[Español abajo](#spanish)

What to make of natural disasters?

Some say that natural disasters are caused by an angry God, others say that the world is coming to an end, while perhaps for most people, these events have no spiritual significance. I think that natural disasters do have a spiritual significance BUT not what we may fancy. We will only understand if we are well rooted in our faith, attentive to the signs of the times with prudent discernment.

Natural disasters have afflicted humanity since the beginning, so they cannot mean that the end of the world is near. However, they remind us that all is passing and that, indeed, we too shall pass from this world. We are in the hands of God. St. Paul writes:

Creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the glorious liberty of the children of God. We know that the whole creation has been groaning in travail together until now. -Rm 8:21-22.

Sin causes a “bondage of decay” that also affects creation. Jesus gives us his Holy Spirit so that we can face natural disasters and any adversity. God does not cause evil but permits it for a greater good: to free us from our attachments and to unite us to Christ. We must ebrace the trials as path to enter the heart of Jesus and unite ourselves to his groans with which he offers his life to restore all things:

We ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for adoption as sons, the redemption of our bodies. –Rm 8:23

Our Lord told us that we do not know the day nor the hour, however He did tell us to be attentive to the signs as a means to stay sober and free from the corruption and the temptations of the world. In fact, not knowing the time of His coming should make us even more conscious of our mission on earth.

And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth distress of nations in perplexity at the roaring of the sea and the waves, men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world; for the powers of the heavens will be shaken… But take heed to yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a snare; for it will come upon all who dwell upon the face of the whole earth. But watch at all times, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of man. -Lc 21:25-27;34-36.

The are many signs in our time. Here are a few:

Total eclipse of the sun

On August 21, 2017, we had a total solar eclipse over America. It crossed the entire country from Oregon to South Carolina. The secular media called it “the Great American Eclipse.” Is this not a reminder of a greater eclipse: the moral decline of this country and indeed of the world? The eclipse was a perfect occasion, apparently missed by most, to marvel at the magnificence of creation and thus to praise the Creator. Another total eclipse will occur in 7 years and will again cross the nation, this time from the NE to the SW.

Catastrophic Flooding and hurricanes

On the same month, we had hurricane Harvey then a few days later, Irma. Experts say that the devastation in Houston alone was a 1-in-1000-year flooding event. It happened now.

Signs in the sky

On November 20, 2016 —feast of Christ the King and the last day of the Year of Mercy— Jupiter entered the constellation Virgo (Virgin). On Sept 23 of 2017, after 9 ½ in the “womb” of Virgo, Jupiter will come out. On that day, Virgo will have 12 stars over its head (9 stars and 3 planets) and the sun will rise directly behind it. The moon will be below it.

And a great sign appeared in heaven: A woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars:  
And being with child, she cried travailing in birth, and was in pain to be delivered.- Rev. 12

The Christian observation of celestial signs differs from astrology in that we do not believe that the stars have any influence on world events, but God does and He may use them as signs as He did for the Magi.

The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech; night after night they display knowledge. –Psalm 19:1-2

Last week, while in prayer, the messages of Our Lady at Akita, Japan came to my mind. There she spoke of fire coming down from heaven. Next, the missile launched by North Korea over Japan came to mind. I looked up Akita and the path of the missile online. The map below shows the Akita and the path of the missile.

Lord wants us to be prepared, not just for the end of the world, but also for the trials that we must endure in our own times. In 1959 an immigrant from Hungary warned my parents that the new Cuban government was Communist. Like most Cubans, my parents did not believe it until it was too late. Well, it was not the end of the world but it was the end of Cuba as we knew it. Wars and revolutions have plagued history, causing horrific suffering and death. It continues to be so. Today, Christians are suffering percussion in Iraq, Syria, Pakistan and other countries.

The priority is not to protect our life but to lay it down, that means allowing the Lord to use those trials unite us to Him. This calls for a disciplined way of living our ordinary daily lives totally centered on His love. This way is the topic of our community´s book, [*The Simple Path to Union with God*](http://lovecrucified.com/path/simple_path.html). The last chapter of the book, is called *Readiness for the Decisive Battle.* It recalls the signs given by our Blessed Mother, the popes, and others, calling us to prepare for great trials that will catch most people totally unprepared. Jesus already won at Calvary but to equip us to be victorious with Him, He is alerting us and giving us the power of His crucified love. St. Paul writes:

Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, "For thy sake we are being killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered." No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. -Rm 8:35-38

Path of the North Korean missile over Japan. Akita is the red dot.

*Trayectoria del misil de Corea del Norte y Akita (punto rojo)*

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

¿Qué pensar sobre los desastres naturales?

Algunos dicen que los desastres naturales son causados por un Dios enojado, otros dicen que el mundo está llegando a su fin, pero quizás, para la mayoría de la gente, estos eventos no tienen ningún significado espiritual. Creo que, como personas de fe, debemos saber que los desastres naturales si tienen un significado espiritual, pero no necesariamente el que imaginamos. Solo entenderemos si estamos bien fundamentados en la fe y atentos a los signos de los tiempos para ejercer un discernimiento prudente.

Los desastres naturales han afligido a la humanidad desde el principio, así que no pueden significar que el fin del mundo está cerca. Sin embargo sirven para recordarnos que todo pasa y que también nosotros pasaremos de este mundo. Estamos en manos de Dios. San Pablo escribe:

La creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y obtendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo de parto juntos hasta ahora -Rm 8,19-22.

El pecado causa la "esclavitud de la decadencia" que también afecta a la creación. Jesús nos da su Espíritu Santo para que podamos enfrentar los desastres naturales y cualquier adversidad. Dios no es el causante de los males pero los permite para un mayor bien: liberarnos de nuestros apegos y unirnos a Él. Debemos aprovechar las pruebas para entrar en el corazón de Jesús y unirnos a los gemidos con que Él entrega su vida por la restauración de todas las cosas.

También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. -Rm 8,23

Nuestro Señor nos dijo que no sabemos el día ni la hora, sin embargo, también nos dijo que estuviésemos atentos a los signos como un medio de mantenernos sobrios y libres de la corrupción y las tentaciones del mundo. No saber el tiempo de su venida es mayor razón para estar aún más concientes de nuestra misión.

Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán... Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del hombre». Lc 21,25-27;34-36.

Abundan los signos en nuestro tiempo

Ecllpse total del sol

El 21 de agosto tuvimos un eclipse solar total sobre Estados Unidos que cruzó el país entero desde Oregón a Carolina del Sur. Podría haber sido una ocasión perfecta para maravillarse de la magnificencia de la creación y alabar al Creador, pero pocos lo hicieron. Los medios seculares lo llamaron "el gran eclipse americano" ¿No es esto un recordatorio de un mayor eclipse: el declive moral de este país y del mundo? Habrá otro eclipse total en 7 años que cruzará la nación, esta vez desde el NE al SO.

Huracanes e inundación catastrófica

También en agosto tuvimos el huracán Harvey y unos días después, Irma. Los expertos dicen que la devastación en Houston fue un evento de inundación que ocurre 1 en 1000 años. Ocurrió ahora.

Signos en el cielo

El 20 de noviembre de 2016 -fiesta de Cristo Rey y último día del Año de la Misericordia- Júpiter entró en la constelación Virgo (Virgen). El 23 de septiembre de 2017, después de 9 ½ en el "vientre" de Virgo, Júpiter saldrá. En ese día, la constelación de Virgo tendrá 12 estrellas sobre su cabeza (9 estrellas y 3 planetas) y el sol se levantará directamente detrás. La luna estará debajo de Virgo.

Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. –Rev 12

Observar los signos celestes como cristianos difiere de la astrología en que no creemos que las estrellas tengan influencia en los acontecimientos del mundo, pero Dios si la tiene y Él puede usarlas como signos como lo hizo con los Magos.

El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos; un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. - Salmo 19,1-2

La semana pasada vinieron a mi mente durante la oración los mensajes de Nuestra Señora en Akita, Japón. Allí advirtió que fuego descenderá del cielo. Entonces pensé en el misil lanzado por Corea del Norte sobre Japón. Busqué a Akita en el mapa y la trayectoria del misil. Vea el mapa de arriba.

El Señor quiere que estemos preparados, no sólo para el fin del mundo, sino también para las pruebas que debemos soportar en la vida. En 1959 un inmigrante de Hungría advirtió a mis padres que el nuevo gobierno cubano era comunista. Como la gran mayoría de los cubanos, mis padres no lo creyeron hasta que era demasiado tarde. Aquello no fue el fin del mundo, pero si una tragedia que marcó el fin de la Cuba que conocíamos. Las guerras y las revoluciones han plagado la historia, sembrando sufrimiento y muerte. Sigue siendo así. Hoy los cristianos sufren percusión en Irak, Siria, Pakistán y otros países.

Lo principal no es proteger nuestro cuerpo sino ser capaz de entregarlo, es decir permitirle al Señor usar las pruebas para unirnos a Él cada día en nuestra vida ordinaria. Esto requiere una forma de totalmente centrada en Su amor y disciplianada. Es la base del libro de nuestra comunidad, [*El Camino Sencillo de Unión con Dios*](http://lovecrucified.com/path/simple_pathSP.pdf). El último capítulo es llama *Preparación para la Batalla Decisiva*. Recuenta signos dados por nuestra Madre Santísima, los Papas y otros. Durante esta gran batalla que hemos entrado, grandes pruebas tomarán a la mayoría totalmente desprevenida. Jesús ya ganó en el Calvario, pero para que seamos victoriosos con Él, nos alerta y nos da el poder de su amor crucificado. San Pablo escribe:

¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura: Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte; se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. -Rm 8,35-38