# Romanos 7:14-25 (RVR1960) – La lucha cristiana: Prueba (Parte 4)

Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. **15** Pues no entiendo mis propias acciones. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. **16** Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. **17** Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. **18** Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no la capacidad para llevarlo a cabo. **19** Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso sigo haciendo. **20** Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí.

**21** Así que encuentro una ley que, cuando quiero hacer el bien, me acecha el mal. **22** Porque me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior, **23** pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que mora en ellos. **24** ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? **25** ¡Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado.

**Notas del sermón**

Seis argumentos o razones por las que este texto trata de Pablo como creyente nacido de nuevo, y es una experiencia claramente cristiana:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)