa d’Israele un aculeo pungente, una spina dolorosa tra tutti i suoi vicini che la disprezzano: sapranno che io sono il Signore.*

*Così dice il Signore Dio: Quando avrò radunato la casa d’Israele dai popoli in mezzo ai quali è dispersa, io manifesterò in loro la mia santità davanti alle nazioni: abiteranno la loro terra che diedi al mio servo Giacobbe, vi abiteranno tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne; vi abiteranno tranquilli, quando avrò eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li disprezzano, e sapranno che io sono il Signore, loro Dio» (Ez 28,1-26).*

**Lo Spirito Santo nel Libro del Siracide ci dona il principio di ordine universale che vale per ogni popolo, ogni regno, ogni nazione.**

*Un governatore saggio educa il suo popolo, il governo dell’uomo di senno è ordinato. Quale il governatore del popolo, tali i suoi ministri; quale il capo di una città, tali tutti i suoi abitanti. Un re che non ha istruzione rovina il suo popolo, una città prospera per il senno dei capi.*

***Il governo del mondo è nelle mani del Signore; egli vi suscita l’uomo adatto al momento giusto. Il successo dell’uomo è nelle mani del Signore, ma sulla persona dello scriba egli pone la sua gloria.***

*Non irritarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi e non fare nulla in preda all’ira. Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, l’uno e gli altri hanno in odio l’ingiustizia.*

***Il regno passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze.***

*Niente è più empio dell’uomo che ama il denaro, poiché egli si vende anche l’anima. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. Una lunga malattia si prende gioco del medico; chi oggi è re, domani morirà. Quando l’uomo muore, eredita rettili, belve e vermi.*

***Principio della superbia è allontanarsi dal Signore; il superbo distoglie il cuore dal suo creatore. Principio della superbia infatti è il peccato; chi ne è posseduto diffonde cose orribili. Perciò il Signore ha castigato duramente i superbi e li ha abbattuti fino ad annientarli. Il Signore ha rovesciato i troni dei potenti, al loro posto ha fatto sedere i miti.***

***Il Signore ha estirpato le radici delle nazioni, al loro posto ha piantato gli umili. Il Signore ha sconvolto le terre delle nazioni e le ha distrutte fino alle fondamenta. Le ha cancellate dal consorzio umano e le ha annientate, ha fatto scomparire dalla terra il loro ricordo.*** *Non è fatta per gli uomini la superbia né l’impeto della collera per i nati da donna (Sir 10,1-18).*

Diciamo subito che l’Apocalisse con questa profezia vuole avvisare ogni popolo, ogni lingua, ogni nazione, ogni impero, che la Legge Antica sul peccato non è stata soppressa dal Nuovo Testamento. Non l’ha soppressa perché anche nel Nuovo Testamento rimane il peccato. Rimanendo il peccato, rimane la sua legge che infallibilmente si compie. Un uomo, un regno, una nazione, un popolo che vogliono rimanere in piedi, devono prestare ogni attenzione a stare lontani da ogni ingiustizia, ogni iniquità, ogni malvagità, ogni inutile effusione di sangue, soprattutto devono stare attenti a non cadere nell’idolatria della ricchezza o in qualsiasi altra idolatria. Anzi, dobbiamo aggiungere che nel Nuovo Testamento è mutata la Legge della santità e dell’obbedienza. Il peccato è stato da Gesù manifestato anche nei suoi frammenti, nelle sue cellule, nei suoi atomi. Anche un atomo di peccato conduce alla morte e può trascinare un popolo nella rovina.

Sono pertanto tutti voce di Satana coloro che si ostinano a mettere alla gogna quei cristiani che rivelano la vera entità del peccato, accusandoli di rigidità. Noi lo gridiamo ai quattro venti: anche un atomo di peccato può mandare un uomo alla rovina. A Davide è bastato un solo sguardo e attraverso questa piccolissima fessura aperta da lui sui suoi occhi, Satana è entrato nel suo cuore e prima ha fatto di lui un adultero e in seguito anche un pluriomicida. Tutto questo grandissima male è iniziato con un atomo di peccato, con una piccolissima fessura aperta nei suoi occhi. Un moscerino di peccato può condurre un intero popolo in perdizione. Ecco la verità primaria che viene oggi a noi rivelata. Lo ripetiamo, non solo la Legge del peccato non è cambiata, Gesù ha ristretto le sue maglie. La rete è divenuta strettissima e cattura in essa anche i pensieri fugaci che scorrono nella nostra mente. Dal pensiero all’azione il passo è breve. Ci pensino coloro che mettono alla gogna con ogni accusa quanti predicano la morale secondo il Vangelo o secondo la regola di Cristo Gesù sul peccato. Ecco come l’Apostolo Paolo mette in guardia i Corinzi:

*Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.*

*Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all’impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero ventitremila. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere (1Cor 10,1.13).*

Ecco l’insegnamento di Gesù sulla Legge e sui Profeti da Lui portati a compimento:

*Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.*

*Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.*

*Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.*

*Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.*

*Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!*

*Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.*

*Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.*

*Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.*

*Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno.*

*Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.*

*Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste (Mt 5,17-48).*

Anche per ogni suo discepolo e per ogni angelo delle sue chiese vale questa regola di Gesù sul peccato:

*All’angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi: “Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore.* ***Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto****. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, che anch’io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”.*

*All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi: “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti.* ***Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.*** *Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve”.*

*All’angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi: “Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli.* ***Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.*** *A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana – come le chiamano –, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni: le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,1-7-12-29). .*

Dove c’è il peccato lì c’è la morte. La Legge di Cristo non abroga la Legge Antica, né la Legge data per mezzo di Mosè e né la Legge data dai Profeti. Da Gesù ogni Parola del Padre suo è stata portata a compimento. Gesù ci ha manifestato e rivelato la natura del peccato anche nelle sue cellule e nei suoi atomi. Ecco la verità di fede che va messa nel cuore: ogni Babilonia o grande o piccola, o la piccola o la grande, cadranno, saranno abbattute dal vento distruttore del peccato. Non c’è futuro di vita perché si consegna al male. Il male è un vero tiranno. Ti innalza prima sul pinnacolo del tempio della storia e poi ti getta giù così che tu ti possa sfracellare. Ti getta già che fu gettata Gezabele che poi fu divorata dai cani secondo la profezia di Elia:

*Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”.* ***Gli dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue”».*** *Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?». Quello soggiunse: «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele.* ***Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo».*** *25In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti (1Re 21,17-26).*

*Il re d’Israele marciò, insieme con Giòsafat, re di Giuda, contro Ramot di Gàlaad. Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Io per combattere mi travestirò. Tu resta con i tuoi abiti». Il re d’Israele si travestì ed entrò in battaglia. Il re di Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri, che erano trentadue: «Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re d’Israele». Appena videro Giòsafat, i comandanti dei carri dissero: «Certo, quello è il re d’Israele». Si avvicinarono a lui per combattere. Giòsafat lanciò un grido. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re d’Israele e si allontanarono da lui.*

*Ma un uomo tese a caso l’arco e colpì il re d’Israele fra le maglie dell’armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori della mischia, perché sono ferito». La battaglia infuriò in quel giorno; il re stette sul suo carro di fronte agli Aramei.* ***Alla sera morì; il sangue della sua ferita era colato sul fondo del carro. Al tramonto questo grido si diffuse per l’accampamento: «Ognuno alla sua città e ognuno alla sua terra!». Il re dunque morì. Giunsero a Samaria e seppellirono il re a Samaria. Il carro fu lavato nella piscina di Samaria; i cani leccarono il suo sangue e le prostitute vi si bagnarono, secondo la parola pronunciata dal Signore*** *(1Re 22,29-38).*

*Ieu arrivò a Izreèl. Appena lo seppe, Gezabele si truccò gli occhi con stibio, si ornò il capo e si affacciò alla finestra. Mentre Ieu arrivava alla porta, gli domandò: «Tutto bene, Zimrì, assassino del suo signore?». Ieu alzò lo sguardo verso la finestra e disse: «Chi è con me? Chi?». Due o tre cortigiani si affacciarono a guardarlo. Egli disse: «Gettàtela giù». La gettarono giù. Parte del suo sangue schizzò sul muro e sui cavalli, che la calpestarono. Poi Ieu entrò, mangiò e bevve; alla fine ordinò: «Andate a vedere quella maledetta e seppellitela, perché era figlia di re». Andati per seppellirla, non trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani.* ***Tornati, riferirono il fatto a Ieu, che disse: «È la parola del Signore, che aveva detto per mezzo del suo servo Elia, il Tisbita: “Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele. E il cadavere di Gezabele sarà come letame sulla superficie della campagna nel campo di Izreèl, così che non si potrà più dire: Questa è Gezabele”»*** *(2Re 9,30-37).*

A quanti vogliono abolire la morale secondo il Vangelo, ecco cosa lo Spirito Santo opera attraverso Pietro per conservare la Chiesa nella più alta moralità:

*Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno e, tenuta per sé, d’accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l’altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: «Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e l’importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest’azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All’udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell’accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi: è a questo prezzo che avete venduto il campo?». Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: porteranno via anche te». Ella all’istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose (At 5,1-11).*

Nessuno pensi differentemente. Sempre i cani del peccato divoreranno coloro che a lui si consegnano. Babilonia si è consegnata al peccato. Ora l’angelo dalla grande luce e dal grande potere le annuncia che sarà divorata, consumata, distrutta, annientata. Tutto questo avverrà a causa delle sue idolatrie,

**V 18,2** Gridò a gran voce: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Et exclamavit in forti voce dicens cecidit cecidit Babylon magna et facta est habitatio daemoniorum et custodia omnis spiritus inmundi et custodia omnis volucris inmundae. kaˆ œkraxen ™n „scur´ fwnÍ lšgwn, ”Epesen œpesen Babulën ¹ meg£lh, kaˆ ™gšneto katoikht»rion daimon…wn kaˆ fulak¾ pantÕj pneÚmatoj ¢kaq£rtou kaˆ fulak¾ pantÕj Ñrnšou ¢kaq£rtou [kaˆ fulak¾ pantÕj qhr…ou ¢kaq£rtou] kaˆ memishmšnou,

Ecco cosa grida a gran voce l’angelo mandato dal Signore: *“È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda”.* In questo versetto vi sono due verità da mettere in luce. **Prima verità:** Babilonia la grande non cadrà domani, in un futuro lontano o anche vicino. La profezia annuncia che essa è già caduta. Vista con gli occhi del Signore Babilonia è già distrutta. Questa verità vale per ogni profezia, per ogni Parola di Dio e per ogni Parola di Cristo Gesù. Vale per ogni Parola sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Oggi – ed è questo il grande peccato dei discepoli di Gesù – non si crede più che la Parola si è già compiuta, perché semplicemente non si crede nella Parola. Quanto la Parola dice è visto come già compiuto e come già compiuto dobbiamo vederlo anche noi. **La seconda verità** ci dice che ogni Babilonia sarà resa un deserto. Ogni luogo deserto, ogni luogo di ruderi diviene covo di demòni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. **Queste due verità** ci rivela che veramente il Signore ha abbandonato la città. Il suo Spirito non è più in essa. Vale questo anche per la sua casa, per il suo tempio. Ecco la Parola che il Signore dice a Salomone dopo la consacrazione del tempio:

*Quando Salomone ebbe terminato di costruire il tempio del Signore, la reggia e quanto aveva voluto attuare, il Signore apparve per la seconda volta a Salomone, come gli era apparso a Gàbaon. Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera e la tua supplica che mi hai rivolto; ho consacrato questa casa, che tu hai costruito per porre in essa il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come camminò Davide, tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, facendo quanto ti ho comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide, tuo padre, dicendo: “Non ti sarà tolto un discendente dal trono d’Israele”.* ***Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei comandi e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dèi e a prostrarvi davanti ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina; chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si domanderà: “Perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio?”. Si risponderà: “Perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri dalla terra d’Egitto, e si sono legati a dèi stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo il Signore ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura”»*** *(1Re 9,1-9).*

Ecco una profezia di Isaia che rivela i frutti della grande ingiustizia:

***Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i prìncipi governeranno secondo il diritto. Ognuno sarà come un riparo contro il vento e un rifugio contro l’acquazzone, come canali d’acqua in una steppa, come l’ombra di una grande roccia su arida terra. Non saranno più accecati gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza.***

*L’abietto non sarà più chiamato nobile né l’imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l’abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità, per commettere empietà e proferire errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell’affamato e far mancare la bevanda all’assetato. L’imbroglione – iniqui sono i suoi imbrogli – macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone nobili disegni e s’impegna a compiere nobili cose.*

***Donne spensierate, ascoltate bene la mia voce; figlie baldanzose, porgete l’orecchio alle mie parole. Fra un anno e qualche giorno voi tremerete, o baldanzose, perché, finita la vendemmia, non ci sarà più raccolto. Temete, o spensierate; tremate, o baldanzose, deponete le vesti, spogliatevi, cingetevi i fianchi di sacco.***

***Battetevi il petto per le campagne amene, per i fertili vigneti, per la terra del mio popolo, nella quale cresceranno spine e pruni, per tutte le case in gioia, per la città gaudente; poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà deserta, l’Ofel e il torrione diventeranno caverne per sempre, gioia degli asini selvatici, pascolo di mandrie.*** *Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà sprofondata. Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e asini (Is 32,1-30).*

***Guai a te, che devasti e non sei stato devastato, che saccheggi e non sei stato saccheggiato: sarai devastato, quando avrai finito di devastare, ti saccheggeranno, quando avrai finito di saccheggiare.***

*Pietà di noi, Signore, in te speriamo; sii il nostro braccio ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell’angoscia. Alla voce del tuo fragore fuggono i popoli, quando t’innalzi si disperdono le nazioni. Si ammucchia la preda come si ammucchiano le cavallette, ci si precipita sopra come si precipitano le locuste.*

*Eccelso è il Signore perché abita in alto; egli riempie Sion di diritto e di giustizia. C’è sicurezza nei tuoi giorni, sapienza e conoscenza sono ricchezze che salvano; il timore del Signore è il suo tesoro.*

***Ecco, gli araldi gridano di fuori, piangono amaramente i messaggeri di pace. Sono deserte le strade, non c’è chi passi per la via. È stata infranta l’alleanza, sono stati respinti i testimoni, non si è avuto riguardo per nessuno. La terra è in lutto, è piena di squallore, si scolora il Libano e sfiorisce; la pianura di Saron è simile a una steppa, sono brulli i monti di Basan e il Carmelo.***

***«Ora mi alzerò – dice il Signore –, ora mi innalzerò, ora mi esalterò. Avete concepito fieno, partorirete paglia; il vostro soffio è un fuoco: vi divorerà. I popoli saranno fornaci per calce, spini tagliati da bruciare nel fuoco. Ascoltate, voi lontani, quanto ho fatto, riconoscete, voi vicini, qual è la mia forza». A Sion hanno paura i peccatori, uno spavento si è impadronito dei malvagi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?***

*Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà, che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, scuote le mani per non prendere doni di corruzione, si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie e chiude gli occhi per non essere attratto dal male: costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l’acqua assicurata. I tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore, contempleranno una terra sconfinata. Il tuo cuore mediterà con terrore: «Dov’è colui che registra? Dov’è colui che pesa il denaro? Dov’è colui che ispeziona le torri?». Non vedrai più quel popolo insolente, popolo dal linguaggio oscuro, incomprensibile, dalla lingua barbara che non si capisce. Guarda Sion, la città delle nostre feste! I tuoi occhi vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che non sarà più rimossa, i suoi paletti non saranno divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata. Ma è là che è potente il Signore per noi, regione di fiumi e larghi canali; non ci passerà nave a remi né l’attraverserà naviglio potente. Poiché il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro legislatore, il Signore è nostro re: egli ci salverà. Sono allentate le sue corde, non tengono più l’albero diritto, non spiegano più le vele. Allora sarà divisa in grande abbondanza la preda della rapina. Gli zoppi faranno un ricco bottino. Nessuno degli abitanti dirà: «Io sono malato». Il popolo che vi dimora è stato assolto dalle sue colpe (Is 33,1-24).*

*Avvicinatevi, nazioni, per udire, e voi, popoli, prestate ascolto; ascolti la terra e quanti vi abitano, il mondo e quanto produce!* ***Poiché il Signore è adirato contro tutte le nazioni ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti; li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro. I loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri; grondano i monti del loro sangue.***

*Tutto l’esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutto il loro esercito cade come cade il pampino dalla vite, la foglia avvizzita dal fico. Poiché nel cielo si è inebriata la mia spada, ecco, si abbatte su Edom, sul popolo che io stermino, per fare giustizia. La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un sacrificio al Signore a Bosra, un grande massacro nella terra di Edom. Cadono bisonti insieme con essi, giovenchi insieme con tori. La loro terra s’imbeve di sangue, la loro polvere s’impingua di grasso. Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l’anno della retribuzione per la causa di Sion. I torrenti di quella terra si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente.*

***Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà. Ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, l’ibis e il corvo vi faranno dimora. Egli stenderà su di essa la misura del vuoto e la livella del nulla.***

***Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i suoi prìncipi saranno ridotti a nulla. Nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche e cardi sulle sue fortezze; diventerà una tana di sciacalli, recinto per gli struzzi. Bestie selvatiche si incontreranno con iene, i sàtiri si chiameranno l’un l’altro; là si poserà anche Lilit e vi troverà tranquilla dimora. Vi si anniderà il serpente, vi deporrà le uova, le farà dischiudere e raccoglierà piccoli alla sua ombra; vi si raduneranno anche gli sparvieri, l’uno in cerca dell’altro.***

***Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, l’uno non deve attendere l’altro, poiché la bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna. Egli ha gettato per loro la sorte, la sua mano ha diviso per loro la terra con la corda: la possederanno per sempre, la abiteranno di generazione in generazione*** *(Is 34,1-17).*

Questa è legge della profezia: essa annuncia ogni futuro già presente, già compiuto, già realizzato. Ecco allora la fede del discepolo di Gesù: lui crede che ogni Parola che è uscita, esce, uscirà dalla bocca del suo Signore, è già compiuta. Senza questa fede ci si smarrisce e si può anche abbandonare la via della luce per percorrere vie di tenebra. Che la nostra civiltà occidentale e in modo particolare la civiltà dei popoli che formano l’Europa è già caduta, non deve venir un anglo del cielo a gridarlo: *“È caduto. È caduto l’Occidente il grande! È caduta, è caduta la Potenza la grande che ha diffuso nel mondo ogni male e ogni trasgressione, che ha dichiarato ogni peccato diritto dell’uomo e ogni iniquità e abominio da essa sono stati elevato a verità di natura dell’uomo”*. *È caduta, è caduta la Casa del Signore, perché si è allontanata dall’obbedienza al Vangelo e ha elevato a Vangelo ogni pensiero di Satana e del mondo”. “È caduta, è caduta la casa costruita sulla sabbia della parola della terra, parola di Satana e dei suoi angeli ribelli”.*

Noi non solo non crediamo che la nostra casa è già caduta. Diciamo che la Parola di Dio non ha più valore per noi. Non credo vi sia stoltezza più grande di questa. L’uomo può avere potere sulla sua parola. La può dire, la può ritirare, la può modificare, la può trasformare a suo piacimento. Mai però potrà avere potere sulla Parola di Dio. Sulla Parola di Dio chi ha potere è solo il Signore. Ora noi sappiamo che Dio è fedele in eterno ad ogni Parola che è uscita dalla sua bocca, perché la sua Parola è la sua stessa natura che rivela e fa conoscere. Mai potrà cambiare la natura di Dio e mai potrà cambiare la sua Parola. Se cambiasse la Parola, significherebbe che Dio ha cambiato natura. In verità questo oggi il cristiano ha fatto: ha cambiato il Dio Trinità con il Dio del mondo ed ha assunto la parola del mondo dichiarandola Parola di Dio.

**V 18,3** Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato». Quia de ira fornicationis eius biberunt omnes gentes et reges terrae cum illa fornicati sunt et mercatores terrae de virtute deliciarum eius divites facti sunt. Óti ™k toà o‡nou toà qumoà tÁj porne…aj aÙtÁj pšpwkan p£nta t¦ œqnh, kaˆ oƒ basile‹j tÁj gÁj met' aÙtÁj ™pÒrneusan, kaˆ oƒ œmporoi tÁj gÁj ™k tÁj dun£mewj toà str»nouj aÙtÁj ™ploÚthsan.

Ecco perché Babilonia la grande è caduta. *“Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della era si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato”.* Babilonia la grande si è arricchita sul peccato, sull’idolatria, sull’immoralità, vivendo di peccato, idolatria, immoralità. In questa sua sfrenata prostituzione ha coinvolto tutto i re della terra. Non solo. Ha coinvolto anche tutti i mercanti della terra. I mercanti si sono arricchiti sfruttando il suo lusso sfrenato. Dove c’è lusso c’è peccato, c’è idolatria, c’è immoralità. Dove c’è lusso ci sono sempre coloro che lo vendono per un lauto guadagno. Dove c’è il lusso c’è sempre come prezzo il sangue di qualcuno. Sappiamo che ogni Babilonia è sempre fondata sul sangue. Non solo ogni Babilonia di ieri, ma anche ogni Babilonia di oggi. Più una Babilonia è grande e più sangue occorre per il suo mantenimento e la sua potenza. La ricchezza sempre cresce sull’albero della povertà di una moltitudine di persone. Ma guai a quell’uomo che per il suo lusso beve il sangue dell’uomo. Diventerà sangue per il nutrimento di Satana per l’eternità. Ecco una verità rivelata dal Siracide sulla ricchezza e sulla povertà:

*Ogni vivente ama il suo simile e ogni uomo il suo vicino. Ogni essere si accoppia secondo la sua specie, l’uomo si associa a chi gli è simile.* ***Che cosa può esserci in comune tra il lupo e l’agnello? Così tra il peccatore e il giusto. Quale pace può esservi fra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il povero? Sono preda dei leoni gli asini selvatici nel deserto, così pascolo dei ricchi sono i poveri****.* ***Per il superbo l’umiltà è obbrobrio, così per il ricco è obbrobrio il povero.*** *Se il ricco vacilla, è sostenuto dagli amici, ma l’umile che cade è respinto dagli amici. Il ricco che sbaglia ha molti difensori; se dice sciocchezze, lo scusano. Se sbaglia l’umile, lo si rimprovera; anche se dice cose sagge, non ci si bada. Parla il ricco, tutti tacciono e portano alle stelle il suo discorso. Parla il povero e dicono: «Chi è costui?»;se inciampa, l’aiutano a cadere.* ***Buona è la ricchezza, se è senza peccato; la povertà è cattiva sulla bocca dell’empio*** *(Sir 13,15-24).*

Ecco invece una verità dell’Apostolo Giacomo sui ricchi di questo mondo:

*Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele! Non sapete che l’amore per il mondo è nemico di Dio? (Gc 4,1-4).*

*E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza (Gc 5,1-6).*

L’insegnamento di Gesù rivela una verità che è vera profezia. Ogni ricchezza che si accumula è per ladri, tarli, tignole. Non sarà per ladri, tarli e tignole. Lo è già. La storia ogni giorno attesta il compimento di questa profezia.

*Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza (Mt 6,19-24).*

Quando un uomo si abitua a bere il sangue dei suoi fratelli, dell’uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza, più ne beve e più me desidera e più deve uccidere per potersi nutrire. Questo è il peccato di Babilonia, di ogni Babilonia che sorge nella storia dell’umanità. Sempre una Babilonia scompare e sempre ne sorgerà un’altra. Qual è la caratteristica che accomuna ogni Babilonia? È semplice da mettere in luce: cambia di volta in volta la sua figura esteriore. Cambia il pelo, ma il cuore è sempre quello di Satana. Basta chiedere allo Spirito Santo i suoi occhi e potremo sempre vedere il cuore di Satana là dove esso si è insediato per governare il mondo intero. Oggi il cuore di Satana si è insediato in ogni Babilonia invisibile e governa il mondo attraverso il cuore di tutti i suoi figli. È sufficiente osservare tutte le leggi e le proposte di legge con le quali i figli di ogni Babilonia invisibile vogliono portare alla rovina il mondo, e si saprà dove Satana ha eretto il suo trono. La storia ci sta attestando che oggi in ogni istituzione eretta dagli uomini lì Satana ha eretto il suo trono. Oggi in modo particolare ha stabilito di erigere il suo trono nel cuore stesso della Chiesa. Con quale intento e con quale fine: intento e fine sono uno solo: innalzare nella Chiesa del Dio vivente come suo vero cuore una chiesa interamente fondata sul suo pensiero. Così apparentemente si è nella Chiesa di Cristo Gesù, ma il cuore di questa chiesa non è quello di Cristo Gesù, bensì quello di Satana. Non credo che mai, nei secoli passati, Satana sia riuscito a fare questo. Ha iniziato a porre il suo cuore come cuore della Chiesa da circa un secolo. Come vi è riuscito? Divenendo cuore di una moltitudine immensa di figli della Chiesa. Si compie oggi nella Chiesa la visione che il profeta Michea rivela al re di Giuda e al re d’Israele:

*Trascorsero tre anni senza guerra fra Aram e Israele. Nel terzo anno Giòsafat, re di Giuda, scese dal re d’Israele. Ora il re d’Israele aveva detto ai suoi ufficiali: «Non sapete che Ramot di Gàlaad è nostra? Eppure noi ce ne stiamo inerti, senza riprenderla dalla mano del re di Aram». Disse a Giòsafat: «Verresti con me a combattere per Ramot di Gàlaad?». Giòsafat rispose al re d’Israele: «Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi».*

*Giòsafat disse al re d’Israele: «Consulta, per favore, oggi stesso la parola del Signore». Il re d’Israele radunò i profeti, quattrocento persone, e domandò loro: «Devo andare in guerra contro Ramot di Gàlaad o devo rinunciare?». Risposero: «Attacca; il Signore la metterà in mano al re». Giòsafat disse: «Non c’è qui ancora un profeta del Signore da consultare?». Il re d’Israele rispose a Giòsafat: «C’è ancora un uomo, per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza il bene, ma il male: è Michea, figlio di Imla». Giòsafat disse: «Il re non parli così!». Il re d’Israele, chiamato un cortigiano, gli ordinò: «Convoca subito Michea, figlio di Imla».*

*Il re d’Israele e Giòsafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, nello spiazzo all’ingresso della porta di Samaria; tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedecìa, figlio di Chenaanà, che si era fatto corna di ferro, affermava: «Così dice il Signore: “Con queste cozzerai contro gli Aramei sino a finirli”». Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo: «Assali Ramot di Gàlaad, avrai successo. Il Signore la metterà in mano al re».*

*Il messaggero, che era andato a chiamare Michea, gli disse: «Ecco, le parole dei profeti concordano sul successo del re; ora la tua parola sia come quella degli altri: preannuncia il successo!». Michea rispose: «Per la vita del Signore, annuncerò quanto il Signore mi dirà». Si presentò al re, che gli domandò: «Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Gàlaad o rinunciare?». Gli rispose: «Attaccala e avrai successo; il Signore la metterà nella mano del re». Il re gli disse: «Quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del Signore?». Egli disse: «Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore. Il Signore dice: “Questi non hanno padrone; ognuno torni a casa sua in pace!”».*

*Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Non te l’avevo detto che costui non mi profetizza il bene, ma solo il male?». Michea disse:* ***«Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; tutto l’esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra. Il Signore domandò: “Chi ingannerà Acab perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?”. Chi rispose in un modo e chi in un altro. Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: “Lo ingannerò io”. “Come?”, gli domandò il Signore. Rispose: “Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti”. Gli disse: “Lo ingannerai; certo riuscirai: va’ e fa’ così”. Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura».***

***Allora Sedecìa, figlio di Chenaanà, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: «In che modo lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te?». Michea rispose: «Ecco, lo vedrai nel giorno in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti». Il re d’Israele disse: «Prendi Michea e conducilo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re. Dirai loro: “Così dice il re: Mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e di acqua finché tornerò in pace”». Michea disse: «Se davvero tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio». E aggiunse: «Popoli tutti, ascoltate!».***

*Il re d’Israele marciò, insieme con Giòsafat, re di Giuda, contro Ramot di Gàlaad. Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Io per combattere mi travestirò. Tu resta con i tuoi abiti». Il re d’Israele si travestì ed entrò in battaglia. Il re di Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri, che erano trentadue: «Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re d’Israele». Appena videro Giòsafat, i comandanti dei carri dissero: «Certo, quello è il re d’Israele». Si avvicinarono a lui per combattere. Giòsafat lanciò un grido. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re d’Israele e si allontanarono da lui.*

*Ma un uomo tese a caso l’arco e colpì il re d’Israele fra le maglie dell’armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori della mischia, perché sono ferito». La battaglia infuriò in quel giorno; il re stette sul suo carro di fronte agli Aramei. Alla sera morì; il sangue della sua ferita era colato sul fondo del carro. Al tramonto questo grido si diffuse per l’accampamento: «Ognuno alla sua città e ognuno alla sua terra!». Il re dunque morì. Giunsero a Samaria e seppellirono il re a Samaria. Il carro fu lavato nella piscina di Samaria; i cani leccarono il suo sangue e le prostitute vi si bagnarono, secondo la parola pronunciata dal Signore (1Re 22,1.38).*

Sapendo che ormai Satana è ostinatamente intenzionato a conquistare ogni cuore di ogni figlio della Chiesa, per porre in esso il suo trono, ogni discepolo di Gesù dovrà porre ogni attenzione al fine di rimanere sempre nascosto nel cuore dello Spirito Santo. Potrà raggiungere il cuore dello Spirito Santo e in esso nascondersi, se si nasconderà per tutti i giorni della sua vita nel cuore santissimo della Madre di Dio. Chi esce da questo cuore o chi non si nasconde in esso, sappia che già nel suo cuore batte il cuore di Satana. Cuore di Satana, pensieri di Satana, Leggi di Satana, strutture satanizzate, anche se apparentemente sono strutture ereditate dalla fede. Ciò che viene satanizzato, sempre conserva la sua forma esterna, forma esterna che ha il solo fine di ingannare l’intera umanità. Mai ci si deve lasciare ingannare dalla forma esterne. La forma esterna può essere di Cristo Gesù, il cuore è di Satana, le parole sono di Satana, le leggi sono di Satana, tutto ciò che promana dalla struttura visibile è di Satana. Ogni Babilonia può anche avere la forma esterna della civiltà, della dignità, della misericordia, dell’amore verso l’uomo. Il suo cuore però è di Satana e tutte le sue opere sono opere di Satana. Gesù chiede ad ogni suo discepolo di vigilare, di stare attento, di non lasciarsi ingannare. La forma può essere anche di un innocuo serpente, la parola invece è di Satana.

**V 18,4** E udii un’altra voce dal cielo: «Uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Et audivi aliam vocem de caelo dicentem exite de illa populus meus ut ne participes sitis delictorum eius et de plagis eius non accipiatis. Kaˆ ½kousa ¥llhn fwn¾n ™k toà oÙranoà lšgousan, 'Exšlqate Ð laÒj mou ™x aÙtÁj, †na m¾ sugkoinwn»shte ta‹j ¡mart…aij aÙtÁj, kaˆ ™k tîn plhgîn aÙtÁj †na m¾ l£bhte,

Dopo che l’angelo ha annunciato la caduta di Babilonia la grande e il motivo per il quale essa è caduta: la sua grande idolatria e la moltitudine dei suoi peccati, l’Apostolo Giovanni ascolta un’altra voce nel cielo. Ecco cosa grida questa voce: *“Uscite, popolo mio, da essa, per non associarci ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli”.* Da Babilonia la grande di certo non tutti possono uscire fisicamente. Tutti però devono uscire con lo spirito e con il cuore. Si deve uscire fisicamente se la città viene fisicamente distrutta. Anticamente arma di distruzione era il fuoco. Il Signore non chiede a nessuno di morire nel fuoco o sotto le macerie. Chi può salvare la sua vita, è cosa giusta che la salvi. Durante le persecuzioni i cristiani emigravano da un luogo ad un altro. Cristo Gesù dona come regola ai suoi missionari di scuotere la polvere, qualora in una città non si viene accolti. Per fare uscire Lot dalla città di Sodoma, il Signore manda i suoi angeli. Il discepolo di Gesù sempre però deve sapere che lui passerà da una Babilonia ad un’altra, perché lui dovrà stare sempre nel mondo. Ecco allora come si esce spiritualmente. *“Essere nel mondo, ma non essere del mondo. Essere là dove Satana ha installato il suo trono, ma non sedersi mai sul suo trono e neanche permettere il suo cuore divenga il luogo dove Satana erige il suo trono per prendere in esso stabile dimora”*. Ecco cosa chiede Gesù ad ogni suo discepolo:

*Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato (Gv 17,9-21).*

Si deve essere nascosti nel cuore dello Spirito Santo, portati in esso dal cuore della Madre nostra celeste, **se si vuole non associarsi al peccato di quanti hanno il cuore di satana e pensano con i suoi pensieri. Ora diffondere, condividere, approvare, giustificare, insegnare, ripetere anche un solo pensiero di Satana è già associarsi ai peccati della Babilonia la grande e di conseguenza essere afflitti dagli stessi suoi castighi.** Ecco come lo Spirito Santo ci esorta attraverso sia l’Apostolo Pietro e sia l’Apostolo Giuda a stare lontani da questa pericolosa associazione. Chi si associa al pensiero si associ anche alla pena.

*Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri, i quali introdurranno fazioni che portano alla rovina, rinnegando il Signore che li ha riscattati. Attirando su se stessi una rapida rovina, molti seguiranno la loro condotta immorale e per colpa loro la via della verità sarà coperta di disprezzo. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma per loro la condanna è in atto ormai da tempo e la loro rovina non si fa attendere.*

*Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio. Ugualmente non risparmiò il mondo antico, ma con altre sette persone salvò Noè, messaggero di giustizia, inondando con il diluvio un mondo di malvagi. Così pure condannò alla distruzione le città di Sòdoma e Gomorra, riducendole in cenere, lasciando un segno ammonitore a quelli che sarebbero vissuti senza Dio. Liberò invece Lot, uomo giusto, che era angustiato per la condotta immorale di uomini senza legge. Quel giusto infatti, per quello che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, giorno dopo giorno si tormentava a motivo delle opere malvagie. Il Signore dunque sa liberare dalla prova chi gli è devoto, mentre riserva, per il castigo nel giorno del giudizio, gli iniqui, soprattutto coloro che vanno dietro alla carne con empie passioni e disprezzano il Signore.*

*Temerari, arroganti, non temono d’insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano davanti al Signore alcun giudizio offensivo contro di loro. Ma costoro, irragionevoli e istintivi, nati per essere presi e uccisi, bestemmiando quello che ignorano, andranno in perdizione per la loro condotta immorale, subendo il castigo della loro iniquità. Essi stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno; scandalosi e vergognosi, godono dei loro inganni mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di desideri disonesti e, insaziabili nel peccato, adescano le persone instabili, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia, figli di maledizione! Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam figlio di Bosor, al quale piacevano ingiusti guadagni, ma per la sua malvagità fu punito: un’asina, sebbene muta, parlando con voce umana si oppose alla follia del profeta. Costoro sono come sorgenti senz’acqua e come nuvole agitate dalla tempesta, e a loro è riservata l’oscurità delle tenebre. Con discorsi arroganti e vuoti e mediante sfrenate passioni carnali adescano quelli che da poco si sono allontanati da chi vive nell’errore. Promettono loro libertà, mentre sono essi stessi schiavi della corruzione. L’uomo infatti è schiavo di ciò che lo domina.*

*Se infatti, dopo essere sfuggiti alle corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del nostro Signore e salvatore Gesù Cristo, rimangono di nuovo in esse invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver mai conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro trasmesso. Si è verificato per loro il proverbio: «Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango» (2Pt 2,1-23).*

*Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, a 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.*

*Profetò anche per loro Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli per sottoporre tutti a giudizio, e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato contro di lui». Sono sobillatori pieni di acredine, che agiscono secondo le loro passioni; la loro bocca proferisce parole orgogliose e, per interesse, circondano le persone di adulazione.*

*Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: «Alla fine dei tempi vi saranno impostori, che si comporteranno secondo le loro empie passioni». Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti, ma non ha lo Spirito.* ***Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell’amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo.*** *A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all’unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen (Gd 1-25).*

Ecco l’obbligo di ogni discepolo di Gesù Signore: costruire se steso sopra la sua santissima fede. Salvare dal fuoco quelli che vi sono caduti. Non avere nessuna comunione con i pensieri che in poco o in molto si discostano dal Vangelo. Assumere i pensieri di Satana è divenire partecipi della condanna che è riservata a chi agisce con i pensieri di Satana. Sulle Parole dell’Apostolo Giuda è cosa giusta offrire qualche riflessione:

**Ogni discepolo di Gesù si trova dinanzi ad un particolare fuoco dal quale lui deve strappare ogni cuore. Purtroppo sappiamo che quando i cuori sono immersi nell’idolatria e nell’immoralità quasi sempre diventano duri come pietra e si ostinano nel male senza più ritorno indietro.**

Il Signore aveva mandato Mosè per liberare il faraone e tutto l’Egitto dal fuoco della loro zoolatria, idolatria, feticismo, immoralità. La sua ostinazione, il suo cuore indurito lo hanno portato ad annegare con tutto il suo esercito nel fuoco del Mar Rosso.

**Gesù è venuto per strappare l’intera umanità dal fuoco della sua stoltezza, insipienza, zoolatria, idolatria, ateismo, immoralità, morti senza fine, guerre ininterrotte.**

**Il cuore più duro del granito e l’ostinazione nel male, al quale si aggiunge anche il peccato contro lo Spirito Santo, fanno sì che ogni giorno l’umanità venga consumata dal fuoco della sua superbia e da ogni altro vizio.**

La superbia ha trasformato oggi l’uomo da datore di vita in datore di morte, di ogni morte. Ogni cristiano, poiché partecipa in Cristo, con Cristo, per Cristo del ministero del sacerdozio, della regalità e della profezia, lui è chiamato in Cristo, dimorando sempre in Cristo, facendosi sua voce, a liberare oggi e fino al giorno della parusia il mondo dall’inferno delle sue trasgressioni e dei suoi vizi.

Oggi però avendo il cristiano dichiarato inferno il Paradiso e il Paradiso inferno, sta condannando l’umanità a bruciare nel fuoco del male. **Anziché vivere il ministero della profezia, sta vivendo il ministero dell’anti-profezia, facendo l’anti-profezia come vera Parola di Dio. Oggi la falsa profezia, l’anti-profezia, la parola di menzogna, la falsità, l’inganno, propinati come purissima Parola del Signore, stanno sempre più accendendo la fornace con un fuoco così ardente che non solo quanti sono precipitati in essa vengono subito resi cenere, ma anche quanti stanno a contemplare il fuoco**.

O il cristiano riprende la sua retta fede nella Parola di Dio e di Cristo Gesù, contenuta nella lettera della Scrittura, **o sarà uno che alimenta il fuoco della fornace del peccato, nella quale ogni giorno finisce buona parte dell’umanità.** **Il ministero del cristiano è uno solo: spegnere il fuoco dell’anti-parola, dell’anti-profezia, di tutti quei falsi oracoli che oggi risuonano sulla bocca dei suoi fratelli cristiani, sia di alta condizione e sia di bassa e che stanno portando al collasso la stessa umanità, senza risparmiare alcuno**. È grande la missione del cristiano. Per molti lo spegnimento del fuoco dipende dalla sua profezia. Per lui molti potranno essere strappati dal fuoco e per lui molti possono essere scaraventati in esso.

**Ogni discepolo di Gesù è chiamato a scegliere: spegnere o vivificare la fornace del fuoco. Strappare dalla fornace o gettare in essa.** **Oggi moltissimi hanno scelto di vivifica la fornace e di gettare in essa quanti più uomini possono. Altri hanno scelto di non scegliere. Non scegliendo, hanno scelto di lasciare accesa la fornace, permettendo così che molti uomini finiscano dentro. Pochi hanno scelto di strappare dalla fornace e anche di spegnere il fuoco. Il rischio è uno solo: dinanzi all’immane lavoro potrebbero scoraggiarsi e abbandonare ogni cosa.** Lo Spirito Santo li renda forti, anzi fortissimi, perché mai desistano, mai si stanchino, mai si arrendano. Finché ci sarà anche un solo vero profeta in Cristo, per Cristo, con Cristo, sempre la vera Parola del Signore sarà una lampada che indicherà ad ogni uomo la via della vera vita e della vera salvezza.

Tutti siamo chiamati prima di ogni altra cosa a costruire noi stessi sulla nostra santissima fede. Sappiamo però che ogni costruzione anche se è posta su un solidissimo punto di appoggio – non vi è fondamento più solido di Gesù Signore –, **se i suoi piedi sono di argilla, essa sempre cadrà**. Quando un discepolo di Cristo Gesù non costruisce se stesso come un solo corpo con gli altri, sopra la comune santissima fede, **lui diviene dai piedi di argilla per quella comunità cristiana**. Tutta la comunità potrebbe crollare a causa di questo suo piede di argilla. **Poiché ogni discepolo di Gesù è chiamato ad essere piede della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, piedi di argilla potrebbe essere un papa, un vescovo, un presbitero, un cresimato, un battezzato.**

**Anche nella società civile piedi di argilla potrebbero essere un capo di stato, un capo di governo, i suoi ministri, quanti occupano strutture di pensiero e di governo**. Quando in una comunità vi è un piede di argilla, quella comunità è a rischio. Più è di argilla il piede di colui che è posto in alto, e più i danni sono ingenti.

**Un papa, dai piedi di argilla, potrebbe essere la rovina di tutta la Chiesa. Un vescovo dai piedi di argilla, potrebbe essere la rovina di tutta la sua diocesi. Un parroco dai piedi di argilla, potrebbe essere la rovina di tutta la parrocchia. Un capo di università cattolica dai piedi di argilla, potrebbe essere la rovina di tutto l’insegnamento che si impartisce in essa. Cosi anche dicasi di ogni professore dai piedi di argilla.**

Questa verità esige che ognuno vegli sulla purezza della fede di ogni altro membro del corpo di Cristo. **Quando il re viene meno nella verità, il sacerdote deve prontamene intervenire. Non può essere lui sacerdote di corte. Quando viene meno il sacerdote, prontamente deve intervenire il profeta. Se poi anche il profeta diviene dai piedi di argilla è la fine della comunità dei discepoli del Signore.**

**Quando in una comunità cristiana vi è anche uno solo dai piedi di argilla, questa comunità non ha futuro.** Ognuno dai piedi di argilla è necessario che si trasformi, aiutato dagli altri suoi fratelli di fede, in uno dai piedi o di ferro, o di bronzo, o di oro. Questo vuol dire edificarsi sulla ***“vostra”*** santissima fede. **Una sola Parola. Una sola fede, Una sola edificazione. Se uno solo cade, a rischio di caduta è tutto il corpo di Cristo.** Uno solo dai piedi di argilla può mandare in rovina l’intero edificio. Costruire insieme è purissima regola di stabilità. Nessuno però dovrà essere dai piedi di argilla.

**Chi non vuole divenire cristiano dai piedi di argilla, deve pregare nello Spirito Santo.** Per pregare nello Spirito Santo, si deve abitare nello Spirito Santo. Quando si abita nello Spirito Santo? **Quando si abita in Cristo Gesù**. Quando si abita in Cristo Gesù? **Quando si rimane nella sua Parola**. Come si rimane nella sua Parola? V**ivendo ogni suo comandamento sul modello della sua obbedienza**. Come Lui ha obbedito ad ogni Parola del Padre suo, scritta per Lui nella Legge, nei Profeti, nei Salmi, **così il discepolo di Gesù deve vivere ogni Parola scritta per Lui sia nell’Antico Testamento e sia nel Nuovo. Deve però vivere tutta la Parola antica così come è stata porta a compimento da Cristo Gesù.** Chi non rimane nella Parola, perché insegue altre parole, non rimane in Cristo. Se non rimane in Cristo neanche nello Spirito Santo rimane. La sua preghiera è vana perché non è fatta nello Spirito Santo.

Oggi quasi nessuno può più pregare nello Spirito Santo. **Perché nessuno può pregare?** Nessuno può più pregare nello Spirito Santo perché il cristiano non può più dimorare in Cristo. **Perché non può più dimorare in Cristo?** Perché non possiede più la verità di Cristo. **Perché non possiede più la verità di Cristo?** Perché ha ridotto in menzogna tutta la verità del suo Salvatore e Redentore. **Oggi il cristiano non è più discepolo del vero Cristo di Dio.** Il suo Cristo è un idolo, una invenzione dei suoi pensieri, un frutto della sua mente.

Oggi Cristo Gesù e neanche l’uomo viene predicato dalla purissima verità soprannaturale, oggettiva, universale, eterna, incarnata. Si predica Cristo dalla sua purissima verità, imitando lo stile dell’Apostolo Paolo. **Prima lui annuncia Cristo, sia nella purezza della sua verità eterna, divina, umana e sia anche nella completezza della sua Parola e della sua opera**. Annunciato Cristo in ogni suo mistero, **rivela ai discepoli come ci si conforma a Cristo Gesù.**

Oggi noi non abbiamo più una fede da edificare. **Ci manca il modello che è Cristo Gesù. Stiamo edificando una fede senza mistero e di conseguenza anche la morale è senza il mistero. È una morale senza il mistero del Padre, senza il mistero di Cristo Gesù, senza il mistero dello Spirito Santo, senza il mistero della Chiesa, senza il mistero della Divina Rivelazione, senza il mistero della nostra unità e comunione nel corpo di Cristo. Quella che oggi si sente predicare non è neanche una morale che rispetta il mistero dell’uomo creato ad immagine di Dio. Questa morale è una morale che mai potrà rispettare il mistero della nuova generazione e della partecipazione della divina natura**.

Se la morale della Divina Rivelazione è dire all’uomo come dovrà edificarsi come vero uomo nell’Uomo Vero che è Cristo Gesù, **se non annunciamo la verità di Cristo Gesù e non mostriamo compiuto o mentre si compie il suo mistero in noi, mai un uomo potrà edificare se stesso come vero uomo.** Avendo noi oggi abolito il mistero di Dio Padre, **non posiamo edificare noi stessi sulla verità di creazione**. Avendo noi tolto Cristo Gesù come fondamento unico della nostra fede, **non possiamo edificarsi ad immagine del suo mistero di morte e di risurrezione**. Avendo rinnegato lo Spirito Santo, **nessun mistero possiamo realizzare, perché manca Colui che è preposto a edificare noi in ogni mistero che è essenza e sostanza del mistero di ogni uomo**.

Oggi stiamo assistendo ad una morale fatta di parole vane. Queste parole vane sono tutte finalizzate a costruire, lasciando l’uomo nel peccato, un umanesimo terreno, misero umanesimo terreno. **Invece il cristiano è chiamato a costruire un umanesimo di trascendenza, un umanesimo soprannaturale, un umanesimo cristologico, pneumatologico, teologico, ecclesiologico, escatologico, divino, sempre in Cristo, con Cristo, per Cristo**.

Cristo è l’Uomo Vero e ad immagine di Lui ci dobbiamo edificare. Questa è la nostra morale: un deposito divino di tutte le norme da osservare per edificarci come Uomini Veri nel solo Uomo Vero. Nessuno dica che questa morale è rigida. Non è più rigida della legge della fisica o della chimica. **Un errore di calcolo e tutto un palazzo crolla**. Poiché parliamo senza lo Spirito Santo, per questo accusiamo di rigidità coloro che costruiscono l’edificio cristiano osservando rigorosamente ogni regola. Non si vuole semplicemente che il nostro edificio si riduca in frantumi per l’inferno.

Ecco ora la regola della vera misericordia che sempre deve governare ogni discepolo del Signore. **Nel corpo di Cristo Gesù si è chiamati a vivere osservando una sola regola, tutte le altre sono di complemento perché questa sola regola venga osservata alla perfezione.** Qual è questa sola regola? **Ogni cellula deve dare se stessa come nutrimento alle altre cellule, perché esse crescano e portino a compimento la loro vocazione di essere presenza via di Cristo Signore, presenza di luce e di pace, di misericordia e di vita eterna, di verità e di perdono, di consolazione e di grande amore.**

Questa sola regola, se vissuta sul modello di Cristo Gesù che si è lasciato fare dal Padre peccato per noi, vittima di espiazione perché fossero perdonati i nostri peccati, **ci libera da ogni conflittualità, ogni contrapposizione, ogni divisione, ogni contrasto.** Una cellula che si immola per le altre cellule, che si fa nutrimento per le altre cellule, nulla si attende da esse. **Possono anche crocifiggerla, altro non fanno che aiutarla a realizzare la sua vocazione e missione di essere nutrimento, vero nutrimento per tutto il corpo di Cristo.**

Posta questa regola come unico e solo principio di azione, si comprende perché l’Apostolo Paolo insegna che **un’azione, un’opera, un comportamento, una parola non è buona se è buona solo per me. Non è santa se è santa solo per me. Non è perfetta se è perfetta solo per me e neanche è lecita se giova solo a me. Le azioni, le opere, i comportamenti, le parole sono leciti, sono buoni, sono perfetti se sono leciti, buoni, perfetti anche per la coscienza debole, fragile, appena abbozzata di ogni nostra fratello ancora piccolo nella fede e nella conoscenza di Cristo Gesù.**

**La coscienza dell’altro diviene per noi principio di retto comportamento. Ignorare la coscienza dell’altro ci fa cellule che recano molto danno alle altre cellule. All’istante smettiamo di essere cellule di vita per le altre cellule. Diveniamo cellule di morte.** Un solo scandalo ed è la morte. È questo il motivo per cui l’Apostolo Paolo dona come regola da osservare il guardarsi dal dare scandalo alle altre cellule. In ogni momento della nostra vita, in ogni circostanza, in ogni relazione, dobbiamo prestare molta attenzione a non dare scandalo. Sarebbe la morte delle altre cellule.

**Questa regola – morire noi per essere nutrimento di vita per le altre cellule – obbliga sempre. Mai viene meno. Basta a volte anche una sola parola insipiente, stolta, poco luminosa, frutto del male che c’è nel nostro cuore, e possiamo perdere uno per il quale Cristo è morto.** Ecco perché non tutto è lecito e non tutto si può fare. Sulla scandalo dei deboli e dei piccoli ecco un insegnamento che viene dalla vita di Cristo Signore. **Gesù è il Figlio del Padre e il tempio è del Padre suo. Avrebbe potuto non pagare le tasse. Perché le paga? Perché nessuno si scandalizzi. Cosa è una tassa dinanzi alla fede nel Vangelo? Meglio pagare mille tasse anziché scandalizzare un solo uomo, impedendogli così di giungere alla conversione e alla fede in Cristo al fine di ottenere la salvezza. Coscienza degli altri e non la propria scienza è il principio che spinge Gesù a pagare la tassa per il tempio**.

Ecco ancora dove risiede la grandezza dell’Apostolo Paolo: lui, uomo pieno di grazia e di Spirito Santo, sostituisce la Legge della conoscenza con la Legge dell’amore per la salvezza del fratello. **Io so, conosco, ho la scienza che una cosa non è peccato. Questa conoscenza non mi rende libero di poter agire. A questa Legge devo sempre aggiungere la Legge dell’amore per la salvezza dei fratelli. È questa Legge che sempre deve guidare ogni mia parola e ogni mia azione. Ma anche questa Legge la si può osservare solo con la grazia di Cristo e con lo Spirito Santo che agisce con potenza nel nostro cuore.** Non appena si indebolisce la grazia di Cristo Gesù nel nostro cuore, anche la potenza dello Spirito Santo si indebolisce e subito la legge del peccato prende vigore in noi. Chi vuole agire secondo la Legge dell’amore deve divenire una cosa solo con Cristo e con lo Spirito. **Incontriamo un indeciso sulla nostra via, una persona incapace di discernere? A quest’uomo dobbiamo manifestare tutto l’amore del Padre, lasciandoci aiutare dalla sapienza dello Spirito Santo.** Il supremo bene di un nostro fratello vale anche tutta la nostra vita. Questa è la misericordia che ci chiede l’apostolo Giuda. A questa misericordia tutti dobbiamo obbedire. Ama chi la vive. Chi non la vive non ama. Non c’è amore in un cuore che non dona vita ai suoi fratelli.

Dalla nostra rivelazione neotestamentaria sappiamo che quanti sono privi della saggezza, dell’intelligenza, della scienza nello Spirito Santo necessarie perché in ogni istante della loro vita **possano discernere il bene, il meglio, l’ottimo per camminare sulla via della divina volontà, seguendo la purissima verità dello Spirito Santo, sono detti indecisi**. Ora è cosa giusta che ci chiediamo: perché gli indecisi vanno salvati strappandoli dal fuoco? **Vanno salvati strappandoli dal fuoco, perché basta una sola indecisione nel giusto discernimento e già ci si trova nel fuoco della perdizione eterna**. Basta un solo attimo di indecisione e si può cadere in degli orrendi peccati che aprono la porta verso la morte. **Eva ebbe solo un dialogo che è durato un momento con il serpente. Un suo discernimento errato, uno solo è bastato, ed è stata la morte per l’intera umanità. Naturalmente all’indecisione di Eva si aggiunge anche l’indecisione di Adamo.** Se Adamo fosse stato deciso, risoluto e forte, il peccato non avrebbe distrutto tutto il genere umano. L’uomo non sarebbe stato tolto dal giardino piantato dal Signore in Eden.

Ecco dove ha condotto una decisione presa male. **Basta una sola decisione di questo genere ed è la morte non per una sola persona, ma per il mondo intero.** Adamo avrebbe dovuto strappare Eva dal fuoco della morte e non lo ha fatto**. Ha invece lasciato che lui stesso fosse inghiottito dallo stesso fuoco**. Se uno non strappa dal fuoco, dallo stesso fuoco potrebbe essere inghiottito. **Sempre la misericordia verso gli altri si fa misericordia verso noi stessi**. Questa verità mai va dimenticata.

**La storia è fatta di decisioni, ma anche di indecisioni. Una sola indecisione e potremmo trovarci nel fuoco del peccato e della morte.** **Ecco perché il fratello deve salvare il proprio fratello dalle sue indecisioni, strappandolo dal fuoco che ogni indecisione genera non solo per la sua vita, ma anche per la vita di ogni altro uomo.** Strappare dal fuoco è grande carità. Anzi è somma carità. **Noi oggi vediamo il mondo che è tutto consumato dal fuoco delle sue decisioni, ma soprattutto delle sue indecisioni e anche non decisione, e noi altro non facciamo che portare altra legna, ravvivando il fuoco perché tutto venga divorato da esso**.

Ecco la religione che noi vogliamo oggi: **Adorare un Dio che non prenda alcuna decisione. Vogliamo un Dio senza alcun intervento nella nostra storia. Vogliamo un Dio cieco, muto, sordo, non onnipotente, non santo, non giusto. Vogliamo semplicemente un Dio senza alcuna relazione di verità e di giustizia con gli uomini. Vogliamo un Dio non Dio. Ma anche vogliamo un Dio che trasformi la storia del nostro peccato in storia di benedizione, la storia di guerra in storia di pace, la storia di male in storia di bene. Vogliamo un Dio che sempre scenda a riparare i danni della nostra malvagità e cattiveria, della nostra empietà e immoralità. Così noi distruggiamo e Lui ripara.**

**Questo non Dio che vogliamo, ci sta inducendo ad odiare il vero Dio, il Dio che si è a noi rivelato nella storia dell’umanità e che ogni giorno attesta che tutto è nelle sue mani e che nulla è nelle mani degli uomini, se non il peccato che sta distruggendo l’intera umanità. La rivelazione** proprio questo ci dice: **il Signore governa la nostra storia e sempre lui interviene per raddrizzarla. Chi ha gli occhi dello Spirito Santo vede il raddrizzamento operato dal Signore e si converte. Chi invece è cieco e miope pensa che tutto è dagli uomini.** Vedere la storia esclusivamente nelle mani degli uomini è vera idolatria.

**Il vero problema che oggi l’uomo deve risolvere non è antropologico, non è ecologico, non è finanziario, non è economico, non è né di guerra e né di pace.** Il vero problema è teologico, è soteriologico, è cristologico, è pneumatologico ed è anche ecclesiologico. **Finché l’uomo – e soprattutto il cristiano – adorerà un falso Dio, sempre edificherà sulla terra un falso uomo. Avendo oggi il cristiano edificato un falso Dio, ha anche edificato un falso uomo**. Ha edificato un falso Dio perché ha edificato un falso Cristo, un falso Spirito Santo, una falsa Chiesa. **Se il cristiano non riprende la sua purissima verità sul solo Dio vivo e vero che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sempre lavorerà per edificare un falso uomo**.

**Questo oggi è divenuto impossibile, avendo il cristiano dichiarato veri tutti i falsi Dèi che vengono adorati in questo mondo e nello steso tempo ha dichiarato falso il solo ed unico vero Dio che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo.** Abominio e nefandezza più grandi non esistono sulla nostra terra. Di questa nefandezza e di questo abominio responsabile è solo il cristiano.

**La non decisione del cristiano di dichiarare che solo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo è il solo Dio vivo e vero, il solo Creatore del cielo e della terra, il solo che ha in mano le chiavi della storia e queste chiavi le ha consegnate al Figlio suo, sta gettando il mondo intero nel fuoco della falsità, della menzogna, dell’inganno, delle tenebre.** Una sola indecisione è bastata e l’inferno sta divorando la nostra umanità.

Oggi il cristiano ha perso la verità del timore del Signore. Non sa che **il timore del Signore è purissima fede nel compimento di ogni Parola pronunciata dal Padre e da Cristo Gesù. Si compie ogni loro Parola da loro data e scritta per mezzo del suo Santo e degli agiografi dello Spirito Santo nei Sacri Testi sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Ma si compie anche ogni Parola che il Signore rivolge ad ogni singola persona che vive sulla nostra terra.** Nessuna Parola riferita ad una singola persona è di Dio se contraddice anche una sola Parola di quelle scritte nei Sacri Testi.

Ecco allora la ragione per cui dobbiamo avere compassione con timore: **la compassione deve essere nel purissimo rispetto della verità, di tutta la verità di ogni Parola contenuta nei Sacri Testi**. **A nulla serve una compassione che tradisce, rinnega, cancella, mette da parte, trasforma, modifica, altera la verità contenuta nella Parola a noi data dal nostro Dio per la nostra salvezza**. Non sarebbe vera compassione e di conseguenza non sarebbe compassione per la salvezza nella conversione dei fratelli.

C’è pertanto una compassione giusta, vera, santa e c’è una compassione iniqua, ingiusta, peccaminosa. **Ogni azione del discepolo di Gesù è compassione. È compassione perché è sentire nella propria carne il peccato del mondo. È compassione perché è volontà risoluta e ferma di partecipare attraverso l'offerta della propria vita, nell'espletamento della specifica ministerialità, all'estirpazione del male dalla comunità degli uomini**. E tuttavia c'è una compassione che conduce alla vita e ce n'è un'altra che fa dimorare nella morte, poiché lascia l'uomo fango della terra per la terra. **Sovente si prova pietà per l'uomo, ma è una pietà che non ne risuscita lo spirito, non re-infonde in lui l'alito della vita; non riaccende nei cuori la luce della speranza soprannaturale, perché non invita alla conversione e alla fede al Vangelo.** È una compassione non giusta. È una misera compassione secondo il mondo.

**Quella di Gesù è invece compassione di vita vera, di speranza, di risurrezione, di vittoria, di eternità, di superamento di ogni falsità ed errore. È giusta compassione perché tende alla salvezza integrale dell'uomo: il corpo viene sanato, lo spirito illuminato di celeste e divina verità, l'anima rivestita di grazia e di Spirito Santo**. Non è immorale lasciare l'altro nell'errore, nella confusione mentale, nell'equivoco, nell'eresia morale oltre che veritativa.

**Il nostro mondo avverte la compassione per ogni cosa, solo che essa a volte non è evangelica, perché abbandona l'uomo al suo peccato e lo lascia ancorato alla sua concupiscenza. È una compassione senza Dio e la sua legge morale**. Se questa compassione viene esercitata da quanti hanno nella Chiesa il dovere di condurre nella verità, **essa è omissione, peccato grave contro Dio.** **A nessuno dei ministri della parola è consentito esercitare una compassione che sfocia nella giustificazione dell'empietà e nella dichiarazione di legittimità di una colpa grave commessa contro Dio e contro il prossimo.** Ciò non vuole dire che bisogna essere senza carità nel riprendere coloro che sbagliano. La Scrittura, anche per la correzione del peccatore, vuole, anzi domanda la carità come suprema regola. I discepoli del Signore hanno ricevuto da Gesù la missione di predicare in tutto il mondo quanto Egli ha detto ed insegnato. **Non ci può essere missione cristiana che possa ridursi ad un dolce colloquio o dialogo con il mondo, con la scienza, con la tecnica, con la passione ed il vizio dell'uomo**.

Bisogna sempre vigilare che non vi sia dialogo senza annunzio o che si presuma di annunziare senza dialogo, due forme che non conducono al ristabilimento della verità nell'uomo. **Fine primario della missione è quello di riportare la verità nel cuore e la grazia nell'anima. Quando il dialogo non sfocia nell'annunzio, o l'annunzio senza il dialogo impedisce il conseguimento del fine primario, si è venuti meno al comandamento del Signore. La missione, da obbedienza e da dono, si fa "interferire e conferire", "interloquire e parlare", ma solo alla maniera umana, uomini con uomini, e non uomini inviati da parte di Dio per richiamare i propri fratelli all'obbedienza alla fede.**

L'opera della Chiesa deve essere costante formazione, educazione, aiuto a crescere in sapienza e grazia. Il resto è soprannaturale conseguenza di quel cuore nuovo e di quell'anima santificata che vive ed agisce nell'uomo. **Ogni uomo e ogni sua manifestazione sociale, civile, culturale, morale, spirituale sono contrassegnati dal peccato: peccato originale, peccato attuale. Anche nella conoscenza della divina verità si intromette il peccato.** Si pensi a tutte le forme di irreligiosità, di magia, di pratiche esoteriche che manifestano e rivelano la grande incidenza del peccato nella relazione dell'uomo con l'Assoluto. Contro l'irreligiosità e la superstizione ogni compassione di tolleranza è ingiusta; è ai danni dell'uomo perché non ne eleva il suo stato spirituale, anzi lo deprime e lo assoggetta agli istinti ciechi del cuore, che usa la religione per il compimento della propria volontà, anziché offrire la propria volontà per il compimento nella vita della verità rivelata.

**La giusta compassione è opera di aperta condanna di ogni falsità e menzogna, di ogni tenebra e confusione morale. È anche illuminazione, chiarificazione, catechizzazione, addottrinamento, educazione nella divina saggezza, perché l'uomo si liberi dalla sua irrazionalità per compiere nella Chiesa il suo cammino di umanizzazione. Un tempo la Chiesa era la vera madre che aiutava tutti a farsi veramente uomini, poiché essa era la madre esperta in umanità. Essa con la forza della sua verità e con il dono della grazia celeste liberava lo spirito dall'ignoranza e l'anima dall'errore e spirito ed anima risanati, elevati nella loro dignità, erano in grado di sviluppare tutte quelle potenzialità per l'elevazione spirituale dell'intero genere umano.**

**Oggi la Chiesa ha rinunciato a questa sua missione. Sta abbandonando ogni uomo al suo peccato, alla sua falsità, alla sua non conoscenza del vero suo Dio e Signore, suo vero Redentore e Salvatore, suo vero Datore della vita.** **Tutto questo sta accadendo perché la Chiesa stessa ha abbandonato la via della Parola e della Verità che è contenuta nella divin Parola. Sta accadendo perché la Chiesa ha voluto rivestirsi di compassione, ma senza nessun timore del Signore.**

**Ad ogni cristiano l'obbligo di vivere l'unica compassione possibile, quella che il Signore ha insegnato e che va fino al dono della propria vita perché ognuno ritrovi la via del regno e ritorni nella casa del Padre.** Oggi dobbiamo confessare la nostra compassione è falsa, menzognera, ipocrita, disgustosa. È una compassione finalizzata ad accogliere tutti nella casa di Dio, che è la sua Chiesa, senza alcuna conversione, **sapendo che accogliere nella Chiesa non è accoglienza nel regno eterno di Dio**. Non giova ad un uomo essere accolto oggi nella Chiesa e domani non accolto nel regno eterno. Oggi la nostra compassione a questo serve: a spalancare le porte della perdizione eterna al mondo intero. **La nostra è compassione di peccato e non di grazia, di falsità e non di verità, di legalizzazione di ogni ingiustizia e non di purificazione dal peccato, dalla falsità, da ogni ingiustizia. È compassione falsa perché non aiuta l’uomo a indossare la veste bianca di Cristo Gesù. La nostra è una compassione senza il timore del Signore, senza la sua purissima verità.**

Ogni discepolo di Gesù oggi è condannato dalla Chiesa a vivere di falsa compassione. Perché è condannato? **Perché non si deve più predicare Cristo Gesù e il suo Vangelo a tutte le genti. Perché nessuno potrà essere chiamato alla conversione e alla fede in Cristo. Perché il cristiano deve stare con l’altro uomo in fratellanza, mai in conversione. Perché ormai si predica che tutte le religioni sono vie di vera salvezza. Perché si dice che la Chiesa non deve fare alcuna discriminazione tra chi segue e vive le vie della giustizia e della verità e colui che non le vive.** La Chiesa ormai si è trasformata in un frullatore. Tutti vuole mettere nel suo seno e tutti vuole frullare nel frullatore del pensiero del mondo, così che non si debba fare più alcuna distinzione. Siamo tutti senza alcuna identità. Quando non c’è vero invito alla conversione sempre la nostra compassione è falsa. **La giusta compassione è solo quella che si vive nel timore del Signore**. **Vive di timore del Signore solo colui che obbedisce ad ogni Parola contenuta nei Libri Canonici della Scrittura Santa e ad ogni verità che viene a Lui dallo Spirito Santo.**

Chi non obbedisce non vive nel timore del Signore, mai potrà avere giusta compassione per i suoi fratelli. La sua compassione è falsa, perché è lui falso discepolo di Gesù. **È questa oggi la falsità del cristiano: anziché convertire il mondo a Dio, ha convertito Dio al mondo**. **Avendo convertito Dio, lo Spirito Santo, Cristo Gesù, la Chiesa al mondo, la compassione per lui è nel rispetto delle leggi del mondo che sono leggi tutte di giustificazione del peccato del mondo.** Urge svegliarsi da questo sonno di morte. Urge che si ritorni a convertire il mondo a Dio Padre, convertendolo a Cristo Gesù, per lo Spirito Santo, nella sua Chiesa.

Lo Spirito Santo per bocca dell’Apostolo Giuda ci chiede di stare lontano perfino dai vestiti, contaminati dal corpo di quanti hanno rinnegato il Signore. Questa norma apparentemente sembra severissima: **si deve stare lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo.** Perché tanta apparente severità? Il peccato è in tutto simile alla lebbra. Basta anche un fugace contatto con questa malattia e subito essa contamina il nostro corpo. Anticamente qual era il rimedio più efficace? L’isolamento di quanti venivano colpiti dalla lebbra.

Nella Prima Lettera ai Corinzi l’Apostolo Paolo chiede **l’allontanamento dalla Comunità o Chiesa di Cristo Gesù dell’uomo immorale. Chiede questo allontanamento perché per lui l’immoralità anche di uno solo è simile a del lievito**. Essa può fermentare di immoralità moltissime altre persone. Si allontana però in vista del pentimento e della conversione. Lo si riammette una volta convertito. La conversione è passaggio dal male nel purissimo bene.

***“Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche mangiare insieme” (1Cor 5,****.9-11).* Perché questa regola – si direbbe oggi – così “discriminatoria”? **Perché l’Apostolo Paolo sa quanto è stretta la via che conduce nel regno eterno del Signore e sa anche con che grandi facilità essa si può smarrire, tentati da quelli che si dicono nostri fratelli di fede, che però non vivono secondo la fede**. La salvezza eterna della propria anima vale più che un banchetto e più di un’amicizia con quanti non amano Cristo Gesù. Vale per tutti ricordare l’insegnamento del Siracide:***Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui*** *(Sir 13,1).*

Ecco perché dall’angelo i discepoli di Gesù sono invitati a uscire da Babilonia. Essi devono uscire allo stesso modo che Lot è uscito da Sodoma. Ma devono uscire prima di tutto con il loro spirito, la loro mente, il loro cuore. Essi non si devono inquinare con nessun peccato della grande città. Noi invece diciamo che è Babilonia che deve entrare nella Chiesa, così da trasformare la Chiesa in una grande Babilonia. Diciamo che non deve esserci più alcuna differenza tra Babilonia e Chiesa. Questo significa che non deve esserci più alcuna distinzione tra verità e falsità soprannaturali, tra moralità e immoralità soprannaturali, tra bene e male soprannaturali, tra giustizia e ingiustizia soprannaturali, tra segni umani e sacramenti cristiani, tra Dio e gli idoli, tra religione soprannaturale e religione umana, tra Parola che discende dal cielo e parola che sale dal cuore del drago e dal cuore della bestia, la cui sorgente è negli abissi dell’inferno, tra la Chiesa che è sempre dal cuore del Padre e la chiesa che è dal cuore di Satana per intenderci la chiesa fucsia, la chiesa arcobaleno, la chiesa circolare, la chiesa Zelig, la chiesa massonica, la chiesa atea, la chiesa governata dal Dio unico, la Chiesa senza la verità dei suoi misteri, perché senza la purissima verità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, senza la verità della divina rivelazione. Quella chiesa nella quale al posto dello Spirito Santo si pone lo psicologo e al posto della grazia la negazione del peccato. Quella chiesa nella quale i divini misteri sono aboliti e al loro posto si celebra l’uomo senza Dio e contro Dio. Questa chiesa non è la nostra chiesa e mai lo potrà divenire. Mai lo potrà divenire perché per essa Dio non è il Signore dell’uomo e neanche il suo Giudice. Il Dio di questa chiesa neanche vale quanto una spauracchio in un campo di grano.

Noi rifiutiamo questa chiesa perché in essa l’uomo parla dalla sua ignoranza. Esprime giudizi spietati e sentenze amare dalla sua non conoscenza del mistero. Dice vanità e stoltezze attingendole dalla cattiveria e malvagità del suo cuore. Pronunzia oracoli falsi dalla sua idolatria ed empietà. Getta fango su persone e istituzioni solo per gusto di peccato. La sua bocca è una lava infuocata di fango impuro che rende sudicie tutte le cose più sante. Questo è l’uomo senza Dio. È capace di deturpare anche le bellezze divine ed eterne. Niente rimane vero sotto la sua lingua di vipera velenosa. La lingua ingannatrice dei peccatori si sta accanendo contro la Chiesa del Dio vivente con una veemenza così devastante mai conosciuta prima, svilendo e disprezzando la sua divina bellezza, facendo di essa uno strumento di solo male. La lingua ingannatrice non vede la Chiesa nel suo purissimo mistero di verità, santità, giustizia perfetta, altissima carità, grazia di salvezza. Non la vede nella sua soprannaturale e immortale essenza. Questa visione dal peccato dal proprio cuore è oggi di moltissimi figli della stessa Chiesa, i quali parlano per ignoranza, stoltezza, insipienza, cattiveria del cuore e della mente. Calunniano per sentito dire, per convenienza, per non essere fuori del coro, perché si vergognano di testimoniare la verità, per rispetto umano, per mille altre convenienze, per non sfigurare dinanzi agli amici, per sentirsi anche loro adulti ed evoluti, emancipati e progressisti. Oggi chi non parla male della Chiesa viene giudicato un minorato, un insipiente, uno che vive fuori della storia. Tanto potente è il male quando esso si annida in un cuore, in una mente. Se il peccato, il male, l’ingiustizia, l’immoralità è nel cuore sarà sempre sulle labbra. Queste parlano sempre dalla sua pienezza. Oggi si parla male della vera Chiesa per ragioni di volontà. Non la si vuole più dal pensiero di Cristo, la si vuole dal pensiero del mondo, che è pensiero di Satana e di ogni sua bestia.

Noi invece crediamo che la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica è la sola *“istituzione”* al mondo, che nella sua duplice natura divina e umana, in quanto Corpo di Cristo, è il solo baluardo della verità dell’uomo. È il solo sacramento per la vera sua umanizzazione. È il solo strumento attraverso il quale tutta la luce di Dio si riversa sulla terra. È la via obbligata perché ogni uomo ritorni ad essere se stesso e giunga fino alla sua completa perfezione. È la scala attraverso cui Dio discende sulla terra con tutta la sua potenza di grazia e l’uomo sale a Lui libero dal suo pesante fardello di peccato, trasgressione, morte fisica e spirituale. È la sola voce che rimette i peccati, che infonde lo Spirito Santo, che crea una speranza vera, che dona ai cuori la pace, che dice al mondo intero la giustizia, che predica la santità più pura, che insegna la vera religione.

Noi crediamo che la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica è la sola che è perennemente illuminata dallo Spirito Santo, quotidianamente condotta nella pienezza della verità, giornalmente saziata di ogni grazia e misericordia divina. Tutto Dio, nella potenza di sapienza e di rivelazione dello Spirito Santo, in Cristo Gesù, abita in essa. Non le fa mancare nessun dono di grazia, di verità, di giustizia, di santità, di amore, di misericordia, di compassione. Questa Chiesa non è mai vecchia, è sempre nuova, sempre capace di ringiovanirsi, sempre pronta ad abbandonare il vecchiume che si accumula su di essa lungo il corso degli anni. È il Signore che sempre rinnova la sua giovinezza come aquila e la fa svettare nei cieli della storia con sempre maggior vigore.

Questa una, santa, cattolica, apostolica ha bisogno di me, di te, di noi, perché questa Chiesa sono io, sei tu, siamo noi. Di che cosa siamo debitori verso questa Chiesa? Delle nostra più grande santità e della nostra più grande verità. Essa ha bisogno che in noi abiti con tutta la sua potenza di luce e di comunione lo Spirito Santo; che dimori in noi tutta la forza della redenzione e della salvezza di Cristo Gesù, tutta la straordinaria ricchezza della carità e dell’amore del Padre. La Chiesa ti chiede di essere purissima dimora sulla terra della Beata Trinità, in modo che tu possa essere perfetta mediazione nella storia dell’amore del Padre, della grazia di Cristo, della comunione dello Spirito Santo. Questo debito è perenne. Non si estingue mai. È un debito di giustizia incancellabile. Sempre lo si deve dare alla Chiesa e con sempre più grande frutto.

Chiesa di Dio, ti amo, ti desidero, ti cerco, ti costruisco, ti voglio edificare secondo la tua interiore potenza di grazia e di verità. Ti chiedo perdono se in qualche modo ti ho offeso, se ti ho edificato male, annunziato non bene, servito con scarso amore, presentato non nella tua più alta santità. Se tu ancora non brilli nel mondo è anche per mia grande colpa. Ancora non sono segno purissimo della tua santità. Non cammino nello splendore della tua verità. Non so essere strumento di quella comunione di cui tu sei il solo sacramento vero sulla nostra terra. Chiesa di Dio, quanto ti amo. Se tu non ci fossi, io non sarei vero uomo. Sarei tenebra e non luce senza di te. Sarei peccato e non grazia. Sarei strumento di rovina per ogni altro uomo. Sarei voce dell’inferno e mai sarei divenuto voce del cielo.

Alla Vergine Maria rivolgo ora la mia preghiera. Madre della Redenzione, tu che sei la Madre di Cristo Gesù e del suo Corpo, tu che sei dopo Gesù Signore la parte più nobile di essa, tu che elevi la sua santità al sommo della bellezza e della perfezione, tu che la rivesti del manto delle tu nobili virtù, aiutaci ad innamorarci di essa, a vederla come la vede il suo Sposo divino, a lavarla nel nostro sangue come l’ha purificata Lui dalla croce. La Chiesa è il nostro vanto, la nostra gloria, la nostra perenne gioia e letizia, la nostra quotidiana vita. Tutto è la Chiesa per noi. Beato chi ti ama, Chiesa Santa del Dio vivente. Sarà luce sulla terra per i suoi fratelli. Sarà gioia eterna per i beati del Cielo. Nessuno potrà mai amare se stesso secondo verità e santità se il suo amore per la Chiesa non è grande, immenso, come il tuo, Santa Madre di Dio. Nessuno potrà ma amare i fratelli, se non attinge ogni amore nel tuo cuore, Santa Chiesa del Dio vivente.

**V 18,5** Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quoniam pervenerunt peccata eius usque ad caelum et recordatus est Deus iniquitatum eius. Óti ™koll»qhsan aÙtÁj aƒ ¡mart…ai ¥cri toà oÙranoà kaˆ ™mnhmÒneusen Ð qeÕj t¦ ¢dik»mata aÙtÁj.

Ecco la causa per cui Babilonia la grande sarà distrutta: *“Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle due iniquità”*. A questo punto è necessaria un seria puntualizzazione. Ogni uomo è obbligato a vivere secondo la verità della sua natura, verità scritta da Dio nel suo essere e anche manifestata molte volte e in diversi modi attraverso la voce della sua coscienza. Se non vive secondo questa verità, lui è responsabile di tutte le violazioni sia contro la sua propria natura e sia contro ogni altra natura. Ogni uomo deve pertanto rispettare la verità della natura umana e la verità di tutta la creazione. Ogni ferita che infligge sia alla verità della sua umanità e sia alla verità dell’intera creazione è oltraggio, offesa, peccato contro il Creatore sia dell’uomo e di ogni altro essere sia visibile e invisibile chiamato all’esistenza dal Signore. Ecco come sia il profeta Amos e l’Apostolo Paolo in particolare, manifestano e rivelano il giusto giudizio di Dio su questo peccato contro la natura:

**Il peccato contro la verità della natura rivelato dal profeta Amos:**

***Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Damasco*** *e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno trebbiato Gàlaad con trebbie ferrate. Alla casa di Cazaèl manderò il fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Adàd; spezzerò il catenaccio di Damasco, sterminerò chi siede sul trono di Bikat-Aven e chi detiene lo scettro di Bet-Eden, e il popolo di Aram sarà deportato in esilio a Kir», dice il Signore.*

***Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Gaza*** *e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom. Manderò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi, sterminerò chi siede sul trono di Asdod e chi detiene lo scettro di Àscalon; rivolgerò la mia mano contro Ekron e così perirà il resto dei Filistei», dice il Signore.*

***Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Tiro*** *e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare l’alleanza fraterna. Manderò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi». Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché la sua ira ha sbranato senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Manderò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra».*

***Così dice il Signore: «Per tre misfatti degli Ammoniti*** *e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno sventrato le donne incinte di Gàlaad per allargare il loro confine. Darò fuoco alle mura di Rabbà e divorerà i suoi palazzi, tra il fragore di un giorno di battaglia, fra il turbine di un giorno di tempesta. Il loro re andrà in esilio, egli insieme ai suoi comandanti», dice il Signore (Am 1,3-15).*

***Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Moab*** *e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce. Manderò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Keriòt e Moab morirà nel tumulto, al grido di guerra, al suono del corno. Eliminerò dal suo seno chi governa, ucciderò, insieme con lui, tutti i suoi prìncipi», dice il Signore (Am 2,1-3).*

Queste sono tutte nazioni pagane. Sono giudicate dal Signore sulla violazione della legge della verità della natura umana e verità dell’intera creazione. Questo giudizio sulla verità di ogni natura creata ci dice che il Signore sempre interviene quando questa la legge della natura creata viene violata. Ci dice altresì che ogni uomo deve porre molta attenzione perché questo non accada. Non ci sono giustificazioni per chi viola questa legge. Questa verità appare con molta più grande chiarezza di Spirito Santo nella Lettera dell’Apostolo Paolo ai Romani. In essa è detto che l’uomo è responsabile di ogni peccato contro la verità della sua natura. La natura umana è capace di conoscere la sua verità perché creata da Dio con questa capacità. Se l’uomo non conosce più la verità della sua natura è per sua colpa. Ha distrutto o soffocato questa capacità. Non solo è responsabile di questo soffocamento, è anche responsabile di tutte le violazioni della verità della sua natura operate a causa di questo soffocamento. Cadono così tutte quelle artificiose scuse addotte per continuare a violare la legge della verità della natura con ogni abominio e nefandezza. La legge della verità della sua natura dice qual è la verità della sua umanità. Ogni uomo che diviene disumano, non umano, malvagiamente umano e cattivamente disumano è responsabile di questo cambiamento di natura e di tutte le trasgressioni che esso genera e produce. Ecco cosa dice lo Spirito Santo ad ogni uomo:

***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 1,18-32).*

***Perciò chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa perché, mentre giudichi l’altro, condanni te stesso; tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu, però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell’ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere: la vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità; ira e sdegno contro coloro che, per ribellione, disobbediscono alla verità e obbediscono all’ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul Giudeo, prima, come sul Greco; gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo, prima, come per il Greco: Dio infatti non fa preferenza di persone.***

***Tutti quelli che hanno peccato senza la Legge, senza la Legge periranno; quelli invece che hanno peccato sotto la Legge, con la Legge saranno giudicati.*** *Infatti, non quelli che ascoltano la Legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la Legge saranno giustificati. Quando i pagani, che non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stessi.* ***Essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono.*** *Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù.*

*Ma se tu ti chiami Giudeo e ti riposi sicuro sulla Legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la volontà e, istruito dalla Legge, sai discernere ciò che è meglio, e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella Legge possiedi l’espressione della conoscenza e della verità... Ebbene, come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti vanti della Legge, offendi Dio trasgredendo la Legge! Infatti sta scritto: Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra le genti.*

*Certo, la circoncisione è utile se osservi la Legge; ma, se trasgredisci la Legge, con la tua circoncisione sei un non circonciso.* ***Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della Legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così, chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la Legge, giudicherà te che, nonostante la lettera della Legge e la circoncisione, sei trasgressore della Legge.*** *Giudeo, infatti, non è chi appare tale all’esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne; ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; la sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio (Rm 2,1-29).*

Chi dice queste cose non è un uomo. È lo Spirito Santo. Non è uno psicologo e neanche un antropologo. Chi parla è lo Spirito Santo e ogni parola dello Spirito Santo è purissima verità. Nella condanna della Babilonia la grande chi sta parlando è un angelo del cielo, non questo o quell’altro storico che analizza i fatti e poi dona il suo responso che è attinto dal suo cuore, che può essere anche cuore di Satana o della bestia. Chi parla è lo Spirito Santo e ogni Parola dello Spirito Santo è purissima verità. Lo Spirito Santo è verità eterna che illumina con la sua luce ogni verità creata. Se l’uomo viola la legge della sua natura, di questa violazione è responsabile sulla terra e nell’eternità. Ecco perché cadono tutte le nostre sofisticate motivazioni, oggi tutte tendenti a dichiarare l’inesistenza del peccato. La psicologia ma dovrà sostituire la Divina Rivelazione e mai la parola dello psicologo o dell’antropologo o del sociologo dovrà prendere il posto della Parola dello Spirito Santo. Sempre la parola dell’uomo dovrà aiutare ogni altro uomo ad entrare nella purissima verità dello Spirito del Signore. È verità eterna e secondo questa verità il Signore giudicherà la terra: ogni uomo è responsabile dinanzi a Dio e agli uomini di ogni violazione piccola o grande da lui compiuta contro la verità della sua natura. Per i credenti il giudizio è differente: per essi è per ogni violazione inferta sia alla legge della verità della natura e sia anche alla legge della verità della redenzione e della salvezza.

**V 18,6** Ripagàtela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva. Reddite illi sicut ipsa reddidit et duplicate duplicia secundum opera eius in poculo quo miscuit miscite illi duplum. ¢pÒdote aÙtÍ æj kaˆ aÙt¾ ¢pšdwken kaˆ diplèsate t¦ dipl© kat¦ t¦ œrga aÙtÁj, ™n tù pothr…J ú ™kšrasen ker£sate aÙtÍ diploàn,

Ecco la pena sanzionata per il tempo. A questa pena si aggiunge la pena per l’eternità. Vi è però una differenza per l’una e per l’altra pena. Per la Babilonia la grande è decretata la sua distruzione: *“Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti. Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva”*. Questa pena è per l’intera città e l’intero regno. Si tratta però di pena universale nel tempo. Riguardo invece alla pena eterna, ogni singola persona sarà giudicata da Dio in relazione ai peccati personali commessi. La pena eterna differisce da persona a persona, perché il peccato differisce da persona a persona. Sul giusto giudizio ecco quanto già abbiamo già scritto. In questa circostanza acquisisce un valore aggiunto. Ci aiuta ad entrare a vedere ogni cosa con gli occhi dello Spirito Santo. Oggi questi occhi ha perso l’uomo. Al suo posto ha assunto gli occhi di Satana assieme alla mente di lui e tutto vede con gli occhi di Satana e tutto giudica con la sua mente: ***Giudicate con giusto giudizio.***

Gesù chiede ad ogni uomo di essere vero giudice dinanzi ad ogni storia che passa davanti ai suoi occhi. Si è veri giudici se si giudica con giusto giudizio. Si giudica con giusto giudizio separando con taglio netto ciò che viene da Dio da ciò che viene dagli uomini, ciò che è oggettivamente e intrinsecamente bene da ciò che è oggettivamente e intrinsecamente male, ciò che è Parola di Dio da ciò che è parola dell’uomo, ciò che è rivelato da ciò che è immaginato, ciò che è purissima verità da ciò che è favola artificiosamente inventata.

Qualche tempo fa abbiamo indicato alcune verità che sempre devono essere a fondamento di ogni giusto giudizio. Queste verità ora le abbiamo trasformate in princìpi e come princìpi li offriamo a quanti desiderano svolgere questo loro necessario ministero di giudici dai giusti giudizi dai quali dipende ogni cammino nella verità per chi vuole opporsi e liberarsi da ogni falsità e menzogna, falsità e menzogna che non si fermano alla sola persona di colui che giudica con giudizio non giusto – ogni uomo è chiamato a giudicare con giusto giudizio – perché dà un giudizio non giusto, falsità e menzogna possono abbracciare il mondo intero. Ogni principio è di valore universale, perché oggettivo e non soggettivo. Riguarda la verità in sé e non il pensiero di questo o di quell’altro uomo. Non osservare questi princìpi, ci costituisce giudici dai giudizi iniqui e perversi. Ogni giudizio iniquo e perverso richiede la obbligatoria riparazione. Senza adeguata riparazione non c’è estinzione né del peccato e né della pena.

**PRIMO PRINCIPIO**: Tutto va esercitato nel rispetto pieno della volontà dello Spirito Santo. Ogni uomo investito di in ministero da parte del Signore deve sapere che ogni potere ricevuto legato al ministero va sempre vissuto dalla volontà di colui che glielo ha conferito. È questa oggi la vera crisi dei ministeri: l’uso del potere legato al proprio ministero vissuto dalla volontà dell’uomo e non dalla volontà di colui che il potere ha conferito. Tutto ciò che si riceve: Parola, Grazia, Spirito Santo, Missione, Vocazione, Carisma, ogni altro Dono, va sempre esercitato dalla volontà di Colui che tutte queste cose ha dato. Lo Spirito Santo dona e secondo la volontà dello Spirito Santo tutto deve essere sempre vissuto. È regola universale che obbliga tutti.

**SECONDO PRINCIPIO**: Nessun potere ricevuto va vissuto dalla volontà di colui che ha conferito il mandato canonico. Chi nella Chiesa conferisce un mandato canonico mai deve volere, mai deve spingere, mai deve costringere, mai neanche deve fare intendere con parole velate, che il mandato conferito vada esercitato e vissuto dalla sua volontà. Mai i doni dello Spirito Santo, i carismi, le vocazioni, le missioni vanno vissuti dalla volontà di colui che conferisce il mandato canonico. Quando questo dovesse accadere, ci troveremmo davanti ad una vera idolatria. Il conferente un mandato canonico non è il Datore dei doni dello Spirito Santo. Mai lui potrà prendere il posto dello Spirito Santo. Se prende il posto dello Spirito Santo, compie un atto di vera usurpazione, compie un vero atto di sacrilegio. È peccato gravissimo dinanzi a Dio e agli uomini. Nessun uomo può intromettersi tra lo Spirito Santo e un cuore chiamato a mettere ogni dono ricevuto dall’Alto a servizio di Cristo e del suo Vangelo. Ecco perché mai dobbiamo dimenticare che il mandato canonico di esercitare il potere lo si riceve da colui che è posto a pascere e a custodire il gregge di Cristo, l’uso del potere legato al particolare ministero, deve però essere sempre svolto dalla volontà dello Spirito Santo, mai dalla volontà di colui che ha conferito il ministero. Questa distinzione e separazione va sempre vissuta al sommo della verità. Sarebbe un vero disastro dimenticarla o disattenderla.

**TERZO PRINCIPIO**: L’obbligatoria vigilanza. Chi conferisce il ministero deve però vigilare affinché mai i poteri conferiti dallo Spirito Santo vengano usati contro la volontà dello Spirito Santo. E si usano contro la volontà dello Spirito Santo se vengono vissuti dalla falsità, dalla menzogna, dall’inganno. Se il potere conferito agli Apostolo è quello di portare ogni uomo a Cristo e Cristo ad ogni uomo, che è poi l’essenza, la verità, la giustizia, la carità della missione apostolica, se Cristo viene escluso dalla missione, il potere viene esercitato dalla falsità e dalla menzogna. Chi è preposto a vigilare deve subito intervenire e obbligare a esercitare il ministero ricevuto secondo la verità e la giustizia del ministero nel rispetto della volontà dello Spirito Santo. Se chi deve vigilare non vigila, lui è responsabile di tutti i mali che un ministero esercitato dalla falsità produce. Non vigliare è gravissimo peccato di omissione.

**QUARTO PRINCIPIO**: La responsabilità di chi è mandato a indagare. Chi esercita una potestà superiore – papa, vescovi, anche presbiteri – spesso hanno bisogno di collaboratori perché indaghino sul retto comportamento secondo lo Spirito Santo di quanti hanno ricevuto un mandato nella Chiesa, mandato posto sotto la loro vigilanza. A questi collaboratori si richiede di esercitare il loro ministero sempre dalla realtà e concretezza della storia e mai dal loro pensiero o dal pensiero di altri, fossero anche coloro dai quali sono stati incaricati per produrre l’indagine sulla storia e sulla sua concreta realtà che essi sono chiamati ad esaminare. Molte fosse sono scavate e nascosto su loro sentiero per intralciare il loro lavoro. Essi devono prestare attenzione a non cadere in esse. Eccole alcune di questa fosse:

**PRIMO PRECIPIZIO**: L’assoluzione del reo e la condanna dell’innocente. L’indagine è finalizzata a mettere in luce sia il male e sia anche il bene. Ogni atomo di bene deve essere dichiarato bene e ogni atomo di male deve essere chiarato male. Assolvere il reo e condannare l’innocente è abominio agli occhi del Signore. È peccato gravissimo che esige la riparazione. Ma anche ogni pena giusta non inflitta è peccato gravissimo contro il nostro Dio. Ognuno deve sapere che nella nostra santissima rivelazione c’è il delitto, che è sempre disobbedienza alla Legge del Signore – Legge scritta nella coscienza, nel cuore, conosciuta anche per sana razionalità, sapiente analogia, retto discernimento e anche Legge positiva o Legge rivelata – e ci sono le pene. Nessuno deve essere condannato per una colpa non commessa. Nessuno deve essere assolto se ha commesso una pena. Prima dell’assoluzione è necessario che il reo riconosca il suo peccato, confessi i suoi errori, li ripari dichiarando le sue menzogne, le sue falsità, le sue calunnia, rendendo giustizia al giusto da lui calunniato e infangato. Senza il vero pentimento mai l’iniquo potrà essere assolto. Il pentimento esige la riparazione. Sono molti coloro che cadono in questa fossa. Vi cadono per i loro giudizi sommari e senza verità.

**SECONDO PRECIPIZIO**: Peccato personale, pena personale. Essendo il delitto della singola persona anche la pena va data alla singola persona. È grave ingiustizia punire una persona senza che essa abbia commesso un delitto. L’appartenenza ad un popolo, a una stirpe, a una lingua, a una nazione, a una particolare comunità, a una Chiesa, a una società, non è motivo di giustizia infliggere indistintamente la stessa pena ad ogni membro. Ogni membro va giudicato singolarmente e punito in relazione al suo delitto, che va rigorosamente dimostrato e messo in piena luce. Infliggere una pena a chi è innocente è peccato gravissimo agli occhi del Signore. È sangue innocente versato. Se non è sangue fisico, è sangue spirituale. Si tratta sempre di sangue. La responsabilità del giudice dinanzi a Dio è altissima, avendo lui il posto di Dio nell’infliggere la pena. Tra il suo giudizio e quello del Signore non deve esistere alcuna differenza, neanche minima. Non si può giudicare per sentito dire. Si può giudicare solo per indagine rigorosa, nella quale bene e male vanno riconosciuti anche nei più piccoli dettagli.

**TERZO PRECIPIZIO**: Il giudizio va sempre fatto secondo la Legge del Signore. Al giudice è chiesto di giudicare secondo giustizia, sempre cioè secondo la Legge del Signore. Per questo lui dovrà essere libero da ogni legame familiare, sociale, politico, religioso, finanziario, economico, amicale. Dovrà essere libero da chi sta sopra di lui e da chi è sottoposto a lui. Dovrà essere libero dal suo cuore, dalla sua mente, dai suoi desideri, dai suoi istinti, dai suoi sentimenti, dalle sue teologie, filosofie, antropologie, da ogni scienza umana. Lui deve essere solo dalla verità rivelata. Per questo deve chiedere allo Spirito Santo tanta sapienza e intelligenza per sapere sempre separare le accuse vere dalle accuse false, le dicerie dalla verità oggettiva, le invenzioni della mente dalla realtà storica, l’odio contro la verità rivelata dal finto amore verso di essa, il suo pensiero dalla realtà che lui è chiamato a investigare. Anche un piccolissimo legame di amicizia diviene grave ostacolo. Dinanzi al suo ministero di giudice, anche l’amicizia più santa va rinnegata e dichiarata non esistente. Questa può orientare il giudizio verso la falsità, distraendolo dalla verità. Se questo accade, lui diviene giudice iniquo.

**QUARTO PRECIPIZIO**: Non cadere nel tranello della sudditanza psicologica. Se poi il giudice cade nel tranello della sudditanza psicologica di chi sta sopra di lui, allora è la fine della giustizia. È regola universale di giustizia ricordare senza mai dimenticarlo che il mandato sempre viene da chi sta in alto. L’esercizio del mandato va svolto invece sempre dalla volontà di Dio. Se un giudice dovesse essere inviato per sopprimere gli innocenti, questo invio non è più per il giudizio. È un invio per essere boia, non giudice. Chi riceve il mandato per indagare, se dovesse constatare che il mandato non è per indagare ma per sopprimere ed eliminare, allora è suo obbligo rimettere il mandato nelle mani di colui che glielo ha conferito. Da esso si deve liberare. Se poi lui prosegue il suo lavoro e anziché emettere un giudizio secondo purissima indagine, nel rispetto della purissima verità divina e storica di ogni fatto così come esso è avvenuto, lo esercita da boia e non da giudice, è responsabile in eterno dinanzi a Dio e agli uomini. Esercitando il mandato da boia e fingendo di esercitarlo da giudice, calpesterebbe la coscienza degli indagati, deriderebbe la loro vita, la disprezzerebbe. Anche questo è gravissimo peccato dinanzi al Signore. Ogni coscienza e ogni vita sono sacre dinanzi Dio. Esse vanno rispettate, confortate, aiutate. Il giudice che cade in questa fossa è obbligato dinanzi a Dio e agli uomini di operare la giusta riparazione, non domani, ma oggi, all’istante. Se non ripara non c’è per lui nessuno possibilità di rientrare nella giustizia secondo Dio.

**QUINTO PRECIPIZIO**: Giudizio per corruzione. Verità mai da dimenticare. Se un giudice vuole giudicare secondo verità deve essere colmo di Spirito Santo. Quando invece il giudice è corrotto nel cuore e nell’anima, mai potrà svolgere il suo mandato secondo regole divine. È privo della Spirito Santo e della sua divina luce. Lo svolgerà secondo le regole del peccato che sono nel suo cuore e che governano i suoi pensieri. È allora che il giudice dona peso alle falsità e ridicolizza la verità sia divina che storica. Ridicolizzare la verità storica è ridicolizzare lo Spirito Santo che quella verità ha creato nella storia. Non c’è verità se non per creazione immediata e mediata dello Spirito Santo. A nessuno è consentito prendersi gioco dello Spirito del Signore. Eppure per molti prendersi gioco dello Spirito Santo è un passatempo. È però un passatempo di morte e non di vita, di perdizione e non si salvezza. È un passatempo che uccide gli innocenti.

**SESTO PRECIPIZIO**: Si è responsabile di ogni lacrima versata. Ogni giudizio rivela prima di tutto le qualità morali del giudice. Un giudice corrotto emette sentenze false, ingiuste, inique. Con queste sentenze si macchia di ogni lacrima fatta versare a quanti da lui sono ingiustamente condannati a causa della malvagità, della cattiveria, della disonestà del suo cuore, della superficialità o dell’artificiosità della sua indagine. Quando non c’è timore del Signore nel cuore, sempre si emetteranno sentenze inique. Ma di ogni lacrima versata il giudice diviene responsabile. Non c’è perdono per la sua colpa senza pentimento e senza aver reso giustizia ai giusti e senza aver dichiarato iniqui quanti lui ha ascoltato a causa del suo cuore corrotto. Chi crede alla falsità attesta che il suo cuore è falso. Un cuore falso mai potrà indagare. Si lascerà corrompere dalla falsità. È tristezza infinita vedere che quanti hanno servito il Vangelo vengono derisi e ridicolizzati e invece quanti hanno disprezzato e disprezzano il Vangelo vengono osannati ed esaltati, proclamati paladini della verità storica. Questo capovolgimento attesta e rivela l’incapacità del giudice di indagare secondo verità. Se un giudice non indaga secondo verità mai potrà emettere un giudizio secondo giustizia e rettitudine di coscienza.

**SETTIMO PRECIPIZIO**: L’oscuramento di un bene universale. Ogni sentenza iniqua esige che venga riparata, altrimenti non c’è perdono dinanzi al Signore né oggi e né mai, né sulla terra e neanche nell’eternità. Non può il Signore fare rientrare nella sua giustizia chi non ripara le ingiustizie delle sue sentenze inique. Le conseguenze di una sentenza iniqua possono oscurare una quantità enorme di luce e lasciare tutta la terra in un buio di peccato e di morte. Anche di questo buio il giudice iniquo è responsabile. Per la sua iniqua azione ha spento la luce, non per una sola persona, ma per il mondo intero. Anche questo peccato va sempre riparato. Al danno emergente sempre va aggiunto il lucro cessante o luce mancante e questo va detto ai fini di una giusta riparazione. Riaccendere la luce è obbligo per chi vuole essere perdonato da Dio.

**OTTAVO PRECIPIZIO**: Abominevole condotta. Ancora un’altra verità va annunciata. La pena è in misura della gravità del peccato commesso. È ingiusto dare una pena sproporzionata. Ogni delitto merita la sua giusta pena. Dare una pena non solo sproporzionata, ma soprattutto ingiusta e iniqua, questo è un delitto gravissimo agli occhi del Signore e va riparato. Cosa ancora più abominevole e più iniqua, non solo perché contraria al Vangelo e alla Legge divina universale ed eterna, ma anche contraria alla natura stessa dell’uomo, è questa: prima si infligge una pena iniqua partendo dal proprio cuore corrotto e consegnato al male, e poi si scrive una legge per fondare la conformità della pena alla legge, così da impedire ogni ricorso superiore cui ha diritto ogni uomo. Il diritto alla difesa è un diritto fondamentale della persona umana. Invece scrivendosi il giudice o facendosi scrivere una legge in nome di Dio e appellandosi ad un diritto divino presunto, immaginato, inventato, perché sine fundamento in re, si preclude il diritto inviolabile alla difesa. Poiché questo viene fatto in nome di Dio, il peccato non solo è contro gli innocenti, ma soprattutto è contro il Signore. Ci si serve del suo nome, della sua autorità, per scriversi o farsi scrivere leggi ingiuste, inique, lesive della dignità dell’uomo. E tutto questo lo si fa senza neanche porsi il problema di coscienza che forse abbiamo condannato degli innocenti e abbiamo offeso gravemente lo Spirito Santo in nome dello Spirito Santo. Cecitas vere magna! Di tutto questo sempre e in eterno si è responsabili dinanzi a Dio, al mondo, alla Chiesa, agli Angeli e ai demòni.

**NONO PRECIPIZIO**: Offendere la storia. Chi sta in alto ed affida il mandato di giudicare ad un suo inferiore, deve mandare l’inferiore a verificare se tutte le voci giunte al suo orecchio sono vere oppure false. Sappiamo che il nostro Dio è Onnisciente. Eppure Lui scende sulla terra per verificare se tutte le voci di richiesta di giustizia che giungono al suo orecchio sono voci vere oppure voce false. Dio sa che possono giungere al suo orecchio anche voci false. Lui scende, verifica, agisce secondo la verità da lui constata, non secondo le voci giunte al suo orecchio. Lui il vero lo dichiara vero, il falso lo dice falso. Il male lo proclama male e il bene lo attesta nella sua bontà. Modalità santissima del Giudice di tutta la terra. Modalità che deve essere di ogni giudice sulla nostra terra. Se Dio scende per verificare le voci vere dalle voci false, può un giudice fondare il suo giudizio sulle voci false da lui ascoltate senza operare alcuna verifica, oppure fingere di operare la verifica, recitando una meravigliosa farsa di ipocrisia e di inganno? Quando questo avviene si offende gravissimamente la storia. Per chi offende la storia il rischio di peccare contro lo Spirito Santo è sempre dinanzi ai suoi occhi. Per costui si potrebbero aprire per sempre le porta della dannazione eterna. Per questo è più che necessario, anzi è urgentissimo riparare ogni peccato commesso contro la storia. La storia si alzerà nel giorno del giudizio e condannerà quanti la hanno gravemente offesa.

**DECIMO PRECIPIZIO**: Riparazione per il perdono. Quando un giudice emette una sentenza contro la verità della storia, sempre lui calpesta le coscienze e sempre per lui la verità storica viene schiacciata, ridotta in polvere. Questo sempre accade quando il giudice fa trionfare la sua stoltezza e insipienza anziché la saggezza, la razionalità, la giusta indagine e la ricerca accurata delle verità. Ogni coscienza calpestata grida al Signore e il Signore è obbligato a scendere nella storia per verificare le ragioni di questo grido. Il Signore non scende per la condanna, scende invece per la conversione. Scende e offre tutti quei segni di verità perché il giudice iniquo si possa convertire. La conversione obbliga il giudice a ritrattare il suo giudizio iniquo e a ristabilire la verità della storia. Anche se nella storia ha trovato un grammo di verità, a questo grammo lui deve rendere giustizia. Lui nel giudizio ha il posto di Dio e con un giudizio iniquo infanga il suo Signore. Lo calpesta nella sua divina ed eterna verità, sapienza, giustizia, santità. In nome di Dio, in nome della sua verità, calpesta la verità scritta dallo Spirito Santo nella nostra storia. Al Signore e allo Spirito Santo deve rendere giustizia, se vuole il perdono per il suo tristissimo peccato. Non solo all’uomo, ma soprattutto allo Spirito Santo.

**UNDICESIMO PRECIPIZIO**: La pena deve essere medicinale, mai vendicativa. Un ulteriore principio di giustizia secondo Dio chiede che la pena sia sempre medicinale, mai vendicativa. Un male fatto va sempre riparato. Non solo. Va sempre espiato. La pena espia il male e guarisce il cuore perché sempre venga orientato verso Dio, il Signore, e mai verso le creature. Infliggere una pena vendicativa anziché medicinale è fossa nella quale mai il giudice deve cadere. Se vi cade, attesta che il suo cuore è senza alcuna misericordia, alcuna pietà, ma soprattutto è privo della verità dello Spirito Santo. Il giudice della terra sempre dovrà mostrare misericordia perché anche lui domani avrà bisogno di misericordia da parte del suo Signore.

**DODICESIMO PRECIPIZIO**: Dichiarazione di inesistenza di queste fosse. Dobbiamo confessare che per molti cuori, queste fosse nelle quali sempre può precipitare un giudice, sono roba da fanta-morale, fanta-teologia, fanta-rivelazione. Invece va affermato che in queste fosse può cadere ogni papa, ogni vescovo, ogni presbitero, ogni diacono, ogni cresimato, ogni battezzato, ogni uomo, sia esso cristiano o non cristiano. Dinanzi ad ogni evento che avviene nella storia a tutti è chiesto di giudicare con giusto giudizio e non secondo le apparenze, dalla verità eterna e storica e non dal proprio cuore. Soprattutto sempre le voci maligne dovranno essere separate dalle voci di verità. Ecco perché è necessario che il cristiano sia colmato sempre di Spirito Santo. Solo con la sua luce, la sua sapienza e intelligenza, con i suoi occhi e il suo cuore, ogni voce maligna viene svelata e separata da ogni voce di verità. I falsi giudizi oggi stanno rovinando il mondo. Non c’è Parola di Dio che non venga giudicata con giudizi falsi. L’esame delle fosse è terminato. Torniamo ora agli ultimi due princìpi.

**QUINTO PRINCIPIO**: Potere sacro assoluto mai conferito. Le regole per il retto giudizio sono semplici e da tutti devono essere rispettate. Invece ieri, oggi e sempre spesso esse vengono calpestate, disattese e ignorate, finanche abrogate. A volte si sente dire che sopra le regole vi è un potere sacro assoluto, al quale si deve obbedienza cieca. Essendo questo potere sacro sopra ogni regola, tutto può essere disatteso e anche vilipeso. Nella fede che nasce dalla Sacra Rivelazione invece ogni mandato, ogni ministero, ogni incarico va esercitato secondo la verità del Vangelo e non secondo le regole dettate da questo o da quell’altro, spesso senza nessuna autorità, se non l’autorità della menzogna e della falsità. Nessun ministro di Cristo, in nome di un potere ministeriale, separato e distaccato, tagliato dalla volontà dello Spirito Santo, potrà mai calpestare una coscienza. Se lo facesse, commetterebbe un crimine davanti al Signore. Lo Spirito Santo non può comandare di calpestare una coscienza. Mai. Eppure oggi in nome del potere che si crede assoluto e separato dallo Spirito Santo, le coscienze vengono calpestate e le vite vengono stroncate, recise come i rami di un albero. Ribadiamo ancora una volta che nessun potere divino potrà mai calpestare una sola coscienza. Questo potere divino assoluto mai è esisto e potrà mai esisterà, perché il Signore mai lo ha conferito e mai lo conferirà. Il ministro di Cristo mai deve pensare di esercitare il potere sacro secondo il suo arbitrio. Lo deve invece sempre esercitare secondo la più pura volontà dello Spirito Santo. Il potere è conferito dallo Spirito del Signore e secondo lo Spirito esso va sempre esercitato. Regola questa che mai dovrà essere disattesa. Sempre invece dovrà essere osservata. Sempre per sempre.

**SESTO PRINCIPIO**: Verità e giustizia sono il trono sul quale il Signore è assiso. Ecco allora la purissima regola che sempre dovrà osservare chi possiede un potere che gli viene dal suo ministero, qualsiasi ministero, dal più basso a quello alto, a quello altissimo: “Quanto sto pensando, quanto sto volendo, quanto sto ordinando viene dalla mia volontà o dalla volontà dello Spirito Santo? Sono anch’io assiso su un trono di verità e giustizia perfetta?”. Tutto ciò che non viene dalla volontà dello Spirito Santo è esercizio peccaminoso del ministero. Da questo esercizio peccaminoso ci si deve guardare. Ecco cosa vuole da ogni ministro di Cristo lo Spirito Santo: che ci si lasci sempre governare da Lui. Chi da Lui si lascia governare non sbaglierà in eterno. Chi cerca la sua volontà, sempre eserciterà il potere sacro secondo perfetta verità e giustizia. Chi sbaglia, chi cade nelle fosse sopra indicate, solo lui è il responsabile di ogni ingiustizia e di ogni delitto perpetrato in nome di un potere divino esercitato in modo illegittimo e contro lo Spirito Santo. Questi princìpi e queste regole obbligano tutti, sempre dinanzi ad ogni evento della storia. Non esistono né deroghe e né accezioni. È sufficiente che lasciamo che mente e cuore si distraggano da questi sani e santi principi e agiremo dalla carne e non dallo Spirito santo. Agiremo secondo il nostro cuore perverso e non invece dal cuore di Dio.

Gesù chiede a quanti stanno giudicando la sua vita – questa richiesta vale anche per ogni uomo che giudica la vita di un altro uomo – che esercitino il loro giudizio secondo purezza di giustizia e verità. Giustizia e verità esigono che il giudizio venga emesso nella più alto rispetto della verità storica nella quale risplende la verità soprannaturale. In Cristo Gesù sempre nelle sue opere e nelle sue parole risplende la verità soprannaturale al sommo della sua bellezza e perfezione. Farisei, scribi, capi dei sacerdoti, anziani del popolo invece tutto leggono nella vita di Cristo Gesù dalla carne e nulla dallo Spirito Santo. Ecco perché il loro giudizio è iniquo. È un giudizio che a porta Cristo Gesù al supplizio della croce. Viene condannato come un malfattore, mente Lui è l’Innocenza divina ed eterna fattasi carme. È l’Innocenza che ha sempre operato per il più grande bene. Gesù mai ha conosciuto il male, neanche nella forma della trasgressione di un piccolissimo precetto della Legge del Padre suo. Questo è potuto accadere perché quando il cuore è cattivo, sempre la sua bocca pronuncia oracoli ci peccato, falsità, menzogna. Sono però oracoli che producono un male che potrebbe distruggere l’universo in pochi istanti. Ecco perché Gesù ci chiede di giudicare con giusto giudizio.

Se un angelo della Chiesa di Dio cade dall’amore, cade anche dal giusto giudizio. Cadendo dal giusto giudizio, cade anche dal giusto annuncio. Non darà più il Vangelo nella sua purissima verità, perché non è più governato dalla sapienza e intelligenza, consiglio e scienza dello Spirito Santo. Neanche è governato dallo Spirito di fortezza, dallo Spirito di pietà e dallo Spirito del timore del Signore. Fede e amore sono una cosa sola. Se si cade dall’amore si cade anche dalla retta fede. Ecco perché l’angelo della Chiesa che è in Èfeso viene invitato a ravvedersi: *“Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto”*. Ma della sentenza che pesa su di noi, ormai a noi nulla più interessa. Tanto – diciamo falsamente e ingannando il mondo – saremo tutti abbracciati dalla misericordia di Dio. Tanto – diciamo ancora contro tutta la Divina Rivelazione – Dio non giudica nessuno. Perché diciamo questo? Perché siamo precipitati dall’amore e di conseguenza siamo anche precipitati dalla fede. Oggi quelli del cristiano sono solo oracoli di peccato, così come recita il Salmo: *“Oracolo del peccato nel cuore del malvagio: non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi; perché egli s’illude con se stesso, davanti ai suoi occhi, nel non trovare la sua colpa e odiarla. Le sue parole sono cattiveria e inganno, rifiuta di capire, di compiere il bene. Trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buon non respinge il male (Sal 36,1-5)*. Grande è oggi la nostra caduta dall’amore e dalla fede e di conseguenza innumerevoli sono le nostre sentenze di peccato e i nostri oracoli falsi.

La città di Babilonia la grande e il suo impero dovranno conoscere sulla propria pelle, nella propria carne che il male fatto agli altri è realmente e veramente male. Per essa è riservata una misura doppia. Per l’occhio di Satana e per la sua mente questo giudizio non si addice a Dio. Satana vuole che l’uomo perseveri nella sua legge di morte, così domani finirà nel suo regno eterno. Invece il Signore Dio, donando da bere sia a Babilonia e sia al suo impero doppia misura, altro non fa che usarle infinita misericordia. Questa doppia misura è per la sua conversione. Così è stato per il popolo dell’alleanza, così sarà per tutti i popoli pagani. Non vi sono altre vie per la conversione delle città e dei loro popoli. Sulla terra ogni giudizio del Signore e ogni suo intervento è per la conversione. La conversione è alla legge della verità della natura per i pagani e alla legge della verità della redenzione e della salvezza per i credenti in Cristo. Il nostro Dio è il Dio che odia il male e vuole la conversione alla verità e alla luce di ogni uomo. Per questo lui scende nella nostra storia. Se Lui non scendesse – come oggi si insegna – significherebbe abbandono al peccato e di conseguenza si aprirebbero le porte della nostra perdizione eterna.

**V 18,7** Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: “Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò”. Quantum glorificavit se et in deliciis fuit tantum date illi tormentum et luctum quia in corde suo dicit sedeo regina et vidua non sum et luctum non videbo. Ósa ™dÒxasen aÙt¾n kaˆ ™strhn…asen, tosoàton dÒte aÙtÍ basanismÕn kaˆ pšnqoj. Óti ™n tÍ kard…v aÙtÁj lšgei Óti K£qhmai bas…lissa kaˆ c»ra oÙk e„m… kaˆ pšnqoj oÙ m¾ ‡dw.

Tutto ciò che Babilonia la grande ha sottratto ai popoli e alle nazioni e lo ha speso per il suo lusso, sarà ora ad essa restituito ma in tormento e in afflizioni. Perché Babilonia la grande ha depredato i popoli e le nazioni? Perché il suo pensiero era pensiero di Satana nel suo cuore. Ecco il suo pensiero: *“Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò”*. Non c’è pensiero più stolto e più insipiente di questo. Esso è il frutto della grande e universale idolatria. Mai dobbiamo dimenticare che è l’idolatria la causa di tutti i mali che si compiono nel mondo. Noi compiamo il male. Il male compiuto, in doppia misura, dovremo noi mangiarlo. Il male è in tutto simile a del grano che viene seminato in un campo. Più male seminiamo nel mondo e più male raccoglieremo e mangeremo. Lo abbiamo già scritto. La sentenza non sarà pronunciata da Dio. Essa è già stata pronunciata al momento stesso della creazione dell’uomo. Ecco con quali parole il Signore ha pronunciato già la sua sentenza di morte:

*Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino****, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire»*** *(Gen 2,16-17).* Tutte le altre sentenze di male e di morte pronunciate dal Signore altro non sono se non l’applicazione storica di questa sentenza pronunciata alle origine e che è immutabile in eterno. Se l’uomo commette il male, dal male sarà divorato, consumato, distrutto, incenerito. Se dal male non ritorna nel bene, convertendosi alla verità della sua natura e alla verità della redenzione e della salvezza, dal male sarà consumato per l’eternità nel fuoco e nelle tenebre. Nonostante l’uomo ogni giorno sperimenti l’infallibilità di questa legge universale, oggettiva, eterna, persevera nel fare il male e continua a riempire l’inferno.

Oggi in modo particolare, essendo stata abrogata dall’uomo e anche da moltissimi figli della Chiesa questa legge oggettiva, universale, eterna, l’inferno sta divenendo la casa dell’umanità. Inferno sulla terra e inferno nell’aldilà. Noi gridiamo che nessuna Parola di Dio è soggetta a umano cambiamento. Nessun uomo è abilitato a modificare neanche una sola Parola del suo Dio, Creatore, Signore. L’uomo può anche non credere nella Parola, essa però si compie sempre. Il compimento non è soggetto ad umana volontà. Il compimento è nella natura della Parola. Tu ne mangi e di certo dovrai morire. Tu fai il male e dovrai mangiare il male con misura doppia di quello fatto agli altri. Se non ti converti, mangerai il male per l’eternità. Sentenza già pronunciata. Non da pronunciare. L’Apocalisse altro non sta facendo se non rivelare il male che l’uomo sta mangiando e che mangerà per l’eternità se non si converte alla legge della verità della sua natura. Da mettere in luce che l’Apocalisse sta parlando al mondo intero. Sta dicendo ad esso come si svolgerà la sua vita nel presente e nel futuro, nel futuro sia nel tempo e anche nel futuro dell’eternità.

**V 18,8** Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l’ha condannata». Ideo in una die venient plagae eius mors et luctus et fames et igni conburetur quia fortis est Deus qui iudicavit illam. di¦ toàto ™n mi´ ¹mšrv ¼xousin aƒ plhgaˆ aÙtÁj, q£natoj kaˆ pšnqoj kaˆ limÒj, kaˆ ™n purˆ katakauq»setai, Óti „scurÕj kÚrioj Ð qeÕj Ð kr…naj aÙt»n.

Ecco la sentenza che il Signore ha pronunciato e che vale per ogni Babilonia e per ogni impero: *“Per questo, in un solo giorno, verranno i suoi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l’ha condannata”.* Noi abbiamo iniziato la trattazione di questo Ritratto, riportando le precedenti sentenze contro Babilonia la grande secondo i profeti Isaia e Geremia. Abbiamo anche riportato la sentenza su Tiro e Sidone, anche queste due città divenute Babilonia. Se si leggono quelle profezie non sono in niente dissimili da questa. Fame, peste, fuoco, sangue, morte, schiavitù, distruzione: sono i flagelli contro ogni Babilonia che si innalza nella storia. La Parola del Signore sempre si compirà. Si compirà in ogni Parola, sia quando si mangia il frutto dell’albero della vita e sia quando si mangia il frutto dell’albero della morte. È pronunciata la sentenza di vita ed è pronunciata la sentenza di morte. La vita conduce alla vita eterna. La morte alla morte eterna. È questo il ministero profetico di ogni discepolo di Gesù: dire al mondo, così come lo sta dicendo l’Apostolo Giovanni, che la sentenza è già stata emessa. Se mangi frutti di morte la morte si abbatterà su di te con tutti i suoi flagelli. Se mangi frutti di vita la vita ti colmerà di ogni suo bene. È verità dell’Antico Testamento ed è verità del Nuovo. Oggi questa verità è stata abrogata dal discepolo di Gesù, perché a suo giudizio la Parola del Signore ha perso ogni suo valore di verità per noi. Dobbiamo camminare con altre parole: la parola dello psicologo, la parola dell’antropologo, la parola del sociologo, la parola dell’opinionista, la parola dell’influencer, la parola dei social, la parola dei rotocalchi, la parola dei mass-media, la parola dei film a lungo metraggio e la parole dei film a corto metraggio, la parola della reclame televisiva e dei cartelloni pubblicitari che ci fanno bere la falsità e la menzogna come acqua, senza che neanche abbiamo il tempo di riflettere un solo attimo. Ma noi sappiamo che tutte queste parole escono dall’uomo nel cui cuore Satana ha posto il suo trono e da esso governa ogni pensiero. Veramente oggi Satana ha conquistato il mondo e nessuno lo vuole riconoscere. Cambiamo i potenti della terra, cambiano le Babilonie ma non cambia Satana, che tutti governa, creando l’illusione che l’alternanza possa cambiare qualcosa. Finché non esce Satana dal cuore, il governo del mondo sarà sempre suo. Come la Parola di Dio si è compiuta per Satana che è nella morte eterna, così si compirà per ogni uomo.

**V 18,9** I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, Et flebunt et plangent se super illam reges terrae qui cum illa fornicati sunt et in deliciis vixerunt cum viderint fumum incendii eius… Kaˆ klaÚsousin kaˆ kÒyontai ™p' aÙt¾n oƒ basile‹j tÁj gÁj oƒ met' aÙtÁj porneÚsantej kaˆ strhni£santej, Ótan blšpwsin tÕn kapnÕn tÁj purèsewj aÙtÁj,

Babilonia la grande subisce la pena per le sue iniquità. Ecco cosa fanno ora i re della terra dinanzi alla sua caduta: *“I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio…”*. Perché questi re piangono e si lamentano a causa della fine di Babilonia? Piangono e si lamentano perché anche il loro lusso e le loro prostituzioni finiscono. Caduta Babilonia, cade tutto ciò che era mantenuto in vita da essa. Questi re dovranno trovarsi un’altra Babilonia e di sicuro la troveranno, dipendendo il loro lusso dalla Babilonia sotto il cui governo andranno a rifugiarsi. Questa verità ci rivela che sempre l’uomo ha bisogno di una Babilonia. Questo bisogno vale anche per le Babilonie del crimine, della delinquenza, della trasgressione, delle strutture di morte sia piccole che grandi. Nelle strutture di morte per lo spaccio della droga le grandi Babilonie hanno un nome particolare: Cartelli. Nelle strutture mafiose le Babilonie sono dette: Cupole. Cambiano i nomi, ma la realtà è sempre la stessa: muore una Babilonia, subito se ne crea un’altra. Viene abbattuta una Babilonia e l’indomani ecco che ne sorge un’altra. Senza queste grandi Babilonia, il male non sa esistere. Queste Babilonie dureranno finché non saranno creati cieli nuovi e terra nuova. Tutte questa Babilonia sia piccole che grandi hanno un solo signore e un solo principe che le governa. Questo principe ha un nome: Satana. Satana convince gli uomini a creare le Babilonia e Satana poi sempre le governa.

**V 18,10** tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: «Guai, guai, città immensa, Babilonia, città possente; in un’ora sola è giunta la tua condanna!». Longe stantes propter timorem tormentorum eius dicentes vae vae civitas illa magna Babylon civitas illa fortis quoniam una hora venit iudicium tuum. ¢pÕ makrÒqen ˜sthkÒtej di¦ tÕn fÒbon toà basanismoà aÙtÁj, lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, Babulën ¹ pÒlij ¹ „scur£, Óti mi´ érv Ãlqen ¹ kr…sij sou.

Questo versetto è oltremodo inquietante: *“Tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti e diranno:* *“Guai, guai città immensa, Babilonia, città possente; in un’ora sola è giunta la tua condanna!”*. Questi re temono che i tormenti subiti da Babilonia passano abbattersi anche su di essi e per questo se ne stanno a distanza. Essi ignorano o fingono di ignorare che il male da essi fatto li raggiungerà con una velocità più rapida di quella di un fulmine. Chi partecipa al male, è responsabile di tutto il male che viene compiuto. Temono il male ma poi cantano il loro lamento su Babilonia distrutta: *“Guai, guai città immensa, Babilonia, città possente; in un’ora sola è giunta la tua condanna!”*. Questo canto condannerà tutti i re della terra alla stessa pena con la quale è stata colpita Babilonia la grande.

Essi vedono i frutti del male, ma non si convertono dal male. Si tengono lontani dalla città distrutta, ma non dal male che la città distrutta commetteva. I re della terra che oggi la governano, vedono i frutti di morte che stanno distruggendo la nostra moderna Babilonia che si chiama Civiltà occidentale, nella quale ormai per legge si può compiere ogni male morale, e dinanzi a questa immane tragedia non solo non retrocedono dal male, stanno facendo di tutto perché ogni male morale, e non solo alcuni, venga dichiarato attraverso apposite leggi vero bene per tutti gli abitanti che siedono nella grande nostra odierna Babilonia o Civiltà occidentale. Non solo per questa grande Babilonia, ma anche per ogni altro regno della terra ogni male morale per legge dovrà essere dichiarato un bene.

Così l’aborto, l’eutanasia, ogni unione non secondo natura, ogni concepimento non secondo natura, tutto quanto è immorale, perché contro la verità della natura, deve essere dichiarato un diritto dell’umanità, Questo diritto poi va imposto ad ogni re di questo mondo perché lo renda vera legge per il suo regno. I frutti sono già tutti sotto i nostri occhi. La morte della nostra odierna Babilonia si sta compiendo, non in un solo giorno, ma in molti e si sta compiendo in modo inesorabile. La nostra Babilonia la grande è già in agonia con malattia terminale a lunga scadenza. È questa lunga agonia il male con la quale essa è stata colpita dai suoi molti mali che ha commesso e sta commettendo con il dichiarare legge e diritto per gli uomini ogni immoralità e ogni azione contro la verità della natura. I mali o le profezie di male contro ogni Babilonia contenuti in tutta la Scrittura sono ben poca cosa, in relazione ai mali che si riverseranno sulla nostra odierna Babilonia a causa di questo orrendo misfatto o nefandezza: dichiarare per legge, stabilendo come diritto di ogni uomo la cancellazione del male morale, di tutto il male morale, e la sua dichiarazione di bene per ogni uomo. In nessun’altra Babilonia si è arrivato a tanto. Ecco fin dove è giunta la nostra moderna, sofisticata idolatria, che si chiama ateismo.

**V 18,11** Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro merci: Et negotiatores terrae flebunt et lugebunt super illam quoniam merces eorum nemo emet amplius… Kaˆ oƒ œmporoi tÁj gÁj kla…ousin kaˆ penqoàsin ™p' aÙt»n, Óti tÕn gÒmon aÙtîn oÙdeˆj ¢gor£zei oÙkšti,

Anche i mercanti piangono. Piangono non perché è caduta Babilonia la grande. Piangono perché è venuta meno la fonte del loro guadagno: *“Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro merci”*. Babilonia la grande era per loro in tutto simile ad una valle ricca di ogni erba per il nutrimento degli armenti. Ridotta la valle ad un deserto, viene a mancare ogni nutrimento per gli armenti ed essi sono costretti a trovare altre valli, altri luoghi dove abbandona l’erba. Cosa per questi mercanti. Babilonia la grande era per essi una valle dove l’erba era abbondantissima. Ora che la valle è divenuta un deserto, questi mercanti sono obbligati a trovare altre valli e per questo essi piangono e si lamentano. Questo pianto e questo lamento non è per Babilonia che è caduta. Esso è invece per la perdita dei loro lauti guadagni. È un lamento di vero egoismo. Essi pensano solo alla loro perdita. Di Babilonia che è caduta a loro nulla interessa.

**V 18,12** i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; mercem auri et argenti et lapidis pretiosi et margaritis et byssi et purpurae et serici et cocci et omne lignum thyinum et omnia vasa eboris et omnia vasa de lapide pretioso et aeramento et ferro et marmore; gÒmon crusoà kaˆ ¢rgÚrou kaˆ l…qou tim…ou kaˆ margaritîn kaˆ buss…nou kaˆ porfÚraj kaˆ sirikoà kaˆ kokk…nou, kaˆ p©n xÚlon qÚŽnon kaˆ p©n skeàoj ™lef£ntinon kaˆ p©n skeàoj ™k xÚlou timiwt£tou kaˆ calkoà kaˆ sid»rou kaˆ marm£rou,

Ecco cosa vendevano alla grande Babilonia questi mercanti: *“Carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo”.* Giàquesti carichi rivelano il lusso sfrenato che regnava in Babilonia la grande. Lo abbiamo già detto: più abbandona il lusso e più abbonda il male morale, il peccato. Più abbona il peccato e più grande sarà la caduta. Già il lusso stesso è introduzione della dissoluzione e della morte tra le mura della città. Una città che si consegna al lusso, si consegna al peccato, si consegna alla morte. Il lusso toglie alla città ogni futuro di bene perché il lusso è morte, solo morte.

**V 18,13** cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane. et cinnamomum et amomum et odoramentorum et unguenti et turis et vini et olei et similae et tritici et iumentorum et ovium et equorum et raedarum et mancipiorum et animarum hominum. kaˆ kinn£mwmon kaˆ ¥mwmon kaˆ qumi£mata kaˆ mÚron kaˆ l…banon kaˆ onon kaˆ œlaion kaˆ sem…dalin kaˆ s‹ton kaˆ kt»nh kaˆ prÒbata, kaˆ †ppwn kaˆ ·edîn kaˆ swm£twn, kaˆ yuc¦j ¢nqrèpwn.

Ecco ancora i carichi che questi mercanti facevano giungere nella Babilonia la grande: *“Carichi di cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane”.*  Quando il lusso è fondato sulla privazione anche della verità dell’uomo, allora veramente per questa Babilonia il futuro è di sola morte. Ora riflettiamo: su cosa è fondato oggi il lusso o il benessere o il meglio essere della nostra attuale Babilonia? Questo lusso di fonda su un solo principio: l’abolizione di ogni legge morale. La dichiarazione per legge degli uomini di ogni immoralità come vero diritto dell’uomo. Oggi esiste solo il legale, ma non più l’immorale. Per il legale ogni immoralità è dichiarata un bene e quindi per diritto deve essere permessa ad ogni uomo. Ma oggi si è andato ben oltre. Per diritto ogni immoralità deve essere riconosciuta un bene. Chi ha un pensiero contrario deve essere punito per legge perché omofobo.

A questo punto una chiarificazione si impone: ogni uomo gode della volontà (non libertà, vivendosi la libertà nella purissima e santissima volontà del solo Signore, del solo Creatore, del solo ed unico Dio vivo e vero, che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo) di vivere la propria vita abbracciando la fede che la sua razionalità gli indica come la più vera. La mia volontà ha abbracciato la fede in Cristo Gesù, il Crocifisso e il Risorto che non è solo il mio Signore, ma è il Signore dell’universo e il Giudice dei vivi e dei morti. Ora la mia fede si fonda su una Parola, meglio, si fonda sulla Parola di Cristo Gesù, la quale esclude qualsiasi rapporto sia eterosessuale e sia omo sessuale al di fuori del matrimonio che sempre secondo la sua Parola potrà avvenire solo tra un uomo e una donna e solo nell’unione tra l’uomo e la donna, all’interno del matrimonio, si potrà dare la vita ad altre creature umane. La Parola della mia fede, per comando del mio Signore, va annunciata ad ogni uomo, perché possa essere salvato. Se dovrà essere annunciata a tutti, va lasciata a tutti libera la volontà di accoglierla o non accoglierla. Se viene accolta e la si vive, Gesù darà la sua vita eterna. Se è accolta e non si vive, Lui non potrà dare la vita eterna. Se non la si accoglie, neanche in questo caso può Lui dare la vita eterna. Annunciare questa Parola, la sola che salva, non è omofobia. È grande amore per ogni uomo. Dire che omosessualità e la Parola del Signore non camminano insieme non è omofobia. È indicare la via della vita. Sarebbe omofobia se noi imponessimo agli omosessuali di non esserlo. Non è però omofobia dire che alla Parola del Signore va data ogni obbedienza. A noi Gesù ha dato il potere di discernere ciò che è conforme alla Parola e ciò che ad essa non è conforme. Ci ha anche chiesto di offrire al Padre la nostra vita per la conversione di tutti coloro che non sono nella sua Parola. Ci ha detto di amare i nostri nemici e di pregare per coloro che ci perseguitano. Oggi se nella nostra moderna Babilonia c’è un omofobo, è proprio colui che vuole imporre per legge che noi non possiamo professare la purezza della nostra fede e compiere il mandato che Gesù ci ha dato di insegnare la sua Parola a quanti hanno accolto di essere suoi discepoli e si sono lascati battezzare rinascendo da acqua e da Spirito Santo come nuove creature. Annunciare la Parola di Gesù secondo le regole e le modalità della Parola non è odio per chi non pensa come Cristo. È solamente annunciare la via della vita. Se poi l’uomo vuole percorrere altre vie, se ne deve anche assumere la responsabilità. Noi non possiamo essere accusati di omofobia quando diciamo che per natura l’unione tra un uomo e un altro uomo o tra una donna con un’altra donna è una unione che non genera vita. È verità di natura che nessuno mai potrà cancellare. Il figlio è il frutto dell’amore tra un uomo e una donna. Due donne devono trovarsi un uomo se vogliono generare la vita. E così due uomini. Anch’essi devono trovarsi una donna se vogliono generare vita. Ecco allora che nascono i padri biologici, le madri biologiche, gli uteri in affitti, le madri surrogate. Tutte queste cose secondo il nostro Vangelo che è il Vangelo di Gesù Cristo offendono gravissimamente la verità della legge della natura. Dire queste cose non è omofobia.

Perché allora la si vuole chiamare o definire omofobia per legge? Per chiudere la voce al Vangelo, alla Chiesa del Dio vivente, al discepolo di Gesù che crede nella Parola e vuole dare ogni obbedienza ad essa secondo le regole evangeliche dell’obbedienza. Quanti vogliono dichiarare diritti della natura quanto non è verità della natura non sanno e non vogliono sapere che la natura obbedisce solo alla sua verità. Mai essa si piegherà alla volontà dell’uomo che pretende obbligarla a piegarsi ad ogni sua concupiscenza e ad ogni vizio. Se noi siamo omofobi è il Vangelo che è omofobo. È tutta la Divina Rivelazione che è omofoba. È tutta la morale cristiano che è omofoba. Se poi questa accusa viene dai discepoli di Gesù, allora essi devono avere il coraggio di abiurare, facendo un passo indietro e dichiarare in modo pubblico ed evidente l’abbandono e della Chiesa e del suo Vangelo. Ma oggi è proprio questa la grande strategia di Satana: lui è tutto intento a distruggere la Chiesa dal suo interno e per questo l’ha invasa con il suo esercito composto da soldati ognuno dei quali abbraccia un differente credo e dall’interno cerca di imporlo con saggezza satanica e infernale. A causa di questa saggezza diabolica oggi la Santa Chiesa di Dio sta implodendo su se stesso e sta per trasformarsi in un ammasso di polvere, non rimanendo di essa neanche pietra su pietra, così come è accaduto per il tempio di Gerusalemme, secondo la profezia di Gesù Signore. Ma chi crederà più alla nostra predicazione?

**V 18,14** «I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te; tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli». Et poma tua desiderii animae discessit a te et omnia pinguia et clara perierunt a te et amplius illa iam non invenient. kaˆ ¹ Ñpèra sou tÁj ™piqum…aj tÁj yucÁj ¢pÁlqen ¢pÕ soà, kaˆ p£nta t¦ lipar¦ kaˆ t¦ lampr¦ ¢pèleto ¢pÕ soà, kaˆ oÙkšti oÙ m¾ aÙt¦ eØr»sousin.

La caduta di Babilonia comporta la perdita della sua vita e di quanto questa vita alimentava. Questa verità è il canto di lamento dei mercanti su Babilonia ormai distrutta: *«I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te; tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli»*. Questo canto di lamento non è solo per Babilonia. È anche per ogni uomo. Quando viene l’ora del giudizio di Dio, sempre si perde quanto si possiede. Tutto si deve lasciare e tutto abbandonare. Con la morte, se siamo nell’ingiustizia e nell’iniquità, tutta la nostra vita sarà perduta per l’eternità, non solo sarà perduta, per l’eternità sarà nelle tenebre e nel fuoco che brucia senza mai consumarsi. Babilonia è caduta. I suoi figli sono nudi e spogli. Il lusso di una volta è scomparso per sempre. Chi ora vuole un tozzo di pane dovrà pagarlo a prezzo del suo sangue trasformato in sudore. Questa è la sorte di chi disprezza la verità della natura e si abbandona ad ogni misfatto ai danni dell’uomo suo fratello, sempre per legge di natura. Sappiamo che Gesù, a motivo dell’incarnazione, è divenuto per legge di natura fratello di ogni altro uomo e per ogni altro uomo ha offerto al Padre in sacrificio tutta la sua vita in espiazione dei loro peccati, per la loro redenzione e salvezza.

**V 18,15** I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno: Mercatores horum qui divites facti sunt ab ea longe stabunt propter timorem tormentorum eius flentes ac lugentes… oƒ œmporoi toÚtwn, oƒ plout»santej ¢p' aÙtÁj, ¢pÕ makrÒqen st»sontai di¦ tÕn fÒbon toà basanismoà aÙtÁj, kla…ontej kaˆ penqoàntej,

Ecco ancora cosa fanno i mercanti. *“Prima, quando Babilonia la grande era assai fiorente e trascorreva i suoi giorni nel lusso, essi approfittavano di essa per arricchire se stessi. Ora che essa è caduta, quegli stessi mercanti, divenuti ricchi grazie ad essa, si tengono a distanza per timore dei suoi tormenti. Non solo. Questi stessi mercanti piangendo e lamentandosi, diranno…”..* Per essi Babilonia era solo una fonte di arricchimento. Ora che non è più fonte, se ne stanno lontani da essa. Non vogliono in nessun modo essere tormentati come essa è tormentata. Ecco di cosa è capace un cuore senza Dio. È pronto a sfruttare ogni occasione per aver un guadagno personale. Quando c’è il pericolo che un qualche danno possa capitare alla sua persona, subito se ne sta a distanza. Piange però e si lamenta non per Babilonia. A lui di Babilonia nulla interessa. Lui guarda solo ai suoi affari e al suo guadagno. Vale anche per noi. Quanti oggi approfittano della moderna Babilonia, domani, nella sciagura le volteranno le spalle. Non solo. Inizieranno a rinfacciare i suoi peccati e sono proprio quei peccati che hanno fatto ricchi questi detrattori.

**V 18,16** «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle! Et dicentes vae vae civitas illa magna quae amicta erat byssino et purpura et cocco et deaurata est auro et lapide pretioso et margaritis. lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, ¹ peribeblhmšnh bÚssinon kaˆ porfuroàn kaˆ kÒkkinon, kaˆ kecruswmšnh [™n] crus…J kaˆ l…qJ tim…J kaˆ margar…tV,

Ecco il lamento dei mercanti: “*Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle!”,* Il guai è per la città, è per Babilonia. Ma chi erano coloro che portavano tutto questo lusso in Babilonia? Era proprio loro, i mercanti. Essi prima l’hanno condannata a vivere ne lusso. Ora che il loro guadagno è finito, accusano Babilonia proprio di quel lusso da essi fornito. Questo vale per ogni uomo. Prima Satana ti seduce perché tu pechi. Una volta che hai peccato, ti accusa con ogni accusa presso il Signore perché Lui ti condanni e ti getti nel fuoco eterno nel quale lui per primo è stato gettato. Vale anche presso gli uomini. Prima ti seducono perché tu trasgredisca. Nella sventura ti accusano proprio di quelle cose che sono frutto della loro seduzione. Questo ci rivela che l’uomo senza Dio non ha pietà di nessun uomo. In difesa della sua vita è capace di qualsiasi accusa e di qualsiasi male contro i fratelli. Accusatore senza sosta è Satana:

***Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.*** *Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo» (Ap 12,10-12).*

Ad ogni uomo è chiesto di non peccare. Se pecca Satana, che prima lo ha sedotto, lo accuserà giorno e notte presso il Signore, allo stesso modo che stanno facendo i mercanti. Essi prima hanno condotto Babilonia al grande lusso e ora l’accusano di aver consumato i suoi giorno nella ricchezza senza alcun freno.

**V 18,17** In un’ora sola tanta ricchezza è andata perduta!». Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza Quoniam una hora destitutae sunt tantae divitiae et omnis gubernator et omnis qui in locum navigat et nautae et qui maria operantur longe steterunt. Óti mi´ érv ºrhmèqh Ð tosoàtoj ploàtoj. Kaˆ p©j kubern»thj kaˆ p©j Ð ™pˆ tÒpon plšwn kaˆ naàtai kaˆ Ósoi t¾n q£lassan ™rg£zontai ¢pÕ makrÒqen œsthsan

Non solo tutta la ricchezza di Babilonia è andata perduta. Quanti prima le fornivano il lusso, ora se ne stanno a distanza. Babilonia in rovina è abbandonata a se stessa: *“In un’ora sola tanta ricchezza è andata perduta!”.* Fin qui il lamento dei mercanti. Essi attestano che ora Babilonia è nella polvere. Quanto segue è notizia storica: *“Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza”* . Quanti prima della caduta era a servizio della sua ricchezza e del suo lusso, ora si tengono a distanza. Non vogliono incorrere in nessun pericolo. Babilonia serve solo per il guadagno. Quando essa è nella polvera, ci si tiene lontani. È questa la reale storia dell’umanità che l’Apocalisse ci sta rivelano. L’uomo per l’altro uomo dovrà essere fonte di guadagno. Quando il guadagno non si può realizzare, allora si prendono le dovute distanza, giungendo anche a trasformarci in accusatori.

**V 18,18** e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». et clamaverunt videntes locum incendii eius dicentes quae similis civitati huic magnae. kaˆ œkrazon blšpontej tÕn kapnÕn tÁj purèsewj aÙtÁj lšgontej, T…j Ðmo…a tÍ pÒlei tÍ meg£lV;

Ecco ancora un altro grido dei marcanti: *“E gridavano, guardando il fumo del suo incendio: Quale città fu mai simile all’immensa città”.* I mercanti riconoscono che la città era veramente immensa e che mai nessun’altra città è riuscita in questa sua grandezza. Ora che il giudizio del Signore si è abbattuto contro questa città così immensa e la città è ora un cumulo di macerie, vi potrà essere città sulla terra che possa resistere al giudizio del Signore quando giunge la sua ora? Se il Signore ha trionfato sul faraone, sui suoi cavalli, sui suoi cavalieri, sui suoi carri, ritenuti invincibili, vi potrà esiste un solo regno sulla terra che pensi di poter resistere nel giorno dell’ira del Signore. Ecco allora la verità che urge mettere nel cuore:

*“Se la più grande Babilonia è caduta nel giorno dell’ira del Signore, potrà mai un solo uomo, una sola struttura di peccato, un solo cartello del male, una sola cupola della disonestà, una sola Babilonia di grandezza inferiore avere la convinzione nel cuore che per essi nulla potrà il Signore? L’Apocalisse non ci sta svelando forse che non appena un sigillo viene aperto, una tromba viene suonata, un guai viene annunciato, tutto l’universo in umiltà si pone a servizio del Signore, obbedendo ad ogni suo comando? Se anche la terra si rifiutasse di obbedire, è sufficiente al Signore che comandi ad una stella del cielo e per la terra sarebbe la sua fine e con la terra la grandezza dell’uomo che si crede onnipotente mentre altro non è che polvere e cenere e per di più con il respiro in prestito”.* Questa è la grandezza dell’uomo.

Se l’Apocalisse deve insegnare al mondo intero una verità, essa è questa: *“Il governo del mondo è tutto nella mani dell’Agnello Immolato. Quando l’Agnello immolato decide che per una Babilonia di qualsiasi grandezza o natura, il suo tempo è finito, in un istante ecco che svanisce la sua gloria”.*  Questa rivelazione non è solo per i credenti in Cristo. Essa è per ogni uomo. Ogni uomo deve sapere che la storia non è nelle sue mani. Ogni giorno la storia gli attesta questa verità.

**V 18,19** Si gettarono la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: «Guai, guai, città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un’ora sola fu ridotta a un deserto! Et miserunt pulverem super capita sua et clamaverunt flentes et lugentes dicentes vae vae civitas magna in qua divites facti sunt omnes qui habent naves in mari de pretiis eius quoniam una hora desolata est. kaˆ œbalon coàn ™pˆ t¦j kefal¦j aÙtîn kaˆ œkrazon kla…ontej kaˆ penqoàntej lšgontej, OÙaˆ oÙa…, ¹ pÒlij ¹ meg£lh, ™n Î ™ploÚthsan p£ntej oƒ œcontej t¦ plo‹a ™n tÍ qal£ssV ™k tÁj timiÒthtoj aÙtÁj, Óti mi´ érv ºrhmèqh.

Ecco ancora cosa fanno tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare: *“Si gettano la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridano: «Guai, guai, città immensa, di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare: in un’ora sola fu ridotta a un deserto!* “. Gettandosi la polvere sul capo, il pianto e il lamento dovrebbero essere segni di pentimento. In verità di pentimento non se ne parla. Si parla invece della caduta della città immensa come vera costatazione storica. Anche se ci si rammarica per essa, senza la profezia che rivela il giusto giudizio di Dio, si rimane stupiti, attoniti, si può anche provare dolore per una così grande catastrofe, ma difficilmente ci sarà conversione. La conversione è il frutto della profezia, della vera profezia, non della profezia falsa e menzognera come quella dei nostri giorni.

Tutte queste categorie di mercanti riconoscono che Babilonia la grande era per essi e non solo per essi fonte di arricchimento. Rimangono però senza parola dinanzi ad una sciagura così immane e così repentina: *“In un’ora solo sei stata ridotta in un deserto”*. Quando suona la tromba dell’ira del Signore, al Signore basta un solo attimo per ridurre in polvere tutto l’universo. Tutta la grandezza dell’universo è per Lui come polvere sul piatto di una bilancia. Tutto l’universo è per il Signore meno che una piuma che il vento rapisce e porta sulle sue ali. La piuma è senza alcuna resistenza. Per la Parola tutto viene dal nulla. Per la Parola tutto può ritornare al nulla. Solo Dio è l’Onnipotente e il suo Agnello Immolato, nella comunione e nell’unità dello Spirito Santo. Rimane però la verità che al Signore basta un solo istante.

**V 18,20** Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché, condannandola, Dio vi ha reso giustizia!». Exulta super eam caelum et sancti et apostoli et prophetae quoniam iudicavit Deus iudicium vestrum de illa. EÙfra…nou ™p' aÙtÍ, oÙranš kaˆ oƒ ¤gioi kaˆ oƒ ¢pÒstoloi kaˆ oƒ profÁtai, Óti œkrinen Ð qeÕj tÕ kr…ma Ømîn ™x aÙtÁj.

Questa voce non può essere dei mercanti della terra. Necessariamente dovrà essere degli angeli del cielo: *“Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché condannandola, Dio vi ha reso giustizia”.* Questa voce non può essere dei mercanti della terra perché essa attesta di conoscere secondo verità sia Dio che gli uomini di Dio, i suoi fedeli. Infatti essa parla di santi, apostoli e profeti. Parla della giusta e vera giustizia di Dio. La caduta di Babilonia la grande come rivela la giustizia di Dio? La rivela attestando che la Parola del Signore è purissima verità. Essa sempre si compie. Crolla la casa di chi costruisce sulla sabbia. Rimane stabile in eterno la casa edificata sulla roccia. Santi, apostoli e profeti hanno edificato la loro casa sulla roccia e ora sono nella casa eterna del cielo. Babilonia ha edificato la casa sulla sabbia ed essa è crollata. Dio ha reso giustizia ai suoi fedeli attestando loro che la sua Parola è purissima verità. Ecco la giustizia che Dio sempre rende ad ogni suo figlio. È la giustizia rivelata dal Signore ad Abacuc e ripresa dall’Apostolo Paolo nella Lettera ai Romani:

*Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti.*

***Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».***

*La ricchezza rende perfidi; il superbo non sussisterà, spalanca come gli inferi le sue fauci e, come la morte, non si sazia, attira a sé tutte le nazioni, raduna per sé tutti i popoli. Forse che tutti non lo canzoneranno, non faranno motteggi per lui? Diranno:*

***«Guai a chi accumula ciò che non è suo, – e fino a quando? – e si carica di beni avuti in pegno!».*** *Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori, non si sveglieranno e ti faranno tremare e tu diverrai loro preda? Poiché tu hai saccheggiato molte genti, gli altri popoli saccheggeranno te, perché hai versato sangue umano e hai fatto violenza a regioni, alle città e ai loro abitanti.*

***Guai a chi è avido di guadagni illeciti****, un male per la sua casa, per mettere il nido in luogo alto e sfuggire alla stretta della sventura. Hai decretato il disonore alla tua casa: quando hai soppresso popoli numerosi hai fatto del male contro te stesso. La pietra infatti griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato.*

***Guai a chi costruisce una città sul sangue****, ne pone le fondamenta sull’iniquità. Non è forse volere del Signore degli eserciti che i popoli si affannino per il fuoco e le nazioni si affatichino invano? Poiché la terra si riempirà della conoscenza della gloria del Signore, come le acque ricoprono il mare.*

***Guai a chi fa bere i suoi vicini mischiando vino forte per ubriacarli e scoprire le loro nudità.*** *Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria. Bevi anche tu, e denùdati mostrando il prepuzio. Si riverserà su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore, poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te e il massacro degli animali ti colmerà di spavento, perché hai versato sangue umano e hai fatto violenza a regioni, alle città e ai loro abitanti.*

***A che giova un idolo scolpito da un artista?*** *O una statua fusa o un oracolo falso? L’artista confida nella propria opera, sebbene scolpisca idoli muti.* ***Guai a chi dice al legno: «Svégliati», e alla pietra muta: «Àlzati».*** *Può essa dare un oracolo? Ecco, è ricoperta d’oro e d’argento, ma dentro non c’è soffio vitale. Ma il Signore sta nel suo tempio santo. Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (ab 2,1-20).*

*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*** *(Rm 1,16-17).*

Ora santi, apostoli, profeti del Signore, sanno che la sua Parola sempre si compie in tutto ciò che essa dice. Ogni Parola è purissima profezia, purissimo oracolo che mai verrà meno, neanche nell’eternità. Se venisse meno nell’eternità, il nostro Dio non sarebbe il Dio Santo e Giusto.

**V 18,21** Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel mare esclamando: «Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi molarem magnum et misit in mare dicens hoc impetu mittetur Babylon magna illa civitas et ultra iam non invenietur. Kaˆ Ãren eŒj ¥ggeloj „scurÕj l…qon æj mÚlinon mšgan kaˆ œbalen e„j t¾n q£lassan lšgwn, OÛtwj Ðrm»mati blhq»setai Babulën ¹ meg£lh pÒlij, kaˆ oÙ m¾ eØreqÍ œti.

Viene ora confermato che la caduta di Babilonia la grande è stata decisa una volta per sempre e su questa decisione non c’è ritorno indietro: *“Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel mare esclamando: “Con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande, e nessuno più la troverà”*. Ecco il segno che dona l’angelo possente. La pietra che lui prende e getta nel mare è simbolo, figura, immagine di Babilonia la grande. Come la pietra è gettata nel mare, allo stesso modo Babilonia sarà gettata nel mare. Come la pietra scompare e di essa nulla più compare. Il mare l’ha sommersa. Cosa anche di Babilonia nulla più comparire. Anche essa scomparirà. Anche essa sarà sommersa nel mare della storia per volontà dell’Agnello Immolato. Il segno è dato. Ora si deve soltanto attendere il compimento nella storia. Mai dobbiamo dimenticare che quanto stiamo leggendo su Babilonia è profezia e oracolo del Signore, così come profezia e oracolo sono tutte le altre cose viste dall’Apostolo Giovanni. La visione riguarda tutta la storia e non quel momento particolare che lui sta vivendo. Tutta l’Apocalisse è vera profezia, vero oracolo, vera Parola che sempre si compie. L’Apostolo Giovanni vede tutta la storia così come essa si svolgerà e questa storia è stata posta dal Padre interamente nelle mani dell’Agnello immolato.

**V 18,22** Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà più in te; ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non si udrà più in te; Et vox citharoedorum et musicorum et tibia canentium et tuba non audietur in te amplius et omnis artifex omnis artis non invenietur in te amplius et vox molae non audietur in te amplius… kaˆ fwn¾ kiqarJdîn kaˆ mousikîn kaˆ aÙlhtîn kaˆ salpistîn oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti, kaˆ p©j tecn…thj p£shj tšcnhj oÙ m¾ eØreqÍ ™n soˆ œti, kaˆ fwn¾ mÚlou oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti,

Se Babilonia viene scaraventata nel più profondo del mare, quanto finora è stato oggetto o manifestazione della vita che si svolgeva in essa, anche questo svanirà. Ecco il testo sacro cosa profetizza: *“Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba, non si udrà più in te; ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; il rumore della màcina non si udrà più in te*… Tutte queste cose scompariranno perché sono parte essenziale della città. La città viene distrutta e con la sua distruzione finisce il suo mondo, tutto il suo mondo, non una parte di esso.

**V 18,23** la luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. Et lux lucernae non lucebit tibi amplius et vox sponsi et sponsae non audietur adhuc in te quia mercatores tui erant principes terrae quia in veneficiis tuis erraverunt omnes gentes. kaˆ fîj lÚcnou oÙ m¾ f£nV ™n soˆ œti, kaˆ fwn¾ numf…ou kaˆ nÚmfhj oÙ m¾ ¢kousqÍ ™n soˆ œti: Óti oƒ œmporo… sou Ãsan oƒ megist©nej tÁj gÁj, Óti ™n tÍ farmake…v sou ™plan»qhsan p£nta t¦ œqnh,

Muore nella città ogni forma di vita: *“La luce della lampada non brillerà più in te; la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te”*. Muore la città e con essa ogni traccia della sua vita. Perché tutto questo accade. Accade tutto questo per i molti peccati di Babilonia. *Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte”.* Babilonia è stata sedotta dai mercanti. Babilonia sedotta e immersa nella sua grande idolatria e immoralità, ha sedotto tutte le nazioni. Idolatria e immoralità sono le due potenti droghe con le quali essa ha sedotto il mondo. Anche questa è verità che mai dobbiamo dimenticare. Chi si lascia sedurre dal male, sempre al male seduce. La prima donna si lasciò sedurre dal serpente. Lei sedotta, ha sedotto il primo uomo e per questa seduzione la morte è entrata nel mondo. Chi non vuole sedurre, deve prestare molta attenzione a non lasciarsi mai sedurre. Il sedotto sempre seduce. Mai dobbiamo dimenticare che Lucifero, sedotto dalla sua luce, sedusse un terzo degli angeli del cielo. Verità universale, oggettiva, eterna. Oggi la Chiesa è sotto attacco da parte di una potentissima seduzione. Se essa si lascerà sedurre – l’Agnello Immolato mai lo permetta – sedurrà tutto il mondo e lo trascinerà nella sua idolatria e immoralità.

**V 18,24** In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi e di quanti furono uccisi sulla terra». Et in ea sanguis prophetarum et sanctorum inventus est et omnium qui interfecti sunt in terra. kaˆ ™n aÙtÍ aŒma profhtîn kaˆ ¡g…wn eØršqh kaˆ p£ntwn tîn ™sfagmšnwn ™pˆ tÁj gÁj.

Ecco cosa viene trovato nella Babilonia la grande: *“Il sangue dei profeti e dei santi e di quanti furono ucci sulla terra”*. Babilonia la grande è responsabile di tutto il sangue dei profeti e dei santi. Non solo. Essa è responsabile del sangue di quanti furono uccisi sulla terra. Per ogni sangue che si versa si è responsabile dinanzi a Dio per l’eternità. È giusto chiedersi: oggi l’uomo sa che è responsabile di ogni sangue che si versa nelle case, ogni sangue che si versa nelle città, ogni sangue che si versa per le strade, ogni sangue che si versa per il terrorismo omicida, ogni sangue che si versa per ogni guerra che si combatte, ogni sangue che si versa per l’avvelenamento della terra e delle acque, ogni sangue che viene versato per le leggi inique dell’aborto e dell’eutanasia. Oggi c’è un mare di sangue che sta inondando la terra. Sarebbe sufficiente pensare al sangue di cinquanta milioni e anche più, fatto scorrere nel mondo a motivo degli aborti. Non parliamo più del sangue indiretto che si fa versare a popoli e nazioni a causa degli sfruttamenti e delle sacche di povertà costruite ad arte, con scienza diabolica, al fine di avere il totale governo del mondo. Che dire poi del sangue versato direttamente in mare da parte di centinai e migliaia di profughi che sono trattati dai trasportatori meno che bestie? Se a questo sangue aggiungiamo quello della droga, dell’alcool, della malavita, delle strutture di peccato, dobbiamo veramente confessare che la nostra moderna Babilonia è allagata da un oceano di sangue. Di questo sangue versato si è tutti responsabili. È responsabile chi lo versa attivamente ed è responsabile chi la versa passivamente. Anche la Chiesa è responsabile di questo sangue a causa della mancata profezia o del mancato risuono nel mondo della Parola dell’Agnello. Di tutto il sangue che si versa moltissima responsabilità è dei cultori della sacra scienza, di quanti cioè hanno privato la Divina Rivelazione della purissima verità in essa contenuta. Una Babilonia che si fonda sul sangue e dal sangue viene inondata, conosciamo quale sarà la sua fine: coma màcina sarà gettata nel più profondo del mare. Di essa tutto scomparirà. È visione ed è profezia. È purissima verità rivelata.

## **LETTURA DEL TESTO SACRO**

**CAPITOLO 19:** Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: «Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!». E per la seconda volta dissero: «Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!». Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: «Amen, alleluia». Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!». Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia». Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui. E avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. 14Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: «Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi». Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.

Post haec audivi quasi vocem magnam turbarum multarum in caelo dicentium alleluia salus et gloria et virtus Deo nostro est. Quia vera et iusta iudicia sunt eius quia iudicavit de meretrice magna quae corrupit terram in prostitutione sua et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus eius. Et iterum dixerunt alleluia et fumus eius ascendit in saecula saeculorum. Et ceciderunt seniores viginti quattuor et quattuor animalia et adoraverunt Deum sedentem super thronum dicentes amen alleluia. Et vox de throno exivit dicens laudem dicite Deo nostro omnes servi eius et qui timetis eum pusilli et magni. Et audivi quasi vocem turbae magnae et sicut vocem aquarum multarum et sicut vocem tonitruum magnorum dicentium alleluia quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam ei quia venerunt nuptiae agni et uxor eius praeparavit se. Et datum est illi ut cooperiat se byssinum splendens candidum byssinum enim iustificationes sunt sanctorum. Et dicit mihi scribe beati qui ad cenam nuptiarum agni vocati sunt et dicit mihi haec verba vera Dei sunt. Et cecidi ante pedes eius ut adorarem eum et dicit mihi vide ne feceris conservus tuus sum et fratrum tuorum habentium testimonium Iesu Deum adora testimonium enim Iesu est spiritus prophetiae. Et vidi caelum apertum et ecce equus albus et qui sedebat super eum vocabatur Fidelis et Verax vocatur et iustitia iudicat et pugnat. Oculi autem eius sicut flamma ignis et in capite eius diademata multa habens nomen scriptum quod nemo novit nisi ipse. Et vestitus erat vestem aspersam sanguine et vocatur nomen eius Verbum Dei. Et exercitus qui sunt in caelo sequebantur eum in equis albis vestiti byssinum album mundum. Et de ore ipsius procedit gladius acutus ut in ipso percutiat gentes et ipse reget eos in virga ferrea et ipse calcat torcular vini furoris irae Dei omnipotentis. Et habet in vestimento et in femore suo scriptum rex regum et Dominus dominantium. Et vidi unum angelum stantem in sole et clamavit voce magna dicens omnibus avibus quae volabant per medium caeli venite congregamini ad cenam magnam Dei. Ut manducetis carnes regum et carnes tribunorum et carnes fortium et carnes equorum et sedentium in ipsis et carnes omnium liberorum ac servorum et pusillorum ac magnorum. Et vidi bestiam et reges terrae et exercitus eorum congregatos ad faciendum proelium cum illo qui sedebat in equo et cum exercitu eius. Et adprehensa est bestia et cum illo pseudopropheta qui fecit signa coram ipso quibus seduxit eos qui acceperunt caracterem bestiae qui et adorant imaginem eius vivi missi sunt hii duo in stagnum ignis ardentis sulphure. Et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum qui procedit de ore ipsius et omnes aves saturatae sunt carnibus eorum

Met¦ taàta ½kousa æj fwn¾n meg£lhn Ôclou polloà ™n tù oÙranù legÒntwn, `AllhlouŽ£: ¹ swthr…a kaˆ ¹ dÒxa kaˆ ¹ dÚnamij toà qeoà ¹mîn, Óti ¢lhqinaˆ kaˆ d…kaiai aƒ kr…seij aÙtoà: Óti œkrinen t¾n pÒrnhn t¾n meg£lhn ¼tij œfqeiren t¾n gÁn ™n tÍ porne…v aÙtÁj, kaˆ ™xed…khsen tÕ aŒma tîn doÚlwn aÙtoà ™k ceirÕj aÙtÁj. kaˆ deÚteron e‡rhkan, `AllhlouŽ£: kaˆ Ð kapnÕj aÙtÁj ¢naba…nei e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. kaˆ œpesan oƒ presbÚteroi oƒ e‡kosi tšssarej kaˆ t¦ tšssara zùa, kaˆ prosekÚnhsan tù qeù tù kaqhmšnJ ™pˆ tù qrÒnJ, lšgontej, 'Am»n, `AllhlouŽ£. Kaˆ fwn¾ ¢pÕ toà qrÒnou ™xÁlqen lšgousa, A„ne‹te tù qeù ¹mîn, p£ntej oƒ doàloi aÙtoà, [kaˆ] oƒ foboÚmenoi aÙtÒn, oƒ mikroˆ kaˆ oƒ meg£loi. kaˆ ½kousa æj fwn¾n Ôclou polloà kaˆ æj fwn¾n Ød£twn pollîn kaˆ æj fwn¾n brontîn „scurîn legÒntwn, `AllhlouŽ£, Óti ™bas…leusen kÚrioj Ð qeÕj [¹mîn] Ð pantokr£twr. ca…rwmen kaˆ ¢galliîmen, kaˆ dèswmen t¾n dÒxan aÙtù, Óti Ãlqen Ð g£moj toà ¢rn…ou, kaˆ ¹ gun¾ aÙtoà ¹to…masen ˜aut»n: **8** kaˆ ™dÒqh aÙtÍ †na perib£lhtai bÚssinon lamprÕn kaqarÒn: tÕ g¦r bÚssinon t¦ dikaièmata tîn ¡g…wn ™st…n. Kaˆ lšgei moi, Gr£yon: Mak£rioi oƒ e„j tÕ de‹pnon toà g£mou toà ¢rn…ou keklhmšnoi. kaˆ lšgei moi, Oátoi oƒ lÒgoi ¢lhqinoˆ toà qeoà e„sin. kaˆ œpesa œmprosqen tîn podîn aÙtoà proskunÁsai aÙtù. kaˆ lšgei moi, “Ora m»: sÚndoulÒj soÚ e„mi kaˆ tîn ¢delfîn sou tîn ™cÒntwn t¾n martur…an 'Ihsoà: tù qeù proskÚnhson. ¹ g¦r martur…a 'Ihsoà ™stin tÕ pneàma tÁj profhte…aj. Kaˆ edon tÕn oÙranÕn ºneJgmšnon, kaˆ „doÝ †ppoj leukÒj, kaˆ Ð kaq»menoj ™p' aÙtÕn [kaloÚmenoj] pistÕj kaˆ ¢lhqinÒj, kaˆ ™n dikaiosÚnV kr…nei kaˆ poleme‹. oƒ d Ñfqalmoˆ aÙtoà [æj] flÕx purÒj, kaˆ ™pˆ t¾n kefal¾n aÙtoà diad»mata poll£, œcwn Ônoma gegrammšnon Ö oÙdeˆj oden e„ m¾ aÙtÒj, kaˆ peribeblhmšnoj ƒm£tion bebammšnon a†mati, kaˆ kšklhtai tÕ Ônoma aÙtoà Ð lÒgoj toà qeoà. kaˆ t¦ strateÚmata [t¦] ™n tù oÙranù ºkoloÚqei aÙtù ™f' †ppoij leuko‹j, ™ndedumšnoi bÚssinon leukÕn kaqarÒn. kaˆ ™k toà stÒmatoj aÙtoà ™kporeÚetai ·omfa…a Ñxe‹a, †na ™n aÙtÍ pat£xV t¦ œqnh, kaˆ aÙtÕj poimane‹ aÙtoÝj ™n ·£bdJ sidhr´: kaˆ aÙtÕj pate‹ t¾n lhnÕn toà o‡nou toà qumoà tÁj ÑrgÁj toà qeoà toà pantokr£toroj. kaˆ œcei ™pˆ tÕ ƒm£tion kaˆ ™pˆ tÕn mhrÕn aÙtoà Ônoma gegrammšnon: BasileÝj basilšwn kaˆ kÚrioj kur…wn. Kaˆ edon ›na ¥ggelon ˜stîta ™n tù ¹l…J, kaˆ œkraxen [™n] fwnÍ meg£lV lšgwn p©sin to‹j Ñrnšoij to‹j petomšnoij ™n mesouran»mati, Deàte sun£cqhte e„j tÕ de‹pnon tÕ mšga toà qeoà, †na f£ghte s£rkaj basilšwn kaˆ s£rkaj cili£rcwn kaˆ s£rkaj „scurîn kaˆ s£rkaj †ppwn kaˆ tîn kaqhmšnwn ™p' aÙtîn kaˆ s£rkaj p£ntwn ™leuqšrwn te kaˆ doÚlwn kaˆ mikrîn kaˆ meg£lwn. Kaˆ edon tÕ qhr…on kaˆ toÝj basile‹j tÁj gÁj kaˆ t¦ strateÚmata aÙtîn sunhgmšna poiÁsai tÕn pÒlemon met¦ toà kaqhmšnou ™pˆ toà †ppou kaˆ met¦ toà strateÚmatoj aÙtoà. kaˆ ™pi£sqh tÕ qhr…on kaˆ met' aÙtoà Ð yeudoprof»thj Ð poi»saj t¦ shme‹a ™nèpion aÙtoà, ™n oŒj ™pl£nhsen toÝj labÒntaj tÕ c£ragma toà qhr…ou kaˆ toÝj proskunoàntaj tÍ e„kÒni aÙtoà: zîntej ™bl»qhsan oƒ dÚo e„j t¾n l…mnhn toà purÕj tÁj kaiomšnhj ™n qe…J. kaˆ oƒ loipoˆ ¢pekt£nqhsan ™n tÍ ·omfa…v toà kaqhmšnou ™pˆ toà †ppou tÍ ™xelqoÚsV ™k toà stÒmatoj aÙtoà, kaˆ p£nta t¦ Ôrnea ™cort£sqhsan ™k tîn sarkîn aÙtîn.

## **ANALISI DEL TESTO VERSETTO PER VERSETTO**

**CAPITOLO 19:**

**V 19,1** Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: «Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, Post haec audivi quasi vocem magnam turbarum multarum in caelo dicentium alleluia salus et gloria et virtus Deo nostro est.. Met¦ taàta ½kousa æj fwn¾n meg£lhn Ôclou polloà ™n tù oÙranù legÒntwn, ` Ἁλληλουϊά. ¹ swthr…a kaˆ ¹ dÒxa kaˆ ¹ dÚnamij toà qeoà ¹mîn,

Dopo la profezia della caduta di Babilonia, la grande, e dopo la visione che la città era stata gettata in fondo al mare da un angelo del cielo nel segno di una màcina, l’Apostolo Giovanni ode come una voce potente di folla immensa nel cielo che dice: *“Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio”.* Tutto il cielo ora alza la voce per attestare che quanto Dio ha fatto è cosa buona. Dio va sempre lodato. La salvezza, la gloria e la potenza sono solo del nostro Dio, non sono di nessun altro. Il nostro Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. È Lui il solo Salvatore. Solo a Lui appartiene ogni gloria. Solo Lui è rivestito di potenza. La sua è Onnipotenza eterna e universale. Non vi sono nella creazione potenze capaci di resiste alla sua Onnipotenza. Anzi ogni potenza esistente nel cielo e sulla terra è una partecipazione della sua potenza per dono. Quando il Signore ritira il suo dono, ogni potenza si scioglie come neve al sole. Di essa non rimangono tracce nella storia. Questa verità oggi va gridata più che ieri. Oggi il nostro Dio viene privato di ogni salvezza, di ogni gloria, di ogni potenza. Oggi l’uomo ha deciso di prendere il suo popolo. È questa la decisione la più stolta che una creatura possa prendere. Quanti prendono questa decisione sono persone senza alcun futuro di bene. Il loro presente e il loro futuro è solo di male. Questa decisione è il sommo dell’empietà, dell’idolatria, dell’immoralità.

**V 19,2** perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!». quia vera et iusta iudicia sunt eius quia iudicavit de meretrice magna quae corrupit terram in prostitutione sua et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus eius. Óti ¢lhqinaˆ kaˆ d…kaiai aƒ kr…seij aÙtoà: Óti œkrinen t¾n pÒrnhn t¾n meg£lhn ¼tij œfqeiren t¾n gÁn ™n tÍ porne…v aÙtÁj, kaˆ ™xed…khsen tÕ aŒma tîn doÚlwn aÙtoà ™k ceirÕj aÙtÁj.

Ecco come continua la voce do quella moltitudine immensa: *“Perché veri e giusti sono i suoi giudizi”.* Il nostro Dio va lodato perché Lui essendo somma, universale, eterna giustizia, mai potrà compiere qualcosa di ingiusto o di meno giusto. La giustizia è la sua veste eterna. Ecco come lo Spirito Santo proclama questa verità nel Libro della Sapienza:

*Anche senza queste potevano cadere con un soffio, perseguitati dalla giustizia e dispersi dal tuo soffio potente, ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso. Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?* ***Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.*** *Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?* ***Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore (Sap 11,20-12,2).***

Qualsiasi cosa accada nella storia, sempre l’uomo di fede deve confessare che veri e giusti sono i giudizi del nostro Dio. Essendo l’albero somma eterna universale giustizia, anche i suoi frutti sono somma giustizia. Questa verità anche i dannati dell’inferno dovranno gridarla ogni istante dell’eternità. Il nostro Dio è la giustizia eterna e universale che produce solo frutti di purissima giustizia. Le ingiustizie e i falsi giudizi appartengo a Satana, ai suoi angeli, ad ogni uomo che è divenuto suo figlio e schiavo e prigioniero delle sue menzogne e falsità. Un figlio di Dio sempre pronuncerà giudizi giusti sia verso Dio e sia verso i suoi fratelli. Poiché oggi il mondo è un oceano di giudizi perversi, iniqui, empi, dobbiamo confessare che anche moltissimi discepoli di Gesù da figli del Padre sono divenuti figli del diavolo, perché solo i figli del diavolo pronuncia giudizi iniqui e perversi.

Ecco ora dove si rivela la perfetta giustizia del nostro Dio. *“Gli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi!”*. La condanna di Babilonia la grande è un giudizio necessario perché con la sua prostituzione corrompeva la terra. È un giudizio necessario anche a causa del sangue dei discepoli di Gesù versato nella città e nel regno. Ogni vendetta in Dio è medicinale quando essa viene fatta nei suoi giudizi nel tempo. Diventa vendetta eterna, cioè punizione eterna, al momento della morte dell’uomo e anche il giorno della Parusia. Oggi, ai nostri giorni, il cristiano si è anche lui fabbricato il suo Dio. È un Dio fuori dei cardini della Divina Rivelazione e fuori anche di ogni verità contenuta nei Sacri Testi. Il Dio dei Sacri Testi è stato fuso e con i frutti di questa fusione il cristiano si è fatto il suo Dio. In questa fusione è incluso anche Cristo Gesù e lo Spirito Santo. Viene fuso il Dio Trinità e al suo posto esce dallo stampo il Dio unico. Cosa è in realtà questo Dio unico? È il pensiero dell’uomo innalzato a Dio per ogni altro uomo. Questo nuovo Dio è solo misericordia e se ne sta quieto, quieto nel suo cielo, senza alcuna relazione con la nostra storia. Quando poi la nostra storia si rivela un vero disastro, allora si innalzano preghiere perché ci ascolti. I cristiani farebbero bene a ricordarsi cosa è avvenuto sul monte Carmelo:

*Dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell’anno terzo: «Va’ a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra». Elia andò a presentarsi ad Acab. A Samaria c’era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore; quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, Abdia aveva preso cento profeti e ne aveva nascosti cinquanta alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. Acab disse ad Abdia: «Va’ nella regione verso tutte le sorgenti e tutti i torrenti; forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli, e non dovremo uccidere una parte del bestiame». Si divisero la zona da percorrere; Acab andò per una strada da solo e Abdia per un’altra da solo.*

*Mentre Abdia era in cammino, ecco farglisi incontro Elia. Quello lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo: «Sei proprio tu il mio signore Elia?». Gli rispose: «Lo sono; va’ a dire al tuo signore: “C’è qui Elia”». Quello disse: «Che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore, tuo Dio, non esiste nazione o regno in cui il mio signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano: “Non c’è!”, egli faceva giurare la nazione o il regno di non averti trovato. Ora tu dici: “Va’ a dire al tuo signore: C’è qui Elia!”. Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab, egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non fu riferito forse al mio signore ciò che ho fatto quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, come io nascosi cento profeti, cinquanta alla volta, in una caverna e procurai loro pane e acqua? E ora tu comandi: “Va’ a dire al tuo signore: C’è qui Elia”? Egli mi ucciderà». Elia rispose: «Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a lui». Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu colui che manda in rovina Israele?». Egli rispose: «Non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. Perciò fa’ radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e con i quattrocento profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele».*

*Acab convocò tutti gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all’altra? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono quattrocentocinquanta. Ci vengano dati due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro dio e io invocherò il nome del Signore. Il dio che risponderà col fuoco è Dio!». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona!». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!». Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all’altra intorno all’altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un dio! È occupato, è in affari o è in viaggio; forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell’offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d’attenzione.*

*Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me!». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l’altare del Signore che era stato demolito. Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore; scavò intorno all’altare un canaletto, della capacità di circa due sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite quattro anfore d’acqua e versatele sull’olocausto e sulla legna!». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo!». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta!». Lo fecero per la terza volta. L’acqua scorreva intorno all’altare; anche il canaletto si riempì d’acqua. Al momento dell’offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore!». Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l’acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!». Elia disse loro: «Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi neppure uno!». Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Kison, ove li ammazzò.*

*Elia disse ad Acab: «Va’ a mangiare e a bere, perché c’è già il rumore della pioggia torrenziale». Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo; gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: «Sali, presto, guarda in direzione del mare». Quegli salì, guardò e disse: «Non c’è nulla!». Elia disse: «Tornaci ancora per sette volte». La settima volta riferì: «Ecco, una nuvola, piccola come una mano d’uomo, sale dal mare». Elia gli disse: «Va’ a dire ad Acab: “Attacca i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia!”». D’un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Izreèl. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse a Izreèl (1Re 18,1-46).*

Mai un Dio che non è Dio potrà ascoltare una sola preghiera. Il Dio che è Dio, il Dio che è il Dio vivo e vero, è il Dio che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, è Gesù Cristo Figlio Unigenito del Padre, è lo Spirito Santo, Colui che suscita la preghiera nei nostri cuori, è il Dio che vive dall’eternità per l’eternità nel suo mistero di unità e di trinità, l’unità è nella natura, la trinità è nelle persone. Non esiste altro Dio, né piccolo e né grande, né di un territorio o di un popolo e né dell’universo. Uno solo è Dio e questo unico e solo Dio Onnipotente è il solo Signore del cielo e della, il solo Giudice dei vivi e dei morti, perché Lui è il solo Creatore di ogni cosa, visibile e invisibile, è il solo Signore nel tempo e nell’eternità. Non esistono altri Dèi all’infuori di questo unico e solo Dio, che vive il suo mistero eterno di unità e di trinità, in una comunione eterna di amore.

**V 19,3** E per la seconda volta dissero: «Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!». Et iterum dixerunt alleluia et fumus eius ascendit in saecula saeculorum. kaˆ deÚteron e‡rhkan, ` Ἁλληλουϊά.: kaˆ Ð kapnÕj aÙtÁj ¢naba…nei e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

Ancora una volta questa moltitudine di voci celesti proclama i giusti giudizi del Signore, rendendo a Lui ogni gloria: *“Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli”*. Queste parole confermano che ormai per Babilonia, la grande, è stato decretato il giorno della fine e questo giorno verrà. È una condanna che infallibilmente si compirà. Lo attesta il suo fumo che sale nei secoli dei secoli. Questa voce infonde nei discepoli di Cristo Gesù una grande speranza. Viene rafforzata la loro fede nel loro Dio e Signore che è il solo Dio e Signore che governa il cielo e la terra. Se i giudizi del Signore sono tutti giustizia e verità, anche il loro martirio è giustizia e verità. Essi non sanno perché devono passare per il martirio. Sanno però che se il Signore lo permette, esso è giustizia e verità. Nella fede si accoglie il giudizio di Dio e nella fede lo si vive, allo stesso modo che nella fede Gesù ha accolto il giusto giudizio del Padre e lo ha vissuto consegnando tutto se stesso al mistero della sua passione e morte. Il giusto giudizio di Dio non è solo per i persecutori. È anche per i perseguitati. È questa la speranza ed è questa la fede dei discepoli di Gesù. Dio ha giudicato la mia vita e ha giudicato cosa giusta che io passi attraverso la via del martirio. Nella fede so che è la sola via possibile perché io raggiunga la vita eterna e ad essa mi consegno, abbandonandomi volontariamente. A nulla serve un martirio non vissuto nella fede che esso è il giusto giudizio di Dio sulla mia vita.

**V 19,4** Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo: «Amen, alleluia». Et ceciderunt seniores viginti quattuor et quattuor animalia et adoraverunt Deum sedentem super thronum dicentes amen alleluia. kaˆ œpesan oƒ presbÚteroi oƒ e‡kosi tšssarej kaˆ t¦ tšssara zùa, kaˆ prosekÚnhsan tù qeù tù kaqhmšnJ ™pˆ tù qrÒnJ, lšgontej, 'Am»n, ` Ἁλληλουϊά

Ora a questa voce della moltitudine celeste che grida che i giudizi del signore sono verità e giustizia, si uniscono i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi. Questi si prostrano e adorano Dio, seduto sul trono, dicendo: *“Amen, alleluia”.*  Dicendo *“Amen”*, essi sigillano con un sigillo di verità eterna che i giudizi del Signore sono tutti verità e giustizia. Mai il Signore ha fatto qualcosa che non sia frutto della sua sapienza eterna e della sua verità che sempre è da Lui vissuta nella divina carità. Dicendo “Alleluia”, continuano l’inno di lode, di benedizione, di esaltazione e di celebrazione verso il loro Dio e Signore. Chi è il Signore? È colui al quale va data gloria eterna, benedizione eterna, esaltazione eterna, santità eterna. Il nostro Dio è il Dio che va solamente lodato, magnificato, esaltato, benedetto, ringraziato, celebrato sempre e in ogni momento. Il suo cuore è sorgente solo di verità, giustizia, carità, misericordia, grazia, ogni altro bene. Dal suo cuore mai sgorgherà il male e mai l’ingiustizia.

**V 19,5** Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!». Et vox de throno exivit dicens laudem dicite Deo nostro omnes servi eius et qui timetis eum pusilli et magni. Kaˆ fwn¾ ¢pÕ toà qrÒnou ™xÁlqen lšgousa, A„ne‹te tù qeù ¹mîn, p£ntej oƒ doàloi aÙtoà, [kaˆ] oƒ foboÚmenoi aÙtÒn, oƒ mikroˆ kaˆ oƒ meg£loi.

Ora l’Apostolo Giovanni ascolta una voce che viene dal trono di Dio. Poiché viene dal trono di Dio è voce del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco cosa dice questa voce: *“Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli i grandi!”.* Chi deve essere lodato è il nostro Dio. Chi è il nostro Dio? È colui che siede sul trono. Il nostro Dio è l’Agnello Immolato. Il nostro Dio è lo Spirito Santo. Il nostro Dio è il Signore, il Creatore del cielo e della terra. Il nostro Dio che è il Dio del cielo e della terra, voi tutti, suoi servi, dovete lodare con lode eterna. Il nostro Dio voi che lo temete, piccoli e grandi, dovete lodare. Non ci sono altri Dèi da lodare, da benedire, da esaltare, da magnificare. Ecco tre esempi della lode che sempre deve salire al nostro Dio e Signore. La prima lode è della Vergine Maria. La seconda lode è di Cristo Gesù. La terza lode è dell’Apostolo Paolo. Queste tre lodi sempre devono sgorgare dal cuore di ogni discepolo di Gesù, per tutti i giorni della sua vita, senza interruzione.

**Lode della Vergine Maria:**

*Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,46-55).*

**Lode di Cristo Gesù:**

*25In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,25-30).*

**Lode dell’Apostolo Paolo:**

*Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria (Ef 1,3-14).*

Oggi dobbiamo affermare che il cristiano non può più lodare “Il nostro Dio”. Perché non lo può più lodare? Perché “Il nostro Dio” non è più il suo Dio. “Il nostro Dio “ da lui è stato declassato a Dio non più utile al mondo. Al mondo oggi sempre un altro Dio. Al mondo serve il Dio unico. Serve il Dio senza Parola, senza i suoi giusti giudizi, senza la sua verità eterna, senza la sua giustizia, senza la divina rivelazione. Al mondo serve oggi un Dio che è totalmente differente dal *“nostro Dio”.* Possiamo attestare che l’abbandono del *“Nostro Dio”* da parte dei cristiani o dei discepoli di Gesù provocherà una catastrofe così grande da superare infinitamente di più lo stesso diluvio universale. L’abbandono del “*nostro Dio*” condurrà il mondo, e prima di tutto la Chiesa, ad una idolatria e ad una immoralità mai conosciute prima. Già i segni di questa catastrofe stanno emergendo e nessuno, tranne il *“Nostro Dio”,* potrà intervenire per fermarla. Cambiare Dio è stata sempre la tentazione del popolo del Signore ed è anche la tentazione della Chiesa. Ecco cosa dice il Signore al suo popolo:

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore.*

***Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi, famiglie tutte d’Israele! Così dice il Signore: Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità?*** *E non si domandarono: “Dov’è il Signore che ci fece uscire dall’Egitto, e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora?”.*

***Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: “Dov’è il Signore?”. Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano.***

*Per questo intenterò ancora un processo contro di voi – oracolo del Signore – e farò causa ai figli dei vostri figli.*

***Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate, mandate gente a Kedar e considerate bene, vedete se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dèi? Eppure quelli non sono dèi! Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore.***

***Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua.***

*Israele è forse uno schiavo, o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata radendoti il capo. Non ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, al tempo in cui era tua guida nel cammino?*

*E ora, perché corri verso l’Egitto a bere l’acqua del Nilo? Perché corri verso l’Assiria a bere l’acqua dell’Eufrate? La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo Dio, e non avere più timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti.*

*Già da tempo hai infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: “Non voglio essere serva!”. Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna pregiata, tutta di vitigni genuini; come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda?*

*Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità. Oracolo del Signore. Come osi dire: “Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal”?*

***Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera e vagabonda! Asina selvatica, abituata al deserto: quando ansima nell’ardore del suo desiderio, chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano non fanno fatica: la troveranno sempre disponibile.***

*Férmati prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola inaridisca! Ma tu rispondi: “No, è inutile, perché io amo gli stranieri, voglio andare con loro”. Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano svergognati quelli della casa d’Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti.*

***Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra: “Tu mi hai generato”. A me rivolgono le spalle, non la faccia; ma al tempo della sventura invocano: “Àlzati, salvaci!”. Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino, se sono capaci di salvarti nel tempo della sventura; poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda!***

*Perché contendete con me? Tutti vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore. Invano ho colpito i vostri figli: non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione, fate attenzione alla parola del Signore! Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dov’è sempre notte? Perché il mio popolo dice: “Siamo liberi, non verremo più da te”?*

*Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore! Anche alle donne peggiori hai insegnato le tue strade. Sull’orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a scassinare! Eppure per tutto questo tu protesti: “Io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me”. Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: “Non ho peccato!”. Con quale leggerezza cambi strada? Anche dall’Egitto sarai delusa, come fosti delusa dall’Assiria. Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi; da loro non avrai alcun vantaggio (Ger 2,1-37).*

Perché solo il cristiano subisce la tentazione che lo spinge a cambiare Dio, mentre tutti gli altri uomini della terra subiscono la tentazione al contrario e cioè quella di non cambiare mai il loro Dio? “*Il nostro Dio”* è il solo Dio vivo e vero. Satana vuole conduce ad adorare un idolo, Così potrà mieterci tutti e condurci a bruciare con lui nell’inferno. Gli altri popolo da lui invece sono tentati a non passare al Dio vivo e vero. Perché altrimenti non potrebbe più mieterli. Oggi la Chiesa del Dio vivente ha deciso di dare un mano a Satana. Come lo ha fatto e come lo sta facendo? Dichiarando che ogni religione è via di salvezza. Facendo questa dichiarazione altro non ha fatto che dichiarare veri tutti gli Dèi delle nazioni. Altro non ha fatto che dichiarare Cristo Gesù non necessario per la salvezza del mondo. Mai Satana si sarebbe aspettato un aiuto così grande. È questo un aiuto con il quale la Chiesa consegna tutta se stessa e il mondo intero nelle mani di Satana. Oggi molti figli della Chiesa vanno gongolanti a causa di questa falsa profezia. Questa profezia è così falsa da superare tutte le false profezie nate nel mondo a partire dai tempi della prima donna e del primo uomo. Se i cristiani non rinsaviscono e non tornano nella retta lode del *“nostro Dio”*, le Babilonie si moltiplicheranno a dismisura sulla nostra terra. Anzi, ogni uomo diverrà una Babilonia e sedurrà gli altri suoi fratelli con le sue molteplici prostituzioni. Riascoltiamo la voce del Signore:

***Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore.***

Il peccato del cristiano di oggi non è solo grande, immenso più che l’estensione dell’intero universo, è oltremodo orrendo e mostruoso. Lui, che in Cristo, con Cristo e per Cristo è stato chiamato per debellare Satana, rinnegano Cristo, il suo Salvatore, si è fatto alleato di Satana e gli ha consegnato l’intera Chiesa e il mondo. Questo peccato ogni giorno aumenta e si ingrandisce con le sue sempre nuove e innumerevoli false profezie. Questo è oggi l’amore del cristiano per l’uomo: “*la sua sottrazione a Cristo e la sua consegna a Satana”*. Questo è anche l’amore per la Chiesa: *“la sottrazione al suo Sposo, Cristo Signore, per farla divenire una prostituta nel regno di Satana”.* Oggi si sta facendo della Chiesa una prostituta di Satana e del mondo e chi sta facendo questo è il cristiano. Quanto rivela Ezechiele della Donna di Dio è nulla in rapporto a ciò che oggi sta facendo il cristiano. Altro non ci resta che pregare Dio perché venga e anche la sua Chiesa conduca in un deserto infuocato per la sua conversione, al fine di tornare a rivestirsi della sua bellezza.

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.*

*Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.*

*Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misî al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.*

*Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di soave odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del Signore Dio.*

*Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi abomini e le tue prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio – ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta un’altura, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua condotta sfrontata.*

*Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo cuore – oracolo del Signore Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata sgualdrina! Quando ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che, invece del marito, accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.*

*Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro perché essi ti vedano tutta.*

*Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue, e riverserò su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli, demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni. Quando avrò sfogato il mio sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni – oracolo del Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri tuoi abomini.*

*Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo. Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –, tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco, questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l’indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini che hai commesso.*

*Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque, devi essere svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo le consolerà. Tua sorella Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio (Ez 16,1-63).*

*Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire loro: “Voi non siete popolo mio”, si dirà loro: “Siete figli del Dio vivente”.*

*I figli di Giuda e i figli d’Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Izreèl! Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”, e alle vostre sorelle: “Amata”.*

*Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione.*

*La loro madre, infatti, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: “Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande”.*

*Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: “Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso”.*

*Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d’argento e d’oro, che hanno usato per Baal. Perciò anch’io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità.*

*Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: “Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti”. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici.*

*La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me! Oracolo del Signore.*

*Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore –*

*mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome.*

*Ini quel tempo farò per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà al grano, al vino nuovo e all’olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata, e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, ed egli mi dirà: “Dio mio”» (Os 2,1-25).*

La Chiesa non solo ha cambiato Dio, il *“nostro Dio”*. Si è fatta alleata di Satana mettendo la sua volontà a principio della sua missione. La sua non è più missione di salvezza e di redenzione, ma di consegna e di abbandono della stessa Chiesa e del mono intero nelle mani di Satana. E tutto questo da esse è chiamato amore. Certo! È amore secondo il pensiero di Satana. Di certo non è amore secondo il pensiero di Dio.

**V 19,6** Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Et audivi quasi vocem turbae magnae et sicut vocem aquarum multarum et sicut vocem tonitruum magnorum dicentium alleluia quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens. kaˆ ½kousa æj fwn¾n Ôclou polloà kaˆ æj fwn¾n Ød£twn pollîn kaˆ æj fwn¾n brontîn „scurîn legÒntwn, ` Ἁλληλουϊά, Óti ™bas…leusen kÚrioj Ð qeÕj [¹mîn] Ð pantokr£twr.

Ritorna ora la voce della folla immensa del cielo. *“Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti”.* Questa voce attesta che ci troviamo dinanzi ad una vera teofania. Non è voce della terra. È voce che viene dal cielo. Lo attestano i segni del fragore e del rompo. Ecco cosa grida la voce proveniente dal cielo: *“Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente”*. Con la caduta di Babilonia la grande, il Signore ha attestato al mondo intero che solo Lui è il Signore, il Dio Onnipotente. Non esiste alcun altro Dio. Solo Lui è il Signore degli uomini e delle nazioni. Così Dio attesta di aver preso possesso del suo regno. In verità mai Lui era stato spodestato. Per spodestarlo occorrerebbe un Dio più grande di Lui. Ora noi sappiamo che solo “*Il nostro Dio”* è il solo vero Dio, il solo Dio vivo e vero dell’universo. Il solo Dio, il solo Signore, il solo Creatore. Dio è assiso sul suo trono dall’eternità per l’eternità. Lui scalza i potenti dai troni. Lui però mai è scalzato. Cristo Gesù, come vero Dio e vero uomo, ha preso possesso del suo regno con la sua gloriosa risurrezione e ascensione al cielo. Prima dell’incarnazione era sul suo regno come Verbo, come vero Figlio di Dio. Dopo l’Incarnazione è il Re del cielo e della terra come Verbo che si è fatto uomo. Come Verbo Incarnato, come Agnello trafitto ha preso possesso del suo regno al momento della sua ascensione al cielo. Anche per Gesù vale quanto è stato detto per il Padre. Mai Gesù è stato spodestato, perché nessuno è superiore a Lui, sia come Verbo ancora non incarnato e sia come Agnello Immolato e Risorto. Con la caduta di Babilonia la grande, Lui ha mostrato agli uomini e ai diavoli dell’inferno che solo Lui è il Signore e nessun altro è il Signore. La confessione che si fa nei cieli santi deve essere confessione che deve sempre innalzarsi nella Chiesa del Dio vivente. Ma come fa la Chiesa ad essere voce del cielo, voce proveniente dall’eternità, se si è fatta voce di Satana a servizio del suo regno? È questo oggi l’orrendo peccato della Chiesa: anziché essere voce dell’Agnello Immolato per la salvezza di se stessa e del mondo, è divenuta voce di Satana per la sua rovina eterna e per la rovina del mondo. Ecco il misfatto: da voce dell’Agnello a voce di Satana. Da voce di Dio a voce del mondo. Da voce di salvezza a voce di perdizione!

**V 19,7** Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: Gaudeamus et exultemus et demus gloriam ei quia venerunt nuptiae agni et uxor eius praeparavit se: ca…rwmen kaˆ ¢galliîmen, kaˆ dèswmen t¾n dÒxan aÙtù, Óti Ãlqen Ð g£moj toà ¢rn…ou, kaˆ ¹ gun¾ aÙtoà ¹to…masen ˜aut»n:

Così continua quella moltitudine di voci che vengono dal cielo, da Dio: *“Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta”.* Anche questo è un grido di profezia, di oracolo del Signore. Noi dobbiamo rallegraci, esultare, rendere gloria a Dio. Le nozze dell’agnello sono giunte. È verità. Si compirà questo sposalizio eterno. Quando però, nessuno lo sa. La profezia ci rassicura. Anche la sposa sarà pronta per questo sposalizio. Sappiamo che sarà uno sposalizio eterno che si celebrerà il giorno della Parusia. Ma sappiamo anche che Gesù ha generato la sua sposa nello Spirito Santo dal suo corpo trafitto, che giaceva inchiodato sulla croce, dopo la sua morte. Sappiamo anche che Gesù la sua sposa l’ha lavata nel suo sangue.

**Così il Salmo celebra le nozze del re con la sua sposa:**

*Al maestro del coro. Su «I gigli». Dei figli di Core. Maskil. Canto d’amore. Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per sempre. O prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante. Cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce sono acute – sotto di te cadono i popoli –, colpiscono al cuore i nemici del re. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre; scettro di rettitudine è il tuo scettro regale. Ami la giustizia e la malvagità detesti: Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Di mirra, àloe e cassia profumano tutte le tue vesti; da palazzi d’avorio ti rallegri il suono di strumenti a corda. Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.*

*Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore: rendigli omaggio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d’oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi; dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate; condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai prìncipi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni; così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre (Sal 45,1-18).*

**Ecco il momento in cui Gesù ha generato e partorito la sua Chiesa per opera dello Spirito Santo:**

*Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto (Gv 19,25-37).*

**Ecco cosa rivela l’Apostolo Paolo sulla Chiesa di Cristo Gesù nella Lettera agli Efesini:**

*Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.*

*Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità (Ef 4,1-16).*

*Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. (Ef 5,25-33).*

Fino al giorno della Parusia è la sposa, nello Spirito Santo, che deve formare la sposa a Cristo Gesù attraverso sempre l’aggiunta di nuovi membri al corpo del Signore Gesù. Non solo. Ma anche aiutando ogni altro membro a crescere nella più alta santità, santità che altro non è se non la perfetta conformazione di ogni membro al suo Capo che è Gesù Signore. Oggi è divenuto impossibile compiere e l’una e l’altra opera. Non c’è più santificazione, perché si vuole una Chiesa inclusiva nella quale ognuno può entrare e rimanere con il suo peccato. **Viene meno così la missione santificatrice della Chiesa.** Ad ognuno è già stato garantito il paradiso, che creda o non creda, che viva o che non viva il Vangelo. **Viene meno così la missione di governo della Chiesa.** Essa non deve più condurre il gregge alle sorgenti della vita eterna. Infine poiché ormai ogni religione è stata proclamata via di vera salvezza, **viene meno la missione evangelizzatrice e sacramentale della Chiesa**. Neanche il Vangelo va più insegnato. **Viene meno cosa la missione di insegnamento dei divini misteri**. Il giorno delle nozze dell’Agnello è venuto. Di certo verrà. Oggi però è la stessa sposa che si sta redendo non sposa e che sta operano per la consegna della sposa di Cristo a Satana, perché sia sua sposa nell’eternità. Gesù mai sposerà una chiesa arcobaleno e mai una chiesa fucsia, mai una chiesa circolare e mai un chiesa la cui origine è il cuore di Satana. Lui sposerà solo quella Chiesa che giorno per giorno nasce dal suo cuore trafitto sulla croce e oggi il suo cuore trafitto è il cuore dei suoi martiri per rimanere fedeli a Lui, alla sua Parola, al suo Vangelo, ad ogni suo Comandamento. Questa chiesa che oggi si vuole dal cuore di Satana, questa che sta consegnando a Satana se stessa e con essa il mondo intero, mai Gesù la potrà fare sua sposa. Ha scelto Satana. Che sposi Satana per l’eternità! È verità che va affermata, proclamata, gridata con ogni fermezza e franchezza di Spirito Santo. Questa Chiesa che sta consegnando, che ha già consegnato se stessa e il mondo nelle mani di Satana mai potrà essere la sposa di Cristo Signore. Chi lavora per Satana attesta di essere la sposa di Satana. Chi lavora per Cristo secondo la volontà e i comandi di Cristo, attesta di essere la Chiesa di Cristo e Cristo con essa celebrerà le nozze eterne. Ognuno pertanto scelga se essere Chiesa di Cristo Gesù o se essere chiesa di Satana. Ognuno avrà ciò che avrà scelto. La scelta è personale. Chi ha scelto di essere vera Chiesa di Cristo non può scegliere si essere chiesa di Satana. Chi ha scelto di essere chiesa di Satana, sappia che sposerà satana per l’eternità, a meno che non rinneghi Satana, si converta e diventi vera Chiesa di Cristo Gesù. Se anche un papa, un cardinale, un vescovo, un presbitero, un diacono, un cresimato, un battezzato, dovessero scegliere oggi o domani di essere chiesa di Satana, tu, cristiano, mai dovrai seguire il loro esempio. Tu, cristiano, devi rimanere Chiesa di Cristo Gesù, rimanendo nel suo Vangelo e nell’obbedienza ad ogni sua Parola. Sappi, cristiano, che solo la Parola di Gesù è vera profezia. Tutte le altre sono falsa profezia, falso oracolo, falsa promessa. Da tute queste parole che escono dal cuore di Satana tu, cristiano, ti deve dissociare manifestando al mono intero che la tua scelta è solo Cristo.

**V 19,8** le fu data una veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le opere giuste dei santi. et datum est illi ut cooperiat se byssinum splendens candidum byssinum enim iustificationes sunt sanctorum. kaˆ ™dÒqh aÙtÍ †na perib£lhtai bÚssinon lamprÕn kaqarÒn: tÕ g¦r bÚssinon t¦ dikaièmata tîn ¡g…wn ™st…n.

La veste di lino puro e splendente è data alla sposa che è pronta per celebrare le nozze eterne con l’Agnello. Ora viene rivelato cosa è la veste di lino puro e spendente: sono le opere giuste dei santi. Quali sono opere giuste dei santi e quali opere non giuste? Le opere giuste sono tutte quelle opere che sono purissima obbedienza alla Parola di Cristo Gesù, obbedienza sempre vissuta sotto mozione dello Spirito Santo, obbedienza illuminata dalla purissima verità sempre dello Spirito Santo. Tutto ciò che non è obbedienza alla Parola di Cristo Gesù non è opera giusta. Tutto ciò che non è vissuto per mozione dello Spirito e secondo la sua purissima verità, non è opera giusta dei santi. La sposa di Cristo Gesù dovrà presentarsi dinanzi al suo sposo allo stesso modo che si è presentato dinanzi al Padre Cristo Gesù. Cristo Gesù si è presentato al Padre con una obbedienza fino alla morte e ad un morte di croce, sempre mosso dallo Spirito, sempre da Lui condotto, sempre da Lui illuminato con la sua purissima verità, verità che è contenuta in ogni Parola scritta per Gesù dal Padre e contenuta nella Legge, nei Profeti, nei Salmi. Oggi, noi, avendo privato tutta la Parola del Signore della sua verità divina ed eterna e al suo posto avendo introdotto in essa le falsità di Satana, manchiamo di questa veste di lino puro e splendente. Non possiamo celebrare le nozze eterna con l’Agnello. Siamo nudi e non vestiti. Dovrebbero riflettere tutti coloro che svuotano di ogni verità la Parola di Dio. Come si veste il cristiano? Oggi il cristiano si sta vestendo da nemico della croce di Cristo.

Quando ci si veste da nemici della croce di Cristo? Ma prima ancora: Chi è il nemico della croce di Cristo? Nemico della croce di Cristo non è il pagano che si rifiuta di credere in Cristo, nel suo Vangelo, nel suo mistero di morte e di risurrezione, nel suo nome, solo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Nemico della croce di Cristo è il cristiano, il discepolo di Gesù, che vive in modo contrario al Vangelo, anzi si abbandona ad una immoralità così immorale da non riscontrarsi neanche tra i pagani. Ecco cosa rivela l’Apostolo Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi: *“Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione simile! Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità” (1Cor 5,1.8).* Quest’uomo è nemico della croce di Cristo perché getta fango di falsità sulla croce santissima di Gesù Signore. Dalla croce, Gesù ha versato il sangue e l’acqua che creano la vita nuova. Quest’uomo attesta al mondo intero l’inutilità di quel sangue e di quell’acqua. Dichiara che essi sono inefficaci. Non possiedono nessuna forza di sanificare. Per quest’uomo nessun altro uomo crederà nella verità del sangue e dell’acqua. Vedendo lui, tutti penseranno che a nulla serve divenire discepoli di Gesù.

Oggi vi è un modo più sofisticato, più scientifico, più diabolico, frutto di una modalità nuova di leggere e di interpretare la Scrittura. Si è nemici della croce di Cristo dichiarando, per la via di una moderna ermeneutica e di una aggiornata esegesi, la non esistenza del peccato. Moderna ermeneutica e aggiornata esegesi hanno creato una nuovissima antropologia secondo la quale l’uomo deve seguire i suoi impulsi, perché è negli impulsi che la sua vita si vive. Reprimere gli impulsi sarebbe disumano. Poiché gli impulsi della carne sono tutti impulsi di peccato, essi vanno dichiarati non più peccato e per questo viene in aiuto a questo nuovo uomo la nuova esegesi e la nuova ermeneutica. È così oggi abbiamo una molteplice varietà di veri cristiani: abbiamo **il cristiano adultero, il cristiano divorziato, il cristiano sodomita, il cristiano lussurioso, il cristiano che convive non solo con la moglie del padre, ma anche con la figlia e la sorella, il cristiano capace di ogni calunnia, il cristiano dalla falsa testimonianza, il cristiano ladro, il cristiano rapinatore, il cristiano omicida, il cristiano che vive di ogni forma di superstizione, il cristiano superbo, il cristiano avaro, il cristiano goloso, il cristiano invidioso, il cristiano accidioso, il cristiano mercante di uomini, il cristiano sfruttatore dei suoi fratelli, il cristiano violento.** Per ogni specie di vizio e di peccato abbiamo un particolare cristiano. Per questo cristiano la sua coscienza è monda, purissima, senza alcuna trasgressione, senza nessun peccato, senza alcuna imperfezione.

Siamo oltre ciò che rivela l’Apostolo Paolo nella Lettera ai Romani: *“Uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia”.* Oggi non abbiamo alcun soffocamento. Non esiste semplicemente il peccato per il cristiano. Il cristiano è riuscito a liberarsi anche dall’idea che qualcosa possa essere male morale. **Non essendoci più il peccato neanche abbiamo bisogno di un redentore. Ecco l’altro motivo che rende il cristiano nemico della croce di Cristo: la dichiarazione di uguaglianza di tutte le religioni esistenti sulla terra. Senza il peccato, siamo tutti uguali per natura. Poiché tutti senza peccato, possiamo anche costruire sulla terra la fratellanza universale. Poiché senza peccato possono commettere qualsiasi ingiustizia: posso innalzare la falsità a purissima luce, l’odio a santissimo amore. Ma posso anche dichiarare la verità tenebra e odio l’amore purissimo. Nulla mi è vietato.** Qualsiasi cosa io faccio è un bene per la Chiesa e per l’umanità. Tutto questo è avvenuto perché si è costruita la Scrittura Santa portatrice di verità non consegnate ad essa dallo Spirito Santo. **Anzi le verità della Scrittura Santa sono state abrogate. Al loro posto è subentrato il pensiero dell’uomo fatto passare come purissima rivelazione. Privando la Scrittura della sua verità, anche la croce di Cristo abbiamo privato della sua verità. Siamo divenuti nemici della croce di Gesù Signore.**

La Chiesa oggi sta vivendo uno dei moment più tristi e difficili della sua vita. Satana ha deciso di fare di essa la sua sposa e sta lavorando notte e giorno con tutte le sue schiere perché questo sposalizio si possa celebrare. Schiere di Satana sono tutti quei discepoli di Gesù che si sono trasformati in nemici della croce di Cristo e combattono mettendo in campo ogni loro forza e ogni loro autorità per consegnare la Chiesa e il mondo a Satana. Finora la consegna è stata abbondantissima. Dalle premesse dobbiamo giungere alla conclusione che domani sarà ancora più abbondante, ancora più ricca. Diciamo questo perché ormai ci si sta mobilitando per chiudere per sempre la bocca a coloro che portano la parola del cielo sulla terra, per dare di diritto di parola solo a quelli che portano sulla terra la parola di Satana, attingendola dall’inferno.

**V 19,9** Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». Et dicit mihi scribe beati qui ad cenam nuptiarum agni vocati sunt et dicit mihi haec verba vera Dei sunt. Kaˆ lšgei moi, Gr£yon: Mak£rioi oƒ e„j tÕ de‹pnon toà g£mou toà ¢rn…ou keklhmšnoi. kaˆ lšgei moi, Oátoi oƒ lÒgoi ¢lhqinoˆ toà qeoà e„sin.

Chi ora parla e pronuncia la beatitudine è l’angelo, che è sempre voce del cielo. Ecco cosa l’angelo dice all’Apostolo Giovanni: *“Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello”.* Nel Libro dell’Apocalisse vi sono ben sette beatitudini. Eccole una dopo l’altra, a iniziare dalla prima e finendo all’ultima. Le presentiamo tutte e sette con un breve commento.

***Prima beatitudine: Beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia.*** *“Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino”* (Ap 1,1-3).

La speranza del cristiano è Cristo Gesù, il Vincitore sulla morte, il Risorto, l’Agnello che fu immolato, ma che ora è vivo ed è il Signore e il Giudice di ogni storia e di ogni evento. Il cristiano, se vuole perseverare nella fede e nella carità, deve perennemente attingere la speranza in Lui, che viene per fare nuove tutte le cose e in questa novità di luce eterna, di salvezza, di redenzione, avvolge anche ogni suo discepolo per conformarlo, con la grazia del suo Santo Spirito, alla sua carità crocifissa e gloriosa.

È facile divenire cristiani. È sufficiente un atto di pentimento, di ravvedimento, una volontà di conversione, la fede al Vangelo, l’immersione nel sacramento del Battesimo e la nuova creatura nasce per opera dello Spirito Santo. Difficile è rimanere, perseverando sino alla fine, compiendo il percorso della testimonianza a Cristo Signore, nella confessione della fede in Lui in ogni evento e dinanzi ad ogni uomo. È difficile perché occorre rivestirsi quotidianamente non solo di un amore grande verso Gesù e il Cielo tutto, ma anche di una fede ricca di tutta la verità sul mistero di Cristo, aggiornata perennemente dallo Spirito Santo in ogni sua parte e nella sua pienezza.

L’Apocalisse è l’aggiornamento della fede che Giovanni fa alla Chiesa del suo tempo, nel riflesso di una luce più pura, più splendente sulla carità e la speranza cui ci chiama Gesù Signore. È la rivelazione nella sua verità più piena e perfetta del mistero di Cristo Gesù, della sua vittoria, del suo trionfo su ogni potenza del male, vittoria che non è solo sua, ma di ogni suo discepolo. È la profezia che Cristo non è stato il Vincitore sulla morte, ma che è il Vincitore su ogni morte, su ogni afflizione, su ogni tristezza. È la manifestazione che la storia è croce e solo passando attraverso di essa con tutta la fede e la carità che sono in Gesù è possibile pervenire alla gloria eterna del cielo.

L’Apostolo Giovanni scrive questo Libro per i cristiani immersi nella croce della storia. La storia per loro è persecuzione, esilio, sofferenza, dolore, tristezza, lutto, lacrime, morte. Essi sono chiamati ad una fede più grande in Cristo Gesù, il Perseguitato, ma il Vincitore della storia nel corpo, nello spirito e nell’anima, costituito ora da Dio Signore e Giudice di essa, nello splendore della sua gloriosa risurrezione. È Lui la speranza del cuore, il conforto della mente, la forza della volontà, il coraggio dell’animo, la luce dell’intelligenza, la fortezza e il vigore per la perseveranza. Solo guardando secondo verità all’Agnello Immolato, ora Risorto, è possibile compiere il percorso della storia fino in fondo e arrivare nel Cielo.

Cristo Gesù, contemplato nella sua piena luce di Croce e di Vita gloriosa, di apparente sconfitta e di trionfo eterno, di Signore e di Giudice del mondo, che accoglie i suoi che assieme a Lui hanno perseverato nella verità e nella fede a prezzo della loro vita, riaccende nei suoi seguaci la fede e la carità e li spinge ad andare avanti, a proseguire il viaggio, a lasciarsi anche loro uccidere dalla storia, come ha fatto il loro Maestro e Signore, perché dalla loro morte una più grande vita sorga sulla terra e una gloria più splendente li avvolga nel cielo. L’Apocalisse ci è stata data per leggere in essa Cristo, comprendere il suo mistero, compierlo tutto, sino alla fine. La scienza e la conoscenza nello Spirito Santo di questo mistero è la forza della nostra carità, del nostro amore per Gesù; è il vigore che ci spinge a seguirlo, portando anche noi la nostra croce.

Cristo Gesù deve essere dato alla mente, perché sia donato al cuore secondo la pienezza della verità e della luce che lo avvolge. La debolezza del cristianesimo è debolezza del non dono di Cristo. Oggi Cristo non è più conosciuto nella sua vera identità, è come ignorato. La forza del cristiano è la vera, attuale, aggiornata dallo Spirito Santo conoscenza del mistero del suo Signore; è la luce che si espande nella mente credente dal Volto Crocifisso e Risorto di Gesù, il solo vero Vincitore della storia.

Lo Spirito Santo, nella sua luce eterna di verità che conosce ogni cosa, ha visto il pericolo di un cristianesimo senza più la forza che nasce in esso dalla conoscenza piena e perfetta di Cristo e ha voluto insegnarla, rivelarla, completarla in ciò che ancora mancava in sapienza e in intelligenza. Spetta ora al cristiano leggerla, custodirla nel cuore, compierla nella sua vita. La profezia è la rivelazione piena della verità di Gesù nella quale ogni realtà diviene vera, se si fa compimento dell’unico mistero di morte e di vita.

***Seconda Beatitudine. Beato chi è vigilante.*** *“Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andar nudo e lasciar vedere le sue vergogne”* (Ap. 16,15).

La vigilanza è la via della vita. Solo essa fa sì che il cristiano possa conservare le sue vesti di verità e di grazia e non venga a trovarsi svestito, nudo. La vigilanza è nella fede, nella verità. Il cristiano deve stare molto attento. Satana, il suo avversario di sempre, di tutti i suoi giorni sulla terra, va alla sua conquista. Lo fa mettendo nel suo cuore *“altre parole”:* non vere, bugiarde, non di Dio; parole non di vita, bensì di morte eterna. La sua è *“pastorale”* di falsità, di menzogna, di travisamento della verità, di inganno. Lui è il padre della menzogna e cadono nella sua rete di morte tutti coloro che abbandonano la Parola di Dio, vedendo nelle *“altre parole”* una via migliore per accedere alle sorgenti del pieno possesso del proprio essere. Costoro non sanno che le *“altre parole”* contengono solo morte. Esse mai potranno dare vita. La potenza della “pastorale” di satana è la sua parola di inganno.

La potenza della “pastorale” della Chiesa è, invece, la Parola di Dio, di Cristo Gesù, che gli Apostoli guidati dallo Spirito Santo conoscono nella verità sempre più piena e, secondo questa pienezza ogni giorno più splendente, la offrono al mondo intero, perché nella Parola non solo rimangano, ma anche crescano, sull’esempio di Gesù Signore che cresceva in età, sapienza e grazia. Anche la Chiesa deve crescere in sapienza e grazia. Può crescere, se la *“pastorale del dire”* in essa è perfetta. Chi tra i suoi figli, compresi i teologi e i ministri della Parola, si lasciano condurre fuori della verità di Cristo e insegnano la falsità, tutti costoro sono strumenti per la rovina dei credenti.

È cosa ordinaria in una situazione di persecuzione, di forte dolore fisico, o morale, lasciarsi conquistare il cuore da ogni falsità. In tali circostanze è facile cadere nell’abbandono della verità, non perseverare più sulla via di Cristo e del compimento in noi della sua Parola. Quando situazioni di forte tentazione sorgono in seno alla Chiesa di Dio e il rischio dell’abbandono della Parola si fa reale, è obbligo di coscienza di tutti i cristiani, ma in modo del tutto singolare di quanti sono ministri della Parola, iniziare una vera, autentica, forte *“pastorale del dire”.* In questi frangenti diviene urgente centuplicare la vigilanza, ognuno per la sua parte di responsabilità.

Il combattimento non si vince con *“la pastorale del fare”*, si vince con *“la pastorale del dire”*. È con lo splendore della verità che bisogna aggredire la menzogna di satana, è con la potenza del Vangelo che bisogna distruggere la fortezza di falsità che lui costruisce attorno a tutti coloro che sono caduti. Opporgli *“la pastorale del fare”* e pensare con essa di distruggergli *“la sua pastorale del dire”* è l’errore che precipita i cristiani nella fossa della perdizione eterna già su questa terra. In cielo e in terra, nell’eternità e nel tempo la battaglia si combatte con la Parola di Dio. Vince chi è capace di immettere la Parola del Vangelo nei cuori. Se si dona una parola di falsità, il cuore andrà nella falsità, se invece si immette la Parola di verità, la Parola della verità di Cristo, il cuore da questa verità potrà essere attratto, conquistato, illuminato, sanato, custodito, condotto in una verità sempre più grande.

Oggi nella Chiesa del Dio vivente è in vera crisi *“la pastorale del dire”*. Si potrebbe affermare che questa è assai carente, considerato che la stragrande maggioranza dei cristiani non ha più nel cuore il pensiero di Cristo Gesù. L’apostolo Giovanni scrive l’Apocalisse per ricordare ai cristiani il mistero di Cristo, per rimettere nel loro cuore la luce della verità di Dio in un momento di tenebra e di confusione che stava sorgendo in molte anime a causa della persecuzione, ma soprattutto a motivo della falsità che con arroganza e strapotere andava alla loro conquista. Egli ci insegna così che chi vuole essere strumento di vita eterna deve iniziare dalla Parola, dalla predicazione, dall’annunzio, dal dono della verità. Chi vuole la salvezza del cristiano deve far sì che lui abbia nel cuore sempre la vera fede. Se la vera fede esce da un cuore, si è già caduti nelle tenebre. Bisogna rimettere nel cuore la verità, che è il principio primo della vigilanza cristiana.

Non basta predicare, né scrivere. Questo lo fa anche satana. La differenza tra noi e satana non è nei mezzi, i mezzi sono uguali, anzi i suoi sono più potenti, più universali, raggiungono tutti e sempre. Noi potremmo copiare anche i suoi mezzi, ma per essere a suo servizio, se non ci decidiamo che l’unica differenza tra noi e lui è la verità, è il mistero di Cristo, è il Vangelo della salvezza, conosciuto e compreso alla luce dello Spirito Santo. Il Vangelo, la Parola di Dio, la verità fa la differenza, non una cattedra di teologia, neanche una qualsiasi altra forma di insegnamento: solenne, poco solenne, ordinario, straordinario.

***Terza Beatitudine; Beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore.*** *“Poi udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono”* (Ap. 14,13).

Muoiono nel Signore coloro che hanno perseverato nelle prove di Cristo sino alla fine. La prova è la persecuzione. Sono coloro che hanno testimoniato la loro appartenenza a Cristo Gesù, disprezzando, come Lui, l’ignominia della croce per compiere la volontà del Padre in una obbedienza sigillata con il proprio sangue, santificata con la morte, purificata sino alla perfezione.

Muoiono nel Signore tutti quelli che avendo scelto Cristo come unica fonte di verità, unica regola e norma di carità, hanno fatto della loro vita un servizio di obbedienza a Dio, amandolo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto se stessi, conformemente alla legge delle beatitudini; hanno saputo e voluto unire mirabilmente i due comandamenti della carità: quello verso Dio e quello verso il prossimo, amando Dio e il prossimo alla stessa maniera in cui li ha amati Cristo Gesù: con un amore di obbedienza fino alla morte di croce.

Morire nel Signore, per avere la vita eterna, è la vocazione di ogni cristiano, di ogni uomo. Ogni uomo deve essere chiamato a morire nel Signore. Nessuno può morire nel Signore, se non vive nel Signore, se non fa della Parola di Gesù l’unica norma, regola, legge, comandamento, via su cui incamminare i propri passi. È il compimento della Parola di Gesù l’opera del cristiano e questa Parola va osservata sino alla fine, a prezzo del proprio sangue. Il sangue, se richiesto, deve essere il sigillo eterno alla nostra obbedienza, al nostro amore, al nostro servizio. La morte nel Signore è vera se vera è stata la vita nel Signore; se la Parola di Cristo Gesù è stata da noi scelta e osservata come unica verità della nostra esistenza sulla terra.

Oggi sulla stessa nozione di salvezza in campo teologico regnano confusione, ambiguità, caos. Alcune cose che si dicono sono la negazione stessa della verità e dei contenuti della salvezza. La negazione risiede in una sola cosa: nell’aver separato la salvezza eterna dalla salvezza nel tempo, dall’aver dichiarato salvezza solo quella eterna e inutile per l’uomo quella sulla terra.

È questo l’errore che è a fondamento di ogni altra confusione, assieme all’altro che fa del cristianesimo una regola morale e non più teologica e cristica. Si separa la verità e la moralità dalla fede; soprattutto si divide la salvezza dell’uomo da Cristo e non si annunzia che la salvezza deve essere vera nel tempo per essere vera salvezza nell’eternità. La salvezza nel tempo è vera, se è per Cristo, con Cristo, in Cristo.

Cristo, oggi, è la Chiesa, il suo Corpo mistico. La salvezza deve essere per l’opera della Chiesa, nella Chiesa, con la Chiesa. Solo così potrà essere vera, altrimenti non è pienezza e perfezione di salvezza. Fuori di Cristo nessun uomo mai potrà raggiungere la perfezione cui lo chiama la Parola della vita, il Vangelo della grazia e della verità. Quando si dichiara nulla la salvezza nel tempo per proclamare una salvezza eterna per tutti, si distrugge la verità nei cuori e nella mente, si dichiara inutile la Parola del Vangelo in ordine alla nostra vita, si dice semplicemente che non c’è bisogno di nessun cambiamento sulla terra, di nessuna conversione, di nessun cammino di santità, di nessuna via di ascesi.

L’apostolo Giovanni ci dice oggi che: solo quanti hanno accolto la Parola di Gesù e in essa sono vissuti e morti entreranno nel regno dei cieli; la salvezza deve essere nel tempo, se si vuole ricevere in eredità quella eterna; non può esserci alcuna distinzione tra Cristo e il cristiano. Cristo è entrato nella gloria del cielo, nella risurrezione del suo corpo, per la sua obbedienza sigillata con il sangue versato. L’uomo, chiamato a realizzare Cristo nella sua vita, con la grazia di Cristo, che perennemente lo fortifica e lo accompagna, dovrà anche lui compiere l’obbedienza di Cristo sino alla fine, osservando ogni sua Parola, al fine di ottenere la gloria che attualmente brilla nel corpo glorioso del Signore.

Proclamare l’esigenza della salvezza nel tempo significa: gridare l’urgenza della conversione e della fede al Vangelo perché si faccia della Parola di Gesù la verità unica e sola della propria vita; portare e immettere nella storia la stessa santità di Cristo, il suo amore, la sua verità, la sua speranza. Il cristiano è chiamato a manifestare al mondo la straordinaria potenza della salvezza che Cristo gli ha procurato e questa divina potenza è la trasformazione della sua vita.

Cristo è venuto per la salvezza nel tempo: per farci vivere da figli di Dio oggi; per costituirci suoi servi fedeli; per manifestare al mondo che è possibile abbandonare l’idolatria, la concupiscenza, la trasgressione dei comandamenti, i vizi e ogni altra imperfezione morale, piccola o grande, per iniziare un vero cammino di perfezione nell’amore. Per amare bisogna liberarsi da ogni peccato.

***Quarta beatitudine: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello!*** *“Allora l'angelo mi disse: Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello! Poi aggiunse: Queste sono parole veraci di Dio”* (Ap 19,9).

Il banchetto è preparato nel cielo. Le nozze sono quelle del Figlio dell’uomo con ogni anima, chiamata a divenire sposa di Cristo Gesù, sposa spirituale, mistica, per formare con Lui un solo spirito, una sola vita, per tutta l’eternità, per essere avvolta dalla sua risurrezione. Questa vocazione dell’uomo è fin dall’eternità. Dio vuole l’uomo ad immagine del Suo Figlio Unigenito, incarnato, morto, risorto, asceso nella gloria del cielo, assiso alla Sua destra. Lo vuole in tutto a Lui conforme, nella vita, nella morte, sulla terra e nel cielo.

Le nozze dell’Agnello sono lo sposalizio di Cristo con l’anima che accoglie la sua proposta d’amore e inizia quel lungo cammino di purificazione, di ascesi, di liberazione dal peccato che dovrà portarla a divenire in tutto simile al suo Sposo eterno e divino. Lo Sposo è stato sulla terra ricco di misericordia, di amore, di pietà, di compassione. La sposa impegnerà tutti i suoi giorni a ricolmarsi anche lei di misericordia, di pietà, di compassione, di carità. Anche lei, come il suo Sposo divino, farà della sua vita un’offerta al Padre per la redenzione dell’umanità. Lei è stata tutta redenta e santificata dal suo Sposo, al suo Sposo offre la vita, perché ne faccia un’oblazione per la redenzione del mondo.

Il suo Sposo è vissuto facendo della volontà del Padre il suo cibo quotidiano. Al Padre ha reso la più grande gloria perché lo ha dichiarato l’unico Dio e Signore della sua vita, cui va ogni obbedienza e solo a Lui. Tutti gli altri sono creature, non Dio; agli altri va il nostro amore, la nostra carità, la nostra misericordia. Principio e fonte della nostra giustizia è solo il Padre celeste. Solo la sua Parola è la nostra legge d’amore, di verità, di compassione, di pietà, di giustizia.

Nella sua superbia l’uomo non tollera che ci sia un Dio sopra di lui; nella sua arroganza prende il posto di Dio e decide che ogni altro uomo gli debba adorazione, obbedienza, servizio come a Dio. Chi vuole partecipare alle nozze dell’Agnello, celebrare il matrimonio eterno con Gesù Signore, deve rinnegare l’obbedienza all’uomo, per concederla solo a Dio. Il suo sì alla Parola deve essere in tutto simile a quello di Cristo Gesù: di rinunzia e di offerta dell’intera vita, per farne un sacrificio d’amore e di adorazione, di glorificazione dell’unico Dio e Signore, del Padre di Cristo Gesù.

Il nostro Salvatore, il nostro Sposo è vissuto sulla terra annunziando, proclamando, vivendo tutta la Parola del Padre, invitando ogni uomo alla conversione e alla fede al Vangelo, mostrandogli la bellezza della via della luce e della verità sulla quale Egli camminava. La sposa dell’Agnello trasformerà la sua vita in una testimonianza a Cristo e al Padre suo. Farà questo non solo vivendo il Vangelo tutto intero, ma anche annunziando e proclamando, ricordando e dicendo ad ogni uomo la bellezza della Parola di Cristo Gesù. Lo farà manifestandola compiuta nella sua vita, la dirà mostrando a tutti l’esemplarità di una vita evangelica libera da concupiscenza, superbia, vanagloria, arroganza, maldicenza, prepotenza, schiavitù e ogni altro vizio.

È beato colui che partecipa alle nozze dell’Agnello, perché queste nozze sono l’essenza, la finalità, lo scopo, la vocazione della sua vita. Sposando l’Agnello di Dio l’anima si ritrova, vive, si eternizza, è pienamente se stessa, si ricolma di gaudio, di verità, di carità, di tutta la santità del suo Sposo eterno. Sposando l’Agnello Immolato l’anima esce eternamente dalla condizione di schiavitù nella quale il peccato l’ha inabissata, ed entra nella libertà eterna del suo essere. L’anima vive, se è in Cristo; muore se è senza di Lui. L’anima è sempre senza di Cristo quando lo rinnega, non lo testimonia, non lo confessa, si vergogna di Lui; quando dinanzi ad una persecuzione sceglie la vita del corpo e abbandona il suo Sposo per sempre.

Ogni abbandono di Cristo è morte eterna, se non è seguito dal pentimento, dalle lacrime della penitenza e della conversione, dalla purificazione, dalla testimonianza pubblica, come pubblico è stato il rinnegamento e l’abbandono di Lui. L’apostolo Giovanni vede molti cristiani esposti alla tentazione dell’abbandono di Cristo a motivo della perdita del loro corpo che la fede in Lui comportava. A tutti costoro dice di perseverare nella testimonianza, di non temere coloro che uccidono il corpo, di non aver paura di dare la vita a Cristo, di sigillare la loro fede con il sangue, di seguire il loro Sposo sino alla fine.

Chi ha la forza di seguire Cristo fin sulla croce, sulla croce celebra con Cristo il suo sposalizio eterno e l’anima entra per sempre nel banchetto della vita. Tutti gli altri che hanno rinnegato Cristo e che lo hanno abbandonato a motivo della scelta di conservare la vita del corpo, lo perderanno per tutta l’eternità, saranno nella morte per sempre.

***Quinta Beatitudine: Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione.*** *“Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni”* (Ap 20,6).

Con il peccato un veleno di morte entrò nel cuore dell’uomo, uccise l’anima alla grazia, lo spirito alla verità, il corpo alla vita. La tentazione prima conquistò lo spirito dell’uomo, dallo spirito penetrò nell’anima, dall’anima i suoi effetti nefasti si riversarono interamente sul corpo, fino a ridurlo in cenere.

Il processo della salvezza non può essere se non percorrendo lo stesso itinerario. Allora lo spirito fu nutrito di falsità, di menzogna, di inganno, ora la Parola di Cristo lo nutre di verità, di giustizia, di conoscenza santa della Volontà del Padre. Attraverso lo spirito, la verità entra nel cuore; la grazia e la forza dello Spirito Santo lo toccano e lo muovono ad accogliere la verità, a rinnegare la falsità che dimora in esso, a liberarsi da ogni forma di idolatria e di menzogna, a pentirsi di ogni peccato, ad iniziare un vero cammino di fede, nella Parola che genera alla vita di Dio.

Messa nel cuore la Parola vera, è necessario attingere il perdono e la grazia dal Nuovo Albero della vita soprannaturale ed eterna, santa e immacolata, di carità e di giustizia, di comunione con Dio e con i fratelli. Il Nuovo Albero, la Nuova Vita è Cristo Gesù. La Vita Eterna è Lui ed è per Lui, in Lui, con Lui. Nella rigenerazione battesimale siamo costituiti nuove creature, figli adottivi del Padre, Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo, eredi del Cielo trasformati dalla gloriosa risurrezione di Gesù.

La vita di Cristo, che diviene nostra vita nella conversione, nella fede al Vangelo, nel pentimento, nel rinnegamento di noi stessi, nella sequela di Gesù, portando la croce sino alla fine, è il vero principio della nostra risurrezione. Risorge la nostra anima alla grazia, il nostro spirito alla verità, il nostro corpo alla virtù, alla santità. È questa la prima risurrezione. È la risurrezione che è seme, germoglio della seconda: quella dell’ultimo giorno, quando il nostro corpo sarà chiamato dal sepolcro, dalla cenere, sarà trasformato e ridato all’anima. L’uomo sarà nuovamente ricomposto nella sua persona e sarà nella gloria del Cielo, nella luce di Cristo che splende nel Suo corpo risuscitato e glorioso.

A questa seconda risurrezione non si può accedere, se non si è compiuta dentro di noi la prima. Quanti la operano nella loro persona, vivono da sacerdoti per il nostro Dio e Signore. Vivono cioè alla stessa maniera di Cristo Gesù. Fanno della loro vita un sacrificio, un’offerta, un olocausto, una consumazione d’amore in onore della gloria del Padre, per dare testimonianza alla Sua Signoria, per rendere credibile il Suo nome su tutta la terra.

I mille anni non sono un numero matematico, sono invece un numero simbolico. La Chiesa regnerà nel tempo, per tutta la durata della storia, nella misura in cui sarà capace nei suoi figli di operare questa prima risurrezione. È vana ogni appartenenza alla Chiesa che non diventi prima risurrezione. È infruttuosa l’opera di quella Chiesa che predica una morale, che vuole una giustizia più perfetta tra gli uomini, una socialità a misura d’uomo, ma lascia l’uomo nella morte, perché non risuscita il suo spirito alla verità del Vangelo, la sua anima alla forza rinnovatrice e santificatrice della grazia, il suo corpo alla potenza di vita che possiedono le virtù e l’allontanamento da ogni vizio e da ogni idolatria.

Il regno della Chiesa nel tempo – sono questi i mille anni – deve essere vissuto operando la prima risurrezione dell’uomo. Chi non lavora perché questa risurrezione sia perfetta, non compie la finalità della Chiesa, non vive la missione di Cristo Gesù. Il cristiano che si abbandona alla falsità, che vive nel vizio, che lascia il suo corpo nel male, che cade nella tentazione, che non persevera nella prima risurrezione, vive un cristianesimo di morte. La sua non è vera risurrezione, perché il peccato milita nelle sue membra.

L’apostolo Giovanni vive in un tempo in cui il cristiano è fortemente tentato dalla persecuzione a rinnegare Cristo Gesù, ad abbandonare la via della verità, della grazia, ad immergersi nell’idolatria, nei vizi e nei peccati di prima. A questo cristiano tentato Giovanni dice di stare attento. Lo ammonisce perché non ritorni nella morte dalla quale il Signore lo aveva liberato. Si ritorna nella morte ogni qualvolta si abbandona la via della verità e si abbraccia la menzogna. Tutti costoro che ritornano nella morte perdono l’eredità eterna, la seconda risurrezione: quella del loro corpo nel corpo glorioso del Signore Gesù. Costoro non possono essere più sacerdoti per il nostro Dio, non possono più offrire il loro corpo in sacrificio gradito al Signore per la loro risurrezione eterna e perché una più grande grazia di redenzione si riversi nel mondo. Costoro sono semplicemente nella morte che li condurrà alla morte eterna.

***Sesta Beatitudine; Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro.*** *“Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro”* (Ap 22,7).

Lo Spirito Santo ha manifestato all’Apostolo Giovanni il mistero di Cristo in tutta la sua potenza di vittoria sulla disobbedienza della creatura. Ogni sofferenza che un uomo infligge ad un altro uomo è frutto del suo peccato, generato in lui dalla superbia, dall’egoismo, dall’odio, dalla concupiscenza degli occhi e della carne che hanno conquistato il suo cuore, a causa della seduzione di satana da cui si è lasciato ingannare. Né l’uomo, né satana possono vincere Cristo. Questi hanno un potere limitato, circoscritto. Possono condurre alla croce, ma non hanno potere dopo la morte, se questa è vissuta nell’obbedienza di Gesù.

Cristo è il Vincitore di ogni regno di questo mondo. Egli ha l’ultima parola di vita sulla terra e nel cielo e non tarderà a manifestare la sua potenza, la sua gloria, la sua vittoria, a rivelare il suo nome ad ogni creatura. Egli verrà presto e il suo presto è la stessa brevità del tempo. Il tempo è quell’attimo che ci è concesso di vivere su questa terra perché noi testimoniamo la verità su Dio e sull’uomo, la verità però che ci ha rivelato Cristo Gesù e che la Chiesa ci annunzia in tutto il suo splendore di carità, di fede, di speranza. Il tempo ci è stato dato nella sua brevità perché noi aderiamo a Cristo e facciamo della sua Parola l’unica lampada che guida i nostri passi verso il suo regno glorioso e santo nei cieli.

Il tempo è breve. Cristo sta per venire. Viene per portarci con sé, per introdurci nel suo regno eterno. Il prezzo che bisogna pagare è uno solo: sottoporsi alla croce e alla morte che il regno delle tenebre scatena contro chi si fa discepolo di Gesù Signore. Il prezzo è la sequela sino alla fine, rinnegando noi stessi e la nostra stessa vita, consegnata a Dio come testimonianza, manifestazione della sua gloria, rivelazione della sua Signoria su di noi. Il prezzo è lo stesso che dovette pagare Gesù. Egli si sottomise al peccato dell’uomo, lo prese sulle sue spalle, lo portò sulla croce e lo vinse con il suo amore, la sua fede, la sua speranza nel Padre dei cieli. Il cristiano assume anche lui il peccato del mondo, lo carica sulle sue spalle, lo porta sulla croce, si fa inchiodare da esso. È questo l’unico modo per vincere il peccato.

Lo Spirito del Signore ha rivelato a Giovanni la via della vita. Essa è tutta contenuta nel mistero di Cristo, nella sua verità. È contenuta anche nello svelamento della potenza del principe di questo mondo, che si scatena sulla terra per la rovina dei credenti ma senza poterli vincere, perché la fede in Cristo e nella sua vittoria, lo sguardo su Cristo il Crocifisso, l’Agnello Immolato, contemplato ora nella gloria del cielo, nella Città di Dio, nella Santa Gerusalemme, avvolto di gloria e di splendore, di onore divino ed eterno, fa sì che il discepolo di Gesù consegni anche lui la vita alla morte per riceverla da Cristo nuova, gloriosa e immortale.

Il cristiano è beato se mantiene fisso il suo sguardo sulla parola della verità e della fede. Cristo Gesù è la sua verità, la sua fede, la sua verità sulla terra e nel cielo. Cristo Gesù sulla terra è il Crocifisso, nel Cielo è il Signore vittorioso, glorioso, il Re immortale, il Signore dei signori, il Giudice di tutti i re della terra. Anche il cristiano, se vuole seguire fedelmente Gesù, se vuole entrare nel regno della luce eterna, deve sapere che sulla terra sarà crocifisso come il suo Signore. Lui manterrà lo sguardo fisso su Gesù e vedrà nella croce la gloria, nella morte la vita, nell’umiliazione l’esaltazione, nell’ignominia un nome eterno, nel disprezzo onore e gloria che mai avranno fine.

Senza retta fede è facile cadere nella tentazione che spinge il cuore a conservare la vita sulla terra, ma con la sua perdita eterna. Se invece avrà sempre una fede pura, vera, santa nel mistero di Cristo, il cristiano di sicuro imiterà il suo Maestro e Signore, si consegnerà alla persecuzione, accetterà anche i flagelli e la morte allo stesso modo di Cristo, la sua croce si coprirà di vita eterna, i suoi flagelli saranno per lui motivo di gloria imperitura.

Le parole profetiche dell’Apocalisse sono la manifestazione del mistero di Cristo, la presentazione della sua verità, anche la rivelazione della potenza del male, fuoco che satana sprigiona sulla terra a motivo della sua invidia che vuole la rovina dei credenti. Egli non sa però che è proprio in ragione di questa sua invidia che l’uomo raggiungerà la più alta gloria nel cielo, se saprà vedere dietro ogni forma di morte la gloria che risplende ora sul volto di Gesù Signore.

La forza del cristiano è la sua fede; la fede è il mistero di Cristo. Quando il mistero di Cristo non brilla dinanzi agli occhi del cristiano, questi rovinosamente sarà conquistato dalla tentazione e facilmente abbandonerà la retta via. Non ci vuole una grande persecuzione. Basta a volte una semplice parola perché si rinneghi Cristo e si abbandoni la via della vita.

***Settima Beatitudine, Beati coloro che lavano le loro vesti.*** “Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolàtri e chiunque ama e pratica la menzogna!” (Ap 22,14-15).

Sono queste le parole dell’ultima beatitudine contenuta nel Libro dell’Apocalisse. È un’esortazione e insieme un severo monito ai discepoli di Gesù perché continuino a perseverare nell’amore e nella pazienza del loro Maestro e Signore. Essi sono invitati a lavare le loro vesti. Il Signore sta per venire e dovrà trovarli mondi di giustizia e di santità.

Nessuno può entrare nel regno dei cieli con le vesti immonde, macchiate di peccato. Nella sala del banchetto, o nel giardino di Dio, per gustare il frutto dell’albero della vita, possono entrare solo coloro che hanno le vesti candide, splendenti, fresche di giustizia. Non è sufficiente aver vissuto ieri una vita di santità, di bontà, di verità, di grazia, di giustizia, di ogni virtù.

Bisogna che nella verità e nella carità di Cristo si perseveri sino alla fine, in modo da presentarsi, ognuno, dinanzi a Dio puro, santo, immacolato, rivestito di giustizia, di obbedienza, di compimento della divina volontà. Per questo ognuno è invitato a verificare il suo stato spirituale, a curare il candore della sua anima, la purezza del suo spirito, la rettitudine della sua coscienza, la fermezza della volontà, la costanza della sua decisione di andare fino in fondo nella testimonianza da rendere a Gesù Signore.

Ognuno ha nelle proprie mani la sua sorte eterna. Ognuno è posto dinanzi al mistero della sua volontà, della sua scelta, della sua opzione. La vita è il tempo della scelta e fino all’ultimo istante è sempre possibile accogliere la grazia di Dio e passare dalla menzogna, dalla falsità, dalla superbia, dalla concupiscenza, dall’idolatria alla vera adorazione di Dio vivendo conformemente alla sua Parola. Senza questo passaggio non sarà mai possibile entrare nel giardino di Dio e inebriarsi di vita eterna.

Ognuno può anche scherzare con la Parola del Signore, prenderla alla leggera, deriderla, interpretarla in modo erroneo, falso, bugiardo, può dire il contrario di ciò che essa dice al fine di giustificare ogni peccato e ogni trasgressione della legge. Oggi, nel tempo della storia, tutto si può fare della Parola del Signore. La si può credere, non credere, accogliere, non accogliere, rifiutare, accettare, viverla, non viverla, viverla a metà, in modo superficiale, trasformarla svuotandola del suo reale contenuto di verità, di carità, di fede, di speranza.

La Parola del Signore si compie in ogni sua parte, sulla terra e nel cielo, nel presente e nell’eternità. Essa è la porta per entrare nel regno dei cieli e se le nostre vesti non sono state tutte ed interamente lavate nell’acqua della Parola di Dio, se da essa il nostro cuore non è stato trasformato e la nostra anima non è stata santificata, se i nostri pensieri non sono stati conformati ad essa, le porte del regno saranno inesorabilmente chiuse. Nessuno le potrà mai varcare, se non è rivestito di tutta la santità che la Parola ci annunzia e ci rivela.

È questo il mistero tremendo del giudizio di Cristo alla fine del nostro tempo. È questo giudizio che fa avere ai santi timore della morte. Loro sono santi e temono il giudizio di Dio, il giudizio che potrebbe escluderli per sempre dal suo regno di gloria. Che cosa dobbiamo dire noi che non siamo nella santità della Parola, noi che spesso giochiamo con la Parola, ci divertiamo con essa, la trattiamo a seconda dei nostri gusti e delle nostre tendenze? Noi che la Parola trascuriamo, annulliamo, vanifichiamo, sostituiamo con la nostra parola, secondo la quale tutto è possibile, tutto è consentito, tutto alla fine sarà avvolto dalla misericordia di Dio?

La beatitudine, l’ultima dell’Apocalisse, ci ammonisce a fare presto. Gesù sta per venire e sempre Egli viene per chiamare qualcuno a presentarsi per il giudizio. Poiché la venuta del Signore è sempre vicina, la Parola della profezia ci invita a purificare le nostre vesti nel sangue dell’Agnello, a lavarli nella sua grazia, nella sua verità, nella sua santità. Possiamo anche vivere da idolatri, da impuri, da peccatori, la scelta è nostra. Ma dobbiamo saperci anche assumere le conseguenze eterne, la non entrata nel giardino di Dio, la non possibilità di gustare dell’albero della vita, la nostra perdizione eterna.

Ognuno deve darsi premura a compiere il cammino della sua perfezione. Deve affrettarsi al perfezionamento della propria santificazione. Cristo dovrà trovarci nella più grande santità. La mediocrità, la tiepidezza, il lassismo, il minimalismo, la rinuncia alle virtù, la mancanza di verità non ci consentiranno di varcare la soglia del Paradiso. Cristo non ci riconoscerà come suoi se non ci troverà vestiti della sua verità, della sua santità, del suo amore, della sua croce, della sua morte, della sua obbedienza.

Sono beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello, perché il banchetto è eterno e la festa è anch’essa eterna. Dobbiamo aggiungere che il nostro Dio vuole che tutti siano invitati a questo banchetto eterno. Oggi però la Chiesa non solo non invita più, molti suoi figli gridano che neanche si deve invitare. Al banchetto dell’Agnello, dicono, si partecipa perché si è uomini, non perché si è cristiani. Ecco la tristissimo condizione spirituale in cui stanno precipitando moltissimi discepoli di Gesù: si comportano da veri nemici della croce di Gesù Signore. Hanno già privato la Scrittura Santa di ogni verità.

Cosa dice invece l’angelo all’Apostolo Giovanni? Ecco le sue parole. *“Poi aggiunse: Queste parole di Dio sono vere”.*  Quali parole dono vere? Quelli che lui ha appena proferito, ma anche tutte le altre parole proferite nei Sacri Testi della Scrittura. In essa ogni Parola è profezia che sempre si compia. Si è compiuta ieri, si compie oggi, si compirà domani, si compirà nell’eternità. Sappiamo che della Parola di Dio neanche uno iota rimarrà senza compimento. Tempo ed eternità attestano e attesteranno che ogni Parola di Dio è purissima verità. In essa non c’è neanche un atomo di falsità. Beato chi ha fede e trasforma la sua fede in purissima obbedienza.

**V 19,10** Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia». Et cecidi ante pedes eius ut adorarem eum et dicit mihi vide ne feceris conservus tuus sum et fratrum tuorum habentium testimonium Iesu Deum adora testimonium enim Iesu est spiritus prophetiae. kaˆ œpesa œmprosqen tîn podîn aÙtoà proskunÁsai aÙtù. kaˆ lšgei moi, “Ora m»: sÚndoulÒj soÚ e„mi kaˆ tîn ¢delfîn sou tîn ™cÒntwn t¾n martur…an 'Ihsoà: tù qeù proskÚnhson. ¹ g¦r martur…a 'Ihsoà ™stin tÕ pneàma tÁj profhte…aj.

L’Apostolo Giovanni si prostra ai piedi dell’angelo per adorarlo. Nella nostra santissima fede l’adorazione o la prostrazione si dona solo al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Alla Vergine Maria va data una particolare venerazione detta *iperdulia*. Agli Angeli e ai Santi si dona una venerazione che è detta *dulia*. L’angelo sa di non essere Dio e prontamente dice all’Apostolo Giovanni: *“Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù!* Si noti bene chi è servo del Signore? Servi del Signore sono gli angeli. Servi del Signore sono tutti coloro che custodiscono la testimonianza di Gesù. Cosa è la testimonianza di Gesù? È la purissima fede in Lui, che è il solo nome nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Ecco in cosa consiste per noi la testimonianza di Gesù. L’abbiamo manifestato in due precedenti riflessioni. Di certo giova rileggerle ancora una volta.

**Prima riflessione: Gesù, il Differente.** Gesù è il Differente Eterno, Soprannaturale, Divino e Umano. È il Differente da tutto ciò che è esistito, esiste, esisterà sulla terra e nei cieli. È il Differente nella Parola, nell’Insegnamento, nel Comando, È il Differente per Redenzione, Giustificazione, Salvezza, Mediazione, Rivelazione, Vita eterna, Verità, Grazia, Luce, Risurrezione. È il Differente da ogni Profeta, Re, Sacerdote venuti prima di Lui nel Popolo del Signore. È Il Differente da Mosè, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Giovanni il Battista. È il Differente nella Preghiera. È il Differente sulla Croce e nella Risurrezione. È il Differente nel Tempo e nelle Eternità. È differente nella Gloria e nella Signoria. È il Differente per Cuore, Mente, Pensieri. È il Differente perché Lui è. Gli altri non sono. È il Differente per Natura e per Missione. La Differenza è la sua Essenza e Natura.

Che l’uomo non creda nella verità di Cristo Gesù è realtà. La fede dipende dall’accoglienza della Parola annunziata, predicata, insegnata. Ma che non creda il cristiano, pone seri problemi. Manca di coerenza tra ciò che dice di essere e ciò che professa. Che poi il cristiano stesso rinneghi Cristo Gesù, attesta che vi è stato in lui un regresso dalla luce nelle tenebre, dalla verità nella falsità, dalla giustizia nell’ingiustizia, dalla sapienza nella stoltezza. Se a questo regresso aggiunge anche la collaborazione con ogni forza contraria a Cristo per la sua cancellazione dalla storia e da ogni vita, allora si è passati nel tradimento. Sempre è tradimento quando si consegna Gesù a quanti lo vogliono crocifiggere, toglierlo di mezzo. Se infine gli stessi cristiani sono i crocifissori di Gesù, allora si è volontà diabolica e satanica.

Gesù non è paragonabile con nessuna realtà esistente. Non esiste un Angelo che possa mettersi alla pari con Lui. Gesù dell’Angelo è il Creatore e il Signore, così come è il Creatore e il Signore di ogni uomo. Lui è il solo generato Dio prima di tutti i secoli. Lui è il solo Figlio Unigenito del Padre che si è fatto carne. Lui non è un uomo che si è fatto Dio. Di questi uomini la terra è stata e sarà sempre piena. Lui invece è il solo vero Dio che si è fatto vero uomo e in eterno vive come vero Dio e vero uomo. Come ogni uomo è stato da Lui creato per volontà del Padre, nello Spirito Santo, così ogni uomo dovrà essere da Lui redento e giustificato per volontà del Padre, nello Spirito, non però fuori di Lui, ma per Lui, con Lui, in Lui, divenendo suo vero corpo, sua vera vita, per essere manifestazione della sua vera vita in mezzo ai suoi fratelli.

Gesù è il Necessario eterno dell’umanità. È il Necessario infinitamente più che l’ossigeno, l’acqua, il pane. Più che il sole e le stelle. Più che il mare e le piante. Più che gli alberi e gli animali. Più che ogni altra creatura che è stata data all’uomo per alimentare la sua vita. Quando ci si separa da questo Necessario eterno, si sta male. Lo spirito è senza luce, la mente senza verità, il cuore senza amore, l’anima senza vita. Il corpo avverte questa mancanza e terribilmente soffre. Cerca la vita dove essa mai potrà trovarsi perché solo Cristo Gesù è la vita dell’uomo. Si compie quella parola data da Dio a Geremia: “Il mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva e va a dissetarsi presso cisterne screpolate che contengono solo fango”. È Cristo la sorgente dell’acqua che zampilla di vita eterna. Ma l’uomo preferisce le cisterne di fango.

Si compie anche l’altra parola, data da Dio ancora a Geremia: “Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità” (Ger 2,7). Sempre l’uomo farà della terra un deserto, se non accoglie Cristo Gesù, il solo che dona l’acqua che trasforma il deserto in giardino e fa degli alberi secchi delle piante che danno il frutto ogni mese. È oltremodo grande il mistero di Cristo Gesù. Peccato che i discepoli del Signore oggi ne hanno fatto uno alla pari, uno simile ad ogni altro uomo. E così il Crocifisso e il pirata sono la stessa cosa. La Santità e la Verità incarnata e il peccatore, il falso, il bugiardo, il menzognero sono la stessa cosa. Il Dio Risorto e chi giace nella morte sono la stessa cosa. Terrorista, delinquente, omicida dei suoi fratelli e Colui che ha dato la vita per redimere l’uomo sono la stessa cosa.

Il cristiano per onestà intellettuale, per rispetto a milioni e milioni di martiri e di confessori della verità di Cristo, deve astenersi da tali aberrazioni. Non può dire che sono la stessa cosa i martiri di Cristo che sono stati privati della vita facendo solo il bene e i carnefici dell’umanità che privano la vita agli altri facendo il male e in più giustificandolo in nome di una verità inesistente. Il male è eternamente male. Il bene è eternamente bene. Gesù passò sulla terra operando solo il bene. Mai ha conosciuto il male, neanche in un suo pensiero recondito. Lui passò beneficando tutti coloro che erano afflitti da ogni infermità, malattia e sofferenza. A tutti ha offerto la sua vita eterna. Tutti ha aiutato perché accogliessero la sua luce. Anche da Crocifisso ha operato solo il bene, donando a tutto il suo perdono e chiedendo per essi perdono al Padre.

Tutto potrà domani divenire inutile all’uomo. Questo mai potrà dirsi di Cristo. Si toglie Gesù dalla vita di un uomo, se ne fa una macchina di peccato e di morte. Una macchina che sa solo distruggere la verità, spegnere la luce, oscurare la carità, nascondere la vera misericordia. Se ne fa una macchina capace di dichiarare verità anche le più mostruose falsità. Anche i genocidi da questa macchina di peccato sono dichiarati progresso e civiltà. Se l’uomo da macchina per la morte vuole divenire persona per la vita deve accogliere Cristo, che è la sorgente eterna della sua vita. La storia lo attesta. Sempre chi ha accolto Gesù e si è lasciato guidare da Lui, camminando di fede in fede e di verità in verità, è divenuto per i suoi fratelli un costruttore di vita. Quanti lo hanno rifiutato sono rimasti nelle tenebre della morte.

Urge una immediata convinzione nello Spirito Santo. Gesù non è un uomo come tutti gli altri uomini e neanche un Dio come tutti gli altri dèi che vengono adorati in questo mondo. Gesù è il solo dono del Padre, cioè del Creatore e Signore di tutto l’universo visibile e invisibile, del cielo e della terra, delle cose e dell’uomo, per mezzo del quale l’umanità, che è nella morte, può ritornare nella vita, dal peccato può passare alla grazia, dalle tenebre dalla luce, dalla perdizione alla salvezza. Gesù è il solo che può strappare l’uomo, ogni uomo, dalla schiavitù e ricondurlo nella vera libertà. Chi vuole ritornare ad essere vita, luce, grazia, verità, giustizia, santità, amore, misericordia, speranza, perdono, pace, riconciliazione, non solo deve credere in Cristo, ma deve anche divenire con Lui un solo mistero, una cosa sola, un solo corpo.

Tutto viene da Lui e per Lui. Tutto si vive in Lui e con Lui. In Lui e con Lui significa nel suo corpo che è la Chiesa. È questa la vera fede: smettere di essere da noi e iniziare ad essere di Cristo, in Lui, con Lui, per il ministero di grazia e verità della Chiesa. È questa la vera fede: passare in Cristo, con Lui, per Lui, da una vita senza senso, priva di vero significato, colma di vanità, stoltezza e insipienza, consumata dalla futilità, dal nulla e da ciò che non dura e non vale, ad una vita intessuta di fede, speranza, carità: virtù che ci fanno veramente liberi di vivere dalla potenza dell’amore del Padre, dalla forza risanatrice e rigeneratrice della grazia di Cristo, dalla luce e dalla verità dello Spirito Santo. Che ogni uomo della terra possa vivere questa purissima verità del suo Signore, Salvatore, Redentore. Ogni vita vissuta nella luce di Cristo è vita che crea speranza in molti altri cuori. È vita che fa la differenza da ogni altra vita vissuta da chi non possiede la vera fede nel suo Signore e Cristo. La Madre di Dio ottenga a tutti di entrare in questa verità, senza mai distaccarsi dall’Autore di ogni vita.

**Seconda riflessione: Cristo Gesù il Necessario Eterno e Universale.** Lo Spirito Santo, attraverso le Scritture Profetiche del Nuovo Testamento, rivela che l’unità di tutta la creazione può e deve compiersi solo in Cristo, con Cristo, per Cristo. Ogni essere chiamato all’esistenza dal suo Creatore e Signore si compone di miliardi di atomi e di molecole. Questi miliardi di atomi e di molecole trovano la loro unità nell’essere stati chiamati all’esistenza da Dio per un fine ben preciso da realizzare. Tutto l’universo poi si compone di miliardi e miliardi di esseri. Dove trovano tutti questi esseri la loro unità perché diano compimento al fine scritto in essi dal loro Signore? Nella sapienza, nella luce, nella verità del Verbo per mezzo del quale essi sono stati creati. Così dicasi di ogni singolo uomo e di tutta l’umanità. Ogni singolo uomo trova la sua unità e il fine da portare a realizzazione e a compimento anche lui nella sapienza, nella verità, nella luce, nella vita, nella grazia che è del Verbo e che per il Verbo è stata a lui partecipata per creazione. Ma anche tutto il genere umano trova la sua unità e il suo fine sempre è solo nella sapienza, nella luce, nella verità del Verbo e con il Verbo, per opera del quale esso è venuto e viene all’esistenza.

Se si toglie Cristo dall’universo sia visibile che invisibile, esso perde la sua unità ed anche il fine per cui è stato creato. Così dicasi anche dell’umanità. Se essa si separa da Cristo, si disgrega in se stessa perché si priva della sapienza, verità, luce di Cristo, nel quale e con il quale sempre dovrà esistere. Mentre l’universo inanimato obbedisce a Cristo per una legge scritta in ogni atomo e molecola del suo essere, l’uomo deve obbedire a Cristo attraverso l’ascolto della Parola che gli manifesta non solo la luce, la sapienza, la vita, ma anche il fine della sua esistenza. Questa va vissuta sempre perché il fine di essa venga raggiunto. Non appena infatti l’uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza, subito il suo Creatore gli ha manifestato il fine per cui è stato fatto e questo fine è essenza del suo essere. Fine ed essenza nell’uomo sono una stessa cosa. Se il fine non viene raggiunto per disobbedienza al comando ricevuto, l’essenza non vive, è nella morte. Tentato e sedotto dal serpente l’uomo ha voluto farsi dalla sua volontà. Non solo non si è fatto, in più è precipitato nella morte ed è stato avvolto dalla stoltezza e dalle tenebre.

Il Libro del Siracide così rivela la creazione dell’uomo: “Il Signore creò l’uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni vivente infuse il timore dell’uomo, perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Ricevettero l’uso delle cinque opere del Signore, come sesta fu concessa loro in dono la ragione e come settima la parola, interprete delle sue opere. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza e d’intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare loro la grandezza delle sue opere, e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. Loderanno il suo santo nome per narrare la grandezza delle sue opere. Pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita, affinché riconoscessero che sono mortali coloro che ora esistono. Stabilì con loro un’alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!» e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo” (Sir 17,1-14). Mirabile e perfetta rivelazione!

Nel passaggio per disobbedienza dalla luce, dalla vita, dalla sapienza alle tenebre, alla morte, alla stoltezza, l’uomo si è frantumato nella sua unità. Persa l’unità nel suo essere, egli non potrà più realizzare il fine per cui è stato creato. Si è separato in modo irreversibile dal suo Creatore e dalla creazione. Tutta l’umanità in Adamo è stata frantumata nella sua unità in modo irreversibile. L’uomo non è nelle condizioni di ricomporsi in unità e neanche l’umanità intera è nelle condizioni di ricomporsi in unità. Il Padre celeste ha deciso con Decreto eterno e universale che il suo Verbo, Colui per mezzo del quale l’uomo è stato creato, fosse anche Colui per mezzo del quale l’uomo ritornasse nella sua unità. Non solo. Il Padre ha deciso sempre con Decreto eterno e universale che l’unità dell’uomo con ogni altro uomo si compisse non solo per mezzo di Cristo, ma in Lui e con Lui. Come? Divenendo ogni uomo corpo di Cristo, vita della sua vita, carne della sua carne, sangue del suo sangue, cuore del suo cuore, volontà della sua volontà, sapienza della sua sapienza, verità e luce della sua verità e della sua luce. Tutto questo si realizza in Cristo, per Cristo, con Cristo, mediante la fede in Cristo e l’opera ininterrotta dello Spirito Santo, il quale ha la missione di conformare ogni uomo, attraverso i sacramenti che la Chiesa celebra, a Cristo, per essere vita della sua vita. Questo è il Decreto eterno e universale del Padre, del Creatore e del Signore dell’uomo: “Ogni uomo deve ricomporsi in unità divenendo parte del corpo di Cristo, vivendo la vita di Cristo nel suo corpo. Vivendo la vita nel proprio corpo, ognuno deve chiamare ogni altro uomo perché si lasci formare corpo di Cristo per divenire ed essere parte del corpo di Cristo, corpo del suo corpo”. Se questo Decreto eterno e universale del Padre viene disatteso, disprezzato, ignorato, manomesso, alterato, trasformato, nessuna unità potrà mai compiersi.

Noi possiamo anche proporre, per la ri-creazione e realizzazione dell’unità del singolo uomo e dello stesso genere umano, “decreti da noi pensati, immaginati, ideati, elaborati con la sapienza che viene dalla carne”. Rimangono però sempre progetti sulla carta. Nessun progetto, che prescinde dal Decreto eterno e universale del nostro Dio, Signore, Creatore e Padre, si potrà mai realizzare. Se si potesse realizzare, il Decreto eterno e universale del Padre sarebbe ininfluente, non necessario, non obbligatorio per ogni uomo e per tutti gli uomini. Neanche sarebbe necessario per l’intera creazione. Invece lo Spirito Santo rivela per bocca degli Apostoli di Cristo Gesù e di ogni altro suo Agiografo, che il Decreto eterno e universale del Padre è immodificabile in eterno. A nessun uomo e neanche agli Angeli del cielo è dato di dichiarare nullo quanto il Padre ha stabilito nella sua divina ed eterna benevolenza. Questo significa che se noi dichiarassimo nullo il Decreto eterno e universale del Padre, condanneremmo la creazione, l’uomo e l’umanità intera ad una frammentazione dalla quale non c’è ritorno. Ogni frammentazione è morte. Non si raggiunge il fine. Mai lo si potrà raggiungere. Senza Cristo l’uomo rimane frantumato in eterno. Ogni frantumazione non produce vita, ma morte. Ecco fin dove può giungere la morte nella frantumazione: “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 1,18-32). Quadro assai fosco, non però solo di ieri, ma di oggi, di domani, di sempre. Questo sa produrre l’uomo frantumato. Oggi però tutto questo quadro per legge degli uomini viene dichiarato amore, dignità, diritto, elevazione della persona umana. Secondo la Rivelazione nella quale noi crediamo con fede risoluta e ferma, questa legge degli uomini è ingiusta e iniqua, perché eleva il male morale a diritto per ogni uomo. Ciò però non significa che noi abbiamo licenza per disprezzare gli uomini che fanno della legge degli uomini il loro vessillo, prostrandosi in adorazione come fosse il loro nuovo Dio. Il cristiano è colui che nulla disprezza, ma per tutti offre la sua vita perché chi vuole possa convertirsi e lasciarsi ricreare dallo Spirito Santo nella sua unità di origine, anzi in una unità ancora più grande. Il cristiano mai potrà approvare una legge degli uomini che disprezza ed oltraggia la Legge del Signore, Dio, Creatore, Salvatore e Padre di ogni uomo.

Questa è però la nostra fede. Questo quadro assai fosco ci ammonisce: nessuno pensi che nella frammentazione dell’uomo gli elementi disgregati vivano l’uno accanto all’alto come le molecole della farina assieme alle altre molecole nello stesso sacco. Se questo fosse possibile, avremmo una umanità che giace nella morte, nelle tenebre, nella stoltezza, ma in modo sereno. Si è nello stesso otre e in esso si rimane. Invece nulla di tutto questo. Nell’otre dell’uomo ogni molecola si erge contro ogni altra molecola per divorarla. Nell’otre dell’umanità l’uomo si erge contro l’uomo, i popoli contro i popoli, le nazioni contro le nazioni. Possiamo ben dire che l’otre nel quale l’umanità si è calata è fatto di fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze. La storia ogni giorno ci mostra che noi tutti siamo in questo otre. Noi invece pensiamo, stoltamente, da ciechi nello spirito, che siano sufficienti le nostre leggi, le nostre filosofie, le nostre antropologie, le nostre scienze umane e naturali perché nell’otre vengano modificate le molecole degli uomini e dei popoli. Se le nostre leggi potessero cambiare l’istinto di peccato dell’uomo anche in una milionesima parte, allora Cristo Gesù non sarebbe in modo assoluto il Necessario eterno e universale. Una parte dell’uomo si sottrarrebbe alla sua grazia, luce, verità, giustizia, parola, santità. Senza Cristo, senza la sua grazia, senza la sua verità, senza la sua mediazione neanche un atomo dell’uomo si potrà mai ricomporre in unità.

Ogni giorno la storia altro non fa che parlarci dei nostri fallimenti. Ma ognuno di noi però pensa che sia stato l’altro a sbagliare strategia, scienza, legge da scrivere, modalità da applicare. Poi saliamo noi al posto di comando e neanche allora ci accorgiamo che il mare è in tempesta e che noi non abbiamo alcuna possibilità di calmarlo. Il mare si calma se ci gettiamo noi in un grande oceano di umiltà e ricollochiamo Cristo Gesù al suo posto, che è quello di essere il solo nome nel quale è stabilito dell’eternità che noi possiamo uscire da questo otre di morte per entrare nel suo corpo e divenire vita della sua vita, luce della sua luce, verità della sua verità, pace della sua pace, cuore del suo cuore. Finché l’uomo resterà nell’otre della carne, sempre per lui si compiranno le parole che l’apostolo Paolo dice su se stesso, ma come persona nella quale è racchiusa tutta l’umanità: “Sappiamo infatti che la Legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la Legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mia ragione, servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato (Rm 7,14-25). In questo testo è racchiuso tutto il dramma dell’umanità che giace nell’otre della carne. Dall’otre della carne solo uno ci può liberare: lo Spirito Santo. Lui però ci libera per la nostra fede in Cristo Gesù. Ecco perché Cristo necessariamente dovrà essere predicato a tutti coloro che sono nell’otre della carne, affinché chi vuole, accolga la parola della predicazione, che è la Parola di Cristo, creda in Cristo, si converta a Lui, si lasci battezzare. Nascendo da acqua e da Spirito Santo, viene inserito nel corpo di Cristo e diviene suo corpo, sua vita, sua verità, sua luce, sua giustizia, sua misericordia, sua pace.

Un testo dell’Apostolo Paolo ci aiuta a comprendere perché la predicazione della Parola di Cristo è necessaria per credere in Cristo e ottenere la salvezza: “Se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene! Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo (Rm 10,9-17).

È cosa giusta allora chiedersi: quanto noi crediamo che è necessario divenire corpo di Cristo e crescere in esso se vogliamo liberarci dall’otre della carne nella quale l’umanità giace ammassata facendoci guerra gli uni gli altri? Quanto noi confessiamo che solo il corpo di Cristo è il luogo della pace, della vita, della comunione, della concordia, della giustizia, della verità, della luce? Quanto noi amiamo gli uomini da indicare loro questa via necessaria, assoluta, universale, eterna, indispensabile per raggiungere la vera salvezza? Ma prima ancora: quanto noi crediamo in Cristo per obbedire ad ogni Parola di Cristo Gesù? Infatti la missione non è lasciata alla volontà di ogni membro del corpo di Cristo. La missione si compie per obbedienza ad un preciso comando che Cristo Gesù dona ai Dodici: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20). Ecco cosa comanda Cristo Gesù ai Dodici: che vadano e facciano discepoli tutti i popoli. La loro missione non è solo quella di far conoscere il Vangelo a tutte le genti. Questa da sola non è missione evangelizzatrice. Missione evangelizzatrice è andare e fare discepoli tutti i popoli. Dove i discepoli non vengono fatti, la missione non è missione secondo Cristo Gesù. Cosa ancora dovranno fare i Dodici? Devono battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo quanti si convertono al Vangelo. Il nome è uno. Le persone divine sono tre: Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Dio che è il Padre di Cristo Gesù è il Dio che vive un mistero eterno di unità e di comunione. L’unità è nella sola natura. La comunione è nelle tre persone divine. Questo mistero è essenza della fede in Cristo. Dove questo mistero non viene annunciato non c’è il cristiano. Dove non si battezza nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo neanche lì c’è il cristiano.

Non solo i Dodici devono fare discepoli tutti i popoli, non solo devono battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, devono anche insegnare ad ogni battezzato ad osservare ciò che Lui, Cristo Gesù, ha comandato. Cosa ha comandato Gesù? Ha comandato di vivere tutto il Vangelo, tutto la sua Parola. Come Lui ha mostrato ai Dodici come si vive il Vangelo, così anche i Dodici devono insegnare ai discepoli da essi fatti come si vive il Vangelo. Con la Parola lo annunciano, con la vita mostrano come esso va vissuto. Questo Gesù comanda ai Dodici. Questo i Dodici dovranno fare. Se essi non fanno quanto Cristo Gesù ha loro comandato, di certo non sono nel comando del Signore. Non lo sono perché non vivono la missione che è stata loro consegnata. Per questo sono stati costituiti e mandati. Questo dovranno fare fino al giorno della Parusia.

È in Cristo che ogni unità si forma, cresce, giunge alla perfezione. In Cristo si compone l’unità dell’uomo con se stesso, dell’uomo con l’uomo, dell’uomo con la creazione, perché si ricompone la verità dell’uomo con il suo Signore, Creatore, Dio. Si ricompone l’unità dei popoli con i popoli e delle nazioni con le nazioni; l’unità dell’Antico e del Nuovo Testamento; l’unità della Rivelazione, della Tradizione, del Magistero; l’unità della verità con la morale e della morale con la verità; l’unità di ogni Parola di Dio con ogni Parola di Dio; l’unità di ogni scienza, filosofia, antropologia; l’unità tra fede creduta, fede vissuta, fede pregata: l’unità di tutto l’universo in una sola lode e in un solo inno di benedizione e di rendimento di grazia: «Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 4,1-5,14). Solo nell’unità ritrovata in Cristo, per Cristo, con Cristo, per opera dello Spirito Santo e la mediazione di grazia, verità, luce, giustizia, santità della Chiesa, tutte le creature canteranno in eterno questo inno di lode, benedizione, gloria, ringraziamento, esaltazione del nostro Dio e Signore. Solo in Cristo Gesù, per Lui, con Lui, il Necessario eterno e universale, si ricompone l’unità di tutti i linguaggi dell’umanità, degli Angeli e dell’intera creazione. La Madre di Gesù ci aiuti con la sua materna intercessione perché Cristo Signore sia confessato come il solo Necessario eterno e universale dell’umanità e della creazione sia visibile che invisibile, non solo per il tempo, ma anche per l’eternità, per oggi e per sempre: “Iesus Christus heri et hodie ipse et in saecula” (Eb 13,8).

Se questa verità di Cristo Gesù non è la nostra stessa vita, il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra anima, noi non possediamo la Testimonianza di Gesù. Non siamo suoi veri discepoli. Non siamo suoi servi. Non siamo servi perché non facciamo la sua verità la nostra verità, la sua Parola la nostra Parola, la sua obbedienza la nostra obbedienza.

L’angelo è servo di Dio. Non va adorato. Non è Dio. Ecco le sue parole: *“È Dio che devi adorare*”. Come si adora Dio? Riconoscendolo come il solo nostro Dio e Signore. Come Dio va confessato come nostro solo Signore? Obbedendo ad ogni sua parola. Ascoltando la sua voce. Facendo la sua volontà. Osservando i suoi comandamenti. Cosa significa che *“la testimonianza di Gesù è lo Spirito di profezia”?* Significa che Cristo Gesù è il solo Messia del Signore, il solo Figlio di Dio e Figlio di Abramo, il solo Figlio di Dio e Figlio di Davide, il solo nome nel quale il Padre ha stabilito di benedire tutte le nazioni della terra, il solo nome nel quae è stabilito che possiamo essere salvati, perché in Lui si sono compiute tutte le Parole del Padre scritte nell’Antico Testamento. Lo Spirito di profezia è lo Spirito Santo nel quale il Padre ha scritto ogni Parola per il Figlio suo. Lo Spirito di profezia è lo Spirito Santo che ha condotto Cristo Gesù ad obbedire ad ogni Parola di Dio secondo la più pura e santa verità contenuta in essa. Per Lui la Parola è stata scritta e per Lui da Cristo Gesù è stata vissuta. Anche per il discepolo di Gesù, se vuole essere servo di Cristo deve compiersi la stessa obbedienza. Nello Spirito Santo Gesù ha dato la sua Parola, il suo Vangelo. Nello Spirito Santo, secondo la sua purissima verità, il Vangelo va vissuto da ogni discepolo di Gesù. Se il cristiano si separa o dal Vangelo o dallo Spirito Santo, mancherà sia del vero Vangelo e sia della vera obbedienza. All’istante diviene non più servo di Gesù.

**V 19,11** Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia. Et vidi caelum apertum et ecce equus albus et qui sedebat super eum vocabatur Fidelis et Verax vocatur et iustitia iudicat et pugnat. Kaˆ edon tÕn oÙranÕn ºneJgmšnon, kaˆ „doÝ †ppoj leukÒj, kaˆ Ð kaq»menoj ™p' aÙtÕn [kaloÚmenoj] pistÕj kaˆ ¢lhqinÒj, kaˆ ™n dikaiosÚnV kr…nei kaˆ poleme‹.

Ora si apre il cielo ed ecco cosa vede l’Apostolo Giovanni: *“Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia”.*  Gesù entra in Gerusalemme cavalcando un puledro, figlio di una bestia da soma, per rivelare a Gerusalemme che lui non era venuto per combattere le guerre combattute dai figli di Abramo nel corso della loro storia. Lui non è un altro Davide e neanche uno dei fratelli Maccabei. La sua guerra fino al giorno della Parusia si combatte predicando il Vangelo e lasciandosi inchiodare sulla croce. Questa la guerra che si deve combattere ogni giorno in favore del suo regno. Nei cieli tutto però cambia. Dopo la sua risurrezione Gesù è il Re della verità e della Giustizia, è il Giudice dei vivi e dei morti ed esercita questo suo ministero giudicando e combattendo con giustizia. Il cavallo bianco è simbolo della purissima santità che lo avvolge. Gesù combatte con la sua altissima santità. La santità è giustizia perfettissima. La giustizia può essere amministrata solo dalla verità perfettissima. Ma anche la santità è fedeltà non solo perfettissima, è anche eterna. Gesù è il Fedele e il Veritiero. È la Fedeltà e la Verità. Poiché è Fedeltà e Verità potrà esercitare il suo Giudizio Universale. In Lui mai ci saranno preferenze di persone e mai lui chiuderà gli occhi sulle azioni degli uomini. Lui giudicherà tutti dall’alto della sua Fedeltà e Verità, dall’alto della sua Santià. Dall’alto della sua Giustizia che è somma. Il combattimento di Cristo è lo stesso del Padre suo, così come viene a noi rivelato dallo Spirito Santo nel Libro della Sapienza:

*I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura l’Altissimo. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del Signore, perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. Egli prenderà per armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici, indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio imparziale, prenderà come scudo la santità invincibile, affilerà la sua collera inesorabile come spada e l’universo combatterà con lui contro gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio; dalla sua fionda saranno scagliati chicchi di grandine pieni di furore. Si metterà in fermento contro di loro l’acqua del mare e i fiumi li travolgeranno senza pietà. Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso e come un uragano li travolgerà. L’iniquità renderà deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei potenti (Sap 5,15-23).*

Sul modello del Padre, anche il discepolo di Gesù è invitato a indossare la sua armatura per combattere la battaglia del Vangelo sulla terra. Ecco come lo Spirito Santo per bocca dell’Apostolo Paolo rivela di cosa o di quali pezzi dovrà essere composta l’armatura del discepolo di Gesù:

*Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare (Ef 6,10-20).*

Oggi il cristiano ha cambiato Dio. Ha cambiato Cristo Gesù. Ha cambiato lo Spirito Santo. Ha cambiato la Divina Rivelazione. Ha cambiato la Chiesa. Ha cambiato la sua stessa natura di discepolo di Gesù. Da cosa lo desumiamo? Da due sole verità storiche: il cristiano non combatte più la battaglia per vivere il Vangelo, tutto il Vangelo allo stesso modo che Gesù ha combattuto per vivere tutte la Parola del Padre scritta nella Legge, nei Profeti, nei Salmi. Neanche combatte più per diffondere nel mondo il glorioso Vangelo di Gesù Signore. Anzi giustifica questa sua rinuncia come vero obbligo di amore verso l’uomo. Oggi l’Apostolo Paolo non potrebbe più scrivere la cristiano quanto ha scritto a Timoteo:

*Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen (1Tm 6,11-16).*

*Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione (2Tm 4,1-8).*

Come Dio combatte nei cieli eterni per riportare l’uomo nella sua verità di creazione e di redenzione, come Cristo Gesù combatte perché la sua giustizia ricopra la terra, così nello Spirito Santo deve combattere ogni cristiano per rivestirsi della veste candida del Vangelo per tutti i giorni della sua vita e per dare il Vangelo ad ogni altro uomo. Il cristiano che non combatte questi due combattimenti, non è più cristiano.

**V 19,12** I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui. Oculi autem eius sicut flamma ignis et in capite eius diademata multa habens nomen scriptum quod nemo novit nisi ipse. oƒ d Ñfqalmoˆ aÙtoà [æj] flÕx purÒj, kaˆ ™pˆ t¾n kefal¾n aÙtoà diad»mata poll£, œcwn Ônoma gegrammšnon Ö oÙdeˆj oden e„ m¾ aÙtÒj,

Ecco ancora chi è Cristo Gesù: *“I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui”.* I suoi occhi come una fiamma di fuoco sono simbolo o segno della sua onniscienza secondo la quale opera la perfetta giustizia. Lui non pronuncia sentenze per sentito dire. Pronuncia la sua sentenza con scienza divina, eterna, perfettissima, universale. I diademi che porta sul capo sono i suoi molti titolo di gloria ricevuti a causa della sua obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Il nome che nessuno conosce è il suo nome eterno: Verbo eterno del Padre. Solo Lui è il Figlio Unigenito del Padre. Nessun altro è Figlio generato dal Padre prima i tutti i secoli. Tutto ciò che esiste di visibile e invisibile al di fuori del mistero della Santissima Trinità esiste per creazione. Tutto è stato creato dal Verbo in vista del Verbo. Lui della creazione è il Re. Lui è il Re dei re e il Signore dei signori. Tutto a Lui è stato sottomesso: il cielo, la terra, gli inferi. Ma ogni verità del suo Cristo, dal cristiano è stata condotta al macero. Oggi tutto Cristo Gesù è stato sostituito dal cristiano con un idolo muto, frutto di un impasto di ogni suo desiderio e pensiero della carne.

**V 19,13** È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. Et vestitus erat vestem aspersam sanguine et vocatur nomen eius Verbum Dei. kaˆ peribeblhmšnoj ƒm£tion bebammšnon a†mati, kaˆ kšklhtai tÕ Ônoma aÙtoà Ð lÒgoj toà qeoà.

Ecco ancora come viene descritto Cristo Gesù: *“È avvolto in un mantello intriso di sangue e l suo nome è: il Verbo di Dio”.* Il mantello intriso di sangue è sì il sangue da Lui versato sulla croce. Ma è anche il sangue che si è posato sul suo mantello nel combattimento contro i suoi nemici. Sono immagini che ci rivelano quanto cruenta è la battaglia di Gesù per riportare nella sua creazione la perfetta giustizia. In cosa consiste la perfetta giustizia? Nella confessione da parte di tutti le genti della sua purissima verità. Le genti sono state create per Cristo in vista di Cristo. Questa verità o la grideranno sulla terra, nel tempo, o la grideranno dall’eternità, ma l’eternità per essi sarà la perdizione eterna nel fuoco dell’inferno.

*Il suo nome è Verbo di Dio.* Per conoscere chi è il Verbo Di Dio è sufficiente che ascoltiamo cosa rivelano su Cristo Gesù sia l’Apostolo Giovanni e sia l’Apostolo Paolo. Lo Spirito Santo per mezzo i queste due voci è luce sapientissima di rivelazione di divina ed eterna verità.

*In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovani gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato (Gv 1,1-18).*

*È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli (Col 1,13-20).*

Il Verbo di Dio è il Figlio Unigenito del Padre da Lui generato nell’oggi dell’eternità. Il Figlio Unigenito del Padre si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi per compiere la redenzione e la salvezza del mondo. Il Verbo di Dio, fattosi vero uomo, è il solo nome che il Padre ci ha dato nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Il Padre altro nome non ha dato ieri, non dona oggi, non darà domani. Questa è la purissima verità rivelata dallo Spirito Santo. Oggi però moltissimi discepoli di Gesù si sono trasformati in voce di Satana e sono divenuti per portatori di ogni sua falsità e menzogna. Costoro dicono che ogni religione è via di salvezza e che pertanto Gesù non debba essere più annunciato a nessun uomo. Con questa menzogna essi stanno consegnando a Satana e la Chiesa e il mondo. Tanto grande oggi è la seduzione del principe delle tenebre. Nel paradiso ha trascinato un terzo di angeli. Della Chiesa riuscirà a trascinarla tutta nella sua falsità. Di essa rimarrà solo un piccolo resto.

**V 19,14** Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Et exercitus qui sunt in caelo sequebantur eum in equis albis vestiti byssinum album mundum. kaˆ t¦ strateÚmata [t¦] ™n tù oÙranù ºkoloÚqei aÙtù ™f' †ppoij leuko‹j, ™ndedumšnoi bÚssinon leukÕn kaqarÒn.

Il Verbo di Dio non cammina da solo. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Gli eserciti del cielo sono gli angeli. Ma sono anche i martiri e i confessori della fede. Sono tutti coloro che sono rimasti fedeli a Cristo Gesù. I cavalli bianchi, le vesti di lino bianco e puro attestano che essi partecipano nel cielo della stessa santità di Dio. Sono santi come Dio è santo. Loro però sono santi come creature. Dio è santo come creatore. Gesù è santo come Creatore e come Redentore, è santo come vero Dio e come vero uomo. Gli eserciti del cielo seguono il Verbo di Dio, dovendo essere sempre pronti ad eseguire ogni suo comando. Gli esercii del cielo sappiamo che per l’eternità rimarranno sempre fedeli al Verbo di Dio. Non così possiamo dire degli eserciti della terra. Oggi in modo particolare le defezioni e i tradimenti sono moltissimi. Se prendiamo come immagine una scacchiera, il tradimento non è solo dei pedoni. Il tradimento è dei pedoni, delle torri, dei cavali, degli alfieri, della regina e anche il re potrebbe consegnarsi a Satana. Nessun elemento della scacchiera è preservato dal rinnegamento o dal tradimento o dal passaggio dall’obbedienza a Cristo Gesù all’obbedienza a Satana e al suo esercito dei diavoli. Oggi sono moltissimi i discepoli di Gesù che stanno ingrossando le fila dell’esercito di Satana e si sono schierati a combattere contro lo stesso Cristo Gesù.

**V 19,15** Dalla bocca gli esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. Et de ore ipsius procedit gladius acutus ut in ipso percutiat gentes et ipse reget eos in virga ferrea et ipse calcat torcular vini furoris irae Dei omnipotentis. kaˆ ™k toà stÒmatoj aÙtoà ™kporeÚetai ·omfa…a Ñxe‹a, †na ™n aÙtÍ pat£xV t¦ œqnh, kaˆ aÙtÕj poimane‹ aÙtoÝj ™n ·£bdJ sidhr´: kaˆ aÙtÕj pate‹ t¾n lhnÕn toà o‡nou toà qumoà tÁj ÑrgÁj toà qeoà toà pantokr£toroj.

Dalla bocca del Verbo di Dio *esce una spada affilata, per colpire con essa le nazioni.* Le nazioni sono simbolo, figura, immagine di quanti hanno rifiutato il Vangelo. La spada è la Parola di salvezza, ma è anche il giusto giudizio di Dio su tutti gli operatori di scandali e di iniquità. *Egli governerà le nazioni con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell’ira di Dio, l’Onnipotente.* In queste parola è profetizzato il compimento di ogni Parola contenuta sia nel Salmo 2 e sia nel Salmo 110.

*Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i prìncipi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato: «Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo!». Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera: «Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna». Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane.* ***Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai». E ora siate saggi, o sovrani; lasciatevi correggere, o giudici della terra; servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via: in un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia (Sal 2,1-12)****.*

Oracolo del Signore al mio signore: **«Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici!** A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek». Il Signore è alla tua destra! **Egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra;** lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa (Sal 110,1-7).

Cristo Gesù verrà, giudicherà il mondo con giusto giudizio, darà a ciascuno secondo le sue opere. Questo significa che pigerà nel tino il vino dell’ira di Dio, l’Onnipotente. Quanti hanno odiato il Padre, Cristo Gesù e lo Spirito Santo, quanti hanno rifiutato il Vangelo e hanno perseverato nell’iniquità, per essi non c’è posto nel paradiso di Dio. Ecco l’ira di Dio: il suo giudizio eterno e inappellabile. Come viene il tempo della vendemmia, così verrà anche il tempo del giudizio. Può essere rinviato, ma esso infallibilmente verrà e potrà venire in ogni istante. Se anche noi, discepoli di Gesù, saremo trovati nell’iniquità e nella menzogna, anche per noi non ci sarà posto nella tenda eterna del nostro Dio. Anche noi finiremo nelle tenebre eterne.

È evidente che oggi di questo Dio, così come Lui si è rivelato, nulla è rimasto. Ecco perché le Divine Scritture vanno dichiarate morte e sepolte. Esse parlano del Vecchio Dio, del Vecchio Cristo Gesù, del Vecchio Spirito Santo, della Vecchia Rivelazione, della Vecchia Chiesa. Oggi avendo noi fondato una moderna chiesa, abbiamo bisogno di una moderna rivelazione, un moderno Spirito Santo, un moderno Cristo Gesù, un moderno Padre celeste, un moderno pensiero. Poiché sappiamo che i pensieri e i giudizi di Dio rimangono in eterno, rifiutando il pensiero di Dio altro non rimane, altro non è rimasto se non assumere il pensiero di Satana. Infatti oggi abbiamo un Dio secondo Satana, una Chiesa secondo Satana, una rivelazione secondo Satana e anche un uomo secondo Satana. È questo oggi il nostro progresso religioso, la nostra civiltà religiosa, il nostro cammino religioso: la nostra totale consegna al pensiero di Satana. Come si fa a ragionare con il pensiero di Dio, del vero Dio, con quanti ragionano con il pensiero di Satana? Già l’Apostolo Paolo ai suoi tempi vedeva nello Spirito Santo questa impossibilità e così la manifesta o la rivela sempre nello Spirito Santo, nella sua Seconda Lettera ai Corinzi:

*Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale collaborazione fra credente e non credente? Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore onnipotente (2Cor 6,14-18).*

Ecco oggi il nostro tradimento e la nostra diserzione: vogliamo imporre ad ogni costo e con ogni violenza la comunione tra giustizia e iniquità, tra luce e tenebre, tra Dio e Satana. Per creare questa comunione la giustizia non è più giustizia, l’iniquità non è più iniquità, la luce non è più luce, le tenebre non sono più tenebre, Dio non è più Dio e Satana non è più Satana. È come se tutto venisse posto in un potente frullatore facendo perdere ad ogni elemento la sua identità, verità, specificità. Abbiamo scritto qualche tempo addietro, in tempi ancora non così catastrofici, quando ancora qualche verità era integra:

*“La conversione è passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento, dalla Parola di Dio alla Parola di Cristo Gesù, dall’Antica Alleanza alla Nuova, dall’antica rivelazione alla nuova, dall’antico culto al nuovo. Ma soprattutto la conversione è il passaggio dalle fede in Dio alla fede in Cristo, vero Figlio di Dio, Salvatore, Redentore, Via, Vita eterna, Grazia, Verità di ogni uomo. La conversione è nella fede che il Padre ha dato a noi come Salvatore e Redentore il Figlio suo, il suo Unigenito, fattosi carne nel seno della Vergine Maria e venuto ad abitare in mezzo a noi per darci la grazia, la verità, la luce, lo Spirito Santo senza misura, per rivelarci il Padre e farci del Padre suoi figli adottivi nel suo corpo, per generazione da acqua e da Spirito Santo.*

*La conversione è essenza della missione apostolica. Ogni altra cosa è mezzo, via, strumento per aiutare la conversione, mai sostituzione di essa. Il fine è la conversione. Tutte le altre cose, anche il potere di fare miracoli e di scacciare i demòni, sono un mezzo perché la conversione possa avvenire. Mai si deve sostituire o annullare la conversione. Essa non è sostituibile con nessun’altra cosa, perché essa è adesione della mente e del cuore alla Parola che si annunzia, nella quale è racchiuso tutto il mistero del Padre e dello Spirito Santo, dell’uomo e della sua salvezza, del tempo e dell’eternità, della vita e della morte. Ogni essere esistente si riappropria della verità solo nella verità di Cristo Gesù. Si toglie Cristo dalla predicazione e muore la verità, perché la verità è Lui. Sulla terra e nei cieli santi, nessun altro Il Padre ha costituito verità per tutta la sua creazione visibile e invisibile. Solo Lui, Cristo Gesù, suo Figlio e nostro Signore, è la verità, la grazia, la luce, la vita, la via.*

*Pensare che possa esistere la Chiesa e la sua vera missione senza l’invito esplicito alla conversione rivolto ad ogni uomo, sempre, sino alla fine del mondo, è pura stoltezza. È la negazione del Vangelo. Il Vangelo non solo va annunziato, ad esso va chiesta esplicita conversione, adesione. Si crede nel Vangelo ma non fuori del corpo di Cristo, ma in esso. Ecco perché la prima missione è solo per far conoscere Cristo. Dopo la gloriosa risurrezione, i discepoli non devono solo predicare la conversione, devono anche battezzare e formare la comunità. I cristiani non solo bolle di sapone che si sciolgono nell’aria. Essi sono non ancorati, non saldati, non piantati in Cristo, sono invece vero corpo di Cristo. Non sono due realtà Cristo e il cristiano, ma un solo corpo. Ma anche i cristiani tra di loro non sono molte realtà. Sono una cosa sola. Sono il corpo di Cristo attraverso il quale Cristo oggi vive ed opera conversione, redenzione, salvezza.*

*Oggi la conversione più urgente da compiere è il passaggio dalla solitudine alla comunione, dall’essere ognuno per sé a pensarsi e a vivere come vero corpo di Cristo. Nel corpo di Cristo si vive di unità e di comunione gerarchica. Ognuno con una missione particolare cui obbedire, perché tutto il corpo di Cristo ne trovi un grande beneficio. Invece oggi regna in esso molta confusione. Cosa è la confusione? La diciamo con una immagine. Si prenda un frullatore, si metta in esso ogni ingrediente solido con una sua specifica natura e identità. Si faccia girare la lama rotante e in pochi secondi vi è solo una poltiglia nella quale ogni elemento è stato privato della sua verità, identità, specificità, forma, anche la sostanza di ognuno è divenuta sostanza unica. Urge la conversione di ognuno alla sua identità, verità, sostanza, mistero, vocazione, missione, dono dello Spirito Santo, responsabilità ricevuta e assunta. Senza la personale conversione alla sua specifica verità, siamo poltiglia senza alcuna forza né di conversione né di rigenerazione e né di salvezza.*

*Che tutti nella Chiesa e nel mondo perdano la loro verità e si lascino fondere nell’altoforno nel quale tutto viene liquefatto per assumere differente struttura e forma, non giustifica in nessun modo chi si lascia fondere, perdendo così la sua identità di natura, sacramento, dono dello Spirito Santo, vocazione e missione. Ognuno è obbligato a conservare se stesso nella verità che non viene a lui dalla sua volontà, perché è dono che discende dal cielo. Gesù visse in un mondo fuso e confuso in ogni falsità. Lui però rimase nella più pura verità. Per questo fu inchiodato sulla croce. Per la sua fedeltà fino alla morte di croce ha redento il mondo.*

*Ora per Lui, per la sua fedeltà al Padre, chi vuole può ritornare nella sua verità, può vivere in essa e per essa, perché dal suo Corpo trafitto sulla croce sgorgano per noi il sangue e l’acqua della rigenerazione e della vita eterna. Niente serve alla Chiesa e al mondo più di un cristiano fedele alla sua verità. Purtroppo oggi ognuno si sente giustificato da chi ha già abbandonato la verità e vive confuso nella falsità, nell’eresia, nell’ambiguità, a vivere anche lui nella sua confusione, se non in una ancora più grande e universale. Ognuno è obbligato per parola data a Cristo Gesù e alla sua Chiesa a rimanere nella verità accolta. È la sua salvezza e la salvezza del mondo.*

**Ecco ora un secondo pensiero: Natale frullato.** *Tu sai che oggi viviamo in un tempo in cui siamo pensati, voluti, desiderati, formati, trasformati, denaturati, orientati, immaginati, snaturati, condotti, sfruttai, derubati, sviliti da altri che hanno preso il posto di Dio. La schiavizzazione del pensiero è il frutto più pesante della moderna idolatria, cioè di una società nella quale non abita più il vero Dio con la sua vera parola, la sua vera grazia, dalla quale nasce e si forma il vero uomo. È vero uomo solo colui che si lascia pensare, formare, volere, orientare, muovere da Dio e da nessun altro.*

*Ora voglio fare con te un esperimento. Prendi una quantità sufficiente di sale, zucchero, grano, granturco, pasta, salsa, acqua, olio, vino, aceto, pepe, cannella, altre spezie, burro, uova, carciofi, finocchi, rape, broccoli, lattuga, scarola, noci, mandorle, pistacchi, arachidi e quanto hai a portata di mano nella tua dispensa. Metti ogni cosa in un frullatore e riduce il tutto in frantumi. Versa il ricavato della frantumazione in un tegame per il forno e mettilo a cuocere per qualche ora. Se riesci a mangiare ciò che hai preparato, avrai compiuto un vero miracolo.*

*Questa esperimento non è lontano da noi. Ti spiego perché. Cambiamo gli ingredienti. Capirai. Ora prendi un po’ di ateismo, un po’ di tradizioni universali, un po’ di usi e costumi, un po’ di convenienze umane, questo aggiungi una grande desacralizzazione, una potente strumentalizzazione, una eccessiva dose di paganesimo, i molti pensieri satanici che oggi hanno sostituito il pensiero di Cristo e la sua divina, eterna, umana verità, metti l’olio della sacralità: un bue, un asinello, un bambino in una mangiatoia, un presepe, qualche stella cometa, qualche rito religioso, qualche opera buona, qualche pranzo per i più poveri, una visita ai bambini ammalati. qualche canto particolare, versa il tutto nel potente frullatore della pubblicità e avrai il tuo Natale frullato, nel quale Colui che nasce perde il suo valore, il suo sapore, la sua consistenza, la sua finalità, perché privato della sua verità eterna e storica.*

*Chi crede non può più accettare che ogni anno il Natale venga frullato dal paganesimo. Si deve rifiutare di cooperare a questa dissacrazione dell’evento che ha sconvolto il cielo e la terra e che è più grande della stessa creazione dell’universo. Si deve opporre nel suo intimo a questa oscenità che riduce l’evento della redenzione ad un affare puramente umano, senza più alcun riferimento alla verità contenuta in ciò che si celebra. La nascita del Redentore e Salvatore dell’uomo non può essere il veicolo del trionfo del peccato dell’uomo. Proprio perché Cristo Gesù nasce per togliere il peccato del mondo, per liberare l’uomo dalla sua schiavitù, per operare il rinnovamento dei cuori e delle menti, per dare all’uomo la sua antica dignità, anzi per dargliene una più pura, più santa, più vera, più elevata, divina.*

*Chi crede, deve reagire. Non però ingaggiando una lotta contro i mulini a vento dello spreco e del lusso oppure delle altre molte cose che hanno distrutto questo grande mistero di salvezza. La reazione è quella del cuore, della mente, del desiderio che vuole ridare al Natale la sua verità. Si reagisce in un solo modo: divenendo mistero di questo mistero, nascendo oggi noi alla santità e alla grazia per divenire salvatori dei nostri fratelli, redentori del mondo in Cristo, con Cristo, per Cristo.*

*Credimi! Il Natale frullato non serve all’uomo. È un vero rito di illusione, inganno, falsità. Di questo rito ormai si è impossessato il mondo ed esso sa come sfruttarlo al meglio. A noi serve il Natale vero ed è vero Natale per noi, se ci lasciamo afferrare dal Bambino che nasce e da Lui condurre nella verità piena della nostra umanità, che è la sua stessa verità eterna, divina. Occorrerebbe per questo che noi ci disfacessimo del nostro frullatore e vivissimo questo tempo santo in semplicità, purezza di cuore, libertà della mente, umiltà dei pensieri, sincerità dei sentimenti, saggezza dello spirito, intelligenza nelle decisione, sapienza nelle attese.*

*Il Natale frullato è semplice viverlo. Basta lasciarsi trasportare dalle correnti di pensiero del mondo, che invadono tutti gli spazi della nostra mente con una martellante “reclame” che ci vieta di riflettere, pensare, meditare. Il Natale vero è oggi impossibile viverlo. Si dovrebbe iniziare a volere diversamente e agire in difformità della mentalità corrente, che tutto sacrifica agli idoli delle mede e delle convenienze. Non so come tu vivrai questo Santo Natale e neanche so se lo vivrai. Una cosa ti chiedo: entra nel suo mistero e fermati in esso. Ogni altra cosa è un potente frullatore che ti priverà di gustare la gioia di quella Nascita nella quale è la tua salvezza e redenzione eterna.*

*Quanto circa più di un decennio fa ha scritto sul Natale frullato, oggi lo si deve estendere ad elemento della nostra santissima fede: Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo è stato frullato e così Cristo Gesù e lo Spirito Santo. La Divina Rivelazione e la Sacra Tradizione sono state frullate e con essa tutto il Magistero. La Vergine Maria è stata frullata. La Chiesa è stata interamente frullata e lo è tuttora senza alcuna interruzione. Il Presbiterato cattolico anch’esso sta per essere totalmente frullato. Tutta la sana moralità della Chiesa sta subendo la stessa sorte. Dei dogmi della nostra santissima fede neanche a parlarne. Anche il peccato, il pensiero del mondo, il pensiero di Satana, tutta l’immoralità, l’amoralità sono stati frullati. Ormai tutto è indifferente, tutto ininfluente, tutto possibile, tutto vero, tutto giusto. Il bene è frullato con il male, il male è frullato con il bene, la Chiesa è frullata con il mondo e il mondo è frullato con la Chiesa, Dio è frullato con Satana e Satana è frullato con Dio. Stiamo diventando tutti un massa caotica e informe -un Tou vabou - nella quale anche l’uomo oggi è stato calato, facendogli perdere la sua divina dignità per assumere tutta l’identità di Satana. Tutta la Chiesa è condannato oggi a subire la stessa sorte: perdere la sua conformazione a Cristo Gesù e assumere la conformazione a Satana, anche lui oggi frullato e reso un dolce agnellino.*

*Perché oggi il cristiano a trasformato Satana in un dolce agnellino? Si risponde a questa domanda dicendo che conosce veramente Satana chi conosce veramente Cristo Gesù. Chi non conosce Cristo Gesù, non conosce Satana. Ecco qual è la potenza di Satana: la distruzione, la cancellazione dell’immagine di Dio nell’uomo. La cancellazione, la distruzione dell’immagine di Cristo Gesù nel cristiano. Oggi Satana ha sparso per il mondo, sia mondo non cristiano e sia mondo cristiano, non una legione di diavoli, ma centomila legioni. Anzi possiamo affermare che per ogni uomo c’è una legione e per ogni cristiano cento legioni che di notte e di giorno devono rosicchiare dal suo cuore, dalla sua anima, dal suo corpo, l’immagine del suo Creatore, se non è credente in Cristo Gesù, l’immagine di Cristo se è un credente in Cristo.*

*Perché diciamo che vi è una legione per ogni non credente in Cristo e cento legioni per ogni credente in Cristo Gesù? Eccone la ragione o il motivo. Per ogni non credente in Cristo vi è una legione di diavoli che giorno e notte gli rosicchiano l’immagine di Dio, perché oggi i diavoli stanno lavorando per portare l’uomo perché cancelli dalla sua natura ogni traccia di Dio. Nulla deve rimanere di Dio. Poiché chi non è discepolo di Gesù manca della fortezza dello Spirito Santo, una sola legione basta perché si raggiunga questo risultato. Inoltre poiché ogni uomo posseduto dalla legione coopera con ogni altro uomo posseduto da un’altra legione, unendosi gli uomini in vere strutture di peccato moltiplicano il numero delle legioni all’infinito. Ecco spiegata oggi tutta la potenza del male che sta cancellando dalla natura dell’uomo ogni traccia di verità soprannaturale.*

*Oggi Satana vuole portare l’uomo a pensarsi solo una macchina. Nulla di più. Una macchina di peccato, di vizio, di trasgressione di ogni legge del Signore. Una macchina simile ad un ordigno nucleare, capace di annientare dall’umanità tutto ciò che si riferisce alla sua origine divina. Sono queste legioni che stanno creando la globalizzazione della grande idolatria e della universale immoralità. Il nulla è il nostro Dio. Il male è il nostro salvatore. Quando poi ci accorgiamo che il male non è il salvatore, ma il distruttore, allora poiché siamo governati da queste legioni, altro non facciamo che rimediare al male legiferando altro male.*

*Perché presso ogni credente in Cristo Gesù non vi è una sola legione ma cento? Perché il cristiano, se vive da vero cristiano e non da pagano, possiede la forza dello Spirito Santo e una sola legione non basta per piegare la resistenza dello Spirito di Dio che governa il suo cuore. A cosa mirano queste legioni? A separare a poco a poco, senza che il cristiano se ne accorga, da Cristo e dallo Spirito Santo. Come ci riuscirà? Separandolo dalla sorgente della luce che è il Vangelo e dalla sorgente della grazia che sono i sacramenti. Se separa dalla sorgente della luce, l’altra sorgente è inutile. Anche se separa dalla sorgente della grazia, l’altra sorgente è inutile. Possiamo affermare che ai nostri giorni queste legioni sono riuscite a separare il cristiano dalla sorgente della verità. Sono riusciti a raschiare dalla mente, dal cuore, dall’anima del cristiano anche le più piccole tracce della verità rivelata. Gli hanno lasciato una parola vuota che lui, il cristiano, riempie a suo piacimento. Gli hanno lasciato la grazia ma senza la verità della grazia, i sacramenti ma senza la verità dei sacramenti, la Chiesa ma senza la verità della Chiesa. Ora tutte le legioni possono presentarsi a Satana e dire: “Missione compiuta!”.*

**V 19,16** Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori. Et habet in vestimento et in femore suo scriptum rex regum et Dominus dominantium. kaˆ œcei ™pˆ tÕ ƒm£tion kaˆ ™pˆ tÕn mhrÕn aÙtoà Ônoma gegrammšnon: BasileÝj basilšwn kaˆ kÚrioj kur…wn.

Il cristiano può anche abbandonarsi a Satana. Può anche consegnare moltissimi suoi fratelli a Satana. Può anche lavorare perché tutta la Chiesa venga consegnata a Satana. Ma però potrà consegnare a Satana Dio Padre, Cristo Gesù, lo Spirito Santo, la Vergine Maria, la Divina Parola. Nessuno ha potere su di essi. Noi possiamo anche non credere nella Divina Parola, essa però si compie sempre. Non si compie la parola di Satana. Non si compie la parola del mondo. Non si compie la parola dell’uomo. Non si compiono gli oracoli di peccato. Si compie nel tempo e nell’eternità solo la Parola di Dio, la Parola di Cristo Gesù, la Parola della Divina Rivelazione. Nell’obbedienza alla Parola Divina è la vita. Nella disobbedienza è la morte. Vita nel tempo e nell’eternità, morte nel tempo è nell’eternità. Sempre è stato così. Sempre è così. Sempre sarà così.

Ecco ancora cosa vede l’Apostolo Giovanni: *“Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori”.* Questo significa prima di tutto che sopra la regalità e la signoria di Gesù non esiste e mai potrà esistere nessun’altra regalità e nessun’altra signoria. Essendo Lui il Re dei re e il Signore dei signori, nessun re e nessun signore potrà mai agire in modo difforme o contrario alla sua volontà. Ogni re e ogni signore è sotto il suo governo e a Lui deve ogni obbedienza. Ogni re e ogni signore è soggetto all’obbedienza al suo Re e al suo Signore che è Cristo Gesù. Questa verità comporta che ogni re e ogni signore è obbligato a conoscere la volontà del suo Re e del suo Signore. Se non la conosce, è responsabile di questa sua non conoscenza. Chi deve dare la conoscenza di Cristo ad ogni re e ad ogni signore è il cristiano. Il cristiano deve dare questa conoscenza al mondo intero, nel rispetto della sua particolare missione, vocazione, carisma, ministero a lui conferiti dallo Spirito Santo e anche per missione o mandato apostolico.

Se il cristiano non dona la conoscenza, lui è responsabile di ogni peccato che viene commesso sulla terra a causa della sua omissione. Oggi il cristiano è responsabile di tutto il male che si compie nel mondo per due motivo: perché non dona più la conoscenza del mistero di Cristo Gesù e perché ha dichiarato inutile questa conoscenza. Di tutti i peccati che queste due azioni del cristiano producono nel mondo, lui è responsabile in eterno dinanzi al suo Signore e Dio. Dobbiamo gridare che anche del cristiano il Signore e il Re è Cristo Gesù. Non è Satana il Signore e il Re e neanche il mondo. Il cristiano deve obbedienza solo al suo Re, al suo Signore e suo Re e suo Signore è solo Cristo Gesù.

**V 19,17** Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: Et vidi unum angelum stantem in sole et clamavit voce magna dicens omnibus avibus quae volabant per medium caeli: Kaˆ edon ›na ¥ggelon ˜stîta ™n tù ¹l…J, kaˆ œkraxen [™n] fwnÍ meg£lV lšgwn p©sin to‹j Ñrnšoij to‹j petomšnoij ™n mesouran»mati, Deàte sun£cqhte e„j tÕ de‹pnon tÕ mšga toà qeoà,

Le visioni che si susseguono dinanzi agli dell’Apostolo sono in verità moltissime. Tutto il Libro dell’Apocalisse è rivelazione per visione. Ecco cosa ora lui vede: *“Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano”…* Questa visione, che si completa nel versetto che segue, la possiamo comprendere se ci lasceremo aiutare dalla profezia di Ezechiele, che è l’ultima prima della visione del nuovo tempio di Gerusalemme e dell’acqua che sgorga dal suo lao destro. Ecco cosa vede il profeta Ezechiele:

*Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, volgiti verso Gog nel paese di Magòg, capo supremo di Mesec e Tubal, e profetizza contro di lui.*

*Annuncerai: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te Gog, capo supremo di Mesec e Tubal; io ti aggirerò, ti metterò ganci alle mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti ben equipaggiati, tutti muniti di spada, truppa immensa con scudi grandi e piccoli. La Persia, l’Etiopia e Put sono con loro, tutti con scudi ed elmi. 6Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarmà, le estreme regioni del settentrione e tutte le loro schiere. Popoli numerosi sono con te.*

*Sta’ pronto, fa’ i preparativi insieme con tutta la moltitudine che si è radunata intorno a te: sii a mia disposizione. Dopo molto tempo ti sarà dato l’ordine: alla fine degli anni tu andrai contro una nazione che è sfuggita alla spada, che in mezzo a molti popoli si è radunata sui monti d’Israele, rimasti lungamente deserti. Essa è uscita dai popoli e tutti abitano tranquilli. Tu vi salirai, vi giungerai come un uragano: sarai come un nembo che avvolge la terra, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così dice il Signore Dio: In quel giorno ti sorgeranno in mente dei pensieri e concepirai progetti malvagi. Tu dirai: “Andrò contro una terra indifesa, assalirò quelli che abitano tranquilli e se ne stanno sicuri, che abitano tutti in luoghi senza mura, che non hanno né sbarre né porte”, per depredare, saccheggiare, mettere la mano su rovine ora ripopolate e sopra un popolo che si è riunito dalle nazioni, dedito agli armenti e ai propri affari, che abita al centro della terra.*

*Saba, Dedan, i commercianti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti domanderanno: “Vieni per saccheggiare? Hai radunato la tua gente per venire a depredare e portare via argento e oro, per rapire armenti e averi e per fare grosso bottino?”. Perciò profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia a Gog: Così dice il Signore Dio: In quel giorno, quando il mio popolo Israele dimorerà del tutto sicuro, tu ti leverai, verrai dalla tua dimora, dagli estremi confini del settentrione, tu e i popoli numerosi che sono con te, tutti su cavalli, una turba grande, un esercito potente. Verrai contro il mio popolo Israele, come un nembo per coprire la terra. Alla fine dei giorni io ti manderò sulla mia terra perché le nazioni mi conoscano quando per mezzo tuo, o Gog, manifesterò la mia santità davanti ai loro occhi. Così dice il Signore Dio: Non sei tu quegli di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i profeti d’Israele, i quali, in quei tempi e per molti anni, profetizzarono che io ti avrei mandato contro di loro? Ma quando Gog giungerà nella terra d’Israele – oracolo del Signore Dio – divamperà la mia collera. Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un grande terremoto nella terra d’Israele: davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali selvatici, tutti i rettili che strisciano sul terreno e ogni uomo che è sulla terra: i monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo.*

*Contro di lui, su tutti i monti d’Israele, chiamerò la spada. Oracolo del Signore Dio. La spada di ognuno di loro sarà contro il proprio fratello. Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a nazioni numerose e sapranno che io sono il Signore (Ez 38,1.23).*

*1E tu, figlio dell’uomo, profetizza contro Gog e annuncia: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Gog, capo supremo di Mesec e Tubal. Io ti sospingerò e ti condurrò e dagli estremi confini del settentrione ti farò salire e ti porterò sui monti d’Israele. Spezzerò l’arco nella tua mano sinistra e farò cadere le frecce dalla tua mano destra. Tu cadrai sui monti d’Israele con tutte le tue schiere e i popoli che sono con te: ti ho destinato in pasto agli uccelli rapaci d’ogni specie e alle bestie selvatiche. Tu sarai abbattuto in aperta campagna, perché io ho parlato. Oracolo del Signore Dio.*

*Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole. Sapranno che io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non permetterò che il mio santo nome sia profanato. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, santo in Israele. Ecco, questo avviene e si compie – oracolo del Signore Dio –; è questo il giorno di cui ho parlato. Gli abitanti delle città d’Israele usciranno e per accendere il fuoco bruceranno armi, scudi grandi e piccoli, e archi e frecce e mazze e giavellotti, e con quelle alimenteranno il fuoco per sette anni. Non andranno a prendere la legna nei campi e neppure a tagliarla nei boschi, perché faranno il fuoco con le armi: spoglieranno coloro che li avevano spogliati e deprederanno coloro che li avevano saccheggiati. Oracolo del Signore Dio.*

*In quel giorno assegnerò a Gog come sepolcro un luogo famoso in Israele, la valle di Abarìm, a oriente del mare: essa chiude il passo ai viandanti. Lì sarà sepolto Gog e tutta la sua moltitudine e quel luogo si chiamerà valle della Moltitudine di Gog. La casa d’Israele darà loro sepoltura per sette mesi per purificare il paese. Lì seppellirà tutta la popolazione del paese e sarà per loro glorioso il giorno in cui manifesterò la mia gloria. Oracolo del Signore Dio. Saranno scelti uomini che percorreranno di continuo il paese per seppellire con l’aiuto dei viandanti quelli che sono rimasti a fior di terra, per renderla pura; cominceranno le ricerche alla fine del settimo mese. Quando, percorrendo il paese, vedranno ossa umane, vi porranno un segnale, finché i seppellitori non le sotterrino nella valle della Moltitudine di Gog: Amonà sarà chiamata la città. Così purificheranno il paese.* ***A te, figlio dell’uomo, così dice il Signore Dio: Annuncia agli uccelli d’ogni specie e a tutte le bestie selvatiche: Radunatevi, venite; raccoglietevi da ogni parte sul sacrificio che offro a voi, sacrificio grande, sui monti d’Israele. Mangerete carne e berrete sangue; mangerete carne d’eroi, berrete sangue di prìncipi del paese: sono tutti montoni, agnelli, capri e tori grassi di Basan. Mangerete grasso a sazietà e berrete fino all’ebbrezza il sangue del sacrificio che preparo per voi. Alla mia tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri di ogni razza. Oracolo del Signore Dio****.*

***Fra le nazioni manifesterò la mia gloria e tutte le nazioni vedranno la giustizia che avrò fatto e la mano che avrò posto su di voi. La casa d’Israele da quel giorno in poi saprà che io sono il Signore, loro Dio. Le nazioni sapranno che la casa d’Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù, perché si era ribellata a me e io avevo nascosto loro il mio volto e li avevo dati in mano ai loro nemici, perché tutti cadessero di spada. Secondo le loro impurità e le loro trasgressioni io li trattai e nascosi loro la faccia.***

***Perciò così dice il Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe, avrò compassione di tutta la casa d’Israele e sarò geloso del mio santo nome. Quando essi abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che alcuno li spaventi, si vergogneranno della loro ignominia e di tutte le ribellioni che hanno commesso contro di me.***

***Quando io li avrò ricondotti dai popoli e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato in loro la mia santità, davanti a numerose nazioni, allora sapranno che io sono il Signore, loro Dio, poiché, dopo averli condotti in schiavitù fra le nazioni, li avrò radunati nella loro terra e non ne avrò lasciato fuori neppure uno. Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa d’Israele». Oracolo del Signore Dio (Ez 39,1-29).***

Alla luce di questa profezia, si deve leggere la visione che è ora dinanzi agli occhi dell’Apostolo Giovanni. Quanto il Signore aveva chiesto al profezia Ezechiele, ora è l’angelo che deve compirlo. È lui che deve chiamare tutti gli uccelli del cielo perché vengano al banchetto.

**V 19,18** «Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi». Venite congregamini ad cenam magnam Dei: ut manducetis carnes regum et carnes tribunorum et carnes fortium et carnes equorum et sedentium in ipsis et carnes omnium liberorum ac servorum et pusillorum ac magnorum. †na f£ghte s£rkaj basilšwn kaˆ s£rkaj cili£rcwn kaˆ s£rkaj „scurîn kaˆ s£rkaj †ppwn kaˆ tîn kaqhmšnwn ™p' aÙtîn kaˆ s£rkaj p£ntwn ™leuqšrwn te kaˆ doÚlwn kaˆ mikrîn kaˆ meg£lwn.

Ecco ora cosa dice l’angelo agli uccelli del cielo: *«Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi».* La visione è terrificante, ma vera. Gli uccelli del cielo che volano sono chiamati a partecipare ad un grande banchetto preparato per essi da Dio. Questo banchetto è ricco delle carni dei re, delle carni dei comandanti, delle carni degli eroi, delle carni dei cavalli e dei cavalieri, delle carne di tutti gli uomini, liveri e schiavi. Grandi e piccoli. Sono le carni di tutti coloro che si sono innalzati a re e a signori sopra gli altri uomini. Sono le carni di tutti coloro che non si sono sottomessi a Cristo Gesù, alla sua Signoria e alla sia Regalità.

L’immagine o la visione è cruda e terrificante, ma non tanto quanto è cruda e terrificante l’immagine del fuoco eterno dell’inferno che divora le nostre carni senza mai consumarle. Attraverso questa immagine il Signore vuole rivelare ad ogni uomo, nessuno escluso, che solo Lui è il Re e solo Lui è il Signore e che per decreto eterno di creazione e anche di redenzione, dal Padre ogni uomo è stato consegnato a Cristo Gesù. Chi si sottopone al potere regale di Cristo e alla sua Signoria sarà salvato. Chi non si sottomette al potere regale di Cristo Gesù, sarà divorato dal fuoco eterno. Noi possiamo anche stabilire per legge l’abrogazione del decreto del Signore. Esso però non è soggetto ad umana volontà. Nessuno ha potere sopra Cristo Gesù e nessuno sopra di Dio. La nostra abrogazione altro non è che misero inganno e apertura della via perché il fuoco eterno possa divorare le carni di ogni uomo. Oggi l’uomo è il più grande nemico dell’uomo. Egli sta ingannando l’uomo con ogni inganno. Ma ancora più grande nemico dell’uomo è il cristiano. I peccati del cristiano sono oltremodo mostruosi: ha dichiarato falsità e menzogna la Parola del suo Dio e Signore. Ha innalzato a verità la parola di Satana e del mondo. Con questi due peccati sta distruggendo la Chiesa e sta conferendo a Satana ogni potere di inganno sull’umanità. Ogni cristiano invece deve gridare che solo la Parola di Dio è verità eterna. Ogni altra parola è falsità e inganno.

**V 19,19** Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Et vidi bestiam et reges terrae et exercitus eorum congregatos ad faciendum proelium cum illo qui sedebat in equo et cum exercitu eius. Kaˆ edon tÕ qhr…on kaˆ toÝj basile‹j tÁj gÁj kaˆ t¦ strateÚmata aÙtîn sunhgmšna poiÁsai tÕn pÒlemon met¦ toà kaqhmšnou ™pˆ toà †ppou kaˆ met¦ toà strateÚmatoj aÙtoà.

Dopo la visione degli uccelli che volano nel cielo chiamati dall’angelo al banchetto preparato per loro da Dio, ecco cosa vede ora l’Apostolo Giovanni: *“Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito”.* Diciamo subito che sia la bestia e sia i re della terra con i loro eserciti, sono avvolti dalla tenebre dell’insipienza e della stoltezza. Nessuno può combattere con la speranza di vincere neanche contro un solo angelo del cielo. Tutti gli eserciti di questo mondo con tutte i loro sofisticati armamenti mai potranno vincere un solo angelo. Un solo angelo in un istante può ridurre in polvere e cenere tutti gli eserciti del mondo radunati insieme. Questo ci rivela che quando non si è sotto la Signoria e la Regalità di Cristo Gesù, siamo sotto la signoria della stoltezza e dell’insipienza. Le nostre decisioni sono decisioni di peccato. Sono decisioni per la nostra rovina eterna.

Oggi è questo il male che sta consumando il nostro mondo. Una immagine potrà aiutarci a comprende meglio: ogni uomo del nostro mondo e ogni cristiano si è fabbricata una speciale fonderia. Mentre nel crogiolo della fonderia vengono calati metalli di ogni genere per essere fusi e poi trasformati attraverso speciali stampi in degli oggetti secondo la propria volontà, nel crogiolo di questa particolare, speciale fonderia non vengono gettati metalli, ma pensieri di ogni genere. Il pensiero viene fuso e fatto colare nello stampo che porta anch’esse un particolare titolo: “Diritto”. E così oggi l’uomo e anche il cristiano hanno ognuno la sua fabbrica dei diritti. Ogni giorno ogni loro nuovo pensiero viene fuso e trasformato in diritto. Pensi di abortire? È un diritto. Pensi di divorziare? È un diritto. Pensi di vivere come ti pare? È un diritto. Pensi di conquistare un popolo? È un diritto. Pensi di non volere più regole oggettive e universali? È un diritto. Pensi di abrogare tutte le verità di creazione e di redenzione? È un diritto. Pensi di essere Chiesa senza né conversione, né fede nel Vangelo, né cammino di santificazione? È un diritto. Pensi di volere una chiesa secondo il cuore degli uomini? È un diritto. Pensi di stringere una relazione con un’altra donna se sei donna e con un altro uomo, se sei uomo, come si fa nel matrimonio tra un uomo e una donna? È un diritto. Pensi di volere un figlio quando naturalmente non sarà mai possibile? È un diritto. Pensi di dare il tuo utero in affitto? È un tuo diritto. Pensi di volerti uccidere perché reputi che è meglio così? È un tuo diritto. Vuole che ogni tuo pensiero venga trasformato in diritto? È tuo diritto. Essendo tuo diritto e anche diritto per te imporre questo tuo diritto al legislatore perché lo trasforma in diritto codificato e valido per tutti.

È questo il grande combattimento del mondo contro Cristo Gesù, al fine di abbattere la sua Signoria e la sua Regalità. Pensi che né Dio e né Cristo Gesù debbano regnare su di te? È un tuo diritto e questo diritto va sancito per legge. Ecco il futuro dell’umanità: domani, ma già così è anche oggi, ogni suo pensiero sarà dichiarato un diritto. Poiché l’uomo senza Dio e senza Cristo ha solo pensieri di male, ecco oggi e anche domani il diritto dell’uomo: ogni suo pensiero dovrà essere trasformato in diritto. Qualsiasi osa tu pensi, è un tuo diritto. Questa oggi è l’industria universale. Questa industria oggi è stata assunta dalla organizzazioni a carattere sovranazionali ed imposta ad ogni nazione. Abbiamo già visto nei Ritratti precedente sull’Apocalisse che il drago dava il suo potere alla bestia. Oggi per noi il drago sono le organizzazioni a carattere sopranazionali. Sono esse che impongono il loro pensiero agli stati, avendolo però prima dichiarato diritto per l’umanità. Se è il pensiero è un diritto, il diritto va osservato. Violare un diritto merita una sua particolare sanzione. Così facendo i falsi diritti vengono imposti per legge e per legge i veri diritti vengono abrogati. Qual è oggi il diritto che si vuole abrogare? Il diritto alla libertà religiosa. Nessuno si potrà più appellare alla sua religione contro un solo pensiero dell’uomo dichiarato diritto. Il diritto dell’uomo ormai è il nuovo drago che sta ingoiando tutta la nostra purissima vertà oggettiva, universale, verità di reazione e di redenzione. Ecco invece i veri diritti che oggi vengono calpestati, eliminati, dichiarati non diritti:

*Ma anche privare l’uomo di ogni diritto che il Padre celeste vuole che sia a lui donato è non amore verso l’uomo. Poiché ogni diritto nasce dalla divina volontà, il cristiano è obbligato a rispettare la volontà del suo Dio e Signore. Rispettare la divina volontà è amore. La rispetterà se darà questi diritti ad ogni uomo con la predicazione del Vangelo. Oggi questi diritti sono largamente e ampiamente calpestati:*

***È DIRITTO*** *dell’uomo: conoscere la vera sorgente della salvezza che è Cristo Gesù.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo che gli venga annunziato Gesù Signore secondo la purissima verità del Vangelo.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo rinascere da acqua e da Spirito Santo.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo essere incorporato alla Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, che è solo quella il cui fondamento visibile è Pietro.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo essere confortato con la grazia e la verità di Cristo Signore, e perennemente sostenuto dall’insegnamento della vera Parola del Vangelo.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo conoscere in pienezza di verità chi è il suo Creatore, Signore, Dio, verità da Lui stesso rivelata.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo seguire la mozione dello Spirito Santo, che spinge verso una via di santità anziché verso un’altra, anch’essa di santità.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo raggiungere la vera salvezza nel tempo e nell’eternità. Essa è una sola: divenire corpo di Cristo e vivere la vita di Cristo nel proprio corpo, nella propria anima, nel proprio spirito. Non è né evangelico, né ecclesiale, né sacerdotale, né cristiano ignorare, negare, calpestare questi essenziali, fondamentali, costitutivi diritti dell’uomo.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo ricevere nel battesimo “i geni di Cristo”, che sono “geni di Dio”, divenendo così partecipi del suo patrimonio genetico contenuto nella natura divina. Si gusta così la vita eterna, secondo la verità del Vangelo e non secondo la falsità della cattiva teologizzazione.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo nascere da una vera famiglia. Ogni uomo deve essere il frutto di una famiglia, non di un uomo e di una donna, non di una provetta, non di una macchina, non di unioni illegittime, non di relazioni extraconiugali, non di relazioni prematrimoniali. Non di uteri in affitto. Non di madri surrogate. Neanche di madri biologiche. Non di sperma e di ovuli venduti e comprati. Il figlio mai dovrà essere il prodotto di una scienza atea. Il figlio dovrà essere il frutto dell’amore tra un uomo e una donna. Ecco perché il figlio per natura deve nascere da un vera famiglia ed è vera famiglia solo quella tra un uomo e una donna, con patto pubblico nel quale ci si impegna alla fedeltà e all’indissolubilità. Altre famiglie non sono, mai potranno essere secondo Dio.*

***È DIRITTO*** *di ogni uomo conoscere il suo Creatore. Non Colui che ha creato l’uomo e la donna agli inizi, dai quali poi ogni altra vita nasce. Per la fede biblica e per la dottrina cattolica questa non è verità piena e perfetta. L’uomo e la donna donano il corpo, la carne. Non sono essi i soli procreatori dell’uomo. La carne non è l’uomo. L’anima dell’uomo è creata direttamente da Dio ed è l’anima che fa della carne un essere vivente.* ***È DIRITTO*** *di ogni uomo conoscere il vero Creatore della sua anima, il vero Creatore della sua umanità. Il vero Creatore dal quale viene la bellezza della sua vita. Se è suo diritto. a nessun uomo deve essere impedito di conoscere il suo vero Creatore, il suo vero Signore, il suo vero Dio. Per questo naturale, fondamentale, essenziale DIRITTO, a nessun uomo si può vietare il cammino verso la verità più pura e più santa. Ad ogni uomo deve essere lasciata libertà di cercare e trovare il vero Dio. SE È DIRITTO di ogni uomo trovare il vero Dio, è anche dovere di chi già la conosce farglielo incontrare.*

***È DIRITTO*** *di chi conosce il vero Dio far conoscere il vero Dio ad ogni altro uomo. Il vero Dio va annunciato secondo le Leggi del vero Dio: si annuncia il vero Dio e si consegna la vera conoscenza alla razionalità e alla volontà di chi ascolta. Il vero Dio non può essere imposto ad alcuno. Il vero Dio è sempre un dono esposto al rifiuto. A chi conosce il vero Dio, la libertà di offrire il vero Dio. Agli altri, la volontà di accoglierlo o di rifiutarlo.* ***QUESTO DIRITTO*** *alla conoscenza del vero Creatore dell’uomo la Chiesa cattolica lo riconosce all’uomo prima del suo concepimento. Questo diritto è talmente essenziale per essa, che senza la volontà di rispettarlo, essa non celebra il matrimonio. Se gli sposi dovessero dire: No, noi non rispettiamo questo diritto, il rito finirebbe in questo istante. Viene violato un diritto fondamentale della vita di un uomo.* ***È DIRITTO*** *dell’uomo essere concepito. La famiglia voluta da Dio è ordinata non solo all’intima unione dell’uomo e della donna, a fare cioè una sola carne, ma anche perché dalla sola carne venga altra vita. Fine unitivo e procreativo devono essere un solo fine. Paternità e maternità responsabile non significa che è dalla volontà dell’uomo o della donna avere o non avere figli. Significa invece che il diritto dell’uomo ad essere concepito debba essere vissuto con grande responsabilità. Grande responsabilità non significa non concepimento, significa soprattutto anche concepimento. Si è responsabili perché si deve rendere conto a Dio di ogni decisione presa e non può esserci vera responsabilità se non nella sapienza, conoscenza, intelletto, consiglio che vengono dallo Spirito Santo dietro insistente preghiera. La preghiera è l’alito della nostra vita.*

***È DIRITTO*** *di ogni uomo conoscere, amare, vivere con il proprio padre e la propria madre. Non può un figlio avere più “padri” o un padre, non vero padre, perché non è sangue del suo sangue, carne dalla sua carne. La paternità può essere solo sangue da sangue. Nessun figlio dovrà essere tolto alla madre vera e nessuna donna può gestire nel grembo un feto che non sia suo sangue e sua carne. Deve essere anche carne e sangue dell’uomo con il quale ha stretto un patto pubblico di amore fedele e indissolubile. Ecco perché* ***È DIRITTO*** *dell’uomo, per disposizione eterna del suo Creatore, nascere da una vera famiglia ed è vera famiglia quella fatta secondo la sua volontà. Con aborto, divorzio, maternità e paternità surrogate, fecondazioni eterologhe, impianto di embrioni tratti da persone ignote, utero in affitto, adozione da parte di coppie non secondo natura, chi soffre è l’uomo. Chi subisce è l’uomo. È all’uomo che viene negato il diritto alla vita secondo Dio.*

Se poi diamo uno sguardo ai diritti del bambino, prima di essere concepito, nel seno della madre e dopo essere stato dato alla luce, allora si potrà comprendere il baratro di nefandezze nel quali stiamo precipitando.

***È diritto dell’uomo nascere da una vera famiglia****. Ogni uomo deve essere il frutto di una famiglia, non di un uomo e di una donna, non di una provetta, non di una macchina, non di unioni illegittime, non di relazioni extraconiugali, non di relazioni prematrimoniali. Non di uteri in affitto. Non di madri surrogate. Neanche di madri biologiche. Non di sperma e di ovuli venduti e comprati. Il figlio mai dovrà essere il prodotto di una scienza atea. Il figlio dovrà essere il frutto dell’amore tra un uomo e una donna. Ecco perché il figlio per natura deve nascere da un vera famiglia ed è vera famiglia solo quella tra un uomo e una donna, creata con patto pubblico, nel quale ci si impegna alla fedeltà e all’indissolubilità. Altre famiglie non sono, mai potranno essere secondo Dio.*

***È diritto dell’uomo essere concepito.*** *La famiglia voluta da Dio è ordinata non solo all’intima unione dell’uomo e della donna, a fare cioè una sola carne, ma anche perché dalla sola carne venga altra vita. Fine unitivo e procreativo devono essere un solo fine. Paternità e maternità responsabile non significa che è dalla volontà dell’uomo o della donna avere o non avere figli. Significa invece che il diritto dell’uomo ad essere concepito debba essere vissuto con grande responsabilità. Grande responsabilità non significa non concepimento, significa soprattutto anche concepimento. Si è responsabili perché si deve rendere conto a Dio di ogni decisione presa e non può esserci vera responsabilità se non nella sapienza, conoscenza, intelletto, consiglio che vengono dallo Spirito Santo dietro insistente preghiera. La preghiera è l’alito della nostra vita.*

***È diritto di ogni uomo conoscere, amare, vivere con il proprio padre e la propria madre****. Non può un figlio avere più “padri” o un padre, non vero padre, perché non è sangue del suo sangue, carne dalla sua carne. La paternità può essere solo sangue da sangue. Nessun figlio dovrà essere tolto alla madre vera e nessuna donna può gestire nel grembo un feto che non sia suo sangue e sua carne. Deve essere anche carne e sangue dell’uomo con il quale ha stretto un patto pubblico di amore fedele e indissolubile. Ecco perché è diritto dell’uomo, per disposizione eterna del suo Creatore, nascere da una vera famiglia ed è vera famiglia quella fatta secondo la sua volontà. Calpestare uno solo di questi diritti è non amare l’uomo, ma prima ancora è non amare il Creatore dell’uomo. Chi vuole amare l’uomo secondo purezza di verità deve dare ad ogni uomo ogni diritto scritto prima ancora di venire alla luce. Ecco perché nessuna donna può dire: il corpo è mio e posso fare di esso ciò che voglio. Il corpo non è della donna. È di Dio. Appartiene a lui per creazione. Esso va sempre usato secondo la volontà di Dio, mai secondo l’arbitrio o il capriccio dell’uomo o della donna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. (Mt 5,31-32). Un tempo l’umanità era afflitta dalla peste. Poiché essa aveva un percorso rapido e i mali che produceva sul nostro corpo erano immediati e visibili, la si temeva e ognuno cercava di evitarla, per quanto era possibile. Essa però mieteva le sue numerose vittime, spesso senza alcuna colpa o responsabilità da parte dell’uomo. Oggi vi è una peste più grande che però nessuno teme, nessuno evita, tutti cercano. Questa peste che distrugge dal di dentro il nostro corpo, con conseguenze che durano nei secoli, che non si fermano alla singola persona, come per l’antica peste, si chiama con diversi nomi: droga, alcool, fumo, cibo, lussuria, impudicizia, scandalo. Tutte queste pesti assalgono l’uomo e lo distruggono nelle fibre più profonde e anche invisibili della sua umanità, rendendo il suo corpo dannoso persino nel dono della vita, attraverso la via della generazione. Queste pesti privano l’uomo e la donna di essere padre e madre di vita vera. I danni di cui esse sono causa sono irreparabili e durano per i secoli dei secoli.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori che non fanno uso di droghe. La droga*** *dona euforia iniziale. Questa euforia ha però un costo altissimo. Quando non richiede la morte stessa di colui che ne fa uso, esige il sacrificio della mente, del cuore, di altri organi vitali. La droga è una peste che consuma l’interno di chi ne fa uso e lo riduce in polvere. Non ci sono droghe leggere e droghe pesanti. Tutte richiedono il sacrificio, l’olocausto fisico di chi ne fa uso.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori che non fanno uso di alcool. L’alcool*** *da molti è sottovalutato. Si pensa che con esso si possa scherzare a piacimento, a volontà. Costoro non sanno che ingeriscono nel proprio corpo una vipera velenosa che morde e inietta il suo veleno letale, che fa dell’uomo una larva. I mali fisici e psichici che esso genera si trasmettono di generazione in generazione, senza alcun riparo.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori che non sono schiavi del fumo. Il fumo*** *è ormai droga universale. È anche una droga legale. Si vende a buon mercato, a basso prezzo. Tutti vi possono accedere e fin dalla più tenera età. Nel corpo dell’uomo esso però non è più solo fumo, è vero cianuro che distrugge le sorgenti stesse della vita. È una peste lenta, lentissima, infallibile nel provocare la morte.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori che sanno fare buon uso del cibo. Il cibo*** *non**è temuto da nessuno. Nessuno lo considera una vera peste, una fonte inesauribile di malattie e di attentato alla salute dell’uomo. Un tempo si diceva che ne uccide più la gola che la spada. Esso va assunto con parsimonia, temperanza, prudenza, somma attenzione, vigilanza. Ogni grammo in più è un veleno che noi ingeriamo nel nostro corpo per la sua rovina e non di certo per il suo bene.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori non schiavi della lussuria. La lussuria*** *è un tipo di peste particolare. Con essa si distrugge la sorgente della vita. Dal corpo dell’uomo deve sempre sgorgare la vita. Con la lussuria il corpo si trasforma in un oggetto, una cosa, uno strumento di concupiscenza smodata, disumana, perché non controllata dalla sana razionalità e dalla retta finalità che deve sempre orientare ogni nostro gesto, anche il più semplice e il meno complesso, anche quello più naturale.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori non schiavi dell’impudicizia. L’impudicizia*** *fa sì che il nostro corpo non sia vissuto secondo la sua verità, la sua finalità, la giustizia che deve sempre regolarne l’uso. Lo si usa invece per la vanità, la concupiscenza, l’attrazione dell’altro, ma in modo non giusto, non onesto, non vero, non santo. Lo si usa per il male e per il peccato, anziché per il bene e per la virtù.*

***Il diritto del bambino di nascere da genitori dediti allo scandalo. Lo scandalo*** *è l’uso peccaminoso del nostro corpo dinanzi ai piccoli nella fede o anche di età. Con lo scandalo, altra peste rovinosa, il male entra nel cuore e nella mente dei nostri fratelli e li conduce alla rovina. Un solo peccato di scandalo può distruggere secoli di lavoro santo.*

***Il diritto del bambino di essere preservato da malattie genetiche.*** *Alcune di queste pesti giungono fino a modificare geneticamente la nostra stessa natura. La natura modificata, produce frutti modificati. Oggi sono moltissime* ***le malattie genetiche****, ma nessuno si dona cura e pone ogni attenzione affinché la sua natura non venga geneticamente modificata. Si vogliono però trovare le medicine per aiutare in qualche modo quanti nascono con queste malattie. E così la madre scienza ci consente di perseverare nella distruzione della nostra natura. Tanto poi prima o poi un qualche rimedio si troverà. Questa è la grande stoltezza dell’uomo. Noi i peccati contro la vita li abbiamo messi bene in luce così come abbiamo messo bene in luce il diritto del bambino prima dello stesso concepimento. È cosa giusta avere sempre queste verità dinanzi ai nostri occhi.*

*Ecco quanto abbiamo già scritto: “I frutti di questa società di dèi li conosciamo: aborto, divorzio, utero in affitto, unioni tra gli stessi sessi, vendita di neonati, guerra infinita di parole vane, litigi senza numero, incapacità di trovare un accordo anche sulle verità più naturali. Non parliamo poi di tutti i diritti negati ai bambini,* ***diritti prima del concepimento e diritti dopo il concepimento****.*

*Proviamo a mettere in luce qualche diritto del bambino e si comprenderà tutto il male creato in questo mondo fatto di dèi. Non su quelli dopo la nascita, che sono diritti dell’anima, dello spirito, del corpo, diritti naturali e soprannaturali, diritti per il tempo e per l’eternità. Ma su alcuni* ***diritti che sono prima dello stesso concepimento****.*

*Ecco un* ***primo diritto prima del concepimento****. Ogni bambino ha il* ***diritto per natura****, per creazione, perché questa è la volontà di Dio, del suo Creatore,* ***di nascere da una famiglia****.*

*Per tutti coloro che sono di fede cattolica la sola famiglia vera non è solamente quella tra un uomo e una donna. La sola vera famiglia invece è quella che si è costituita dinanzi alla Chiesa e al mondo, dinanzi a Dio e agli uomini. È la famiglia il cui matrimonio è stato consacrato con il sacramento. La Chiesa cattolica non riconosce altre famiglie tra i suoi figli. Il solo matrimonio vero è quello celebrato e costituito nel sacramento.* ***Ogni bambino figlio di cristiani ha questo diritto: nascere da una famiglia cristiana****. Ogni altro concepimento e ogni altra nascita non è secondo la Legge del Signore. Non è dalla natura divenuta cristiana e obbligata ad osservare la legge di Cristo. È invece dalla volontà di peccato degli uomini. Lo sappiamo. Chi oggi dice queste cose è radiato all’istante dall’elenco dell’umanità. Non ha diritto di appartenere alla razza umana. L’umanità oggi ha deciso di abolire ogni riferimento al divino, al soprannaturale, all’eternità, alla creazione che non sia auto-formazione. Non esiste una volontà sopra l’uomo alla quale l’uomo deve obbedienza eterna. È questo il motivo per cui fare riferimento ad un diritto del bambino che è prima della sua nascita è vera follia per questa umanità, vera pazzia. Se poi dovessimo aggiungere l’altro diritto del bambino, anche questo prima del suo stesso concepimento, allora qui siamo da internare.*

***Il bambino ha il diritto di conoscere il suo Creatore****. Non Colui che ha creato l’uomo e la donna agli inizi e poi ogni altra vita viene dalla loro vita. Per la fede biblica e per la dottrina cattolica questa è pura falsità. L’uomo e la donna donano il corpo, la carne al bambino. Ma non sono essi i soli procreatori del bambino. La carne non è il bambino. L’anima dell’uomo è creata direttamente da Dio ed è l’anima che fa della carne un essere vivente. Infatti non appena l’anima lascia il corpo, la carne entra in putrefazione, in corruzione, diviene polvere.*

*È un* ***diritto dell’anima conoscere il suo Creatore secondo purissima verità****. Se è suo diritto, a nessun bambino, a nessun uomo deve essere impedito di conoscere il suo vero Creatore, il suo vero Signore, il suo vero Dio.*

*A nessun uomo si può vietare il cammino verso la verità più pura e più santa. Ed è questo il vero significato della* ***libertà religiosa****. Libertà religiosa non significa che ognuno può vivere la religione che vuole. Significa invece che ad ogni bambino, ad ogni uomo deve essere lasciata* ***libertà di cercare e trovare il vero Dio****. Ma anche che uno può annunziare il vero Dio, il vero Signore, senza però imporre o costringere ad accoglierlo. A noi la libertà di offrire il vero Dio. Agli altri la volontà di accoglierlo o di rifiutarlo.*

*Questo diritto alla conoscenza del vero Creatore dell’uomo la Chiesa cattolica lo riconosce al bambino prima del suo concepimento. Questo diritto è talmente essenziale per essa, che senza la volontà di rispettare questo diritto, essa non celebra il matrimonio. Se gli sposi dovessero dire: No, noi non rispettiamo questo diritto del bambino, il rito finirebbe in questo istante. Viene violato un diritto fondamentale della vita del bambino.*

*Ma questi diritti per un cristiano senza più riferimento a Dio, alla sua divina volontà, sono discorsi insensati, stolti. Sono una chimera e una favola d’altri tempi. Ormai regna solo la volontà dell’uomo. Non vi è una volontà superiore dalla quale viene la nostra vita e secondo la quale essa va vissuta, pena la nostra perdizione oggi e nell’eternità. Tutto necessariamente deve venire dal pensiero dell’uomo senza Dio. Oggi nelle questioni di aborto, divorzio, maternità e paternità surrogate, fecondazioni eterologhe, impianto di embrioni tratti da persone ignote, utero in affitto, adozione da parte di coppie non secondo natura, chi soffre è il bambino. Chi subisce è il bambino. È al bambino che viene negato il suo diritto alla vita e a vivere con il proprio vero padre e la propria vera madre. È al bambino che viene negato il diritto alla vita secondo Dio.*

*Viviamo in una società in cui ogni adulto pretende che venga difeso* ***il suo non diritto, il suo falso diritto****, ma calpestando* ***il vero naturale diritto del bambino****. Il diritto dell’adulto finisce quando viene leso il diritto del bambino. Gli adulti sono a servizio del bambino, mai loro padroni. Sono i* ***custodi del diritto dei figli, mai i loro despoti o tiranni****. Una civiltà in cui gli adulti sono tiranni dei bambini è disumana. Mia potrà dirsi civiltà. Oggi dobbiamo confessare che la disumanità è grande. Poiché ogni uomo ha il suo cuore, ogni uomo ha le sue regole personali di giustizia. È questa la nostra moderna torre di Babele. Ecco la giustizia secondo il cuore dell’uomo: l’aborto è diritto, l’adulterio è diritto, l’eutanasia è diritto, il peccato contro natura è diritto. Ogni abominio e nefandezza è diritto. Ogni immoralità è diritto. Oggi la nostra falsa, errata, bugiarda teologizzazione del Vangelo e dell’intera Scrittura, sta privando l’uomo di essenziali diritti dategli dal suo Signore, Dio, Creatore, Redentore, Salvatore potente. È diritto dell’uomo conoscere la vera sorgente della salvezza che è Cristo Gesù.*

***È diritto dell’uomo che gli venga annunziato Gesù Signore secondo la purissima verità del Vangelo****.*

***È******diritto dell’uomo rinascere da acqua e da Spirito Santo****.*

***È diritto dell’uomo essere incorporato alla Chiesa una, santa, cattolica, apostolica****,* ***che è solo quella il cui fondamento visibile è Pietro.***

***È diritto di ogni uomo essere confortato con la grazia e la verità di Cristo Signore, sostenuto dall’annunzio della Parola.***

***È diritto dell’uomo conoscere in pienezza di verità chi è il suo Creatore, Signore, Dio.***

*Poiché questi diritti sono dati direttamente da Dio ad ogni uomo che viene sulla nostra terra, nessun uomo potrà mai cancellarli. Sarà lui privato della beatitudine eterna. Ma noi, con la nostra falsa, bugiarda, cattiva e anche malvagia teologizzazione, stiamo dichiarando questi diritti cosa contraria alla vera umanità. Stiamo costruendo una falsa umanità, ci stiamo paganizzando e neanche ce ne accorgiamo.*

*Oggi la cattiva teologizzazione del Vangelo sta privando l’uomo di questi diritti fondamentali, essenziali, che sono tutti finalizzati* ***al diritto di ogni uomo di gustare la vita eterna****, secondo la verità del Vangelo e non secondo la falsità della cattiva teologizzazione.*

*Ma c’è un altro fondamentale, costitutivo, essenziale diritto che l’anima deve custodire gelosamente nel cuore e al quale deve immediata e sempre pronta obbedienza. È* ***il diritto di seguire la mozione dello Spirito Santo,*** *che la spinge verso una via di santificazione anziché verso un’altra. Non è evangelico, non è ecclesiale, non è sacerdotale, non è cristiano tutto ciò che ignora questo diritto fondamentale di ogni anima: raggiungere la vera salvezza nel tempo e nell’eternità. Difendere i diritti delle anime è obbligo di ogni discepolo di Gesù. Negare un solo diritto dell’anima è peccato contro lo Spirito Santo. La Chiesa del Dio vivente, la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica rispetta questo diritto, arrendendosi dinanzi all’appello di ciascuno alla sua coscienza. La responsabilità della decisione è solo sua.*

*Un diritto da mettere nel cuore è* ***il diritto di difendere la verità con la verità****. Mai la verità va difesa con la falsità. Non basta dire: Se agisci così, sei un idolatra. Se ti comporti in questo modo, costruisci un vitello d’oro. Devi spiegare la verità di ogni tua parola. È diritto dell’uomo essere illuminato con la verità.*

*Sui diritti del bambino prima del concepimento ci sono ancora altre verità che è giusto mettere in grande luce. I vizi per la salute sono potente veleno di morte. Il vizio deturpa, svilisce, opprime, deprime, disprezza, impoverisce, ferisce, uccide.* ***La salute è il nostro bene più prezioso.*** *Essa va custodita, accresciuta, protetta, salvaguardata. Le virtù sono le vere vitamine della vita. Quando si trasforma il vizio in necessità di vita è allora che non vi è più spazio per carità, elemosina, misericordia, solidarietà. Il vizio è fonte di grande miseria spirituale e materiale. Esso non uccide solo il corpo, ma anche l’anima e lo spirito. Chi elimina i vizi dal suo corpo, dalla sua mente, dal suo cuore, rende il suo spirito libero e la sua anima leggera, capaci di volare. Come si trasmette il patrimonio fisico, così anche va trasmesso il patrimonio genetico spirituale. È trasmissione ininterrotta, perenne. Questo patrimonio genetico spirituale è la fede in Cristo Gesù, la speranza che nasce dalla sua Parola, la carità del suo santissimo cuore. Se padre e madre sono senza fede, anche i loro figli cresceranno senza fede nel loro sangue.*

*Oggi è questa la povertà delle povertà. Nessuna povertà è più grande di questa: generare un figlio, ma senza trasmettere loro il patrimonio genetico spirituale della fede in Gesù. È povertà che determina tutta la vita: generare un figlio senza la trasmissione della speranza e della carità vissuta con il cuore di Cristo. Oggi questa povertà è visibile. Ed è questa la causa della scarsa o addirittura inesistente nostra elevazione spirituale, morale, culturale. Sublime verità che mai deve essere dimenticata. Se Cristo Gesù non diviene il nostro patrimonio genetico, mai lo possiamo trasmettere. L’educazione non è insegnamento esterno. È trasmissione genetica spirituale, così come noi siamo per creazione “trasmissione genetica di Dio”. Nel battesimo noi riceviamo “i geni di Cristo”, che sono “geni di Dio”, divenendo partecipi del suo patrimonio genetico della natura divina. Ridurre l’educazione o l’accompagnamento a parole vuote, non produrrà mai frutti di vita vera. Manca il dono del “gene” della vita eterna. Questo gene va dato per generazione fisica e anche spirituale. Ma per darlo è necessario che si è vero “gene” di Cristo Gesù e di Dio Padre. La Vergine Maria si lascia fare e Dio fa di Lei una degnissima Madre del suo Verbo Eterno. Lei nella santità è la bellezza più alta e nobile. Come Maria, ogni donna, chiamata a generare figli a Dio, dovrebbe lasciarsi fare bella, santa, pura, perfetta anche se in misura diversa. Anche se differente è la missione, bellezza spirituale e fisica, purezza dell’anima e del corpo sono necessari per divenire madri degne. Non è per nulla conveniente per una donna abbandonarsi al vizio, lasciandosi conquistare da alcool, fumo, droga, cambiare spesso uomini. Non è per nulla conveniente darsi all’immoralità, deturpando anima, cuore, spirito, e deteriorando il corpo in modo irreversibile.*

*Una donna mai deve per vizio o mancanza di virtù, rendere il corpo incapace per natura trasformata di generare un figlio come si conviene. Ogni figlio va generato nella santità del corpo e della mente, del fisico e dello spirito. Certi vizi rovinano geneticamente la natura. Non c’è missione più alta sulla terra della maternità ed essa mai va cancellata dalla mente e dal cuore. Di certo non si pensa al bene migliore del figlio quando non lo si concepisce nel modo più degno, più vero, più giusto, più santo.* ***È giusto che ogni nuova creatura riceva il meglio della vita della madre.*** *Mai esso dovrà ricevere il peggio. La maternità è sacrificio. Nessuno potrà mai generare santità da una natura corrotta, natura di vizio e di peccato. Santità da santità, vizio da vizio, corruzione da corruzione, immoralità da immoralità, falsità da falsità, inganno da inganno. Padre e Madre, uomo e donna sono essenziali perché vi sia vera famiglia, famiglia umana. Mai vi potrà essere vera famiglia, famiglia umana senza il padre e senza la madre. Due padri insieme senza essere padri non fanno famiglia. Due madri insieme senza essere madri non fanno famiglia. La famiglia, quella vera, si compone di un padre e di una madre con legame stabile. Come due uomini che si mettono insieme mai potranno generare un figlio, così neanche lo potranno fare crescere. Manca la madre. Così per due donne che si mettono insieme. Esse mai potranno generare un figlio e così neanche lo potranno fare crescere. Manca il padre.*

*Violentare la natura sostituendo i suoi diritti con* ***diritti artificiali e artificiosi*** *è condannarla a produrre frutti avvelenati, di morte. Nessun uomo: prete, religioso, scienziato, politico, filosofo, economista, romanziere o altri, potrà mai ledere la natura nei suoi diritti. Chi lede i diritti della natura s’incammina su vie di non vita.* ***Chi sancisce falsi diritti artificiali e artificiosi è nemico dell’umanità.******Nessuna politica è buona dinanzi a Dio, se essa calpesta anche un solo diritto di un solo uomo****.* ***I diritti da osservare non sono quelli artificiali, immorali, peccaminosi che l’uomo stabilisce come diritti. Sono quelli invece che il Signore ha stabilito diritti inviolabili della persona umana.***

***È diritto inviolabile della persona umana che una donna si sposi con un uomo e concepisca altra vita.*** *Anche* ***concepire è diritto inviolabile e nessuna legge dell’uomo lo potrà calpestare.*** *La Chiesa insegna che paternità e maternità dovranno essere responsabili. Ma è sempre l’uomo e la donna che decidono quanti figli dare al loro Signore, Creatore, Dio.* ***Non è diritto della persona umana che un uomo si sposi con un altro uomo e una donna con un’altra donna.*** *Non viene rispettato il comandamento del Signore che vuole che l’uomo e la donna: “Crescano e si moltiplichino”. Un uomo non può concepire se non con una donna e una donna se non con un uomo, legittimamente uniti nel matrimonio unico e indissolubile.*

***È diritto della persona umana una volta concepita che la vita le venga rispettata.*** *Nessuno gliela potrà mai togliere. Essa è sua e di Dio. Chi priva della vita una vita concepita offende gravemente la vita concepita e anche Dio che ha collaborato al concepimento con la creazione dell’anima.*

*Ma è anche* ***diritto inalienabile della persona umana che dal momento del suo concepimento viva nella sua famiglia, con il padre e con la madre che le hanno dato la vita****.*

***Sono diritti artificiali, di peccato e quindi grandi abomini presso Dio sia il divorzio che l’aborto.*** *Con l’aborto si toglie la vita alla vita. Con il divorzio si priva la vita di divenire vera vita.*

*Ma l’uomo non si cura dei diritti dell’uomo, per questo la sua politica è miserevole, disumana. Quale umanità vi è in una politica che ogni anno uccide nel mondo circa cinquantasei milioni di vite concepite? Quale umanità vi è in quella politica che consente la distruzione della culla della vita? Che un uomo possa fare il male è una cosa. Che il male venga decretato bene per legge è* ***politica disumana****, gravemente offensiva del Dio Creatore e Signore, del Dio della vita.*

*Ma oggi chi si cura del Signore? Chi oggi pensa che di ogni disumanità dobbiamo rendere a Lui conto? Chi pensa che ogni legge disumana non lede i diritti solo di un uomo, ma dell’intera umanità che viene privata dei suoi diritti fondamentali? Pensare che tutto dipende dalla decisione dell’uomo, è grande stoltezza. Anche perché sui re della terra e su tutti coloro che esercitano il potere, il Signore indagherà con una indagine rigorosa. Vaglierà ogni parola da essi proferita. Ogni legge da essi emanata. Ogni disordine creato nel suo regno. Ogni deviazione dalla retta giustizia. Ogni arbitrio introdotto nella sua creazione. Si può anche decidere di uccidere ogni neonato o anche ogni anziano o ogni ammalato grave, o persone inabili a qualsiasi lavoro. Ognuno però dovrà sapere che Dio gli domanderà conto anche di un secondo di vita sottratto all’uomo per pensiero, legge, decreto, opera dell’uomo. Un re che non è collegato con la volontà di Dio, mai potrà dirsi vero re. L’arbitrio sarà la sua legge, la prepotenza la sua ragione, l’urlo il suo dialogo, la violenza la sua argomentazione, il ricatto la forza del suo spirito, la minaccia il suo convincimento. Così si è re di Satana, non di Dio, re di peccato e tenebra, mai re di grazia e verità. Altra verità che mai dovrà essere dimentica, sempre osservata dall’uomo. A nessuna donna è consentito dal Creatore dell’uomo concepire un figlio contro la sua Legge e la sua Legge è una sola: ogni concepimento dovrà avvenire in seno al matrimonio da lui stabilito nel momento stesso della creazione dell’uomo e della donna. Ecco il vero matrimonio secondo la natura dell’uomo: un solo uomo, una sola donna con legame stabile, duraturo, inseparabile fino alla morte.* ***Se una donna si presta al concepimento con un seme che non è di suo marito, si pone fuori della Legge del suo Creatore****.*

*Così dicasi anche per un uomo.* ***Chi dona il suo seme fuori del matrimonio secondo la verità della natura creata da Dio, si pone fuori della Legge della natura creata e introduce un gravissimo disordine all’interno di tutta la creazione****. Se due uomini e due donne vogliono porsi al di fuori e contro la Legge della creazione, è una scelta della loro volontà, contro però la verità di creazione. Devono però assumere le conseguenze di questa loro scelta di volontà. Chi sceglie questa via, deve sapere che mai potrà essere vera madre e mai vero padre. Una donna non può concepire la vita con un’altra donna, né un uomo può concepire la vita con un altro uomo. Se una donna vuole essere vera madre deve passare dall’omosessualità all’eterosessualità. E anche un uomo, se vuole essere vero padre, deve passare dall’omosessualità all’eterosessualità. Questo per legge di natura creata che nessuna volontà umana potrà mai abrogare o cancellare. Questo vale per l’uno e per l’altro partner omosessuale. Altrimenti uno è padre e l’altro rimane senza paternità. Una è madre e l’altra rimane senza maternità.*

*Divenire due donne madri di un bambino non da esse concepito,* ***è contro il diritto del bambino****, che per* ***legge di natura deve crescere con un vero padre e una vera madre****. Solo in casi di morte dei due genitori, potrà essere dato in adozione, ma a chi? Ad una vera famiglia costituita* ***secondo la legge di natura****: da un vero padre e da una vera madre. È* ***il diritto del bambino che mai potrà essere dichiarato nullo****. Ognuno sotto il cielo può scegliere di vivere come gli pare. Mai però potrà calpestare un solo diritto che per natura è dell’altro. Oggi invece ognuno decide di vivere come gli pare, calpestando però i diritti di natura che sono inviolabili.*

Siamo in due mondi totalmente opposti e contrari. Il mondo secondo il mondo oggi ha deciso di abolire, sradicare, togliere sa esso ogni traccia che in qualche modo possa farci pensare che esista uno sopra l’uomo. Invece noi gridiamo che Signore di ogni uomo è Cristo Gesù. Re di ogni uomo è Cristo. Dinanzi a Cristo Gesù ogni uomo dovrà presentarsi per essere giudicato. Noi gridiamo che Gesù ha disposto che ogni violazione della sua Legge sempre produrrà per l’umanità un frutto di morte.

**V 19,20** Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. Et adprehensa est bestia et cum illo pseudopropheta qui fecit signa coram ipso quibus seduxit eos qui acceperunt caracterem bestiae qui et adorant imaginem eius vivi missi sunt hii duo in stagnum ignis ardentis sulphure. kaˆ ™pi£sqh tÕ qhr…on kaˆ met' aÙtoà Ð yeudoprof»thj Ð poi»saj t¦ shme‹a ™nèpion aÙtoà, ™n oŒj ™pl£nhsen toÝj labÒntaj tÕ c£ragma toà qhr…ou kaˆ toÝj proskunoàntaj tÍ e„kÒni aÙtoà: zîntej ™bl»qhsan oƒ dÚo e„j t¾n l…mnhn toà purÕj tÁj kaiomšnhj ™n qe…J.

Ecco cosa accade. La bestia e il suo esercito sono andati a combattere contro Cristo Gesù e i suoi eserciti. *“Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua”*. Sull’adorazione della statua e del falso profeta e della bestia ecco quanto precedentemente ha visto l’Apostolo Giovanni:

“*E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è seicentosessantasei (Ap 13,11-18).*

*“Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell’oriente. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane: sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l’Onnipotente (Ap 16,12-14).*

Chi viene catturata è la bestia assieme al falso profeta.

**V 19,21** Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum qui procedit de ore ipsius et omnes aves saturatae sunt carnibus eorum. **1** kaˆ oƒ loipoˆ ¢pekt£nqhsan ™n tÍ ·omfa…v toà kaqhmšnou ™pˆ toà †ppou tÍ ™xelqoÚsV ™k toà stÒmatoj aÙtoà, kaˆ p£nta t¦ Ôrnea ™cort£sqhsan ™k tîn sarkîn aÙtîn.

Ecco invece cosa succede agli altri: *“Gli altri furono ucci dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti li uccelli si saziarono delle loro carni”.* Miserae triste sorte per coloro che ieri, oggi, domani sempre si ergono per combattere contro il Signore. Oggi si dice che Gesù ha l’ultima Parola. Si tratta però di dare a Lui una parola falsa. Questa Parola ultima non è né di giudizio, né di condanna, né di elevazione nella gloria del cielo dei giusti e né dell’abbassamento nell’ignominia dell’inferno per quanti hanno combattuto contro il suo regno. È invece una parola di assoluzione generale, di condono universale, di accoglienza di ogni uomo nel suo regno di gloria eterna. Questa è oggi la falsa profezia del cristiano che ancora dice di credere in Cristo Gesù.

Questa falsa profezia crea una falsa speranza e anche una falsa vita. Invece i veri profeti si attengono con ogni fedeltà alla Divina Rivelazione. Senza la verità oggettiva di tutte le visioni dell’Apocalisse, questo libro altro non sarebbe se non una dannosa e menzognera favola al fine di ingannare i martiri di Cristo Gesù e ogni altro suo discepolo.

Ecco cosa rivela il Libro dei proverbi: *“Quando non c’è visione profetica, il popolo è sfrenato; beato invece chi osserva la legge (Pr 29,18)*. oÙ m¾ Øp£rxV ™xhght¾j œqnei paranÒmJ, Ð d ful£sswn tÕn nÒmon makaristÒj (Pr 29,8). Cum prophetia defecerit dissipabitur populus qui custodit legem beatus est (Pr 29,8). Legge è ogni Parola del Signore.

Togliamo la vera profezia è la terra diventerà un ammasso di idolatria, di immoralità, di amoralità, di iniquità, di ogni perversione e di universale malvagità.