CREER Semana 4: La Biblia

Eric Raygor

Grace United Methodist Church, Somerset, PA

5 de octubre de 2014

Red text indicates something on the Powerpoint screens

2 Timoteo 3.14-4.5

Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. 15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.

En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: 2 Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. 3 Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. 4 Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 5 Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple con los deberes de tu ministerio.

Al seguir en nuestra lectura de esta semana, llegamos al capítulo 4. Cada capítulo tiene al principio un ***versículo clave y una idea clave***. No voy a señalarlos aquí cada semana, porque ustedes ya los han leído. Pero ***esta*** mañana, permitan que se los recuerde. Los ***versículos clave*** esta semana son dos que acabo de leer, de 2 Timoteo 3.16-17.

«Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra».

Esta idea está en el ***núcleo de todo lo que leímos esta semana***. Como cristianos, creemos que la Biblia contiene ***más que palabras***, más que *historias*, más que ***historia y poesía***. Creemos que la Biblia contiene la ***palabra de Dios misma***. Y debido a ***eso***, podemos proclamar la ***idea clave*** de esta semana.

La idea clave de este capítulo es esta: Creo que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada y tiene derecho a dictar mi creencia y conducta. Esa es una afirmación bastante ***valiente***. A decir verdad, hay ***muchos*** ***que rechazarían*** tal afirmación. Hay muchos en nuestra cultura que ***no aceptan*** que este libro tenga ningún derecho a dictar ***nada***. Pero incluso *eso* es reconocido por la Biblia misma, y por el pasaje que leímos esta mañana.

Este pasaje de 2 Timoteo fue escrito por el apóstol ***Pablo***. Pablo era el ***gran líder*** de los primeros tiempos de la iglesia. Después de tener una experiencia que ***transformó*** su vida, pasó de ***perseguir*** a los cristianos a ***comenzar*** nuevas iglesias y ***escribir*** gran parte del Nuevo Testamento. Pero incluso Pablo sabría sabía que habría ***muchos*** que rechazarían la palabra de Dios. Y por eso cuando escribió a Timoteo acerca de la importancia de ***ser fiel a la palabra de Dios***, quiso que Timoteo estuviera ***preparado*** para dirigir una iglesia ***en una cultura que no siempre era amigable***.

Hay que recordar que en la época de Pablo y Timoteo, ellos intentaban ***ser la iglesia y hablar de Jesús a una cultura*** que tenía ***todo tipo de opciones*** cuando se trataba de espiritualidad. En sus ***barrios, ciudades y campos***, podrían encontrar ***ateos*** que creían que no había ningún Dios, ***agnósticos*** a quienes realmente no les importaba, y podían encontrar ***politeístas*** que creían en todos los dioses del panteón romano que estudiaron ustedes cuando estaban en la secundaria, podían encontrar personas que adoraban a sus ***ancestros***, y podían encontrar personas que creían que la única verdad que necesitaban ***residía en el interior de sus propias mentes***.

En realidad, la época de Pablo ***no era tan distinta a la nuestra***. Cuando se trata de creencia, nuestra cultura proporciona una ***amplia variedad***. Por lo tanto, Pablo escribió a su amigo Timoteo: Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. 4 Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.

¿Suena a la ***actualidad***? Porque somos ***tentados cada día*** a alejarnos de la verdad. Somos tentados cada día a ***buscar ideas que encajen*** en nuestros propios deseos. Somos tentados por ***oídos con comezón*** que quieren oír solamente lo que ***suena bien en este momento***, o es ***fácil***, o ***afirmador***.

Esto sucede ***de muchas maneras diferentes***: leemos ***novelas*** que son realmente buenos historias, pero que ***atacan el registro bíblico*** de quién es Jesús y lo que vino a hacer. ***Tan sólo necesitamos encender el televisor*** el domingo en la mañana para encontrar predicadores que ***tuercen la verdad*** de la Biblia y semana tras semana ***usan mal la Escritura*** para intentar convencer a sus televidentes de que deseen cada vez más riqueza, y que envíen cada vez más donativos. Tenemos ***comezón de oír***.

Pero como cristianos, somos ***llamados a aferrarnos a algo más elevado***. Somos llamados a aferrarnos a lo que acabamos de cantar como las ***bellas palabras de vida***. Y vemos que la verdad de la palabra de Dios es una ***verdad*** en la que podemos ***confiar***. Uno de los pasajes que leímos esta semana fue ***Mateo 4.1-11***, que habla de las tentaciones que Jesús afrontó en el desierto. Leemos este pasaje la mayoría de años durante la Cuaresma, así que puede que lo recuerden, pero tan sólo quiero recordarles una cosa importante que vemos en este pasaje:

***Tres veces*** Satanás ***tentó*** a Jesús. Y tres veces, el modo en que Jesús ***rechazó*** la tentación fue ***confiar en la verdad de la escritura***. Cuando fue tentado en su ***hambre*** para convertir piedras en pan, citó ***Deuteronomio 8.3***: No sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando fue tentado a hacer un ***espectáculo de sí mismo*** probando el poder de salvación de su Padre, citó Deuteronomio 6.16: «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Y cuando fue tentado a recibir todos los reinos de la tierra a cambio de adorar al enemigo, citó Deuteronomio 6.13 y dijo: «Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él». Cuando ***conocemos la Palabra de Dios***, cuando hacemos que ***sea parte de nuestro sistema de dirección***, estamos ***mejor preparados para hacer frente*** a todas las ***tentaciones***, todas las ***pruebas***, todos los ***tiempos difíciles***, todos los ***valles*** de sombra de muerte que la vida trae a nuestro camino.

Así que quiero ***alentarte*** esta semana a que hagas ***un par de cosas***.

***Primero,*** llega a ***conocer la Escritura***. Lee la Biblia. Si ***no tienes*** una, yo tengo muchas y te regalaré una. Este año, una estupenda manera de meterse en la Biblia es con nuestros libros Creer, y si no tienes aún uno de ellos, tenemos muchos para compartir.

***Y segundo***, a medida que conozcas la Escritura***, permite que obre en ti.***

Nuestro pasaje esta mañana nos dice que toda la Escritura es ***inspirada*** por Dios, o toda la Escritura es ***soplada por Dios***. ***Inspirada*** significa que un ***hombre*** la escribió, pero ***Dios estaba activo*** en la mente de ese hombre y en su corazón, y que Dios ***le dio*** las palabras. Inspirada significa que la ***verdad de Dios es soplada*** en las palabras de la Escritura. Inspirada significa que ***cuando queremos conocer el corazón de Dios***, podemos acudir al libro de Dios.

Y nuestro pasaje esta mañana no sólo dice que la Escritura es inspirada y soplada por Dios, sino también nos dice para qué fin. ¿Por qué sopló Dios su verdad a nosotros? «a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra».

***No sé de ti***, pero sé que ***yo necesito estar capacitado***. Si quiero hacer ***la obra de Dios*** en este mundo, necesito estar capacitado. No pudo hacerlo por mí mismo.

Si quiero ***ir por el camino correcto*** en un mundo que ofrece todo tipo de caminos incorrectos, necesito estar equipado con ***dirección***.

Si quiero ***conocer lo correcto*** en un mundo que ofrece una multitud de errores, necesito estar equipado con la ***verdad***.

Si quiero creer en la ***vida*** en un mundo que con demasiada frecuencia me ofrece muerte, necesito estar equipado con ***esperanza***.

Si quiero ***confiar mi eternidad*** a Dios cuando el mundo me dice que viva para el presente, necesito estar equipado las ***promesas*** de Dios.

¿Dónde puedo acudir para estar equipado con verdad, con esperanza, con promesa?

Creo que puedo acudir a la ***Biblia***. A la *palabra* de Dios. Debido a que ***creo esto***, puedo decir estas palabras, y si tú también lo crees, puedes decirlas conmigo. Directamente de 2 Timoteo 3.16-17:

«Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra».