|  |  |
| --- | --- |
| SEXTA, 01 DE AGOSTO  PASSADO INSPIRADOR!  *“Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.” (Efésios 2.1-3)*  Paulo encerra o capítulo um dizendo que os que se rendem a Deus formam a igreja da qual Cristo é o líder e são chamados a agir da história para glória de Deus, sob a influência do Espírito Santo. E inicia o capítulo dois chamando atenção daqueles irmãos para quem eles eram, antes que Deus fosse misericordioso com eles. Sua linguagem é intensa: vocês estavam mortos, presos a transgressões e pecados, seguindo o rumo comum que todos seguem, um rumo influenciado por satanás e que ainda é seguido por muitos. É assim que ele descreve o passado daqueles irmãos.  Todos temos um passado e, não importa como tenha sido, pode ser inspirador. O que torna um passado inspirador é o que o presente demonstra que fizemos na vida, apesar dele. Na experiência cristã, o que o presente demonstra que Deus está fazendo, apesar de nós! Há cristãos que, tendo sido alcançados pela misericórdia e levados ao conhecimento da graça de Deus, talvez pela religiosidade que abraçam ou são levados a praticar, tornam-se pessoas duras, que nutrem um certo “senso de juiz” contra os outros. Na ânsia de serem “santos” tornam-se austeros e vivem deixando claro que são “diferentes” dos demais, sendo indispostos com tudo que não lhes pareça compatível com o que acreditam ser o “padrão de Deus”.  Ao ler a descrição que Paulo faz do passado daqueles cristãos (e de todos os cristãos) devemos ser inspirados em outra direção: ao temor, humildade e misericórdia. Temor porque fomos amados em vez de julgados, humildade porque fomos favorecidos sem merecermos, e misericórdia porque “os outros” são exatamente o que seríamos, sem o favor de Deus. Gente com o passado descrito por Paulo deve saber que é frágil e amar os caídos, deve ser um sinal da misericórdia e não do juízo, deve colocar-se ao lado e não, acima. Afinal, onde estaríamos se Deus não tivesse nos alcançado? A igreja da qual Jesus é o líder é formada por pessoas cujo passado deve ser inspirador, por demonstrar o que Deus faz com pessoas mortas em transgressões, filhas da ira e que sabiam apenas viver para si mesmas!  *ucs* | FRIDAY, AUGUST 1ST  INSPIRING PAST  *“As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.” (Ephesians 2.1-3)*  Paul ends the chapter by saying that those who give themselves to God form the church that Christ leads; and they are called to work in history for God’s glory, under the influence of the Holy Spirit.  Then he starts chapter two by pointing out to those brothers and sisters who they were before God showed mercy to them. His rhetoric is intense: you were dead, chained to your transgressions and sins, following the common path of all influenced by Satan and the path still chosen by many. That’s how he describes their past.  We all have a past and however it might have been, it can be an inspiration. What makes a past worth of inspiration is what the present shows we’ve done in life, in spite of it. In the Christian experience the present shows what God is doing, in spite of us! There are Christians who after being found by mercy and gotten to know God’s grace either because of the religiousness they embrace or practice become hard people who nurture a certain “judgmental sense” against others. In the yearning of becoming “holy” they become severe and always make clear to others that they are “different” and are tough with everything that they think is incompatible with “God’s standards”.  When we read what Paul says about their past (and the past of all Christians) we should be inspired in another direction: towards awe, humility and mercy. Awe, because we were loved instead of judged; humility because we receive a favor without deserving it and mercy because “the others” are exactly what we would be had it not been for God’s favor. People who have a past like Paul describes should know they are fragile and should love the fallen, should give a sign of mercy and not judgment, should be next to them and not above them. After all, where would we be had God not reached out to us? The church that Jesus is the leader is formed by people whose past should be inspiring because it demonstrates what God does to people dead in their transgressions, children of wrath and who only knew how to live for themselves.  *ucs*  *E.v.:Mariana Faria* |
| SÁBADO, 02 DE AGOSTO  PORTADORES DE DEUS  “Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.” (Efésios 2.4-7)  Possivelmente você já ouviu ou leu em algum lugar: “Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono”. É o tipo de expressão que se costuma usar (equivocadamente) com o texto de Filipenses 4.13 – “Posso tudo naquele que me fortalece”. Nem sempre o que dizemos sobre Deus e o que algumas vezes dizemos sobre nós mesmos, por sermos cristãos e “com base na Bíblia”, é de fato bíblico. E, especialmente, nem sempre o comportamento que temos reflete, de fato, o Deus revelado por Cristo e que tão bondosamente nos alcançou, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões.  O Deus que Cristo revelou a Paulo e que ele nos revela em seus escritos, é “rico em misericórdia” e “ama com um grande amor”. É o Deus que nos encontra em nosso pior momento (não há ninguém a quem Deus encontre em momento diferente), quando estávamos “mortos em transgressões”. O que éramos (não apenas o que fazíamos) merecia condenação, “todavia”, porque é como é, Deus nos salva, nos regenera, nos ressuscita da morte espiritual e nos eleva em Cristo. E assim, cada “ressuscitado em Cristo” deve tornar-se uma declaração da bondade de Deus! Uma pessoa-mensagem. Afinal, recebeu misericórdia e amor sem medida e foi isso, e não qualquer outra coisa, que mudou sua história.  O que é o Reino de Deus entre os homens senão a manifestação de pessoas que se revelam “portadoras” de Deus? Que trazem em si os sinais do próprio Deus, o jeito de cuidar que se esforça para reproduzir o cuidado recebido, o jeito de amar que se esforça para amar como foi amado, a atitude misericordiosa que representa o compromisso de repetir na história do outro o que o Deus “rico em misericórdia” fez na sua? Há muitos carros com versículos nos vidros e pessoas que se dizem “povo de Deus”. Mas tem faltado pessoas-mensagem: gente rica em misericórdia e que ama com grande amor! Leve Deus com você hoje, por onde for.  *ucs* | SATURDAY, AUGUST 2ND  BEARERS OF GOD  *“But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions —it is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus.” (Ephesians 2.4-7)*  You have probably heard or read somewhere: “I am not the owner of the world, but I am the owner’s child”. This is the kind of expression used (wrongly) to explain Philippians 4:13. \_ “I can do all things in Him who strengthens me”. Not always what we say about God (or sometimes ourselves) is in fact biblical, even when we are Christians and “base it in the Bible”. Not always our behavior reflects the God revealed in Christ who reached out to us in gentleness even when we were still dead in our transgressions.  Christ revealed God to Paul and he reveals Him to us in his writings, as “rich in mercies” and “He loves with great love”. It is the God who rescues us in our worse times (there is no one that God rescues in different times), when we were “dead in our transgressions”. What we were (and not only what we used to do) deserved condemnation, “however” because He is the way He is, God saves us, regenerates us, raises us from spiritual death and lifts us up in Christ. So that each one who has been “raised in Christ” must become a declaration of God’s goodness! A message-person. After all, we have received mercy and endless love and that, and nothing else, has changed our history.  What is God’s kingdom among mankind but the manifestation of people who reveal to be “bearers” of God? They bring with them the signs of God Himself, the way of caring that strive to reproduce the care they have received, the way to love that strive to reproduce the love they received, the merciful attitude that represents the commitment to repeat in the other person’s history what the God who is “rich in mercies” has done in their own. There are many cars with bumper stickers that claim: “God’s people”. But we are lacking people rich in mercies and who love with great love! Take God with you today, wherever you go.  *ucs*  *E.v.:Mariana Faria* |
| DOMINGO, 03 DE AGOSTO  O ATO DIVINO  *“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” (Efésios 2.8-9)*  Somos salvos pela graça! Não há outra forma, não existe outra possibilidade. A perdição em que caímos nos desqualificou para vivermos na presença e em comunhão com Deus. Ela nos corrompeu, como a ferrugem corrompe o ferro, como a deterioração corrompe um corpo sem vida. Passamos a ver, sentir e agir de uma maneira equivocada, diferente, em muitos aspectos, do que Deus tinha em mente para nós. Ditas essas coisas, ainda estamos longe de entender a dimensão da perdição em que caímos, assim como um analfabeto não pode saber, de fato, o que deixou de conhecer por não ser capaz de ler e interpretar.  Mas Deus nos amou e seu amor introduziu na história a graça, o favor imerecido de Deus. Somos salvos porque Deus nos amou e quis nos salvar. Ele veio em nossa direção e insistiu, pacientemente. Não se deixou antipatizar por nossa rejeição e não exerceu em nós sua perfeita justiça, mas a satisfez pagando, Ele mesmo, o preço pelos pecados que geramos em nossa perdição. E então disse: “Pronto, a dívida está paga. Você não precisa mais ficar sem Deus, sem perdão, sem amor eterno e esperança. Eu quero salvar você. Eis a graça.” A graça é, por fim, uma pessoa: Cristo Jesus, nosso Senhor.  A perdição em que caímos é tão profunda e seus efeitos são tão devastadores que somente pela graça poderíamos ser salvos. A fé é nossa única resposta possível e mesmo ela é dependente da graça, pois, é pela graça que Deus nos concede o Espírito Santo que nos guia e guarda, para que nossa fé não morra e sejamos engolidos por nossa incredulidade latente. A graça que nos salva é obra divina. Alcançada por essa graça, pessoa alguma deveria sofrer de uma autoestima baixa, pois a graça de Deus nos dá valor. E pessoa alguma deveria orgulhar-se contra outra, pois a graça divina nos nivela a todos. Amor próprio e humildade, dois efeitos colaterais da “graça”, o remédio de Deus que nos cura de nossa perdição.  *ucs* | SUNDAY, AUGUST 3RD  DIVINE ACT  *“For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. “*  *(Ephesians 2:8-9)*  We were saved by grace! There is no other possibility. The perdition we fell into disqualified us to live in God’s presence and fellowship. It corrupted us like rust damages iron, just like the deterioration of a lifeless body. We begin to see, feel and act in mistaken ways, different in many aspects of the life that God intended for us. With these things said, we are still far from understanding the dimension of the pit we fell into, just like an illiterate person cannot really know what he missed for not being able to read and interpret.  But God loved us and His love introduced grace to history. God’s undeserved favor. We are saved because God loved us and He wanted to save us. He came in our direction and He patiently insisted. He was not bothered by our rejection and He did not exercise in us His perfect justice, but He Himself, paid the price of the sins we generated in our perdition. And then He said: “Ok, the debt is paid off. You don’t need to be without God, without forgiveness, without eternal love and hope any longer. I want to save you. Here is grace”. Grace is, in the end, a person: Christ Jesus, our Lord.  The pit we had fallen into was so deep and its effects so devastating that only by grace we could have been saved. Faith is our only possible response and even faith depends on grace, because it is by grace that God bestows us with the Holy Spirit who guides and keeps us – so that our faith doesn’t die and we are swallowed by our latent incredulity. Grace that saves us is a divine action. When reached by this grace no person should suffer from low self-esteem because God’s grace makes us valuable. And no person should feel pride before another because divine grace levels us all. Self-esteem and humility levels us. Those are two collateral effects of “grace” and they are God’s medication to heal our perdition.  *ucs*  *E.v.:Mariana Faria* |
| SEGUNDA, 04 DE AGOSTO  BOAS OBRAS  *“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” (Efésios 2.10)*  Fomos criados para viver direito, falar a verdade, amar o semelhante, honrar a Deus, praticar a justiça em todas as suas formas e desenvolver virtudes e dons que tornem a vida bela e honrem o nosso Criador. Deus, de antemão, preparou boas obras para que as praticássemos, escreveu o apóstolo. Fazer essas coisas envolve nossas escolhas, nossa força moral e compromisso com o bem. Deus nos salva por sua graça e sua presença conosco é inspiração e capacitação para o bem, mas fazer o que é correto continuará sendo uma escolha, uma responsabilidade que temos diante da autonomia que Deus nos dá para viver.  Um ateu precisa decidir entre fazer o bem ou fazer o mal, assim como um cristão. Um cristão não está “programado” para fazer o bem e um ateu não está “programado” para fazer o mal, ao contrário do que alguns cristãos parecem acreditar. Mas, tanto os de dentro da comunidade cristã como os de fora têm expectativas sobre o modo de agir dos cristãos, porque um cristão é alguém que declara-se próximo de Deus e conhecedor de Deus. O que esperar de pessoas que andam com Deus, senão obras que sejam boas como Deus é bom? Não somos perfeitos mas, o quanto podemos, devemos ser bons.  A perdição em que caímos como raça nos dificultou a caminhada como fazedores de boas obras. Egoísmo e muitos outras fraquezas nos levam a agir mal. Mas um cristão é alguém que foi alcançado por Deus e selado como Espírito Santo. Temos a ajuda de Deus para fazer o que é correto! Ele próprio facilita nossa retidão com Sua presença, amor e graça. É esperado que nos saiamos melhor na prática do bem e é nossa responsabilidade buscar isso. Como disse Jesus, que nossa luz resplandeça e as pessoas vejam nossas boas obras e então glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Que você se saia muito bem hoje!  *ucs* | MONDAY, AUGUST 4TH  GOOD WORKS  *“For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.” (Ephesians 2.10)*  We were created to live rightfully, to tell the truth, to love our neighbors, to honor God, to do justice in all its forms and to develop virtues and gifts that make life beautiful and honor our Creator. God, in advance, prepared good works for us to do, wrote the apostle. To do these things involves our choices, our moral strength and our commitment with good. God saves us by His grace and His presence with us is the inspiration and skills to do good, but to actually do what is right will continue to be a choice, a responsibility that we have before the autonomy that God gives us to live.  An atheist must decide to either do good or bad, just like a Christian does. A Christian is not “programmed” to do good works and an atheist is not “programmed” to do evil, contrary to what some Christians may believe. However, people from within the Christian community and people from outside have expectations as to the works of Christians, because a Christian is someone who declares himself to be close to God and to know God. What would you expect from people who walk with God but good works? - because God is good. We are not perfect but we should strive to do good works.  The perdition we fell into as a race has made our journey more difficult as doers of good works. Selfishness and other weaknesses lead us to do bad things. But a Christian is someone who was touched by God and who was sealed with the Holy Spirit. We have God’s help to do what is right! He Himself facilitates our rightfulness with His presence, love and grace. It is expected that we do better in good works and it is our responsibility to seek that. Like Jesus said, may our light shine bright and may people see the good works that glorify our Father who is in heaven. May you do very well today!  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| TERÇA, 05 DE AGOSTO  POVO DE DEUS  *“Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.” (Efésios 2.13-16)*  A partir da história da revelação, nas Escrituras, Paulo categoriza dois tipos de pecadores: os judeus e os gentios (não judeus). Como Paulo mesmo afirma, sendo judeu, “todos éramos por natureza filhos da ira e fomos alcançados por Deus, que é rico em misericórdia e nos amou com um grande amor” (vv.1-3). Para todos que creem, sejam judeus ou gentios, é Cristo o ponto de convergência para Deus. É nele que somos pacificados com Deus e uns com os outros, para vivermos como expressões do amor divino.  Povo de Deus é toda gente que, pela fé em Cristo, é reconciliada com Deus. Os judeus não são mais povo de Deus que os gentios. Não existem filhos e “filhos” de Deus. Somos todos recebidos em adoção por Deus por meio de Cristo e nenhum de nós é filho de Deus por mérito, direito ou herança familiar. Seja gentio ou judeu. Não é o cumprimento da lei e dos mandamentos que nos fazem filhos de Deus mas a obra de reconciliação realizada por Cristo. Todo filho de Deus é filho da graça, do favor imerecido, do amor inexplicável, da misericórdia que se renova a cada manhã.  Ser filho de Deus envolve estar perto de Deus e desfrutar paz com Deus. É quando vivemos neste lugar de comunhão que podemos manifestar-nos como povo de Deus, por meio de um estilo de vida que comunica paz, gratidão e esperança. Sendo pessoas habitadas pela leveza peculiar dos que foram perdoados e aprendem a perdoar. Afinal, nosso Salvador é um destruidor de inimizades. Como podemos permanecer alimentando inimizades?! Nem nascer israelita e nem frequentar uma igreja fazem de pessoa alguma “povo de Deus”. Somente Jesus nos faz gente que pertence a Deus. E gente que pertence a Deus vive uma vida que manifesta a presença de Deus.  *ucs* | TUESDAY, AUGUST 5TH  PEOPLE OF GOD  *“But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility.” (Ephesians 2.13-16)*  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| QUARTA, 06 DE AGOSTO  HERDEIROS DA FÉ  *“Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.” (Efésios 2.17-21)*  Os judeus viam-se exclusivamente como pessoas a quem Deus amava e com quem se preocupava. Jesus porém anuncia o amor de Deus pelo mundo e envia seus discípulos a pregar essa notícia até os confins da terra. A igreja inicia sua jornada, mas os judeus que creram acabaram confundindo as coisas e afirmando que os gentios (não judeus) deveriam se judaizar para seguirem a fé cristã de forma realmente adequada. Mas, providencialmente, Deus levanta Paulo, o mais proeminente escritor no NT, e em todas as suas cartas ele ressalta a graça pela fé em Cristo, tanto para judeus, como para gentios.  Paulo está ensinando os cristãos de Éfeso a se verem como concidadãos dos santos, ou seja, como parte da história da revelação, da qual Abraão, Elias, Davi, Isaías e tantos outros tomaram parte. Ele afirma que, por meio de Cristo, aqueles irmãos são membros da família de Deus e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. E essa verdade alcança a todos que creem ao longo da história. Mas para os que creem para salvação, ou seja, para viver em submissão a Deus, e não apenas para conquistar “pela fé” as vitórias que ambicionam.  Assim como os que viveram pela fé no passado experimentaram o desafio de estar entre pessoas que não criam e entre pessoas que criam equivocadamente, o mesmo acontece hoje. O mundo mudou muito e as circunstâncias são outras, mas continua sendo um lugar desafiador para se crer. Precisamos tomar cuidado, tanto com a falta de fé quanto com a fé desvirtuada. Cristo não nos manda criar um gueto cristão, levantar muros que nos separem dos “ímpios”, mas ir por todo lugar, amar toda gente, servir ao semelhante e com a vida e a voz anunciar o seu Reino. Diariamente, é esse o nosso desafio e missão. Portanto, seja um profeta hoje. Se preciso, com a voz, mas sempre com a vida!  *ucs* | WEDNESDAY, AUGUST 6TH  INHERITORS OF THE FAITH  *“He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord.” (Ephesians 2.17-21)*  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| QUINTA, 07 DE AGOSTO  IGREJAS E IGREJAS  *“Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.” (Efésios 2.22)*  Nosso cristianismo, ou vida cristã, deveria ser uma expressão fiel da fé cristã, a fé ensinada por Jesus e que os apóstolos procuraram discernir dentro de seu tempo e contexto. Mas, infelizmente, isso não é algo que acontece por acaso e o que vemos no “mercado cristão” é de impressionar! Há muitos evangélicos que nada tem a ver com o Evangelho e cristianismos que estão longe de ser, sequer uma aproximação, ainda que tímida, da fé cristã. Há pessoas crendo coisas erradas sobre Deus e vivendo intensa e comprometidamente sua fé equivocada. E há pessoas crendo coisas certas sobre Deus, mas vivendo de maneira tímida e desinteressada sua fé inequívoca de que tanto se orgulha. Duas formas diferentes de adoecimento cristão.  Ao longo do capítulo dois desta carta, Paulo vem enfatizando a centralidade e suficiência de Cristo. Ele é a pedra angular, o supremo pastor, o fundamento e cabeça das pessoas unidas pela fé nele – a igreja. Não se trata de um ajuntamento de pessoas para realizar uma liturgia apenas ou para, no mesmo lugar, cada um buscar com a maior intensidade seus próprios sonhos e desejos egoístas. Mas pessoas reunidas em amor, para se conhecerem, se relacionarem e se edificarem mutuamente, enquanto são por Deus edificadas. Para aprenderem a crer e superar equívocos, servindo de exemplo de fé a outros. A presença de Deus pelo Espírito Santo é o que torna viva, de fato, a igreja.  Graças a Deus, em meio a tantos desvios, há igrejas de Cristo por aí. Elas são de vários estilos e tamanhos, condição financeira e estrutura material. O que importa é o quanto o Espírito de Deus está presente para edifica-las. As marcas de sua autenticidade não são coisa alguma, senão amor, fé e esperança que une, fortalece e pacifica. Deus nos salva e nos envolve, com Ele mesmo e com outros, para que imitemos na vida os próprios atos divinos de servir, amar e doar-se. Para que a mão de Deus, que ninguém vê, seja vista em suas mãos e nas minhas, quando verdadeiramente agirmos em nome de Deus.  *ucs* | THUERSDAY, AUGUST 7TH  CHURCHS AND CHURCHS  *“And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.” (Ephesians 2.22)*  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| SEXTA, 08 DE AGOSTO  SUBMISSÃO E DOAÇÃO  *“Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios” (Efésios 3.1)*  “Por essa razão” Paulo esta se referindo a tudo que disse anteriormente, em que ressalta a obra de Cristo, a soberana vontade de Deus, a presença do Espírito Santo que guia e dá direção para a vida e tem o propósito de nos edificar para que a presença de Deus se manifeste em nós e alcance outros. Paulo está preso, provavelmente em prisão domiciliar, sob acusações falsas levantadas pelos judeus. Apesar de estar sendo fiel a Deus, as coisas estão difíceis para Paulo. Ao contrário do que pensam os que alimentam uma fé interesseira, fidelidade não se pode medir por prosperidade e, muitas vezes, esta nada tem a ver com aquela.  Paulo tem convicções profundas sobre seu relacionamento com Deus, o amor de Deus por ele e interpreta sua vida à luz da presença de Deus. Ele está preso, mas não se vê como prisioneiro de homens. “Estou aqui porque meu Mestre decidiu que me deixaria aqui. Não estou nas mãos de homens, estou nas mão de Deus” O segundo é que ele está ali por amar os gentios, porque não se negou a anunciar a eles o Evangelho de Cristo, quando os judeus queria que anunciasse um outro evangelho, que o deixasse bem com os líderes judeus. Paulo resiste. Ele se submete a Deus e doa-se aos gentios, ama os gentios. Parece que essas duas realidades, submissão e doação, são inseparáveis na fé cristã.  Cristo submeteu-se à vontade de Deus e entregou-se por nós. E o Evangelho de Cristo nos ensina que nos submetemos a Deus quando amamos nossos inimigos, perdoamos quem nos fere, servimos, não julgamos, não mentimos, não somos vingativos e fazemos aos outros o bem que gostaríamos que nos fizessem. Submeter-se a Deus sempre nos levará ao outro, nos desafiará a amar e nos ensinará a compreender a vida à luz da presença de Deus e não das circunstâncias. “Nenhum poder você teria contra mim se do alto não lhe fosse concedido” disse Jesus a Pilatos. Viver assim é ser livre. Que seu dia seja marcado por submissão e doação. Que Deus seja honrado e pessoas abençoadas.  *ucs* | FRIDAY, AUGUST 8TH  SUBMISSION AND DONATION  *“For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles” (Ephesians 3.1)*  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| SÁBADO, 09 DE AGOSTO  COMO NÃO FALAR?  *“Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente.” (Efésios 3.2-3)*  O que você sabe sobre Deus, sobre a vida, sobre o amor de Cristo e sua graça, sobre a presença do Espírito Santo e sobre a vida pela fé no Filho de Deus? E o que tem feito com isso? A fé cristã é como ar nos pulmões, quanto mais liberamos, mais recebemos. A fé cristã é uma fé confessional, uma fé para ser partilhada, anunciada, pois é a fé das Boas Novas, das notícias benditas do amor de Deus por nós. Jesus nos mandou contar a outros e Paulo entendeu que conhecer o Evangelho o tornava responsável por anuncia-lo. A expressão que ele usa é que lhe foi imposta uma responsabilidade.  Ele recebeu de Deus a revelação do misterioso Evangelho de Cristo. Ele, um judeu, fariseu, que havia vivido toda a vida agarrado ao esforço de cumprir a lei, é alcançado pela graça e torna-se conhecer dos mistérios e grandeza dessa graça. O que Deus lhe concede conhecer o manda anunciar. Essa é a dinâmica do Evangelho: o que conheço e recebo, dou a conhecer e ofereço. Esta é a responsabilidade pessoal e intransferível de cada cristão. Não podemos sustentar um missionário para que ele faça isso por nós e nem o pastor de um igreja é o agente a quem podemos terceirizar nosso dever. Todos e cada um de nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho que conhecemos.  Volto a afirmar: a fé cristã é como ar nos pulmões. Não desfrutaremos saúde espiritual sem praticarmos nosso dever de repassar a outros o que Deus já nos possibilitou conhecer. Devemos, acima de tudo, viver as verdades cristãs, mas não podemos deixar de passar a outros, anunciar a graça e o amor que temos em Cristo. Não se trata de um esforço para “ganhar” o outro, uma obrigação de converter o nosso amigo, mas de partilhar a vida e paz que encontramos em Deus. Como podemos não falar a eles do amor de Deus se de forma tão entusiasmada lhes indicamos um restaurante onde comemos bem? Continue indicando restaurantes, mas não deixe jamais de falar sobre a vida que tem encontrado em Deus.  *ucs* | SATURDAY, AUGUST 9TH  HOW NOT TO TALK?  *“Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you, that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly.” (Ephesians 3.2-3)*  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |
| DOMINGO, 10 DE AGOSTO  SINAIS DO REINO DE DEUS  *“Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus.” (Efésios 3.5-6)*  Em todo o Antigo Testamento a nação de Israel é o sinal destacado de Deus com o propósito de manifestar-se a nós, seres humanos. Os descendentes de Abraão encarnaram o papel de “povo de Deus” entre os povos e “gente que pertence a Deus”, entre as gentes, embora não fossem os únicos a crerem em Deus. O próprio Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo (Gn 14.18). Conquanto o AT tenha seu foco nos judeus, Deus sempre amou o mundo todo.  No verso de hoje, Paulo está realçando isso: por muito tempo foi crido que os israelitas eram exclusivos, mas o Espírito Santo nos revelou que, por meio de Cristo, os gentios são feitos povo de Deus, gente que pertence a Deus, participantes das mesmas promessas! Pedro, que em princípio teve dificuldades com a ideia, depois escreveu aos cristão dispersos por várias lugares: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus” (1Pd 2.9). Em Cristo, tanto judeus quanto gentios, são constituídos como povo de Deus e sinais do Reino de Deus para a humanidade.  No AT os judeus constituíram-se num sinal político, cuja marca foi a conquista da terra. Cristo nos faz um sinal comunitário, cuja marca é o amor. Eles tinham um templo que representava a presença de Deus, mas agora, cada cristão é feito templo do Espírito de Deus para manifestar Sua presença. Eles precisavam se separar para se afirmar, mas agora nós somos enviados para anunciar que a porta do Reino de Deus está aberta e chama-se Jesus Cristo. Deus fez isso e nós devemos honrá-lo, vivendo como verdadeiros filhos de Deus, sendo testemunhos vivos de Sua beleza, graça, amor, justiça e bondade. Não se acomode a um estilo de vida que comunique menos do que a verdade de que você é um sinal do Reino de Deus.  *ucs* | SUNDAY, AUGUST 10  SIGNS OF GOD’S KINGDOM  *“In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus.” (Ephesians 3.4-6)*  In all of the Old Testament the nation of Israel is God’s designed sign with the purpose of being manifested to us, human beings. Abraham’s descendants incarnated the role of “people of God” and “people who belong to God” amongst all the people although they were not the only ones to believe in God. Abraham himself gave his tithes to Melchizedek, king of Salem and priest of the Highest God (Gn 14:18). Although the OT focuses on the Jews, God has always loved the whole world.  In today’s verse Paul is stressing this out: for a long time it was common belief that the Israelites were exclusive, however the Holy Spirit has revealed to us that through Christ the gentiles are made people of God, people who belong to God and participants of the same promises! Peter, who struggled with the idea in the beginning, later wrote to the Christians from many places: “But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession” (I Pt 2:9). In Christ both Jews and gentiles are made people of God and are signs of God’s kingdom for humankind.  In the OT the Jews were a political sign whose mark was the conquering of the land. Christ has given us a community sign, whose mark is love. They had a temple that represented the presence of God but now each Christian is made a temple of God’s Holy Spirit to represent His presence. They needed to be separated to be affirmed but now we are sent to announce that the door to God’s kingdom is open and its name is Jesus Christ. God did that and we should honor Him living as true children of God and being living testimonies of His beauty, grace, love, justice and righteousness. Do not be accommodated to a lifestyle that communicates any less than the truth that you are a sign of God’s kingdom.  *ucs*  *E.v.: Mariana Faria* |