CREER Semana 2: Dios personal

Eric Raygor

Grace United Methodist Church, Somerset, PA

21 de Septiembre de 2014

El texto en rojo indica algo en las pantallas de Powerpoint

¿Quién necesita un pastor? ¿Necesitas un pastor? Necesitas a alguien para ***enseñarte el camino***, alguien ***que sepa lo que tú*** necesitas y se asegure de que lo consigas? ¿Necesitas a alguien que te ***proteja*** del peligro y te dirija en la vida? Algunos **pensamos** que sí. Algunos **estamos seguros** de que no. ¿Necesitas tú un pastor?

Otra pregunta: ¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo?

¿Alguna vez te has ***preguntado si alguien realmente te conoce***, profundamente, si realmente sabe ***quién*** eres y ***de lo que*** eres ***capaz*** y lo que ***te aporta satisfacción***?

***La semana pasada*** hablamos sobre la idea de Dios. Leímos acerca de nuestra fe en un Dios que es real, que creó el mundo y a nosotros, que está vivo y activo. Pero toda esa realidad sólo nos lleva a esta pregunta:

***¿Y qué hay del ahora,*** qué hay del ***aquí,*** qué hay ***de mi*** vida y la tuya? ¿Dios ***realmente nos*** conoce? ¿Realmente se ***interesa***?

Estas son algunas de las preguntas que el capítulo 2 de Creer se dispone a responder. Leemos pasajes de Génesis y Salmos, de Jeremías y Lucas y Romanos esta semana. Y cada uno de estos pasajes nos enseña, de una forma o de otra, que sí, el gran Dios del universo, el que hizo todo lo que existe, todo lo que jamás existió, y todo lo que existirá, ***nos conoce.***

Leemos las conocidas palabras del Salmo 23, que nos recuerdan que ***así como un pastor dirige*** al rebaño, ***cuida*** de él, ***le alimenta y protege***, así Dios está con ***nosotros***.

Probablemente conoces estas palabras, leámoslas juntos.

El Señor es mi pastor, nada me falta;  
**2**    en verdes pastos me hace descansar.  
Junto a tranquilas aguas me conduce;  
**3**    me infunde nuevas fuerzas.  
Me guía por sendas de justicia  
    por amor a su nombre.  
**4**Aun si voy por valles tenebrosos,  
    no temo peligro alguno  
porque tú estás a mi lado;  
    tu vara de pastor me reconforta.

**5**Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos.  
Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.  
**6**La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida;  
y en la casa del habitaré para siempre.

**No olvides esto.** Cuando estés **hambriento**, de ***comida o comunión***, o cuando estés hambriento de ***esperanza*** o ***de paz*** o de ***justicia***, no olvides esto. Tienes un pastor que ***sabe cómo satisfacer tu hambre más profunda.***

**No olvides esto**. Cuando estés ***en peligro o en tinieblas***. Incluso cuando tu camino pase por el ***valle*** que está ***cubierto de la muerte misma***, tienes un pastor ***que ha estado ahí***. Tienes un pastor que ***conoce el camino*** a través de ese valle y te sacará de la oscuridad y te llevará a la luz.

**No olvides esto**. Cuando estés ***vacío***, física, emocional, espiritualmente. Cuando estés ***seco***. Cuando el mundo te tenga ***muerto de hambre de esperanza o*** amor o paz. Cuando las ***consecuencias de tus propias malas*** decisiones hagan que tu ***espíritu esté reseco y tu alma coja.*** Tienes un pastor que ***unge tu cabeza con un recordatorio de su presencia***. Tienes un proveedor que ***llena tu copa hasta el borde*** para que tu ***vida esté llena y desbordante de bendiciones.***

**No olvides esto.**

Y digo esto ***porque es fácil de olvidar***. Es fácil pensar que estamos solos. Es fácil pensar que ***no es posible que el Dios del universo*** pueda estar ***presente***, aquí mismo en mi vida.

***Jeremías*** probablemente pensó lo mismo. Jeremías nació siendo el ***hijo de un sacerdote***, pero no sabemos ***nada más*** de su infancia. Era un joven ***desconocido,*** y por lo que leemos en el primer capítulo de su libro, ***así es como se sentía.*** Cómo podía encajar en este mundo, y cómo podía Dios ser real para él.

Y entonces ocurrió esto:

Jeremías 1.1-9

Éstas son las palabras de Jeremías hijo de Jilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. **2**La palabra del Señor vino a Jeremías en el año trece del reinado de Josías hijo de Amón, rey de Judá. **3**También vino a él durante el reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá; es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. **4**La palabra del Señor vino a mí:**5**«Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones.» **6**Yo le respondí: «¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!» **7**Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy muy joven”, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. **8**No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte.» Lo afirma el Señor. **9**Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo: «He puesto en tu boca mis palabras».

***¿Qué sabemos*** acerca de Jeremías hasta que llegó a saber que Dios le conocía? ***Muy poco***. Creció siendo el ***hijo de un sacerdote***, eso es todo. Eso ***probablemente significó*** que creció con las miras de él mismo convertirse en sacerdote. Pero eso ***no era garantía de que conociera a Dios íntimamente***.

***No sé tú,*** pero en mi vida ha habido ocasiones ***en las que yo*** no conocí a Dios íntimamente. Había veces en mi vida que la fe que ***entendía con mi mente*** y afirmaba con mi boca ***no la sentía con sinceridad en mi corazón***. ¿***Te*** ha pasado eso? Esas veces y lugares y situaciones en las que ***Dios no parece estar cerca***. A la mayoría nos ha pasado.

Pero permíteme ***decirte dos cosas***. Primero, ***no siempre puedes confiar en tus sentimientos***. A veces suceden cosas en la vida que te harán sentir que estás ***solo***. Eso ***no significa que lo estés***.

Y ***segundo***, este Dios que nos conoce ***no nos pide que sintamos su presencia*** para que Él pueda ***estar***presente.

No siempre puedes confiar en tus sentimientos, y Dios no nos pide que sintamos su presencia para que Él pueda estar presente. ***Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías*** ese día. Jeremías ***no lo sentía***. Jeremías ***no pensaba que Dios pudiera usarle***. Recuerda que Dios le dijo: «***Antes de formarte*** en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado…».

Como ves, Dios ***no le pidió*** nada a Jeremías para conocer al joven. Dios le conocía desde ***antes de nacer.*** Y si conocía a Jeremías, te ***conoce a ti.***

Quiero preguntarte algo. ¿***Cuándo*** supiste eso? (Que Dios te conoce personalmente). Si lo sabes, ***sabes algo importante***. Si sabes ***eso, sabes esto***: ***Muchas*** otras personas ***no*** saben lo que tú sabes. Tú sabes algo ***valioso***. Algo que ***cambia*** el curso de tu vida, que cambia ***cómo tomas las decisiones y manejas las decepciones y los éxitos.*** ***Saber que Dios te conoce*** marca una gran diferencia. Es la diferencia que un ***pastor marca para un rebaño***.

Entonces ¿***cómo*** llegamos a saber que Dios nos conoce? Para ***Jeremías*** era algo como esto: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido…». Para mí fue algo parecido a esto: (Historia personal). ***¿Cómo fue tu caso?*** ¿Cómo supiste ***tú*** que Dios ***no es tan sólo una fuerza***, y que ***no sólo está ahí***, y que no sólo ***habita*** en el cielo, sino que Dios es ***personal***, y que está ***aquí,*** y ***te conoce***?

Si vas a ***casa hoy sabiendo sólo una cosa, espero que sea esta***. Espero que vayas a casa sabiendo que el ***Dios del universo*** es también el Dios ***de este lugar***.

El Dios ***de los profetas*** es también el Dios de ***estas*** personas.

El Dios de la ***historia*** es también el Dios del ***aquí y ahora***.

***¿Quién necesita un pastor***? (Título de Diapositiva) ***Yo***. He ***intentado*** muchas veces ir por mi propio camino para darme cuenta de que el ***Pastor sabe más***. Y sí, ***aún hay veces en las que comienzo a sentirme solo***. Pero tengo algo que ***ayuda*** en esas ocasiones. Lee estas palabras esta semana, de Romanos capítulo 8. Hay veces en que ***tengo que decir estas palabras para recordar*** la verdad. Así que dondequiera que estés hoy, ***ya sea que sepas con seguridad*** *que Dios está contigo, o que* ***esperes de todo corazón que esas noticias puedan ser ciertas****, ¿podrías* ***decirlas*** *conmigo?*

A veces ***afirmamos lo que ya*** sabemos por lo que decimos. Y a veces, sólo necesitamos ***decir la verdad lo suficientemente alto*** y***largo*** para que se convierta en algo real para nosotros. Así que recordemos juntos esta promesa.

«***Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor».***

Qué promesa tan maravillosa y poderosa, llena de ***esperanza y seguridad.***

Es la promesa de un Dios que ***hizo todo lo que existió jamás y todo lo que jamás*** existirá,

que pone los ***planetas en movimiento*** y a la vez ***sabe lo que te hace reír y llorar,*** que te da ***plenitud y angustia,*** que sabe ***para lo que estás hecho*** porque este Dios ***te formó.*** Es la promesa del pastor.

Este pastor de tu alma ***sabe justo lo que necesitas,*** sabe cuándo estás ***dolido*,** sabe cuándo estás ***perdido.*** Este buen ***Pastor conoce el camino para ti y para mí.***

¿Quién necesita un pastor? ***Yo***. ***Tú*** también. La buena noticia esta mañana es esta: ***El Señor es mi pastor, nada me falta.***

Espero que sepas que Él también es tu pastor.