Creer Semana 9: Mayordomía – **La ofrenda de la viuda**

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Todo lo que aparece en rojo está en las pantallas.

Con el título de este sermón estaba intentando marcar una distinción entre el «donativo» de las dos monedas y su «ofrenda» de todo lo que tenía. Creo que esa es una buena idea, pero también pienso que podía haberlo hecho mejor. La ilustración del final (una historia verídica que ocurrió la semana pasada) realmente se aplicaba, y probablemente podía haber desarrollado eso más como el tema central del sermón si hubiera pensado en ello.

El sermón de los niños estaba basado en la vieja historia que Randy contó en el video sobre la niña que se acercó hasta la canasta de la ofrenda. Yo tenía una canasta, y les enseñé a los niños mi cartera vacía; no tenía nada que poner en la ofrenda. Vacié mis bolsillos; había sólo una moneda de diez centavos. ¿Qué tal si diera mi zapato? Me lo quité y lo puse en la canasta. Por supuesto, pensaron que no era una buena idea. Yo dije: «un zapato realmente **es** algo muy bueno para darle a Dios, pero primero tengo que hacer algo». Entonces metí mi pie en el zapato, de tal forma que yo estaba de pie sobre la canasta, y hablé acerca de cómo podemos dar todo lo que somos a Dios. Esto probablemente fue más efectivo que mi sermón para ese día.

***Pensamos sobre mayordomía*** esta semana. La mayordomía ***comienza*** desde un entendimiento de que ***lo que tenemos, bueno,* primeramente**, no nos tiene a nosotros. Antes de poder avanzar hacia lo grande, ***empecemos*** con esa idea. ***No permitas que tus cosas te posean.***

Seas un cristiano ***maduro de muchos años*** con pleno entendimiento de la mayordomía o sea que ***estés de paso*** y nunca vuelvas a venir a la iglesia, eso es algo ***esencial***, no permitas que las ***cosas, el dinero, las posesiones*** te posean. No permitas que el ***deseo*** de tener cosas, dinero, posesiones, te controle. Porque seas cristiano desde hace mucho tiempo, o seas nuevo en la fe, o seas un ateo comprometido, el ***consumismo*** te llevará a la destrucción. Eso ***no es tan sólo un entendimiento cristiano***, es una ***verdad*** de la vida. No permitas que tus ***cosas*** o tu deseo de tener cosas te ***posea***. Así pues, debemos comenzar ahí.

Pero incluso después de haber llegado al punto en que ***no estamos controlados por el deseo*** de acumular, ***Dios nos llama a ir un paso más lejos***. Avanzamos a una proposición mayor, una con la que puede que peleemos un poco más, y es ***esta***. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que somos, ***no es nuestro*** para empezar.

La ***idea clave*** de este capítulo es esta: «Creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios». Esta idea clave está basada en una ***cantidad enorme*** de verdades bíblicas. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos recuerda que es Dios quien ***creó***, es Dios quien nos ***dio vida***. Es Dios quien nos dio una ***familia, relaciones, cuerpos, dones*** y ***habilidades***. Esto hace eco en nuestro ***versículo clave*** para la semana.

Salmos 24.1-2

Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella,  
    el mundo y cuantos lo habitan;   
2porque él la afirmó sobre los mares,  
    la estableció sobre los ríos.

Escucha también ***estas*** palabras de Salmos 50.10-11

10Pues míos son los animales del bosque,  
    y mío también el ganado de los cerros.  
11Conozco a las aves de las alturas;  
    todas las bestias del campo son mías.

El concepto de mayordomía nos llama a vernos como exactamente eso: ***mayordomos***. No ***propietarios*** de lo que es legítimamente nuestro, sino ***cuidadores*** de lo que está legítimamente bajo la propiedad del Dios del universo: el que ***posee el ganado*** de miles de cerros, las ***casas*** de miles de ciudades, los ***contenidos*** de mil ***portfolios*** y ***alcancías***, los ***billetes*** doblados sobre los que me siento en mi cartera. El concepto de mayordomía nos dice no sólo que Dios ***posee*** esto, sino que Dios ***nos llama a cuidar de ello***, a usar los regalos de Dios de formas sabias. Cuando recordamos que todo lo que Dios nos da ***ya*** es suyo, somos ***libres para sacrificarnos,*** libres para ***compartir***, libres para considerar ***no*** lo que esto puede ***hacer por mí***, sino qué puedo ayudar a ***Dios a hacer por el mundo.***

Y esta es la cuestión: ***no*** se trata de cuánto ***tengamos*** tú o yo, y no se trata incluso de cuánto demos tú y yo. ***El deseo de Dios no son nuestras cosas***; el deseo de Dios es que nuestro ***corazón*** esté en el lugar correcto. La ***cartera*** seguirá. Pero todo ***empieza en el corazón***. Esta idea está ilustrada para nosotros en este pasaje de Marcos 12.38-44. Jesús estaba en el templo, y se había estado quejando de los líderes religiosos que hacen todo para que otros les vean, cuando ocurrió esto:

Como parte de su enseñanza Jesús decía: —Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás.

Éstos recibirán peor castigo.

Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor.

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento».

Esta semana, si lees el capítulo 9 en tu libro Creer, verás que trata sobre la ***mayordomía***. Y antes de que pienses en lo que es mayordomía, tenemos que definir lo que ***no*** es. Mayordomía ***no*** es ***sinónimo de dar***. Mayordomía no tiene que ver con ***presupuestos***. Mayordomía no es una campaña de ***capital***. Primero y antes que nada, mayordomía es una ***creencia***; es una creencia ***acerca de Dios*** y es una creencia acerca de ***nosotros mismos*** y nuestro ***lugar*** en el mundo de Dios. Así que no voy a hablar sobre ***dar*** hoy. En el capítulo 19 hablaremos sobre dar de nuestros recursos. Pero ***hoy, mayordomía*** no tiene que ver con el dar. Tiene que ver con nuestra ***creencia*** de que el Dios que ***hizo y posee todo*** espera que hagamos nuestra parte ***cuidando*** de todo ello.

Cuando se trata de esta parte de la vida, hay un ***qué y un porqué***. Lo ***que*** hacemos con los recursos, y ***por qué*** lo hacemos. Lo que hacemos tiene que ver con ***compartir y dar***. Por qué lo hacemos es ***mayordomía***. Y aunque esta mujer hizo bien la parte del ***qué***, la parte que Jesús destaca es el ***porqué***: Jesús vio que su corazón estaba en el lugar correcto, así que nos lo señaló a nosotros.

El punto de este pasaje ***no es tanto la acción de dar de esta mujer***. Se trata de la ***ofrenda*** de la viuda. Verás, quiero separar lo que la viuda ***dio***, lo que puso en la bolsa, de lo que ella ***ofreció***. Porque esa viuda, pobre como era, ***ofreció mucho más que 2 moneditas de poco valor***. Ella lo ofreció ***todo***.

¿***Cómo*** pudo hacer eso? ¿Cómo pudo ofrecerlo todo? Creo que sé cómo. Creo que fue porque ella ***creía*** que ***estamos*** llamados a creer. No se veía como una propietaria, sino como una mayordoma: una cuidadora. Creía que esas 2 monedas ***ya le pertenecían*** a Dios. Creía que simplemente estaba llamada a ***cuidar*** de ellas. Y creía que Dios ***cuidaría*** de ella. Al dar dos moneditas, la viuda realmente estaba ***ofreciendo su corazón*** al Dios que creía que le amaba lo suficiente como para cuidar de ella.

Ella depositó dos monedas en la ofrenda. Y eran las monedas más pequeñas e insignificantes de su tiempo. Y sin embargo vemos que ***Jesús observó su ofrenda***.

***Él se dio cuenta* no *por*** lo que significaba para el templo, sino por lo que nos muestra acerca de su ***corazón***. Ella no dio porque quisiera ***impresionar*** a nadie, pues su ofrenda no impresionaría a nadie. Ella no dio, como decimos nosotros, «***hasta que duele***», pues ella ya era dolorosamente pobre. Ella no dio ***lo justo*** para aliviar su ***culpa***; ***ella dio todo lo que tenía.*** E hizo todo esto porque su ***corazón estaba con Dios***, y por lo tanto sus ofrendas (su tiempo y su tesoro) también estaban con Dios.

Y por ***eso*** la recordamos. ***No porque era poderosa***. No porque era ***generosa***. Sólo porque estaba ***consagrada***.

Ella tenía una ***fe poderosa***, lo cual se ve claramente en ***la más pequeña*** de las dádivas. ***Vemos su fe*** no porque diera mucho, sino porque dio por la ***razón correcta***. Jesús ***criticó*** a los que daban mucho, pero que daban con motivaciones incorrectas. Pero se ***llenó de gozo*** al ver alguien que daba ***no*** por obligación o para impresionar, sino ***por*** amor. Su amor le llevó a dar todo lo que tenía.

Y así al mirar a esta viuda, y verla como un ejemplo, ***no quiero que tú*** pienses que deberíamos ser como ella y ***dar dos centavos***. Tampoco quiero que pienses que deberíamos mirarla y ***dar todo*** lo que tenemos.

***Creo*** que deberíamos mirarla y llegar a la conclusión de que igual que ella, estamos ***llamados a tener una fe fuert***e.

Estamos llamados a permitir que esa fe ***influencie*** todo lo que hacemos.

Estamos llamados a ser ***mayordomos*** de lo que Dios nos ha dado. Estamos llamados a responder a cada bendición que Dios nos da ***usándola sabiamente***, siempre compartiendo y ***a veces sólo dando***.

Somos llamados a tener nuestro ***corazón en el lugar correcto.***

Dios ***no nos pide*** ***que entreguemos*** todas nuestras posesiones. ***Nos*** ***pide*** que entreguemos nuestro ***espíritu de posesividad***.

Dios ***no*** nos pide que ***entreguemos nuestras primeras necesidades***, sino que ***compartamos*** de nuestra abundancia.

Nos pide que encontremos nuestro ***mayor gozo*** en la vida ***no*** en acaparar todo lo que podamos, sino en ***cuidar de lo que Él nos compartió.***

Dios nos pide que veamos nuestros recursos como ***suyos para que nosotros los administremos*** y no como nuestros para controlarlos.

Por eso la mayordomía está aquí en nuestro ***libro Creer*** como un capítulo entero dedicado a ello. Porque la idea de la mayordomía es una ***creencia cristiana***, justo al lado de nuestra creencia en la salvación, nuestra creencia acerca de la iglesia, nuestras creencias sobre la compasión.

Somos ***llamados a creer*** que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios.

Porque Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan; porque él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos.



***Me encanta cuando nuestros niños lo entienden***. Y por eso tengo que ***enseñarles*** algo. Melissa (la coordinadora de los niños) me compartió esta fotografía. El domingo pasado, ella recibió una ***ofrenda*** de los niños abajo. Y en ella había ***esto***. ¿Pueden decirme lo que es?

No es una fotografía de George Washington, es un ratón dientudo. Y no dice «Estados Unidos de América» ni «Confiamos en Dios», sino que dice «Donde un niño puede ser niño».

Es una ***moneda*** para jugar a un juego en el restaurante para niños ***Chuck E Cheese***. Una de nuestras niñas tenía eso en su bolsillo la semana pasada, y esa niña la ***compartió.***

Ahora bien, ¿***qué*** puede hacer Dios con una moneda de Chuck E Cheese? ***No mucho***.

El Dios que posee el ganado en los cerros probablemente no quiere jugar a un juego de encestar un balón.

El que posee la tierra y todo lo que hay en ella no necesita estas monedas.

Pero ¿sabes qué? Dios no ***necesitaba*** tampoco dos moneditas de poco valor del bolso de una viuda. Pero el Dios que se ***gozó por la fe de la viuda*** se goza por ***tu fe y la mía***, y la de nuestros ***niños*** cuando lo ***hacemos bien***.

***¿Qué puede hacer Dios*** con una moneda de Chuck E Cheese? ***No mucho***. Pero ¿qué puede hacer Dios con una ***corazón*** que cree, con manos que comparten? Sólo nos lo podemos imaginar.

¿Cuál fue la ofrenda de la viuda? ***No fueron dos moneditas***. Claro, esa fue su ***dádiva*** ese día, pero lo que realmente le ***ofrecía*** a Dios, ese día y cada día, era su corazón.

¿Podremos hacerlo nosotros?