Calendario Liturgico dal 11 al 18 Dicembre 2022 Parrocchia di Burcei

Nostra Signora di Monserrato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **† Domenica 11 Dicembre**  **Domenica III di Avvento** | **ORE 08,00** | **Marcia Silvio - Battistina** |
| **ORE 09,15** | **Anime Purgatorio** |
| **ORE 10,30** | **Per il Popolo** |
| Lunedì 12 Dicembre  Feria della III settimana di Avvento | ORE 16,30 | Santo Rosario |
| ORE 17,00 | Lobina Laura (6° m) |
| Martedì 13 Dicembre  S. Lucia, vergine e martire, memoria | ORE 16,15 | Santa Lucia  Santo Rosario cantato |
| ORE 17,00 | Santa Messa in onore di S. Lucia |
| Mercoledì 14 Dicembre  S. Giovanni della Croce, sac. e dottore, memoria | ORE 16,30 | Santo Rosario |
| ORE 17,00 | Potenziani Alberto |
| Giovedì 15 Dicembre  Feria della III settimana di Avvento | ORE 16,30 | Santo Rosario |
| ORE 17,00 | Monni Antonio (9° m) |
| Venerdì 16 Dicembre  Feria della III settimana di Avvento | ORE 16,30 | Santo Rosario |
| ORE 17,00 | Quarto Mario (9° m) - Maria Grazia |
| ORE 17,45 | Santa Novena di Natale (1) |
| Sabato 17 Dicembre  Feria della III settimana di Avvento | ORE 16,30 | Esp. Ss.mo - Santo Rosario |
| ORE 17,30 | Usai Severino |
|  | Santa Novena di Natale (2) |
| **† Domenica 18 Dicembre**  **Domenica IV di Avvento** | **ORE 08,00** | **Gessa Vincenzo** |
| **ORE 09,15** | **Per il Popolo** |
| **ORE 10,30** | **Fra Lorenzo** |
| **ORE 16,30** | **Santo Rosario –**  **Santa Novena di Natale (3)** |

Settimana dal 11 al 18 Dicembre 2022

III Domenica di Avvento 11 Dicembre 2022

(Lez. Fest.:Is 35,1-6a;Sal 145;Gc 5,7-10;Mt 11,2-11)

**Giudicare dal punto di vista di Dio**

**Un uomo tutto d'un pezzo il Battista. Egli e la sua missione coincidevano:** toni forti e stile essenziale. E, invece, oggi ci viene presentato come uomo in continua ricerca di ciò che Dio vuole e disposto a rivisitare le proprie aspettative. I segni del passaggio di Dio nella storia non sempre sono sulla stessa lunghezza d'onda di come noi lo immagineremmo, Giovanni appare, appunto, come uomo capace di lasciarsi mettere in discussione.

E' in carcere quando decide di inviare i suoi da Gesù e, tuttavia, se una prigione può tenere costretto il suo fisico, nulla può costringere la sua mente e la sua fede. Ora deve porsi in ascolto di ciò che quel frangente intende rivelargli. La sua é una solitudine abitata dalla ricerca: «Sentendo parlare delle opere del Cristo». Giovanni scruta, attende, si interroga circa il senso di ciò che sta accadendo attorno a sé e dentro di sé. Le catene più vincolanti, infatti, non sono quelle che lo costringono dietro le sbarre ma quelle che potrebbero impedire di mutare modo di pensare. Non poche volte c'è una libertà che rischia di essere una vera prigione, e c'è una reclusione in cui non ci sono vincoli che tengano!

Egli che ha chiesto la conversione a tutti, ora deve lasciarsi ammaestrare proprio dai suoi. Fino a poco prima spettava a lui il compito di preparare le strade davanti al Signore, ora tocca ad altri preparare la strada sulla quale Dio viene a lui. Sono i suoi a raccontargli ciò che accade, ma è lui a comprendere di essere di fronte all'opera di Dio.

Ecco che cos'è la Chiesa, ecco cos'è una famiglia, cos'è l'amicizia: da solo non riesco a raccapezzarmi, un altro mi consegna ciò che ha visto forse senza neppure comprendere, io divento capace di illuminare ciò che fino a quell'istante sembrava oscuro.

il pane vero è altrove - protestano i discepoli - e vapage1image40380352page1image40372480page1image40373056page1image40374976page1image40374208doenconsapevolheepage1image40370944page1image40381312page1image40371712page1image40376896page1image40375936page1image40377088page1image40378240page1image40378048page1image40379968page1image40379776page1image40379584page1image40380736page1image40382272page1image40382464page1image40381696page1image40382656page1image40382848page1image40383232page1image40383040page1image40380544page1image40381504page1image40377664page1image40377472page1image40377280page1image40375744page1image40375552page1image40375360

In cammino voi poveri: il regno di Dio è per gente come voi che non s

****

****

Proprio la domanda di Giovanni rivela la vera identità di Gesù: «Sei tu colui che viene?». Dio è colui che viene, qui, ora in questo frangente storico. Viene sempre in modo imprevedibile, perchè guai a volerlo circoscrivere in uno schema che risolva in maniera definitiva la sua identità.

Forse che la nostra fede non vacilla alla prima esperienza del silenzio di Dio? Forse che la nostra fedeltà non è ritirata allorquando egli non sembra essere a nostra disposizione? Non così Giovanni: è beato perchè di fronte a un Dio che non lo tira fuori dalla sua prigione, non vacilla nella sua testimonianza. Non così lo stesso Gesù che, sulla croce, pur facendo l'esperienza del grido che sembra rimanere inascoltato, non tarda a ripetere: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».

Della vita, di Dio, degli altri, di noi stessi, saremmo tentati di prendere solo alcuni aspetti. Per questo, Prezzolini ripeteva: «Le religioni presiedono al commercio di Dio. Lo vendono a pezzi e a bocconi. [...] Bisogna, invece, inghiottirlo tutto intero perchè faccia bene».

Giovanni è il più grande tra i nati di donna. Però, tutti coloro che imparano a giudicare le cose dal punto di vista di Dio, sono più grandi di lui.

E anche stavolta, Giovanni accetta di buon grado di resettare il suo immaginario: è il primo a operare la conversione che predicava agli altri.

*Chapeau.*



….Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”…… (Mt 11,2-11)