Creer. Semana 7: Humanidad – **Cada uno, en todo lugar**

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Todo lo que está en rojo está en las pantallas. Gracias a Rick Brown, tomé prestados dos párrafos de su sermón.

Romanos 3.9-18

9¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¡De ninguna manera! Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. **10**Así está escrito:

«No hay un solo justo, ni siquiera uno;  
**11**    no hay nadie que entienda,  
    nadie que busque a Dios.  
**12**Todos se han descarriado,  
    a una se han corrompido.  
No hay nadie que haga lo bueno;  
    ¡no hay uno solo!»  
**13**«Su garganta es un sepulcro abierto;  
    con su lengua profieren engaños.»  
«¡Veneno de víbora hay en sus labios!»  
**14**    «Llena está su boca de maldiciones y de amargura.»  
**15**«Veloces son sus pies para ir a derramar sangre;  
**16**    dejan ruina y miseria en sus caminos,  
**17**y no conocen la senda de la paz.»  
**18**    «No hay temor de Dios delante de sus ojos.»

Vaya. Si viniste a la iglesia esta mañana para sentirte bien, podrías estar comenzando a pensar en pedir que te devuelvan tu ofrenda. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Como Pablo escribe en otro lugar en el libro de Romanos: «pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios».

Ese es nuestro punto de comienzo esta mañana. Cuando pensamos en la idea de la ***humanidad***, estamos pensando en ***quiénes somos*** en este universo que Dios creó, pensamos sobre el ***problema*** que tenemos, y cómo este problema podría ser ***resuelto***.

El ***problema*** puede resumirse en una palabra: ***pecado***. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Todos. Cada uno. En todo lugar.

Ahora bien, ya lo sé, **tu** pecado no es tan malo, ¿cierto? Hay ***muchas personas*** que son mucho ***peores***, ¿correcto? A veces somos tentados a ***categorizar*** nuestro pecado. Generalmente formamos categorías que aseguran que ***nuestro pecado*** no es tan malo como el de ***los demás***. Pero lo que ***necesitamos*** ver ***no*** es lo malo que es mi pecado o lo malo que es el pecado que aparece en los periódicos, sino sólo el hecho de que ***tú y yo nacemos por naturaleza*** pecadores.

***Ese*** es nuestro problema. Y lo que hace que el problema sea aún pero es que no hay ***realmente nada*** que podamos hacer al respecto. Por mucho que intentemos ***comportarnos, ser buenos, no hacer daño***, si soy sincero conmigo mismo, ***sigo pecando y estoy privado*** de la gloria de Dios. ¿Y tú?

De todos modos, ¿qué es el pecado?

«Pecado» viene de la palabra griega *hamartia*. Significa «*errar* el blanco». Esta definición implica que sabemos qué hacer, que a veces incluso ***intentamos hacer lo bueno***, pero que ***no podemos evitar*** pecar. Por buenos que seamos, por mucho que lo intentemos, por elevadas que pudieran ser nuestras intenciones, erramos el blanco. Incluso cuando ***apuntamos*** a la bondad, vemos que nos desviamos de nuestra diana.

¿Recuerdas a ***nuestros*** ancestros Adán y Eva? Su historia es la historia de la ***humanidad***. «Adán» significa «humanidad». Su historia es nuestra historia. Y la de él es una historia de ***confiar en el yo por encima de confiar en Dios***. Dios había dicho a los seres humanos que ***no comieran de un fruto*** en el jardín. Si lo hacían, ***morirían***. Leemos la historia y nos preguntamos por qué tuvieron que probar ese fruto cuando tenían un jardín entero lleno de otras opciones. A veces queremos culparlo a él por situarnos en el pecado, pero no podemos culparlo a él más de lo que podemos culparnos a nosotros mismos. Claro, su pecado fue el primero.

Pero ¿***no hacemos nosotros lo mismo***? ¿Cuántas ***veces he pecado yo cuando sabía lo que tenía que hacer***?

Voy a hacerte sentir ***un poco incómodo*** aquí por un momento. Quiero que pienses un minuto en ***un pecado del que sabes que tú has sido responsable*** recientemente. (Levanta tu mano cuando estés dispuesto a compartirlo; ¡no, no, de verdad!). ¿Dónde ***erraste el blanco***? Incluso cuando sabemos qué hacer, una y otra vez ***cruzamos la línea*** que separa el bien del mal, al santo del pecador, la culpabilidad de la gloria.

La mala noticia es que no hay ***nada que podamos hacer*** para salir de esta situación. Es como estar sentado con un ***problema económico*** con otros que se están hundiendo en la deuda como tú. Todos saben cómo llegaron hasta ahí pero ninguno tiene la capacidad de sacar al otro.

O es como si yo estuviera en ***una barca llena de personas que no saben nadar*** y se volcara, y tocos cayéramos al agua. ***Todos*** tendríamos ***el mismo*** problema, todos sabríamos cómo llegamos allí, pero ninguno ***podría hacer nada*** por sí mismo ni nadie podría ayudar a otro.

Si no supiéramos qué hacer, ***pensaríamos que teníamos un problema sin solución***.

La buena noticia es que hay una solución. ***Dios*** tiene una solución. Pablo termina su idea que vimos hace un momento con estas palabras: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre (Romanos 3.23-25).

Pablo también nos dice en este conocido pasaje que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Nos merecemos la muerte. Nos llegará. Todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte.  
Pero hay buenas noticias. Hay una solución a nuestro problema. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Hay una solución, y se llama gracia. Gracia es una sencilla palabra que resume una gran idea, una de las más grandes ideas en la historia de cada uno, en todas partes. La vieja definición de gracia de los seminarios es: el favor inmerecido de Dios. Pero hagámoslo un poco más sencillo. Gracia ***sencillamente*** significa que Dios nos ama cuando no lo merecemos. Como dicen ***los cantos***, eso es increíble gracia, gracia mayor que nuestro pecado.

¿Cómo ***se ve*** ese tipo de gracia? Bueno, se nos da una excelente ***lección*** sobre la gracia de Dios en nuestro capítulo esta semana, en las lecturas del libro de ***Oseas***. No creo que yo haya predicado nunca de ***Oseas***, pero esto es ***demasiado bueno*** para pasarlo por alto. Si leíste el capítulo, sabes dónde se dirige esto, y si no lo leíste, escucha, pues esta es ***la comedia de situación para mayores de 13*** del Antiguo Testamento. Pero hay una razón para que sea para mayores de 13: Dios está estableciendo aquí un punto muy importante que no quiere que nos perdamos. ***Escucha el tipo de amor*** que Dios tiene por nosotros, incluso cuando erramos el blanco y cruzamos la línea.

La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: «Ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. ¡Se ha apartado del Señor!» **3**Oseas fue y tomó por esposa a Gómer, hija de Diblayin, la cual concibió y le dio a luz un hijo.

Bien, hay una ***razón*** por la que esta no es una escritura muy conocida. Que es un poco incómoda para un domingo en la mañana. Pero está ***en la Biblia por una razón***. El pueblo de Oseas era ***amado*** por Dios, y habían decidido apartarse. Y lo mismo es cierto para ***cada uno, en todo lugar***. Dios nos ***creó*** y nos ***ama***, y nosotros ***seguimos pecando***. Pero la buena noticia es la ***gracia***, y se muestra a medida que continúa la historia de Oseas:

Me habló una vez más el Señor, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen.»

Ahora bien, sé lo que estás pensando. Estás pensando: Oh, no, ***no las tortas sagradas de pasas***». Pero hay una ***razón*** para que eso se mencione. Las tortas sagradas de pasas no eran sólo aperitivos. Hay algo más aquí. Esas tortas de pasas eran parte de la adoración a un dios ajeno. El hecho de que a los israelitas les gustaran significa que estaban adorando a dioses falsos. Su pecado es análogo al de Gómer, quien ***había dejado totalmente*** sus viejos caminos y estaba perdida para su esposo. Pero Dios le dijo a Oseas que ***la recibiera de nuevo***. Y lo que Dios está diciendo es que ***Dios nos recibirá de nuevo***, incluso cuando hayamos amado las cosas que están más alejadas de Dios.

2Compré entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada, **3**y le dije: «Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. ¡Ni yo te voy a tocar!» (3.1-3)

El hecho de que Oseas la compró otra vez ***no significa*** que él vea a su esposa como una posesión; muestra que ella no sólo le abandonó por otro, sino que le abandonó por alguien que la veía sólo ***como un objeto para poseer y vender*** según su propio deseo. Ella dejó a Oseas por alguien que ***ni siquiera*** ***la amaba***. Y Oseas hizo el ***sacrificio*** de comprarla y recibirla otra vez y amarla.

¿Puedes ***imaginar amar*** así? ***Perdonar*** así. No merecido. No ganado. Eso es ***gracia***. Y así es como Dios nos ve a ti y a mí. Dios ***no ignora*** el hecho de que pecamos. Dios ***no lo pasa por alto***. Nuestro pecado ***rompe*** el corazón de Dios; ***no fuimos creados*** para el pecado y la muerte, fuimos creado para la ***vida*** y la comunión. Pero ***todos nosotros, en todo lugar*** pecamos. Es parte de la condición humana. Dios no pasa por alto nuestro pecado. ***No podemos ocultarlo***. Pero Dios nos ama ***lo suficiente para buscarnos***.

Cuando Gómer se había ***ido*** y estaba ***haciendo lo mismo*** que indicaba que ***ya no era*** la esposa de Oseas, cuando ***su rebelión y su falta de respeto*** por su esposo estaban en su ***peor*** momento, Dios le dijo a Oseas que la ***recibiera***. ¿Y por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Oseas supiera que como Oseas amó, perdonó y restauró a su esposa perdida, ***así*** es como Dios ***amaría, perdonaría y restauraría al pueblo perdido de Dios***.

Al igual que ***Oseas*** fue y rescató a su esposa, la llevó a casa y la amó, Dios ***nos sigue hasta las mismas puertas del infierno con un amor que no nos soltará.***

Y esta gracia que Dios ofrece se muestra ***con la gran esperanza de que todos*** podrían recibirla. En nuestro capítulo esta semana había un pasaje con versículo tras versículo que nos dicen que Dios ama ***a cada uno, en todo lugar***. Lo cual significa que Dios ***incluso te ama a ti***.

Y también significa que aquel que consideramos ***más indigno***, quien pensamos que es ***el peor de los pecadores***, el ***último*** que esperaríamos que apareciera aquí un domingo: Dios ***ama también a esa persona***.

Recordemos algunos de esos versículos. Y mientras los leo, ¿quieren decir en voz alta la palabra subrayada cuando lleguemos a ella?

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. Juan 3.16

Ciertamente les aseguro que **el que** oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5.24

Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. **El que** a mí viene nunca pasará hambre, y **el que** en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6.35

(Diapositiva en blanco)

Tres palabras de estos pasajes que me hablan sobre gracia..

Todo… el que cree.

El que… oye.

El que… a mí viene.

¿Sabes lo que eso me dice sobre la gracia? El amor de Dios es para cada uno, en todo lugar.

Por lo tanto, cuando pensamos en la ***humanidad*** esta mañana, vemos ***tres cosas***. Primero, tenemos un problema. ***Pecamos***. Estamos privados de la gloria de Dios. Segundo, vemos que ***Dios tiene una solución***. Gracia, perdón, vida.

Y tercero, el Dios que tiene suficiente gracia para amarnos incluso a ti y a mí ***quiere que tengamos la gracia de ver a los demás como Él los ve***.

***Cada uno, en todo lugar, ha pecado***. Cada uno, en todo lugar, ***es amado*** por el Dios que ofrece vida. Cada uno, en todo lugar es ***tu prójimo y el mío***, personas que ***necesitan nuestro amor*** tanto como nosotros necesitamos ***el amor de Dios***.

¿***Cómo*** puede ser todo esto? Solamente debido a una cosa: ***gracia***.

Gracia suficiente para ti, y para mí, y para cada uno, en todo lugar.

Gracias sean dadas a Dios, el dador de toda gracia, incluso gracia suficiente para ti y para mí.