**Adorazione Eucaristica – verso la Pentecoste**

I fenomeni naturali che più impressionano la fantasia dell’uomo – il fuoco, la folgore, l’uragano, il terremoto, i tuoni (Es 19,16-19) – sono impiegati nella Bibbia per raccontare le manifestazioni di Dio. Anche per presentare l’effusione dello Spirito del Signore gli autori sacri sono ricorsi ad immagini. Hanno detto che lo Spirito è soffio di vita (Gen 2,7), pioggia che irrora la terra e trasforma il deserto in un giardino (Is 32,15; 44,3), forza che ridona vita (Ez 37,1-14), rombo dal cielo, vento che si abbatte gagliardo, fragore, lingue come di fuoco (At 2,1-3). Tutte immagini vigorose che suggeriscono l’idea di un’incontenibile esplosione di forza.

Dove giunge lo Spirito avvengono sempre sconvolgimenti e trasformazioni radicali: cadono barriere, si spalancano porte, tremano tutte le torri costruite dalle mani dell’uomo e progettate dalla “sapienza di questo mondo”, scompaiono la paura, la passività, il quietismo, si sviluppano iniziative e si fanno scelte coraggiose. Chi è insoddisfatto e aspira al rinnovamento del mondo e dell’uomo può contare sullo Spirito: nulla resiste alla sua forza.

**T.** **“Lo** **Spirito** **del** **Signore** **riempie** **l’universo** **e** **rinnova** **la** **faccia** **della** **terra”.**

O divino Spirito, che sei disceso con l'abbondanza dei Tuoi lumi e dei Tuoi doni sulla prima comunità riunita il giorno di Pentecoste fra le mura del Cenacolo, ecco dinanzi a Te questa comunità che Ti supplica di rinnovare su di essa quanto compisti in quel giorno memorando. E affinché questo avvenga, noi ci consacriamo a Te offrendoTi la nostra mente, la nostra volontà, il nostro cuore.

**1L.** L'opera redentrice che cristo, il Verbo incarnato, ebbe a realizzare soprattutto con la Sua passione e morte e volle affidare alla Sua Chiesa,

fu da Te completata con la Pentecoste e mai è venuta meno.

**T.** **Ma** **affinché** **in** **noi** **sia** **più** **intensa** **e** **fruttuosa e** **questa** **porzione** **della** **Chiesa** **viva** **un** **continuo** **progresso** **spirituale,** **noi** **ci** **affidiamo** **senza** **riserve** **a** **Te.** **Rit.**

**2L.** La Tua luce illumini le nostre menti, onde cerchiamo sempre la verità e non ci lasciamo traviare da falsi profeti;

**T.** **la** **Tua** **grazia** **ringiovanisca** **le** **nostre** **volontà e** **le** **renda** **capaci** **di** **resistere** **alle** **insidie** **del** **nemico** **e** **della** **corruzione;** **i** **Tuoi** **doni** **ci** **trasformino** **in** **apostoli** **con** **la** **parola** **e** **con** **l'esempio.** **Rit.**

**3L.** O Divino Spirito, ripeti in noi i prodigi della grazia che si verificarono nella prima comunità cristiana alla Tua discesa

**T.** **fa'** **che** **vivendo** **in** **te,** **portiamo** **alla** **Chiesa** **e** **a** **Cristo** **redentore** **quanti** **ci** **circondano,** **contribuendo** **così** **a** **quel** **piano** **meraviglioso** **di** **salvezza** **del** **genere** **umano** **che,** **nella** **Pentecoste,** **ha** **dato** **i** **primi** **meravigliosi** **frutti.** **Amen.** **Rit.**

**G.** Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».

**T.** **Lo** **Spirito** **stesso** **attesta** **al** **nostro** **spirito** **che** **siamo** **figli** **di** **Dio.**

**E** **se** **siamo** **figli,** **siamo** **anche** **eredi:** **eredi** **di** **Dio,** **coeredi** **di** **Cristo,** **se** **veramente** **partecipiamo** **alle** **sue** **sofferenze** **per** **partecipare** **anche** **alla** **sua** **gloria.** **Amen** **Maranathà.** **Vieni** **Signore** **Gesù**

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami,

tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.

**Sono** **qui** **a** **lodarti,** **qui** **per** **adorarti,** **qui** **per** **dirti** **che** **tu** **sei** **il** **mio** **Dio**

**e** **solo** **tu** **sei** **Santo,** **sei** **meraviglioso** **degno** **e** **glorioso** **sei** **per** **me.**

Re nella storia e re nella gloria, sei sceso in terra tra noi,

con umiltà il tuo trono hai lasciato per mostrarci il tuo amor.

Io mai saprò quanto ti costò, lì sulla croce morir per me

**Dal** **Vangelo** **secondo** **Giovanni** (Gv 14,15-16.23b-26)

*In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.*

**S3.** Tu hai mantenuto quella promessa formulata nel Cenacolo, prima di scendere all'orto degli Ulivi dove sarebbe cominciata la tua passione. In quel momento drammatico tu hai annunciato che il Padre avrebbe mandato un “altro” Consolatore. I tuoi discepoli non sarebbero rimasti soli, ma su di loro sarebbe discesa una forza dall'alto: una forza per cogliere il senso degli eventi della storia, una forza per intendere e comprendere la Parola, una forza per lasciarsi guidare dal Vangelo, una forza per prendere le decisioni migliori, secondo il cuore di Dio, e per realizzarle, senza desistere. È questa forza che ancor oggi spinge a darti testimonianza anche nell'ora terribile della prova, dona il gusto di una nuova saggezza che ci sottrae alle seduzioni del mondo e ci permette di vivere l'esistenza buona e bella del cristiano. È questa forza che fa cadere i muri che ci separano e rende possibile una nuova fraternità e ci consente di costruire una terra più solidale e generosa, secondo il piano del Padre.

**O** **Padre,** **che** **nel** **mistero** **della** **Pentecoste** **santifichi** **la** **tua** **Chiesa** **in** **ogni** **popolo** **e** **nazione,** **diffondi** **sino** **ai** **confini** **della** **terra** **i** **doni** **dello** **Spirito** **Santo,** **e** **continua** **oggi,** **nella** **comunità** **dei** **credenti,** **i** **prodigi** **che** **hai** **operato** **agli** **inizi** **della** **predicazione** **del** **Vangelo.** **Signore** **Gesù** **crea** **in** **noi** **il** **silenzio** **per** **ascoltare** **la** **tua** **voce,** **penetra** **nei** **nostri** **cuori** **con** **la** **spada** **della** **tua** **Parola,** **perché** **alla** **luce** **della** **tua** **sapienza,** **possiamo** **valutare** **le** **cose** **terrene** **ed** **eterne,** **e** **diventare** **liberi** **e** **poveri** **per** **il** **tuo** **regno,** **testimoniando** **al** **mondo** **che** **tu** **sei** **vivo** **in** **mezzo** **a** **noi** **come** **fonte** **di** **fraternità,** **di** **giustizia** **e** **di** **pace.** **Amen.**

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande! Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creature. **Del** **tuo** **Spirito,** **Signore, è** **piena** **la** **terra,** **è** **piena** **la** **terra.**

**4L.** Siamo durante l’ultima cena e i discepoli si sono resi conto che Gesù sta per lasciarli. Il loro cuore è turbato, sono tristi e si chiedono che senso potrà mai avere la loro vita senza di lui.

Gesù li rassicura invitandoli anzitutto a mantenersi fedeli alla sua proposta di vita (v. 15). L’amore sarà il segno che sono in sintonia con lui. Poi promette di non lasciarli soli, senza protezione e senza guida. Pregherà il Padre ed egli “invierà un altro Paraclito” che rimarrà per sempre con loro (v. 16).

**5L.** È la promessa del dono di quello Spirito che Gesù possiede in pienezza (Lc 4,1.14.18) e che sarà effuso sui discepoli.

**6L.** Lo Spirito è chiamato *Consolatore*, ma questa parola non è una buona traduzione del greco *parákletos*. *Paraclito* è un termine preso dal linguaggio forense e indica colui che è *chiamato* *accanto* *all’accusato*, il difensore, il soccorritore di chi si trova in difficoltà.

**1L.** In questo senso anche Gesù *paraclito,* come ricorda Giovanni nella sua prima lettera:

**S2.** “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo *un* *paraclito* presso il Padre: Gesù Cristo giusto” (1 Gv 2,1).

**2L.** Gesù è *paraclito* in quanto nostro *avvocato* presso il Padre, non perché ci difende dall’ira di Dio, il Padre infatti non è mai contro di noi, sta sempre dalla nostra parte, ma perché ci protegge dal nostro accusatore, dal nostro avversario, il peccato. Il nemico è il peccato e Gesù sa come ridurlo all’impotenza.

**3L.** Ora promette *un* *altro* *paraclito* che non ha il compito di sostituire lui, ma di portare a compimento la sua stessa missione. Lo Spirito è *paraclito* perché viene in soccorso dei discepoli nella loro lotta contro il *mondo*, cioè contro le forze del male (Gv 16,7-11).

**4L.** A questo punto sorge un interrogativo: se il Paraclito è un difensore così potente, perché il male continua a prevalere sul bene e perché il peccato così spesso ci domina?

**5L.** Anche i cristiani delle comunità dell’Asia Minore alla fine del I secolo si chiedevano come mai il mondo nuovo non si imponeva subito e in modo prodigioso. A questi dubbi e incertezze Gesù risponde:

**1S.** “Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (v. 23).

**6L.** Gesù vuole manifestarsi, assieme al Padre, non attraverso i miracoli, ma venendo a dimorare nei discepoli. Gli israeliti ritenevano che il luogo della presenza di Dio fosse il tempio di Gerusalemme.

Tuttavia, già nel re Salomone era sorto il dubbio che una casa fatta da mani d’uomo non potesse contenere il Signore dell’universo (1 Re 8,27).

**1L.** Per bocca dei profeti Dio aveva promesso che sarebbe venuto ad abitare in mezzo al suo popolo:

**S1.** “Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in te” (Zc 2,14).

**2L.** Non si riferiva a un santuario materiale. È nell’uomo Gesù che Dio ha realizzato la promessa e si è reso presente (Gv 1,14). Ora – assicura Gesù – Dio prende dimora e si rende visibile nel discepolo che ama come egli ha amato. Per questo non è difficile riconoscere se e quando in un uomo è presente il maligno e quando invece sono presenti e agiscono Gesù e il Padre.

**3L.** Nell’ultimo versetto Gesù promette lo Spirito Santo, “il *Paraclito* che insegnerà e ricorderà” tutto ciò che egli ha detto (v. 26).

Gesù ha detto tutto, non ha tralasciato nulla, eppure è necessario che lo Spirito continui ad *insegnare* perché egli non ha potuto esplicitare tutte le conseguenze e le applicazioni concrete del suo messaggio. Nella storia del mondo – egli lo sapeva – i discepoli si sarebbero confrontati con situazioni e interrogativi sempre nuovi cui avrebbero dovuto rispondere alla luce del vangelo.

**4L.** Gesù assicura: se si manterranno in sintonia con gli impulsi dello Spirito presente in loro, troveranno sempre la risposta conforme al suo insegnamento. Lo Spirito chiederà spesso cambiamenti di rotta tanto inattesi quanto radicali, ma non condurrà per vie diverse da quelle indicate da Gesù. Alla luce della Scrittura, il verbo *insegnare* ha però un senso più profondo.

**5L.** Lo Spirito non istruisce come fa il professore a scuola quando spiega la lezione. Egli insegna in modo dinamico, diviene impulso interiore, spinge in modo irresistibile nella giusta direzione, stimola al bene, induce a fare scelte conformi al Vangelo.

**6L.** “Egli vi guiderà alla verità tutta intera” – spiega ancora Gesù durante l’ultima cena (Gv 16,13) – e, nella sua prima lettera, Giovanni chiarisce:

**S2.** “L’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna” (1 Gv 2,27-28).

**6L.** Il secondo compito dello Spirito è quello di ricordare.

Ci sono molte parole di Gesù che, pur trovandosi nei Vangeli, corrono il rischio di essere sottaciute o dimenticate. Capita, soprattutto, con quelle proposte che non sono facili da assimilare perché sono in contrasto con il “buon senso” del mondo. Sono queste che hanno bisogno di essere continuamente richiamate.

**G.** Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison. **T.** **Kyrie,** **kyrie** **eleison.**

**1L.** Signore Dio nostro, ti domandiamo il dono del tuo Santo Spirito per conoscerti, accoglierti, amarti come Maria e gli Apostoli,

**2L.** Ti affidiamo Papa Francesco, tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Preghiamo per tutti i gruppi ecclesiali, perché in spirito di unità vivano la missione della Chiesa nel mondo,

**3L.** Rinnova o Spirito Santo la faccia della terra, ridona speranza alle famiglie; serenità, pace, prosperità ai popoli. Ti preghiamo per il nostro paese e la nostra comunità

**4L.** Ti affidiamo o Signore i ragazzi e i giovani; accompagnàti da educatori forti e credibili possano crescere in un’esperienza di vera amicizia e di fiducia.

**5L.** Suscita anche nella nostra comunità generose vocazioni alla donazione totale di sé nel matrimonio sacramentale, nella vita consacrata e nei ministeri ordinati.

**3S.** O santo Vento, senza il cui soffio nulla esce dalla bocca veritiera di Dio, tu ci porti e riporti struggenti echi della Parola eterna, carica di semi di vita nuova; insisti sempre, allora, penetrante e suadente, anche quando non ci trovi nel silenzio necessario, aperto al tuo passaggio: Vieni, Spirito creatore. O Memoria salutare dell'Eterno e supremo - dolcissimo – Desiderio, che ci rendi frementi di nostalgia e grati, mentre rapido giungi all'improvviso e subito scompari, facci tutti, alla fine, vento nel vento - ognuno ancora in missione -, vento nel tuo Vento: Vieni, Spirito creatore (Davide Maria Montagna).

**T.** **O** **Spirito** **Santo, soffio** **dell'amore** **del** **Padre** **e** **del** **Figlio, prega** **con** **gemiti** **inenarrabili** **nei** **cuori** **dei** **credenti.** **Unifica** **gli** **uomini** **nell'unico** **corpo** **di** **Cristo, anima** **la** **Chiesa,** **dipingi** **in** **ciascuno** **di** **noi** **l'immagine** **di** **Gesù** **per** **renderci** **conformi** **a** **lui.** **O** **Spirito** **Santo,** **dal** **quale** **l'amore** **di** **Dio è** **stato** **effuso** **nei** **nostri** **cuori** **in** **abbondanza,** **a** **lode** **della** **sua** **gloria, colmaci** **del** **tuo** **fuoco** **che** **solo** **può** **farci** **bruciare** **d'amore.** **Purifica,** **illumina,** **riscalda** **i** **rapporti** **inariditi, appiattiti** **su** **un** **registro** **di** **dare** **e** **di** **avere,** **rendici** **testimoni** **della** **gratuità, fa'** **che** **possiamo** **intravedere** **nell'Eucaristia** **la** **tua** **grazia,** **mobilitaci** **per** **la** **proclamazione** **del** **Vangelo, concedici** **di** **riflettere** **ovunque** **la** **tua** **santità. E** **tu,** **Maria,** **che** **sempre** **sei** **stata** **mossa** **dallo** **Spirito** **Santo** **e** **dalla** **sua** **grazia,** **ottienici** **di** **credere** **fermamente nella** **presenza** **in** **noi** **dello** **Spirito e** **donaci** **di** **essere** **docili** **alla** **sua** **azione** **nei** **nostri** **cuori,** **come** **lo** **sei** **stata** **tu** (card. Carlo Maria Martini).

**LITANIE** **DELLO** **SPIRITO** **SANTO**

Signore, ***abbi*** ***misericordia*** ***di*** ***noi.***

Cristo, ***abbi*** ***misericordia*** ***di*** ***noi.***

Signore, ***abbi*** ***misericordia*** ***di*** ***noi.***

Padre tutto potenza, ***perdonaci.***

Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, ***salvaci.***

Spirito del Padre e del figlio, che fondi le due vite, ***santificaci.***

Santissima Trinità, ***ascoltaci.***

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Promessa di Dio Padre, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Raggio di luce del cielo, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Autore di ogni bene, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Sorgente di acqua viva, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito di amore e di verità, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori*.**

Spirito di sapienza e di scienza, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito di consiglio e di fortezza, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito di Misericordia e di perdono, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito confortatore, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito di grazia e di preghiera, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito di pace e di mitezza, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito santificatore, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito che governi la Chiesa, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Dono di Dio altissimo, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito, che riempi l’universo, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori*.**

Spirito dei figli di Dio, ***vieni*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito Santo, ***ispira*** ***a*** ***noi*** ***l’orrore*** ***dei*** ***peccati.***

Spirito Santo, ***vieni*** ***e*** ***rinnova*** ***la*** ***faccia*** ***della*** ***terra.***

Spirito Santo, ***irradia*** ***con*** ***la*** ***tua*** ***luce*** ***le*** ***nostre*** ***anime.***

Spirito Santo, ***imprimi*** ***la*** ***tua*** ***legge*** ***nei*** ***nostri*** ***cuori.***

Spirito Santo, ***infiammaci*** ***col*** ***fuoco*** ***del*** ***tuo*** ***amore.***

Spirito Santo, ***riversa*** ***in*** ***noi*** ***il*** ***tesoro*** ***delle*** ***tue*** ***grazie.***

Spirito Santo, ***insegnaci*** ***a*** ***pregare*** ***bene.***

Spirito Santo, ***illuminaci*** ***con*** ***le*** ***tue*** ***ispirazioni*** ***divine.***

Spirito Santo, ***conduci*** ***noi*** ***nella*** ***via*** ***della*** ***salvezza.***

Spirito Santo, ***fa*** ***che*** ***conosciamo*** ***l’unica*** ***cosa*** ***necessaria.***

Santo Spirito, ***ispira*** ***a*** ***noi*** ***la*** ***pratica*** ***del*** ***bene.***

Spirito Santo, ***facci*** ***perseveranti*** ***nella*** ***giustizia.***

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ***manda*** ***a*** ***noi*** ***il*** ***tuo*** ***Spirito.***

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ***riempi*** ***le*** ***nostre*** ***anime*** ***dei*** ***doni*** ***dello*** ***Spirito*** ***Santo.***

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ***donaci*** ***lo*** ***Spirito*** ***di*** ***Sapienza*** ***e*** ***di*** ***pietà.***

Vieni, o Spirito Santo, ***riempi*** ***i*** ***cuori*** ***dei*** ***tuoi*** ***fedeli e*** ***accendi*** ***in*** ***essi*** ***il*** ***fuoco*** ***del*** ***tuo*** ***amore.***

Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione. ***E*** ***rinnoverai*** ***la*** ***faccia*** ***della*** ***terra.***

Hai dato loro o Signore il pane disceso dal Cielo, **che** **porta** **in** **se’** **ogni** **dolcezza.**

Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino Spirito ci illumini, ci infiammi, ci purifichi, così che Egli possa penetrare in noi con la sua celeste rugiada e riempirci di opere buone. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, nell’unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

“*Ho il sospetto che specialmente lo Spirito Santo ami scherzare, farsi gioco delle nostre previsioni, smentire clamorosamente le nostre sentenze "inappellabili", mandare all’aria i nostri rigidi schemi. Sarebbe interessante scrivere la storia della Chiesa mettendo in evidenza gli scherzi compiuti dallo Spirito, ad esempio suscitando un san Francesco d’Assisi o un papa Giovanni.*

*"Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano" (Atti degli Apostoli 2,2).*

*Per favore, non blocchiamo le serrature. Almeno una volta, proviamo ad essere sbadati. Lasciamo socchiuse porte e finestre, in modo che quel vento impertinente le sbatta fragorosamente e irrompa dentro combinando tutti gli scherzi che vuole.*

*Non facciamolo filtrare semplicemente attraverso le fessure che non riusciamo a tamponare. Lasciamoci investire in pieno, a costo di ritrovarci stesi a terra, in pose un po’ goffe.*

*Permettiamo che sollevi tendaggi solenni, laceri i veli delicati, mitrie, parrucche e parrucchini, maschere, occhiali, rughe...*

*E se strappa qualche pagina dai nostri codici, dai severi testi teologici, se porta lontano i fogli dei discorsi già preparati, non rincorriamoli. Il fuoco, poi, provvederà a incenerirli, e sarà un grosso guadagno per tutti.*

*Il vento "scherzoso" della Pentecoste sibila rabbioso, scompiglia, solleva, trascina, sconvolge, buffa, scombina, scuote, sradica, spazza, schiaffeggia. È il suo mestiere. Ma consentiamogli di farlo fino in fondo.*

*Troppo spesso cerchiamo di amministrare lo Spirito, ridurlo a dimensioni di buon senso, dosarlo, regolamentarlo. Ci illudiamo di farlo entrare per garantire l’ordine e la disciplina, avallare le decisioni già adottate, legittimare le scelte ormai fatte, svolgere la funzione di arbitro per i nostri giochi "giudiziosi", con le regole accuratamente fissate da noi.*

*Proviamo ad accoglierlo come elemento di disturbo impertinente, insolente, di improvvisazione, vera ispirazione, disordine, sconvolgimento di tutte le regole prefissate, sparizione dei programmi già accuratamente definiti dopo discussioni interminabili e noiosissime, portatore di cose mai viste, mai sentite, mai sperimentate prima.*

*Preghiamolo, invochiamolo, supplichiamolo. Ma poi, per carità, non corriamo ai ripari, non nascondiamoci nelle solite buche. Soprattutto, permettiamogli di scherzare...”.*

*Alessandro Pronzato, La nostra bocca si aprì al sorriso, 55-56*

“Noi ci siamo chiesti più volte quali siano i bisogni maggiori della Chiesa, noi che dalla meditata sapienza del Concilio abbiamo approfondito la conoscenza e la coscienza di questo fenomeno umano, polarizzato in Gesù Cristo, definito Popolo di Dio, suo Corpo mistico, di Cristo, in Lui compaginato e articolato (Cfr. *Eph*. 4, 16), destinato a fare del genere umano una società di fratelli, dall’aspetto così  luminoso da orientare gli uomini, come segno e strumento, al loro destino religioso ([*Lumen Gentium*](http://www.vatican.net/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html), 1); noi, che dall’esperienza del mondo moderno, gigante meraviglioso di scienza e di potenza, ma a tratti cieco e folle su ciò che più importa, l’amore e la vita; noi, che intravediamo designarsi nei secoli passati e aprirsi al secolo nuovo più chiara, più diritta, più impellente la vocazione santificatrice e missionaria di lei, la Chiesa, e che la sentiamo impegnata a collaborare nel superamento del dislivello sociale, quasi scala, non ostacolo, che ancora separa e contrappone fra loro gli uomini a causa della diversa e spesso ingiusta fruizione del regno della terra, mentre tutti sono invitati, e più lo sono i poveri, al godimento del regno dei cieli; noi, quale bisogno avvertiamo, primo e ultimo, per questa nostra Chiesa benedetta e diletta, quale?

Lo dobbiamo dire, quasi trepidanti e preganti, perché è il suo mistero, e la sua vita, voi lo sapete: lo Spirito, lo Spirito Santo, animatore e santificatore della Chiesa, suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e suo  consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo pegno e preludio di vita beata ed eterna (Cfr. *Lumen Gentium*, 5).

La Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste; ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo.

La Chiesa ha bisogno d’essere tempio di Spirito Santo (Cfr. *1 Cor.* 3, 16-17; 6, 19; *2 Cor*. 6, 16), cioè di totale mondezza e di vita interiore; ha bisogno di risentire dentro di sé, nella muta vacuità di noi uomini moderni, tutti estroversi per l’incantesimo della vita esteriore, seducente, affascinante, corruttrice con lusinghe di falsa felicità, di risentire, diciamo, salire dal profondo della sua intima personalità, quasi un pianto, una poesia, una preghiera, un inno, la voce orante cioè dello Spirito, che, come c’insegna S. Paolo, a noi si sostituisce e prega in noi e per noi «con gemiti ineffabili», e che interpreta Lui il discorso che noi da soli non sapremmo rivolgere a Dio (Cfr. *Rom*. 8, 26-27).

Ha bisogno la Chiesa di riacquistare l’ansia, il gusto, la certezza della sua verità (Cfr. *Io*. 16, 13), e di ascoltare con inviolabile silenzio e con docile disponibilità la voce, anzi il colloquio parlante nell’assorbimento contemplativo dello Spirito; il Quale insegna «ogni verità» (*Ibid*.); e poi ha bisogno la Chiesa di sentir rifluire per tutte le sue umane facoltà l’onda dell’amore, di quell’amore che si chiama carità, e che appunto è diffusa nei nostri cuori proprio «dallo Spirito Santo che a noi è stato dato» (*Rom*. 5, 5); e quindi, tutta penetrata di fede, la Chiesa ha bisogno di sperimentare un nuovo stimolo di attivismo, l’espressione nelle opere di questa carità (Cfr. *Gal*. 5, 6), anzi la sua pressione, il suo zelo, la sua urgenza (*2 Cor*. 5, 14),  la testimonianza, l’apostolato.

Uomini vivi, voi giovani, e voi anime consacrate, voi fratelli nel sacerdozio, ci ascoltate? Di questo ha bisogno la Chiesa. Ha bisogno dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo in noi, in ciascuno di noi, e in noi tutti insieme, in noi-Chiesa.

Come mai si è affievolita questa pienezza interiore in tanti spiriti, che pur della Chiesa si dicono? come mai tante schiere di fedeli militanti nel nome e sotto la guida della Chiesa si sono impigrite e diradate? come mai molti si sono fatti apostoli della contestazione, della laicizzazione e della secolarizzazione, quasi pensando di dare più libero corso alle espressioni dello Spirito? o talvolta più fidando nello spirito del mondo, che in quello di Cristo? E ancora: come mai alcuni hanno allentato, anzi denunciato come catene moleste, i vincoli dell’obbedienza ecclesiale e della gelosa adesione alla comunione col ministero della Chiesa, per il pretesto di vivere secondo  lo Spirito, affrancati dalle forme e dalle norme proprie delle istituzioni canoniche, di cui il corpo visibile della Chiesa pellegrina, storico ed umano, anche se mistico, deve essere compaginato? Sarebbe forse il ricorso allo Spirito Santo ed ai suoi carismi un pretesto, non forse troppo sincero, per vivere, o per credere di vivere, la religione cristiana in modo autentico, mentre chi di tale pretesto si serve, vive secondo il proprio spirito, il proprio libero esame, la propria arbitraria e spesso effimera interpretazione?

Oh! se cotesto fosse vero Spirito, non saremo noi certamente ad  estinguerlo! (*Thess*. 5, 19) Ben sappiamo che «lo Spirito soffia dove vuole» (*Io*. 3, 8); e sappiamo che la Chiesa, se è esigente verso i veri fedeli per le sue stabilite osservanze, e se spesso ella si mostra cauta e diffidente verso le possibili illusioni spirituali di chi prospetta fenomeni singolari, ella è e vuol essere estremamente rispettosa delle esperienze soprannaturali concesse ad alcune anime, o dei fatti prodigiosi, che talvolta Iddio si degna miracolosamente inserire nella trama delle naturali vicende.

Ma vogliamo ancora una volta valerci dell’autorità della tradizione,espressa, com’è noto, da S. Agostino, il quale ci ricorda che«nulla deve più temere il cristiano quanto il separarsi dal corpo di Cristo. Se infatti si separa dal corpo di Cristo, non è più membro di Lui; e se non membro di Lui, non è nutrito dallo Spirito di Lui (*In Ev. Io*. 27, 6; *PL* 35, 1618) «non vive dello Spirito di Cristo, se non il corpo di Cristo» (*Ibid*. 26, 13). Perché l’umile e fedele adesione alla Chiesa non solo non ci priva dello Spirito Santo, ma ci mette piuttosto nella migliore e sotto un certo aspetto nell’indispensabile condizione per godere personalmente e collettivamente della sua vivificante circolazione. La quale ciascuno di noi può mettere in attività. Primo con l’invocazione. Dobbiamo avere come prima «devozione» quella allo Spirito Santo (e quella alla Madonna ad essa ci porta, come a Cristo ci porta!). Secondo con il culto dello stato di grazia, si sa. E terzo con la vita tutta penetrata ed al servizio della Carità, che altro non è se non l’effusione dello Spirito Santo. Ecco: di Lui, soprattutto, ha oggi bisogno la Chiesa!

Dite dunque e sempre tutti a Lui: vieni! con la nostra Apostolica Benedizione.

*Paolo VI, 29.11.1972*