Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Creer Capítulo 30, Humildad

No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. FILIPENSES 2.3–4

Hace unos 25 años estaba comenzando mi ***primer verano como socorrista jefe*** en Camp Allegheny. Tenía 19 años, tenía el ***trabajo mejor pagado*** de todo el equipo del verano, tenía una ***bonita novia*** en la universidad. ***Todo*** iba muy bien. El mundo era mi ostra, y lo sabía. Estaba a punto de pasar el verano en mi ***lugar favorito*** con algunos de mis ***mejores amigos***. Y como hacen los mejores amigos, teníamos ***apodos*** entre nosotros. Tras unas semanas, algunos de mis amigos comenzaron a llamarme ***Sr. Perfecto***. Pensaba que era ***apropiado***. Todo me iba muy bien. Pero no tardé mucho en poder ver a través de la ***niebla de la vanidad*** y darme cuenta de lo que mis amigos ***realmente*** me estaban diciendo. Un poco de sarcasmo puede ir muy lejos para restaurar la humildad. Mis amigos me amaban lo suficiente como para ***destacar un poco de arrogancia y restaurar*** un poco de humildad.

***Nunca es divertido*** que te fuercen la humildad. Es mucho mejor ***comenzar humilde***, y ***mantenerse*** humilde. Así que antes de que ***tus*** amigos encuentren un apodo sarcástico para ti, vamos a pensar en lo que significa tener un ***sentimiento sano de humildad***.

Llegamos al ***final*** de nuestra Campaña Creer. ¿Quién aquí ha ***leído todos los capítulos?***

Eso es muy ***humilde*** de su parte si pueden levantar sus manos y presumir así. Y eso nos lleva a la última de las ***diez virtudes*** que hemos estado leyendo, y estudiando, y hablando durante los últimos diez capítulos de Creer: ***humildad***. La humildad es una de esas cosas que pueden ***resultar un tanto difíciles de señalar***. Es más fácil ***saberlo cuando lo vemos*** que ***describir*** sólo lo que es. Quizá es un poco más fácil decir lo que ***no*** es la humildad.

En la temporada de 2015 del programa La Voz, un participante estaba recibiendo su coaching de primera mano de las estrellas de la música Pharrell y Lionel Richie. El joven sabía cantar, pero el problema es que quería que todos lo supieran. Hizo el comentario de que «**no hay ninguna canción que no pueda cantar**».

Sus coaches se miraron entre sí. Después, Lionel Richie, ganador de cuatro premios Grammy y que ha vendido más de 100 millones de discos en una carrera que se remonta a cuando yo era joven e incluso más atrás, cuando él estaba con los Commodores, le dijo: «Si eres realmente bueno, ellos te lo dirán. Nunca se lo digas tú a ellos». (Gracias a **Rick Brown ChristBridge Fellowship Tomball, Texas)**

Hay que decir a su favor que después de su lapso en la televisión nacional, el joven participante se dio cuenta de que tenía que alcanzar un nivel de humildad en el proceso. Si eres realmente bueno, ellos te lo dirán. Nunca se lo digas tú a ellos. Eso es aplicable a ***cantantes y predicadores, a soldadores y maquinistas y contables.*** No le digas a la gente lo bueno que eres. Si eres así de bueno, ellos te lo dirán.

La humildad es un rasgo difícil de encontrar. Quieres confiar en tus capacidades pero sin parecer arrogante. Si ***sabes*** que eres humilde, ¿lo eres? Y si ***alguien te preguntara*** si eres humilde y dijeras: «Sí», ¿no te pondría eso en la posición de estar ***orgulloso*** de ser humilde? ***Espero inculcar en ti un sentimiento de humildad***, y sé que debería, pero ¿qué sucede cuando ***me enorgullezco de mi humildad***? Como dice la vieja canción: «***Oh Señor es difícil*** ser humilde cuando eres perfecto en todos los aspectos». Bueno, quizá no seamos perfectos en ***todos los aspectos,*** pero somos ***buenas personas***; y a veces lo sabemos. Y es muy fácil permitir que el orgullo supere a la humildad.

Esto de la humildad es difícil.

Y a la vez, la humildad es una ***característica de los que siguen a Jesús.*** Los versículos clave de esta semana en nuestros libros Creer son los que acabamos de leer. ¿Dirían esto conmigo? No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.

¿Por qué razón íbamos a querer hacer eso? Todo lo relativo a nuestra naturaleza humana nos dice que nos ocupemos de nosotros mismos, que busquemos lo nuestro, que nos pongamos primero, que todos sepan lo buenos que somos. Y a la vez, encontramos en la Biblia que Dios quiere que hagamos justo lo contrario. Esto no es tarea fácil. Pero descubrimos esta semana que eso es ***lo correcto***.

Y ***¿cómo*** sabemos que es lo correcto? Porque es lo que ***hizo Jesús***, y es también lo que ***enseñó***.

Uno de los pasajes que leímos esta semana era de la ***última cena***. Jesús estaba reunido con sus discípulos para ***una última comida*** la noche que sabía que sería ***arrestado***, juzgado y sentenciado a muerte. Estos discípulos ***lo habían dejado todo*** por Él. Ellos ***admiraban a*** Jesús. Para ellos, Jesús era más ***valioso que cualquier cosa***. Le ***seguirían*** a cualquier lado. Para ellos, Él era la ***persona más grande*** que jamás había conocido el mundo, y ellos eran sus ***siervos***.

¿Y qué ***hizo*** Jesús? Se levantó de la mesa, y se ***arrodilló*** delante de cada uno de ellos, y asió con sus manos sus ***pies sucios*** y ***los lavó***. ¿Por qué? ***Esto*** es lo que dijo: «Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». ¿Por qué hizo eso? Para ***mostrarnos la forma en que tenemos que relacionarnos*** con los demás.

***No es la naturaleza humana normal***. Pero sabes, ***no estamos aquí*** para aprender a convertirnos en seres humanos ***normales***. Estamos aquí para aprender a ser ***más como Jesús***. ¿Es eso lo que tú quieres? Eso es lo que yo quiero.

Dios sabe que aún me queda mucho, pero tengo el ***mapa*** (*Biblia*) aquí mismo. Y una cosa que tenemos que hacer si queremos ser más como Jesús es ser un ***pueblo humilde*** que está atento a las necesidades de otros.

Entonces ¿por qué escoger la humildad? ***Primero, porque Jesús nos lo dijo***, y nos ***mostró*** que la humildad es ***su manera***.

***Y segundo,*** ¡porque es ***bueno para nosotros!*** ¿Sabías que la humildad es buena para ti? Hay mucha enseñanza en la Palabra de Dios que nos dice que la ***humildad trae su recompensa a largo plazo***. Ahora, sé que esto es contrario a la naturaleza humana. Naturalmente pensamos que tenemos que hacer saber a otros lo ***buenos*** que somos, lo ***inteligentes*** que somos, y lo ***exitosos*** que somos. Pero mira ***estos versículos***:

El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos.

Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría.

Después está este: y hay en verdad una buena historia acerca de este versículo, acerca de dos patos y una rana. En cierto estanque, había dos patos y una rana que eran vecinos y los mejores amigos. Jugaban juntos todo el día durante la estación veraniega.

Pero al llegar el frío y secarse el agua, los patos se dieron cuenta de que debían mudarse. Esto sería fácil para ellos, pero ¿qué pasaría con su amiga la rana?

Finalmente decidieron qué hacer. La rana recogería toda su ropa de invierno en dos maletas y las sostendría con sus manitas. Después los patos tomarían un palo en sus picos y lo sostendrían entre los dos, así la rana se podría colgar del palo con su boca y ellos volarían con ella hasta otro estanque. Y así lo hicieron.

Pero entonces, un granjero miró hacia arriba y le dijo a su esposa: «¡Qué gran idea! Esos patos deben de ser muy buenos amigos de la rana, y la están alejando del invierno dirigiéndose hacia el sur. ¡Es un plan perfecto! Me pregunto quién lo habrá ideado».

De manera orgullosa, la rana abrió su boca, y dijo: «¡Fui yo!». Eso es ilustrativo: Proverbios 16.18 Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería el fracaso. (**Gracias a Tim Rolen, New Hope Community Church, Clovis, California**)

Quizá la humildad no sea algo que nos llegue de forma natural, pero si creemos en la sabiduría de estas palabras, vemos que en verdad es bueno para nosotros.

Por lo tanto, quiero pedirte que hagas algo esta semana: ***sé consciente de la humildad***.

***¿Cómo*** podemos hacerlo?

Primero, tienes que saber que ***no significa que tengas que pisotearte***. C.S. ***Lewis*** definió la humildad de esta forma: «La verdadera humildad no es pensar peor de ti mismo; es pensar menos en ti». ***No tienes que pensar que eres menos***. La humildad ***no significa una falta de autoestima***. No significa que ***no tengas valía***. Significa que tienes ***un sentimiento tal*** de valía que ***no te molesta*** poner a otros primero.

Todos conocemos a ***alguien que tiene que pisotear*** a los demás. Alguien que ***no puede evitar alabarse hablando mal*** de otras personas. Quizá conozcas a alguien ***así en el trabajo***, que enseguida señala tus faltas como una forma de llamar la atención hacia sí mismo. O quizá a ***uno de tus hijos*** le gusta destacar las ***faltas y errores*** de un hermano. ¿***Te gusta estar cerca de alguien así***? Y qué tal ***esta***: ¿***alguien piensa así de ti***? Espero que no.

No somos llamados a pisotear a otros, sino a ***levantarlos***. Eso es lo que hace la ***humildad.*** ***Probablemente todos conocemos a alguien*** así. ¿Puedes ***ver*** a esa persona en tu vida ahora mismo? ¿Alguien que es ***inteligente*** y ***confiado*** y ***exitoso*** y tiene todas las razones para ***alardear*** si quiere… ***pero no lo hace***? ¿Y ***en lugar*** de hablar de él mismo, ***te levanta*** a ti? Eso es humildad. ¿Acaso no te gusta estar cerca de alguien así? Esta es la pregunta para ti. ¿Hay ***alguien que te esté viendo a ti así ahora mismo***?

Humildad significa que tienes que poner a los demás primero. ¿Te suena familiar? El concepto estaba en nuestro versículo esta mañana:con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.

¿Por qué lo hacemos?

Porque Jesús nos lo dijo

Porque Jesús lo hizo.

Porque queremos ser como Jesús.

***Sé que no es normal***. No es natural. Pero es ***cristiano***. Y no sé tú, pero yo quiero ser como Jesús. La humildad no se encuentra entre los frutos del Espíritu, pero podemos ponerla en la misma categoría como un atributo que Dios claramente desea ver en nuestra vida. ¿Recuerdas la ***definición*** que hemos estado usando para los frutos del Espíritu? Son los ***atributos que Dios nos dará cuando nos entreguemos a Dios***.

Así, ¿***cómo*** puedes crecer en humildad? ***Crece en tu caminar con Dios.***

¿Puedes hacerlo ***este verano***? Voy a usar este verano para ***desafiarme tanto a mí mismo como a ti*** a ser ***intencionales en cuanto a nuestro crecimiento*** en nuestro caminar con Dios. Me vas a oír decir esto muchas veces durante los próximos meses. Mi ***hierba*** está creciendo. Mis ***pimientos*** están creciendo. Las ***flores*** del frente que plantaron nuestros voluntarios esta semana están creciendo. ***Yo*** también quiero crecer este verano. Y quiero que ***tú*** también crezcas. Crezcamos juntos este verano.

Y esta semana, comencemos pidiéndole a Dios que nos ayude con la humildad.

Este año pasado, hemos recorrido este libro de Creer. Leímos y hablamos acerca de diez ***creencias*** básicas que estamos llamados a compartir como cristianos, cosas como la ***Biblia, salvación, mayordomía***. Los capítulos del 11 al 20 nos llevaron por diez actividades importantes que somos llamados a vivir, cosas como estudiar la Biblia y ***compartir nuestro tiempo y nuestros talento***s. Y estos diez últimos capítulos nos han enseñado acerca de los ***atributos personales*** que Dios hará crecer en nosotros como el fruto del Espíritu cuando caminamos con Dios. Cosas como ***paz, gozo y humildad***. Hemos terminado con los treinta capítulos de Creer.

Pero ***no hemos terminado de pensar, actuar y ser*** más como Jesús. Sigamos viviendo nuestro discipulado, para que Dios pueda continuar obrando en nosotros y formándonos para ser el pueblo que Dios nos llama a ser.

Dios nos da mucho. Y a cambio, Dios nos pide que crezcamos. No podemos hacerlo todo a la vez. Pero tenemos que empezar por algún sitio. Esta semana, comencemos con la humildad. Al empezar esta nueva semana y este nuevo verano, ¿podrías ser consciente del llamado de Dios a ser humildes? Terminemos nuestro tiempo juntos recordándonos este llamado que encontramos en nuestros versículos clave esta semana: No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.