CREER Semana 3: Salvación

Eric Raygor

Grace United Methodist Church, Somerset, PA

28 de Septiembre del 2014

Red text indicates something on the Powerpoint screens

Génesis 1:31 nos dice que después de crear el espacio y el tiempo, la luz y las tinieblas, los pájaros, los peces, y al hombre y a la mujer, «Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno».

**Muy bueno.** ¿Cuán bueno tendría que ser algo para que **Dios** lo mirase y dijera que era **muy** bueno? La mayoría de las mañanas, intento ***hacer la cama.*** Hago el trabajo rápidamente, ***lo justo*** como para poder mirarlo y decir que está ***bien.*** Pero entonces lo mira ***Kimberly.*** Y la mayoría de las veces ***no*** está bien. Para que Kimberly mire una cama recién hecha y diga que está bien, debe estar ***mejor que bien.***

Para que ***Dios, que es perfecto,*** mire algo y diga que es muy bueno, significa que su creación era ***perfecta.*** Puede que yo mire algo que he hecho y ***piense que he hecho un buen trabajo,*** o lea mis notas para el sermón el sábado por la noche y diga: «***está lo suficientemente bien***». Pero que ***Dios*** mire algo y vea que es muy bueno, es algo ***completamente diferente***. Dios creó este mundo y todo lo que vemos e incluso creó a los seres humanos, y vio que era ***bueno.***

El problema es que no se mantuvo así. ¿Cuántos de nosotros podemos ***mirar a nuestro alrededor*** en el mundo hoy día y decir que es ***muy bueno? A veces*** podemos hacerlo. Pero si somos honestos, sabemos que ***no todo*** en este mundo es muy bueno. Algunas cosas ***no son nada buenas,*** y la mayoría son ***muy malas***. ¿Cómo llegó a estar así?

Podemos hacer ***lo mismo*** con nosotros mismos, si somos sinceros (pantalla–NOSOTROS no nos mantuvimos así). ***A veces*** hacemos las cosas ***bien,*** o incluso ***muy bien.*** Pero a veces, no somos ***muy buenos,*** y muchas veces sabemos que nuestras ***palabras, acciones, y actitudes*** no son ***nada buenas.*** Demasiado a menudo, si somos sinceros con nosotros mismos, ***no somos «muy buenos». ¿Cómo llegamos a ser así?***

Bueno, ***no fue algo que hizo Dios.*** Fuimos ***nosotros.*** Si leíste el capítulo 3 esta semana, leíste acerca de la ***caída.*** Leíste acerca del ***fruto prohibido,*** la ***tentación*** y el ***pecado.*** Y lo hayas leído o no, lo has ***vivido***. ***Yo lo he vivido.*** He sido lastimado por el ***pecado de otros*** y por mi ***propio*** pecado, y en mi propia naturaleza pecaminosa ***he hecho daño*** a otras personas y otras partes de la creación de Dios. ***¿Tú también?*** Vivimos bajo esta ***maldición de separación*** de Dios quien nos creó. Dios nos creó ***para tener una relación*** con Él, pero nuestro ***pecado nos separa.*** Así fue en ese tiempo: Génesis 3.16-19

A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará.» Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás.»

Eso ***no es*** para lo que Dios nos hizo. Las palabras de Génesis son claras en que fuimos ***hechos para vivir en comunión*** con Dios. ***El Edén era el cielo,*** o por lo menosera ***celestial.*** Después de haber sido creados, lo único que teníamos que hacer era vivir en la presencia de Dios y estar agradecidos por lo que Dios proveía. Pero ***fallamos.*** Y por lo tanto, ***caímos.*** El versículo 23 del mismo capítulo nos dice: «Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho».

Esta es la condición humana. Fuimos ***hechos por*** Dios para estar ***con*** Dios. Pero nuestro pecado ha resultado en una ***separación.*** El pecado de Adán lo ***heredamos*** tú y yo. No podemos ***echarle la culpa*** a Adán y Eva, de la misma forma en que Adán no podía echarle la culpa a Eva. ***Yo peco,*** y en palabras de una canción antigua de blues, ***no es culpa de nadie*** sino mía. ¿Acaso piensas que es diferente?

***Esa es*** la situación. Tú eres ***polvo,*** y al polvo volverás. ***No fue decisión de Dios,*** es la consecuencia de nuestra propia rebelión. Nosotros ***escogimos*** ir por otro camino, lo cual significa que ***andamos en dirección opuesta a Dios y hacia la muerte.***

Pero Dios ***no ha terminado.***

Esas son las ***buenas noticias.*** Las buenas noticias son que Dios ***nos ama tanto*** que a pesar de que nosotros voluntariamente, una y otra vez, andamos en dirección opuesta a Dios, Dios ***nos llama de vuelta a Él.*** El que nos hizo para estar en comunión con Él, ***no deja de amarnos*** incluso cuando nosotros dejamos de amarle a Él.

El capítulo 3 de Génesis nos dice que incluso cuando Adán y Eva ***salieron*** del Edén, Dios ***les proveyó ropas.***

Quiero que ***escuches*** eso. Incluso cuando ***nosotros*** nos alejamos de Dios, Él no nos olvida.

Si estás ***preocupado*** porque estás seguro de que has sido ***demasiado malo*** como para que Dios pueda redimirte, escucha esto.

Si estás preocupado porque ***alguien a quien amas*** se ha apartado de Dios, escucha esto.

Dios ***no*** se olvida de nosotros. En Génesis capítulo 3, ***salimos*** del jardín celestial del Edén. El resto de la Biblia nos cuenta ***los esfuerzos*** de Dios para llevarnos de nuevo a Él. Es la ***historia de la salvación.***

Es la historia de un Dios que ***no quiere que nos apartemos.*** La historia de la salvación es la historia de cómo Dios ***nos llama hacia*** Él para que no tengamos que experimentar el ***infierno de la separación*** y el aislamiento. La historia de la salvación nos cuenta que Dios nos persigue y nos llama a darnos la vuelta y aceptar el ***regalo de la vida.***

Si ***leíste*** el capítulo esta semana, has leído historias acerca de cómo Dios, en amor por su pueblo, ***proveyó oportunidades para que ellos caminaran*** con Él, y les ***salvó una y otra vez*** y ***ofrece*** salvarnos a ti y a mí.Dios ***proveyó un sacrificio*** en el monte cuando Abraham actuó en fe y obediencia. Dios ***sacó a su pueblo*** del infierno de la esclavitud en Egipto.

Dios ***habló a través*** del profeta Isaías para contarnos acerca de la ***profundidad de su amor*** que algún día veríamos en alguien que daría su propia vida por nosotros.

Y cuando fue el tiempo oportuno, Dios ***vino.*** Envuelto en ***carne humana***, pero siendo ***la mismísima presencia*** del Dios eterno, Jesús ***vino,*** y ***vivió,*** y enseñó, y ***sanó,*** y ***murió,*** y ***resucitó,*** para que pudiéramos ser ***salvos del infierno de estar aislados de Dios.***

Y una noche, un hombre ***se acercó*** a Jesús. ***Nicodemo*** el fariseo le había oído, y estaba intrigado, pero simplemente no podía creer que el ***Dios santo y perfecto*** pudiera ***aceptar*** a humanos pecadores y darles nueva vida.

Juan 3.1-6

Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Éste fue de noche a visitar a Jesús.

—Rabí —le dijo—, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.

—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.

—¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?

—Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—. Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu.

Hablaron un poco más, pero Nicodemo aún tenía dificultades a la hora de entender el mensaje increíble y transformador Jesús estaba enseñando, y a continuación Jesús dijo esto: 16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.

Así que en ***esto*** se resume todo. Nos hemos ***apartado.*** Nos hemos encontrado, una y otra vez en nuestras vidas, con las ***consecuencias*** del pecado. Estamos ***tan rotos*** que no hay ***nada que podamos hacer para arreglarnos*** a nosotros mismos. Pero ***incluso cuando nos apartamos, Dios nos siguió***. ***Dio*** a su único Hijo. Y ***no nos dice que seamos lo suficientemente buenos*** como para ganarnos el derecho a volver. Él ***simplemente nos pide que creamos.***

***¿Puedes creer esto?*** Es tan ***simple*** que casi es ***demasiado bueno*** para ser cierto. Pero ***eso*** es lo que Dios nos llama a hacer. ***Creer.*** Creer que no somos ***tan buenos*** como a veces pensamos que somos. Creer que ***necesitamos algo*** que no podemos conseguir por nosotros mismos. Creer que sin importar lo lejos que nos hayamos apartado de Dios, Dios ***nos ama lo suficiente como para seguirnos y llamarnos*** a regresar. Creer que fuimos ***hechos para algo más*** que estos 70 o 90 o 20 años que tenemos en la tierra. Creer que estos 70 o 90 o 20 años en la tierra ***no tenemos por qué vivirlos aislados,*** no tenemos por qué vivirlos ***sólo para nosotros mismos,*** no tienen que estar ***vacíos*** de significado.Creer que ***Dios te ama lo suficiente como para salvarte*** del infierno que es una vida sin Él y una eternidad sin Él.

***¿Puedes creer?***

Y si puedes, ***¿después qué?***

Bueno, todos los años tenemos una reunión de Miércoles de Ceniza. Es una reunión en la que recordamos las ***dos verdades de que somos pecadores,*** pero que podemos ***apartarnos de*** eso y volver al Dios que nos ama lo suficiente como para seguirnos hasta las puertas del infierno y llevarnos de vuelta casa. Y cada año en esa reunión, recibimos la marca de las cenizas en nuestras frentes, y al hacerlo, digo esto: «***arrepiéntete, y cree en el evangelio.***» ***Arrepiéntete y cree.***

El arrepentimiento ***no significa*** que tengamos que ser ***perfectos.*** Significa que debemos ***saber que no somos perfectos,*** y significa que ***deseamos*** volver al Dios que nos ha estado siguiendo y llamándonos. Y si sabemos eso, y creemos las buenas noticias que Jesús le dio a Nicodemo esa noche, somos ***salvos. Arrepiéntete, y cree en el evangelio.*** Así es como recibimos la salvación.

Ahora bien, hay ***más*** cosas que decir. Las Escrituras son bastante claras al mostrarnos que ***no*** debemos arrepentirnos una vez y creer ***para luego volver*** a la vida que siempre hemos estado viviendo. Cuando creemos, la ***gracia*** de Dios ***trabaja en nosotros,*** y nos ***acerca*** más y más, y hace que nuestras vidas se parezcan más a la vida de Cristo. Hablaremos acerca de esto en las ***siguientes semanas*** mientras continuamos leyendo este libro de Creer juntos. Pero este es el punto de ***partida.***

Si ***te has apartado,*** como lo hemos hecho todos, puedes ***volver.*** El Dios que ***cuidó*** de Adán y Eva cuando salieron del jardín te cuida a ti ***hoy.*** El Dios que ***proveyó para Abraham*** provee para ***nosotros.*** El Dios que ***salvó a los israelitas*** de la esclavitud en Egipto nos salva a ***nosotros*** de la esclavitud del pecado y el egoísmo. El Dios que ***vino en la persona de Cristo*** y habló a ***Nicodemo nos habla a ti y a mí con esa increíble verdad de que Dios nos ama a ti y a mí*** tanto, que mandó a su propio Hijo para que no tuviéramos que sufrir una eternidad de muerte sino que pudiéramos tener una vida eterna nueva y abundante con Él. ***¿Crees?***

De eso se trata la salvación.