**CREER - Capítulo 11 - Adoración**

**Pastor Bill Burnett**

**New Life Chapel Foursquare Church, Hesperia (California)**

**7 de diciembre de 2014**

# SERIE CREER - Práctica 1 - ADORACIÓN

Hoy, primer domingo de diciembre, hablaremos de la adoración. Un tema adecuado ya que se acerca la Navidad; así que hoy hablaremos sobre adoración.

Hemos avanzado hasta la tercera parte de la serie CREER.

Los primeros diez capítulos se trataron de nuestras **CREENCIAS - Cómo pensamos**.

Los siguientes diez capítulos abordaron nuestras **PRÁCTICAS - Cómo actuamos.**

Los capítulos de la tercera sección, al igual que la última, se refieren a **QUIÉN ESTAMOS LLEGANDO A SER.**

Existe una diferencia entre creer que algo es la **respuesta correcta** y creer en algo como una **forma de vida**.

La primera creencia reside únicamente en la cabeza, mientras que la segunda se establece en la cabeza *y* en el corazón.

El crecimiento comienza con la comprensión de las creencias espirituales en nuestra mente, pero no puede detenerse ahí.

Debemos interiorizar estos axiomas y verdades en nuestro corazón; una vez que estas creencias se establezcan en él, ayudarán en la formación de quiénes llegamos a ser.

¿**Por qué**? Porque exteriorizamos lo que hay en nuestro corazón.

Entonces, ¿cómo transportamos las creencias bíblicas entre esos **30 centímetros (doce pulgadas)** desde la **cabeza** hasta el **corazón**, de los **pensamientos** a las **acciones**?

El medio principal es a través de la participación en ***Prácticas bíblicas***.

Otra palabra para esto es **disciplinas espirituales**.

A medida que un creyente participa en ellas de forma **rutinaria** y **sistemática**, la *transformación* se produce día a día.

Se forman *músculos* **espirituales**. Se expanden los *pulmones* **espirituales**. El *corazón* **espiritual** bombea con mayor fuerza.

No podemos causar una transformación interior por nuestra cuenta; necesitamos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros.

* **Las creencias correctas en la mente se convierten en expresiones externas del corazón.**

En **Juan 15** Jesús usa la analogía de una vid para explicar este proceso de transformación interior.

Cuando aceptamos y recibimos a Cristo en nuestra vida, nos reconciliamos con Dios. Jesús dijo que nuestras «**ramas**» (nuestra vida misma) están injertadas en la vid de Cristo.

A medida que obedecemos los mandamientos de Jesús (ponemos en práctica la vida cristiana), los ricos nutrientes de la raíz de Cristo se transfieren a nuestras ramas.

Con el tiempo aparecen uvas grandes, jugosas y sabrosas en el extremo de nuestras ramas: el fruto del Espíritu.

Conforme avanzamos de nuestro estudio de **verdades CLAVE** a **prácticas**/disciplinas **CLAVE**, conoceremos sobre las **diez mejores prácticas clave** de la vida cristiana.

**Es muy importante que construyamos** sobre una base sólida de *verdades* **CLAVE** y que crezcamos saludables basados en *disciplinas* **CLAVE**.

Al unirse formulan la pregunta: **«¿Qué debo hacer?».** Cada capítulo abordará **cuatro** áreas:

**1. PREGUNTA CLAVE:** ¿A qué interrogante de vida responde esta **práctica**?

**2.** **IDEA CLAVE:** ¿Cuáles son los elementos esenciales de la participación en esta **práctica** espiritual?

**3.** **APLICACIÓN CLAVE:** ¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

**4.** **VERSÍCULO CLAVE:** ¿Qué escritura ayuda a comprender este principio?

Hoy hablaremos sobre la primera práctica CLAVE; esta es la **ADORACIÓN**.

**IDEA CLAVE**: Adoro a Dios por quién es Él y lo que ha hecho por mí.

**VERSÍCULO CLAVE:** Salmos 95.1-2

**Salmos 95.1-2:** «Vengan, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos a la roca de nuestra salvación. 2  Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos».

La **definición** sencilla para la **práctica** de **adoración** es: «atribuir *valor* a alguien o algo».

\*\*\*\*\* La adoración **no es** un evento terrenal al que **asistimos**, sino más bien una ***actividad celestial*** en la que participamos. \*\*\*\*\*

Como cristianos, en nuestra adoración personal y grupal del único Dios verdadero, atribuimos o asignamos valor a Dios, y únicamente a Él.

Independientemente del método de alabanza, sea cantado, hablado o mediante una expresión física, estamos creyendo que Él es digno y se lo estamos diciendo: **«Dios, Tú eres digno»**.

Hace más de 40 años, el pastor y autor **A. W. Tozer** dijo: **«La adoración es la joya que le falta a la iglesia evangélica».**

Me pregunto si ha habido alguna mejora. La tecnología ha mejorado... ¿Lo ha hecho la ADORACIÓN? Los espectáculos están listos... ¿Pero son para ADORAR? La diversidad es mayor... **¿Pero ha mejorado nuestra ADORACIÓN?**

Quizás podamos responder la pregunta de modo más efectivo si logramos entender lo que es la **ADORACIÓN**.

¿Qué es lo primero que **viene** a tu mente cuando escuchas la palabra **«adoración»**?

Cantar mi tipo de música; vestir mi tipo de ropa; inclinar mi cabeza y cerrar mis ojos; levantar mis manos; levantarse, arrodillarse, sentarse; reírse o llorar; . . . . . . .

Cualquier otra cosa que la palabra adoración te sugiera en tu propia *experiencia* y *expresión*, esta palabra debería hablar con fuerza de **«nuestra propia respuesta a Dios»**.

Ella hace hincapié en una relación, no en un ambiente.

La **adoración** es una respuesta activa a Dios a través de la cual declaramos su valía.

* La **adoración** no es **pasiva**, sino **participativa**.
* ¡La **adoración** no es solo un **sentimiento**; es una **decisión**!
* La **adoración** no es sólo un **estado de ánimo**; es una **respuesta**.

Al traducir el vocablo al inglés basándose en sus raíces bíblicas, los traductores se decidieron por la palabra *worthship,* cuyo sentido es el de «dar valor, adorar».

**Adorar a Dios es asignarle a Él honor supremo, porque solo Él es digno**.

**¿Cuál es la esencia de la adoración?** Es el acto de **celebrar** a Dios. Cuando adoramos a Dios, lo celebramos; nos gloriamos en Él, hacemos sonar sus alabanzas.

**PREGUNTA CLAVE:** ¿Cómo honro a Dios del modo que Él se merece?

Hay una profunda *interrelación* de las ***creencias*** fundamentales con la ***práctica*** de la adoración.

La adoración es la primera disciplina espiritual de un seguidor de Cristo que ayuda a las creencias clavea moverse de nuestra cabeza a nuestro corazón.

Cuando adoramos a Dios por quién es Él, al mismo tiempo estamos expresando **algunas** *convicciones*:

1. Creemos en el único Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (**CREENCIA**: Dios)

2. Creemos que Dios participa y se interesa en nuestra vida cotidiana. (**CREENCIA**: Dios personal)

3. Creemos que Dios ha provisto una manera de ser justificados con Él mediante su gracia. (**CREENCIA**: Salvación)

4. Creemos que la Palabra de Dios dirige nuestras creencias y acciones. (**CREENCIA**: La Biblia)

5. Creemos que somos importantes gracias a la posición y el valor que Dios nos ha otorgado. (**CREENCIA**: Identidad en Cristo)

6. Reconocemos a Dios como cabeza de la iglesia. (**CREENCIA**: Iglesia)

7. Creemos que nuestro Dios ama a toda persona. (**CREENCIA**: Humanidad)

8. Deseamos brindar compasión a los necesitados a causa de quién es Dios. (**CREENCIA**: Compasión)

9. Creemos que a Dios le pertenecen todas las cosas, incluidos nosotros. (**CREENCIA**: Mayordomía)

10. Creemos que Dios ha provisto una manera de que vivamos con Él por siempre. (**CREENCIA**: Eternidad)

**HISTORIA DE LA MUJER JUNTO AL POZO**

En el encuentro de Jesús con una mujer de Samaria mientras ella sacaba agua de un pozo, la conversación dio un giro hacia el tema de la adoración:

**Juan 4.1-24:** «Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan 2 (aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos). 3 Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. 4 Como tenía que pasar por Samaria, 5 llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. 7-8 Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: —Dame un poco de agua. 9 Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: —¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? 10 —Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. 11 —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? 13 —Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, 14 pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. 15 —Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. 16 —Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús. 17 —No tengo esposo —respondió la mujer. —Bien has dicho que no tienes esposo. 18 Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. 19 —Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. 20 Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. 21 —Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad».

Jesús está afirmando que la adoración verdadera **no** consiste en estar en una ubicación geográfica precisa, sino que más bien consiste en tener un anhelo espiritual íntimo.

Dios busca adoradores que, a través del poder de su Espíritu, le asignen valor a Él en cualquier sitio y por las razones correctas, porque Él es la **VERDAD**.

Jesús dijo de sí mismo: «Yo soy el CAMINO, y la VERDAD, y la VIDA».

La mujer samaritana parecía estar un tanto confundida. ¿Te has sentido así alguna vez?

Sabes que deseas conectarte con Dios en adoración, pero estás confundido respecto a cómo hacerlo. No estás solo. Observa la confusión que ella sintió...

* ***Ella es una samaritana*.** Ella entiende el racismo.

Su pueblo provenía de las tribus del norte de Israel y había sido llevado a la cautividad babilónica en el año 720 a. C. Ellos se casaron con gentiles mientras estaban allí, y volvieron a su hogar siendo una raza impura.

Los judíos de Judea mantuvieron puro su linaje en su cautiverio, y no querían ningún tipo de relación con los samaritanos.

Ni siquiera les permitieron ayudar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, por lo que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim.

* ***Además ella es una mujer*.** Ella vivía en el antiguo Medio Oriente donde los hombres a menudo degradaban a las mujeres. Algunos hombres no hablaban con las mujeres en público, ni siquiera con sus propias esposas o hijas.

Algunos fariseos eran incluso conocidos como los «magullados y sangrantes», ya que, tan sólo al ver a una mujer, cerraban los ojos y se tropezaban en el camino.

* ***También era una mujer marginada***. Ella había estado casada con cinco hombres. ¡Así es! Cinco.

Había caminado hacia el altar cinco veces. Había dormido en camas distintas cinco veces. Cinco veces un hombre le pidió hacer sus maletas. Cinco veces ella fue rechazada. Para ella, es familiar el sonido de un portazo.

Y es ella quien llega al pozo cerca del mediodía. Las personas decentes iban temprano en la mañana cuando el clima aún estaba fresco. Las personas como ella esperaban el momento en que nadie más estuviera ahí para poder evitar los susurros y las miradas.

* **Ella también está confundida**. Respecto a la vida y a la adoración.

Si alguna vez te has sentido así y has deseado una vía expedita entre el bullicio de lo que todos dicen o escriben sobre la adoración para tan sólo escuchar lo que dice Jesús, entonces síguela a ella hasta el pozo.

Es ahí donde ella fue y donde escuchó lo que Él tenía que decir de la adoración.

Sin embargo, primero Él le pidió un poco de agua.

Ella se asombró de que Él le hablara siquiera. —¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?

Ella no sabía con quién estaba hablando. Este no era un judío común.

Era alguien que la entendía bien; Jesús también fue un hombre marginado.

Algunas veces al estudiar este pasaje notarás que se hace hincapié en el hecho de que Jesús rompió la tradición para poder estar en el pozo.

Algunos creen que la mayoría de judíos rodeaba Samaria para evitar a los samaritanos. ¡A ese punto llegaba el desprecio!

Sin embargo, el historiador romano/judío del primer siglo, Josefo, sugirió que en realidad era la tradición de los galileos pasar por Samaria dado que eran despreciados tanto como los samaritanos.

¿Recuerdas lo que preguntó Natanael cuando Felipe le habló de Jesús?  
—¡De Nazaret! [...] ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? (comp. Juan 1.46)

Nazaret quedaba en Galilea.

Por lo que pudo haber sido normal que Jesús pasara por Samaria de todas maneras.

Jesús era un judío. Sí. Pero era un judío que comprendía lo que era estar en el último peldaño de la escalera de la sociedad.

Jesús no era un judío común. Él era una persona diferente.

Ella debió de haber pensado que Él estaba interesado en ella para algo más que agua; pues así la habían tratado los hombres toda su vida. Ella estaba en lo correcto.

Jesús estaba interesado en ella para algo más que agua; Él estaba interesado en su corazón.

Él está interesado en nuestro corazón también, aunque esté confundido respecto a cosas tan importantes como la adoración.

Quizá esa es la razón por la que esta historia está en la Biblia. De ella aprendemos que podemos llevar nuestra confusión y nuestra vida a Jesús y que al sentarnos con Él para conversar, la adoración podría tener lugar.

Eso ocurrió con esta mujer. Jesús dirige la discusión sobre el agua del pozo hacia el agua que da vida. Al principio ella no lo comprende.

Quizá sea porque los samaritanos sólo aceptaban los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y todas las referencias al agua de vida se encuentran en los profetas.

Mas ella está cerca; Jesús está justo ahí, y cuando Él le ofrece el agua que da vida, ella la desea y la adoración comienza a ocurrir.

* ***La adoración puede darse cada vez que tengas sed de Dios.***

Ella está sedienta. Nada ha saciado su sed. No lo ha hecho la gente. No lo ha hecho su condición. No lo han hecho los hombres.

Hablando de hombres, Jesús le pregunta acerca de su esposo. Ella debió de haber pensado: *Todo iba bien hasta aquí... Y ahora, si soy honesta, ¿qué va a pensar él de mí?*

Tú también lo has pensado, ¿no es así? Te has preguntado qué pensaría Dios de ti si dejaras de fingir y te quitaras la máscara. Si es así, nota lo que sucede ahora. Si deseas *dejar de estar* confundido sobre la adoración, pon atención a esto.

La mujer se arma de valor y dice:  
—No tengo esposo. ¡Y entonces Jesús la regaña; se levanta y se va!

No, no es eso lo que leíste. Jesús simplemente dice:  
—En esto has dicho la verdad. Más adelante Él dice que los que desean adorarlo deben hacerlo «en espíritu y en verdad».

La palabra que usa primero y la que usa después es la misma.

Jesús dice que...

* ***La adoración puede darse con cualquier persona si esta es honesta con Dios****.*

Puedes ser un judío, un samaritano, rico, pobre... Pero descubriremos que Él es fiel con nosotros, aunque nos conoce bien, sólo si somos honestos con nosotros mismos ante Dios.

Otros nos rechazarán. Algunos nos abandonarán. Otros se pondrán nerviosos al ver nuestra creciente autenticidad.

No obstante, Jesús permanecerá con nosotros. A diferencia de otras cosas que hemos escuchado y que nos confunden respecto a la adoración, Jesús no busca la perfección.

No existe eso de «ponerme lo mejor» para Él. Él busca honestidad. Él desea adoradores en verdad.

Y Él busca adoradores que lo busquen donde sea que estén.

Respecto a esto, la gente también dice todo tipo de cosas.

Los judíos dijeron que la adoración debía darse en Jerusalén. El pueblo de la samaritana decía que debía darse en el monte Gerizim, el cual estaba cerca del pozo.

Y otros en su tierra decían que había otros dioses paganos a los que debían adorar. ¡Con razón ella estaba confundida!

Sin embargo, lo más importante es lo que dijo Jesús.

Él dijo que...

* ***La adoración puede ocurrir en cualquier lugar cuando ahí se reconoce la presencia del Mesías.***

La mujer descubrió que ella podía adorar junto al pozo. Ella se dio cuenta de que podía adorar estando sentada.

Se percató de que podía adorar en medio de una actividad rutinaria. Ella llegó a conocer que la adoración consistía en ver a Jesús y saber que Él la conoce y la ama, aun con todos sus errores marcados por el pecado.

Eso puede ocurrir en Jerusalén. Puede suceder en Samaria. Puede darse junto a un pozo.

Y puede suceder para ti. Puedes adorar donde te encuentres: con el pueblo de Dios. Solo. Cantando. En silencio. En oración. Escuchando. Haciendo mandados. Dado que el Espíritu está en todo lugar, puedes adorar en cualquier lugar.

Y al hacerlo descubrirás algo más acerca de la adoración.

* ***Cuando la adoración ocurre, somos transformados.***

La mujer dejó su cántaro y recogió gozo. Ella volvió al pueblo y se encontró con la gente a la que quería evitar. Les dijo que había encontrado al Cristo, y ellos también van a Él. Y ellos creen.

La adoración puede ser confusa por lo que dice la gente. La próxima vez que te sientas confundido, intenta seguir a esta mujer hasta el pozo.

Escucha lo que dice Jesús acerca de la adoración. Dejarás de preocuparte por lo que dicen los demás.

Y más bien te verás a ti mismo adorando.

**Salmos 42.1-2:** «Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. 2 Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios?»

Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo que Él es el agua de vida. Adoramos al Señor porque lo necesitamos en nuestra vida.

Los Salmos se refieren a menudo a nuestra adoración a Dios por quién es y lo que ha hecho:

**Salmos 29.2 (LBLA)** «Tributad al Señor la gloria debida a su nombre;   
adorad al Señor en la majestad de la santidad».

**Salmos 95.6-7 (NTV):** «Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro creador, 7 porque él es nuestro Dios. Somos el pueblo que él vigila, el rebaño a su cuidado. ¡Si tan solo escucharan hoy su voz!»

**Salmos 109.30 (LBLA):** «Con mi boca daré abundantes gracias al Señor, y en medio de la multitud le alabaré».

Un hombre contó una historia acerca del tiempo en que se acercaba el sexto cumpleaños de su hijo. El niño había mencionado que le gustaría una fiesta, y dado que por lo general era muy específico respecto al tipo de regalo que deseaba, el padre le preguntó qué debía darle.

El hombre esperaba una respuesta bien elaborada: **«Me gustaría un guante de béisbol. Lo puedes conseguir en la juguetería, en el sexto pasillo, debajo de los cascos».** O quizá: **«Los juegos están en orden alfabético en el primer pasillo; está entre Pacman y Payday».**

Sin embargo, la respuesta del hijo fue un tanto diferente. Él dijo:  
**—Papá, por mi cumpleaños me gustaría un balón para jugar.** El padre dijo:  
**—¡Excelente! ¿Qué tipo de balón?** —No lo sé. Quizás uno de fútbol americano o uno de fútbol. —Bien. ¿Cuál te gustaría más?

El niño se quedó pensando. Luego dijo:  
**—Bueno, si tienes un poco de tiempo para jugar al balón conmigo este año, en verdad me gustaría uno de fútbol americano que podamos lanzar de un lado a otro en el patio. Pero si vas a estar muy ocupado este año, quizá mejor me compras uno de fútbol con el que pueda jugar con los demás niños del barrio.**

El padre pensó en la respuesta, y dijo:  
**—Déjame que te sorprenda. ¿Qué te parece?** El pequeño sonrío y respondió:  
**—Eso sería grandioso, papá. Te amo mucho.**

Luego el padre compartió acerca de esta corta conversación con su esposa, y ambos concordaron en que **su hijo no estaba muy interesado en el regalo; él estaba interesado en el dador.**

La verdadera adoración no está interesada en lo *creado*, sino en el **Creador**.

Las preguntas como: ¿me agradó el sermón/el servicio/la música? son el tipo de preguntas incorrectas. La pregunta correcta es: **¿Le agradó a Dios?**

Mientras la adoración es un asunto profundamente personal, la práctica es una actividad continua de la iglesia.

Si alguna vez has estado en medio de un grupo de fieles santos cantando juntos, ¡conoces con cuánto poder se pueden unir los corazones individuales y trabajar juntos para crear una catedral donde sea!

**APLICACIÓN CLAVE:** ¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

• Diariamente reconocemos a Dios por quién es y lo que ha hecho por nosotros.

• Adoramos a Dios, en privado y en grupo, *con* el cántico que cantamos, las palabras que hablamos y la manera en que vivimos nuestra vida.

• Cuando tributamos valor a Dios como sus hijos, se nos atribuye valor inmerecido.

Desde la caída de la humanidad en el jardín del Edén, *nuestra mayor lucha es la de desear ser nuestro propio dios.*

La mayoría de nosotros no quisiera tener la responsabilidad y carga de llevar las riendas del mundo entero, pero sí deseamos ser el dios de nuestra vida: hacer lo que queremos, cuando lo queremos, donde lo queremos, con quien queremos.

**He aquí la razón de la importancia de la adoración:** cuando participamos en la práctica de la adoración, nos bajamos del trono de Dios al que no pertenecemos y nos subimos al altar de Dios donde sí pertenecemos.

El intercambio un tanto sorprendente que se da al rendir el control a Dios y atribuirle valor es que Él nos atribuye su valor a nosotros como sus hijos.

La adoración *expresa la relación que tenemos con Dios*; mientras *más fuerte* sea la relación y *más profunda* la intimidad, mayor será la adoración. En consecuencia, esto causa un amor más profundo por Dios.

Yo no sé qué piensas tú, pero yo prefiero descansar en el hecho de que soy un hijo de Dios antes que abrumarme tratando de ser dios. Recibir la *bendición* que Él ha preparado para mí en lugar de llevar la *carga* que Él jamás planificó que llevara.

Deseo terminar el mensaje de hoy invitándote a unirse a mí en un acto de alabanza a Dios usando las palabras de **Salmos 150.**

**Salmos 150.1-6 (NTV):** «1 ¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en su santuario; ¡alábenlo en su poderoso cielo! 2 Alábenlo por sus obras poderosas; ¡alaben su grandeza sin igual! 3 Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero; ¡alábenlo con la lira y el arpa! 4 Alábenlo con panderetas y danzas; ¡alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas! 5 Alábenlo con el sonido de los címbalos; alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. 6 ¡Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor! ¡Alabado sea el Señor!».