Creer Semana 10: Eternidad – **Algo más**

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

*Yo uso el libro de bolsillo «Book of Worship» tanto para hablar acerca de la escritura y su uso en servicios funerarios como para usarlo como símbolo de mi propia imperfección en esta vida que será perfeccionada en la eternidad. Pareció ser una buena lección que la gente apreció.*

Juan 14.1-7: No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy.

Dijo entonces Tomás:

—Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?

—Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.

Tengo este ***pequeño libro*** que uso. (Mostrando el libro de bolsillo). Y contiene los servicios ***funerarios y de bodas***, algunas oraciones para usar en hospitales y en casas, y todo esto dentro de este bonito y pequeño libro para poder guardarlo en mi ***bolsillo*** y tenerlo conmigo. Está hecho para ser ***práctico***, y de hecho, este pequeño libro es ***tan práctico*** que tengo ***cuatro*** de ellos, creo. Tengo uno en casa de mi escritorio, uno en la ***oficina,*** uno ***aquí*** en el púlpito, y uno en mi ***auto.*** Es porque ***sé algo*** acerca de mí mismo de lo que ustedes ya se habrán dado cuenta: estoy ***lejos*** ***de ser perfecto.*** Tengo cuatro de estos libros porque tengo miedo de presentarme algún día a un funeral y ***no estar preparado.*** Por lo tanto, tengo este libro ***en todos lados,*** al menos así sabré que no se me olvidó. Y si miras dentro de este libro, verás que hay nombres escritos a mano en los márgenes, y muchas marcas de borrador, porque también tengo miedo de algún día declarar marido y mujer a dos personas usando nombres que no correspondan a las personas ante mí.

Y en este libro, ***estas palabras que acabo de leer*** están impresas como parte del servicio funerario. He leído estas palabras en voz alta muchas más veces de las que desearía haberlo hecho. He leído estas palabras en casi ***todos los funerales*** que he dirigido en los últimos 18 años. No sé cuántos son, pero seguro que son ***bastante más de 200.*** Bastante más de 200 veces que he estado de pie delante de ***gente que estaba dolida*** y ***en la oscuridad*** y para quienes ***el dolor de la pérdida es demasiado real.*** Más de 200 veces en las que he estado con gente para la cual ***el sentimiento de pérdida es demasiado real y duro.***

Pero cada una de esas veces, he compartido estas palabras, porque son parte de nuestro servicio funerario. Y este pequeño libro me dice, en cierta parte del sermón para esta ocasión, que lea estas palabras que acabo de leer, palabras en las que ***Jesús le dice a sus discípulos*** (Simón Pedro y a su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el recaudador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el zelote, y ***tú y yo,*** y ***aquellas familias*** delante de las cuales he compartido el servicio), y les dice ***algo que ellos y nosotros debemos saber.*** El mundo de los discípulos iba a ***ponerse patas arriba.*** Jesús ***moriría*** al día siguiente, y quería que tuvieran palabras de afirmación antes. Él quiere que ellos, y nosotros, sepamos, cuando nuestro ***mundo se ponga patas arriba***, esto: cuando ***parece que todo ha terminado,*** cuando el mundo dice que ya no hay ***nada*** más, Jesús dice que hay ***algo más.***

Ahora, este pequeño libro tiene las palabras de Juan 14 ***escritas para que yo*** las lea en voz alta. Y están en letra grande para que sea fácil de leer. Pero también hay otras palabras escritas en ***tamaño más reducido, en cursiva,*** que no son para leerlas en voz alta. Simplemente están ***ahí para que yo pueda leerlas***, para darme algunas ***instrucciones*** a lo largo del servicio. La mayoría de las palabras en itálica son instrucciones simples: «se puede cantar un sermón ahora» o «ponerse al lado del ataúd ahora». Pero hay ***una frase*** en este libro que es ***tanto o una instrucción inofensiva*** para mí, y también un reto enorme y una responsabilidad. Porque después de leer estas palabras de Jesús, mi pequeño libro me dice esto: «se puede predicar un sermón, proclamando el evangelio a la luz de la muerte».

El ***evangelio*** a la luz de la muerte. Evangelio simplemente significa buenas noticias. Buenas noticias a la luz de la muerte. Bueno, las ***buenas noticias*** son ***que hay buenas noticias,*** incluso a la luz de la muerte.

***Es entonces*** cuando ***más las necesitamos:***

cuando nuestro ***mundo está patas arriba***,

cuando todo está ***oscuro***,

cuando todo ***parece perdido***,

cuando todo parece ***malo,***

hay ***luz, hay esperanza, y hay buenas noticias.***

En otras palabras, es esto: hay algo más (título en pantalla).

Algo ***más que el final*** de una historia.

Algo ***más que la muerte***.

Algo más ***que la tierra*** que está sujeta a la descomposición.

Algo más que ***este cuerpo*** que es propenso ***al dolor y a la enfermedad***.

Algo más que este ***mundo que*** es víctima del pecado, el dolor, y el odio.

Algo más que ***este tiempo*** que a veces parece que se nos acaba.

Hay ***algo más.*** Este «algo más» es la ***eternidad***.

Entonces ¿qué es la eternidad? Dicho de forma simple, ***eternidad simplemente significa que continúa.*** No hay final. Y ***superficialmente*,** eso suena genial. Cuando nos ***enfrentamos con la muerte***, la cual parece un ***final***, la perspectiva de algo que ***nunca acaba*** suena bien. Pero ***¿es sólo eso la eternidad?*** ¿Simplemente ***que no hay final***? Un sinfín de más de lo mismo, día tras día, ***realmente no son buenas noticias.*** Día tras día de vida en un ***mundo quebrantado,*** en ***cuerpos que tienen dolor y se desgastan,*** en una ***cultura*** que parece tan a menudo está en decadencia, ***no*** son buenas noticias.

Pero ***la eternidad que Dios tiene para nosotros es más*** que simplemente vida eterna. Se han escrito incontables obras de ficción acerca de personas que por una razón o por otra ***no mueren***. Hay una ***serie de televisión*** emitiéndose ahora basada en esto. Y en ***cada una*** de las historias, ***cada uno de los personajes*** ve la vida eterna no como una bendición, sino como una ***maldición***. Una vida eterna en ***estos*** cuerpos, en ***esta*** tierra, ***no es una buna noticia.***

La ***buena noticia*** es que la eternidad de Dios es ***más que simplemente una vida que no acaba.*** Es una ***vida nueva***, en un ***lugar nuevo,*** con las ***especificaciones*** de Dios. Esas son las buenas noticias acerca de la eternidad. ***No que simplemente vivimos para siempre.*** Sino que podemos vivir en un ***mundo creado por Dios***, y en la ***presencia*** del constructor principal.

Sabiendo que hay ***algo más*** que esta vida, ***deberíamos cambiar entonces la forma en que vivimos*** en esta vida. ***Sabiendo que la muerte no es el*** final debería ***cambiar la forma en que vemos la muerte. No significa*** que ***no nos pongamos tristes;*** por supuesto que lo hacemos. Hacemos ***duelo*** por las vidas que ***perdimos demasiado pronto.*** Hacemos duelo ***por vidas que perdimos cuando tenían edad avanzada,*** también, porque sabemos ***que extrañaremos la compañía y el amor que compartimos*** con aquellos que perdimos. Pero el saber que hay algo más ***cambia la forma en que hacemos duelo.***

Una de las lecturas para esta semana era de ***Primera de Tesalonicenses.*** Pablo estaba escribiendo a un grupo de cristianos que esperaba que Jesús volviera y les llevara al cielo cualquier día pronto. Y cuando ***vieron que algunos de sus seres queridos murieron*** mientras tanto, se ***preocuparon*** de que aquellos seres queridos se hubieran perdido el regreso de Jesús. Pablo quería que supieran que ***ni siquiera la muerte*** nos puede separar del ***amor eterno*** y la vida de Dios; por lo tanto, les escribió estas palabras:

Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él.

***No les dijo*** que no hicieran duelo. Pero **sí** les dijo que ***no hicieran duelo como aquellos*** que ***no tienen esperanza.*** ¿Por qué? ***Porque incluso en medio de la muerte, tenemos esperanza.*** Tenemos ***esperanza en que hay algo más.*** Incluso cuando la ***oscuridad de la muerte*** se acerca, somos llamados a ***vivir a la luz*** de la eternidad. Nos dolemos y hacemos duelo porque ***extrañamos*** a aquellos que hemos perdido; ***créeme, yo lo hago,*** y sé que ***tú*** también. Y eso está bien. Pero cuando conocemos la promesa acerca de la eternidad, ***no hacemos duelo como aquellos que no tienen esperanza.*** Hacemos duelo, nos dolemos y lloramos, pero ***miramos hacia delante.***

Y ¿***a qué miramos***? En el libro de ***Apocalipsis*** se nos da una idea. A Juan, el seguidor de Jesús, le fue dada una visión para que la compartiera con el resto de nosotros los ***seguidores de Cristo.*** Su visión ***nos recuerda que hay algo más*** a lo que debemos mirar. Esto es ***parte*** de lo que a Juan se le permitió ver acerca de lo que Dios ha planeado para ti y para mí en la eternidad.

Apocalipsis 21.1-4

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir».

Un ***cielo nuevo y tierra nueva.*** Si has leído el capítulo esta semana, pudiste ***ver un poco*** a qué se refiere esto. Juan nos cuenta acerca de la ***ciudad santa,*** completa con ***12 puertas*** y doce ***fundamentos,*** con ***joyas, oro,*** y ***perlas.*** Si no has leído el capítulo de tu libro de Creer esta semana, te ***animo*** a leer los dos últimos capítulos de Apocalipsis esta semana para que puedas ver por ti mismo esta visión de la eternidad. ***No voy a entrar en todos*** los detalles. Pero déjame contarte ***la mejor parte,*** la ***parte que debes saber más que nada.*** Hay ***algunas cosas*** en esta eternidad que ***faltan,*** y puede que te ***sorprendan.*** Juan nos cuenta lo que ve y lo que no ve en esta visión de la eternidad, y nos dice:

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21.22-23

¿Qué ***falta*** en la eternidad? Su ***templo.*** ¿Por qué? El templo era considerado ***el lugar donde habitaba*** Dios. El cielo, en la eternidad, Dios ***no está confinado*** a un templo. Dios está ***con*** nosotros. ¿Qué ***más*** falta? El ***sol y la luna.*** ¿Por qué? La gloria de Dios da luz. ***Aquí y ahora,*** experimentamos la ***oscuridad.*** La oscuridad de la ***noche***, la oscuridad de la ***decepción,*** y la oscuridad de la ***muerte.*** Aquí y ahora, experimentamos una oscuridad que ***ni siquiera el sol puede*** aclarar. Pero ***cuando llegue ese tiempo*** se nos promete algo más, se nos promete la ***luz eterna*** de la gloria de Dios.

Vamos a ***dejar el libro de Creer*** hasta después de Navidad. Pero si no has leído este capítulo, o incluso si lo has hecho, quiero animarte a que ***hagas esta pequeña lectura*** en esta semana o algún día pronto. Le ***los dos primeros*** capítulos de la Biblia (hablan acerca del mundo y la intención de Dios para él). Si conoce la historia, sabrás que ***Dios lo creó todo,*** y lo miró y lo llamó ***bueno.*** Pero si conoces la historia, sabrás que ***nosotros lo rompimos.*** A continuación quiero que ***leas los dos últimos libros*** de la Biblia. Verás que la ***eternidad*** que Dios tiene planeada para nosotros ***no son sólo castillos en el aire. No es ángeles y arpas sentados en las nubes.*** Es ***Dios arreglando lo que nosotros rompimos.*** Es Dios ***rehaciendo la creación para siempre.*** Es un nuevo ***cielo***, una nueva ***tierra,*** y una nueva ***ciudad santa.*** Es ***tú y yo,*** no porque seamos ***perfectos,*** ni siquiera porque somos ***buenos,*** sino ***porque somos perdonados y lavados.*** Y eso es ***para siempre.***

***En el aquí*** y ahora tengo este ***libro.*** Como he dicho, ***tengo cuatro*** de ellos, porque ***no soy perfecto. Pierdo*** las cosas y ***se me olvidan las cosas.*** Uno no es suficiente, porque cuando lo necesito ***aquí,*** puede que esté ***en otro lado.*** Es sólo ***un pequeño síntoma de la imperfección de este mundo*** y el tiempo en que vivimos. Pero estas son las buenas noticias: hay ***algo más.***

***En el aquí*** y ahora, saco este libro cuando enfrentamos un tiempo de ***muerte y pérdida.*** Pero estas son las ***buenas noticias:*** incluso ***después*** de la muerte y la pérdida, hay ***algo más.***

Las buenas noticias están ***en negrita*** en este pequeño libro; son las palabras que contienen la promesa de la eternidad y que oímos de boca de Jesús: «En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas». Y también están escritas en pequeña letra en cursiva: («Se puede predicar un sermón, proclamando el evangelio a la luz de la muerte».) porque

Incluso a la luz de la muerte, se puede predicar un ***sermón.***

Incluso a la luz de la muerte, se puede proclamar el ***evangelio;***

porque incluso a la luz de la muerte (ESPECIALMENTE a la luz de la muerte) nuestro Dios nos promete ***algo más:*** resurrección, vida y eternidad.

Yo anhelo una eternidad en la que ***no necesitaré de un libro*** para recordar las promesas de Dios, porque ***Dios estará ahí conmigo,*** y ***nunca se me olvidarán.*** Anhelo una eternidad en la que ***no necesite la luz*** del sol, porque la ***gloria de Dios*** será todo lo que necesite. Anhelo ***la majestad y los misterios que no puedo entender aún,*** porque mi visión ahora está limitada por el horizonte del tiempo. Pero ***miro hacia adelante,*** confiando en que el Dios que me dio vida me dará ***vida eterna***. Y debo decirte algo ahora que estamos terminando. Anhelo ***pasar esa eternidad contigo.***

Terminé saliéndome del guión y haciendo una invitación evangelista. Hablé brevemente acerca de Juan y cómo vio a aquellos que venían a la ciudad cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida y que ellos eran los que han «lavado sus túnicas». Hablé brevemente acerca de lo que significa la imagen y concluí invitando a aquellos que sentían orar conmigo a declarar una oración de arrepentimiento y aceptar la gracia de Dios.