Creer Capítulo 5 Identidad en Cristo «¿Quién te crees que eres?»

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Texto en rojo indica que aparece en la pantalla del Powerpoint

*Un par de notas.*

1. *Por casualidad, hoy teníamos un bautizo (en nuestra tradición, tenemos bautismo infantil), lo cual influyó en este sermón de dos formas diferentes: primero, he preparado un sermón más corto por el tiempo que se ha tomado para el bautismo, y segundo, nuestra teología del bautismo, la cual incluye el bautismo infantil, realmente proporcionó una maravillosa lección sobre la idea de nuestra «identidad en Cristo», que es el nombre del capítulo de esta semana del libro Creer para toda la congregación.*
2. *El sermón para niños fue acerca de Zaqueo, y a continuación se llevó a cabo el bautismo; por lo tanto, invité a los niños a que se sentaron en la primera fila para que tuvieran un sitio privilegiado en el bautismo, para que pudieran ayudar a dar la bienvenida a su pequeña hermana a la familia de la iglesia. Todo salió precioso.*

Nuestro pasaje de las Escrituras esta mañana es la historia de Zaqueo, y lo leeremos en unos minutos, pero primero quiero decirte esto. Hoy celebramos un bautizo, y debo decirte que es una de mis ***cosas favoritas*** para hacer como pastor. Cuando bautizamos a un bebé, celebramos que ***aún antes*** de que lo podrá entender, aún antes de poder decir ***escuela dominical*** o ***escuela bíblica de verano***, incluso antes de poder formular las ***palabras*** «te quiero», Dios ya le ama. Emmalyn acaba de decir su primera palabra esta semana. *(He estado hablando unos minutos con sus padres, y hemos hablado acerca de que su primera palabra ha sido «mamá». Por supuesto, mamá ya la amaba incluso antes de poder decirlo, y papá la ama a pesar de que aún no ha dicho su nombre. Esta es una verdad acerca de la gracia de Dios que podemos celebrar en el bautismo.)* Esta es una ***verdad maravillosa***, y espero que la conozcas. Una de las ***mayores alegrías*** de ser parte de la Iglesia Grace son nuestros ***niños.*** Ya sea que estén aquí arriba siendo ***bautizados,*** o ***abajo*** aprendiendo o en los ***bancos llorando*** o durmiendo, nuestros niños son un ***tesoro*** en esta iglesia. Los ***votos*** bautismales que hemos compartido como congregación demuestran el ***compromiso*** que tenemos con los niños.

***Queremos que nuestros hijos sepan*** algunas cosas.

Queremos que sepan que son ***hijos de Dios.***

Queremos que sepan que son ***amados.***

Queremos que sepan que ***Dios tiene un gran plan*** para sus vidas.

Queremos que sepan sin lugar a dudas que ***tienen un lugar,*** tienen un ***propósito***, e ***importan.***

Y creo que hacemos muy buen trabajo en esto.

Pero ***a veces,*** algo ***sucede*** entre la infancia y la edad adulta. A veces, se nos ***olvidan*** todas estas grandes verdades que nos han sido enseñadas y que transmitimos a otros. A veces ***nosotros los adultos olvidamos*** que somos ***hijos de Dios.***

¿Alguna vez ***se te ha olvidado que eres amado?***

¿Alguna vez ***se te ha olvidado que Dios tiene un gran plan para tu vida?***

¿Alguna vez ***has dudado de que tienes un lugar específico*** en este mundo, que tu vida tiene un propósito, y que importas?

Algunas veces, se nos olvida.

Y la verdad es que ***muchos de nosotros llegamos a la juventud y pasamos a la edad adulta tristemente sin saber responder*** a esta pregunta: ***«¿Quién eres tú?».***

O la respondemos ***incorrectamente*.**

Yo soy mi ***trabajo.*** Eres más que eso.

Yo soy ***la novia de mi novio.*** Espero que nuestras hijas se vean a sí mismas como más que eso, y nuestros hijos también.

Soy el ***cúmulo de mi aprendizaje.*** No, tú eras algo antes de aprender nada.

Yo soy mi ***enfermedad***. No lo eres. Sin importar lo enfermo que estés, eres más que eso.

***Cómo responderías a esa pregunta*** si te preguntara ahora mismo: «¿Quién eres tú?».

Había un hombre llamado Zaqueo que realmente no sabía quién era. Su trabajo era recaudador de impuestos, lo cual en su cultura era mucho peor de lo que es en la nuestra. Él era dejado de lado, visto por encima del hombro, y obviado por sus vecinos. ¿Cómo podría un hombre como ese tener algún valor? Lucas 19.1-10 nos cuenta su historia:

Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:

—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.

Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador.» Pero Zaqueo dijo resueltamente:

—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea.

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que éste también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.

A veces se nos olvida quiénes somos. ¿Se te ha olvidado quién eres?

Tal vez ***no se te haya olvidado todo.*** Tal vez puedas ***recordar***, que cuando eras ***niño***, alguien te dijo que ***eres especial,*** o alguien te dijo que ***eres amado.*** Y te lo ***creíste.*** Pero con el paso de los años, ***la vida hizo algo.*** Crecemos, y se hace fácil convertirnos en ***menos de lo que fuimos creados para ser.***

Nos ***perdemos en un mar de extraños,*** en el que ***no somos individuos,*** sino simplemente parte de una multitud. ***La sociedad tiene su forma de deshumanizarnos.***

Nuestros ***fracasos*** pueden ***rebajar nuestra opinión*** acerca de nosotros mismos.

Por lo tanto, quiero ***preguntarte*** esto: ¿Quién te crees que eres? Porque ***sea lo que sea*** lo que pienses que eres, Dios sabe que eres ***un hijo precioso,*** al cual vale la pena ***buscar, encontrar,*** y ***morir por él.***

Aquel día sucedieron un par de cosas que le mostraron a Zaqueo que él ***era alguien;*** que era ***valioso,*** y que tenía una ***nueva identidad*** en Cristo. Primero,Jesús se fijó en él.

Segundo, Jesús le cambió.

Tercero, Jesús le reclamó para sí.

El rey del universo se fijó en Zaqueo, el olvidado, el apartado, bueno para nada, odiado, pequeño hombre, le cambió, y le reclamó para sí.

Este es el punto. Si Él lo puede hacer por un ***pequeño recaudador de impuestos*** en un árbol, ***lo puede hacer por ti. Espero que puedas ver y escuchar*** cómo Jesús se fija en ti. (Jesús se fija en ti). Zaqueo fue llamado a bajar de un árbol. Jesús te está llamando… ¿dónde estás tú? Tal vez estas ***detrás de una montaña de papeleo,*** intentando encontrar significado y propósito ***en el trabajo.*** Tal vez Jesús te llama y tú estás ***en medio de una multitud***, en la que te sientes lo contrario a especial. Tal vez Jesús te ve escondido por la vergüenza, o intentando verle por encima del muro de la tentación que parece separarte de Él. Debes saber esto: el que ***vio al pequeño Zaqueo en el árbol*** te ve ***a ti, por muy pequeño que seas,*** y el que le llamó a bajar también te llama a ti. Espero que permitas que Jesús se fije en ti. Y…

***Espero que permitas*** que Jesús te cambie. (Jesús te cambia). Sin importar lo que hayas sido o lo que hayas hecho, no estás fuera del alcance de la redención. Zaqueo fue cambiado; tú también puede serlo. Él pasó un poco de tiempo con Jesús, y dio la mitad de lo que tenía a los pobres; fue cambiado. Tal vez eso te asusta. Tal vez Jesús te pediría que dieras la mitad de todo lo que tienes a los pobres, pero tal vez hay otros cambios que Él te está llamando a hacer. ¿Cómo puede estar pidiéndote Jesús que cambies? Espero que permitas que Jesús se fije en ti, y espero que permitas que Jesús te cambie. Y…

***Espero que permitas*** que Jesús te reclame para sí. (Jesús te reclama para sí). Delante de todas esas personas que rechazaron a Zaqueo, Jesús ***proclamó que la salvación había llegado*** a su casa, y que este pequeño recaudador de impuestos era ***hijo de Abraham***; en otras palabras, era ***parte de la familia.*** En otras palabras, tenía una nueva identidad como miembro de la familia de Dios. ***Y tú también puedes.***

Espero que permitas que Jesús se fije en ti, te cambie, y te reclame para sí.

Estas son ***buenas noticias.*** De la misma forma en que Dios te ve y sabe perfectamente quién eres, Dios ***también sabe lo que puedes llegar a ser,*** y también quién ***deberías*** ser. El que te hizo y te conoce tiene una ***razón*** por la cual estás aquí, y tiene un lugar para ti en la familia de Dios.

No hay ***mejor ilustración*** para esto que lo que ***hicimos*** esta mañana. Han visto cómo ha sido ***bautizada Emmalyn***, y han ***sonreído*** y le han dado la ***bienvenida*** a la familia de la iglesia, y han pensado que era genial. Pero ***no pierdan de vista*** el significado de todo eso. ***No hacemos eso*** para ser adorables. En su bautismo, hemos ***reconocido que Dios le ama*** y que ella es hija de Dios. Y eso ***no es menos importante*** que lo que quiero que sepas para ***tu propia vida*** hoy. ***Dondequiera***  que hayas estado, ***sea lo que sea*** lo que pienses de ti mismo, el Dios que ***nos da la bienvenida con el bautismo*** e incluso ***nos llama a bajar de los árboles*** nos llama a ti y a mí que estamos tras montañas de papeleo, aislados, en medio de una multitud, en medio del dolor, en medio de nuestro pecado, nuestra vergüenza, y tiene un lugar para ti y para mí.

***¿Quién te crees que eres?*** Yo ***sé*** que eres un hijo de Dios, y yo también lo soy. Que no se nos olvide eso, y vivamos como hijos del único Dios verdadero.