Creer Semana 15: Rendición total

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Domingo, 1 de febrero de 2015

Dirigiéndose a todos, declaró:

—Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará.

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará

de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles.

Rendirse ***no*** es normalmente una palabra que nos gusta. Cuando se trata de nuestros héroes, admiramos a aquellos que ***nunca se rinden***, aquellos que ***siguen luchando***, aquellos que preferirían ***morir luchando*** antes que tirar la toalla. Pero ***hoy*** nos imaginamos esta idea de rendición total como algo que somos ***llamados a hacer.*** Somos llamados a hacerlo, pero ***no siempre nos sale naturalmente.*** Pero ***no te sientas mal*** por eso.

La Biblia está ***llena*** de gente que ***tardó*** en renunciar a ***sus*** planes para hacer lo que Dios les pidió.

* ***Moisés*** tenía todo tipo de excusas de por qué no podía sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto.
* ***Gedeón*** estaba seguro de que Dios había seleccionado a la persona equivocada para derrotar a los madianitas.
* ***Jeremías*** dijo que era demasiado joven para ser el profeta del Señor.
* ***Jonás*** se negó a ir a Nínive y se montó en un barco que iba en la dirección opuesta.
* ***Ester*** tenía miedo de que el rey no la recibiera y fuera sentenciada a muerte.

Yo creo que ***nosotros*** somos muy parecidos a estas personas ***antes de que rindieran*** sus vidas a los propósitos de Dios. Pero finalmente, ***todas estas personas hicieron*** lo que Dios les pidió.

Dios ***usó a Moisés para liberar a los israelitas*** de la esclavitud en Egipto.

Dios usó ***a Gedeón para derrotar*** a los madianitas.

Dios usó ***a Jeremías para avisar al pueblo*** del juicio de Dios por el pecado y darles la promesa del nuevo pacto de perdón.

Dios usó ***a Jonás para llamar al pueblo*** de Nínive al arrepentimiento.

Y Dios usó ***a Ester para salvar*** al pueblo judío.

Por lo tanto, esta es mi ***pregunta.*** ¿Qué hará Dios ***contigo y conmigo*** si rendimos nuestras vidas? ¿Qué puede hacer Dios con el ***tiempo*** que yo malgasto? ¿Qué podría hacer Dios con los ***recursos*** que despilfarramos? ¿Qué podría hacer Dios con los ***dones*** que dejamos a un lado, o no desarrollamos? ¿Qué podría hacer Dios ***contigo y conmigo*** si tuviéramos ***la fe para decir***, como dijo el profeta Isaías: «Heme aquí, envíame a mí»?

¿Estamos dispuestos a ***seguir el ejemplo*** de personas como Isaías y Gedeón, Jonás y Ester; y ***rendir nuestras vidas*** a Dios?

Aun así, nos ***atascamos*** en la palabra ***rendición.*** No se ve como algo ***positivo*** en nuestra cultura. A mí ***tampoco me gusta mucho*** rendirme. ¿Puedes ***tú*** identificarte? Tú quieres ***pensar tus propios pensamientos,*** hacer ***lo que tú quieras,*** y vivir de la forma que mejor te parezca. Rendirse ***implica vivir como alguien más dice que lo hagamos. ¿Quién*** quiere eso?

El apóstol Pablo dice que ***Dios*** quiere eso. Él lo llama ser un ***«sacrificio vivo».*** Pablo había visto sacrificios ***de sobra.*** Creció ***yendo al templo*** y viendo cómo la gente llevaba sus sacrificios de ovejas y palomas al altar. Él ***viajó a Roma*** donde vio todo tipo de sacrificios en sus templos. Pero a medida que ***empezó a conocer los caminos de Cristo,*** se dio cuenta de que ***Jesús quiere algo diferente*** de nosotros.

Pablo habla acerca de otro sacrificio aceptable en Romanos 12.1: «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios».

Según Pablo, ***la adoración no es tan sólo un evento. No es dar una hora de tu tiempo*** un domingo por la mañana. Es ***una vida sacrificada.*** Es una vida que ***se rinde a sí misma*** a los propósitos de Dios. Pablo dice que nuestra adoración se encuentra en ***presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos.*** En otras palabras, nos damos ***a nosotros mismos,*** nuestras ***vidas,*** nuestras ***decisiones,*** y nuestras ***acciones. No morimos*** en el altar. Como sacrificios vivos, ***vivimos de una forma nueva,*** rendidos a la voluntad de Dios.

Pero hay un ***problema*** con los sacrificios vivos. Todo el rato intentan escaparse y bajar del altar. 

Yo sé que ***yo sí lo hago.*** ¿Y tú? ¿Sueles ***bajar*** del altar? Yo recuerdo ***muchas*** veces que lo hice. Incluso después de prometer a Dios que le seguiría cuando tenía seis o siete años. Yo ***no me quedé*** encima del altar. Recuperé mi vida anterior. ***No dejé a Dios de lado totalmente,*** pero tampoco ***me entregué completamente*** a Dios.

***¿Y tú?*** El problema de un sacrificio vivo es que siempre está intentando escaparse y bajar del altar.

Como lo hice yo ***cuando estaba en la universidad.*** Le dije a Dios que le entregaba mi vida. ***Yo era*** suyo. Pero ***me bajé*** del altar y volví a ***planear mi vida como yo quería.*** Tuve que ser ***sacudido.*** Tuve que pasar por ***tiempos difíciles*** antes de volver a subirme al altar. Y ***sigo siendo tentado*** a bajarme. No sé tú, pero ***yo soy tentado cada día*** a bajar esa bandera blanca. Soy tentado cada día a ***reclamar mi vida*** como si fuera mía en lugar de rendirla a Dios.

Jesús sabía esto acerca de ti y de mí. Por eso les dijo a sus discípulos lo que podemos leer hoy: **«Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame».**

Somos tentados cada día a ***bajarnos*** del altar, ***dejar de lado*** la cruz, ***reclamar nuestras vidas*** para nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús nos recuerda que la rendición es una decisión diaria y una disciplina diaria. Es bastante ***difícil*** para mí pensar que pueda ***renunciar al resto de mi vida.*** Pero es ***un poco más fácil*** pensar en ***lo que puedo hacer hoy*** para rendir mi voluntad a la de Dios. Podemos aprender algo acerca de nuestros amigos que están en ***rehabilitación*** del alcohol o la adicción a las drogas. Quienes están en el programa de 12 pasos de A. Anónimos tienen un dicho: «***Día a día***». Cuando se les hace imposible imaginar una vida sin beber, ***se enfocan en el hoy. Hoy no es tan difícil.*** ¿Se te ***hace difícil*** pensar en renunciar a tu vida, a tu voluntad y a tus planes y entregárselos a Dios? ***¿Qué tal hoy? ¿Qué puedes hacer hoy*** para rendirte a ti mismo ante Dios?

Tal vez ***el mejor ejemplo*** de rendición total se nos da en la ***vida y muerte de Jesús.*** Al recibir la ***santa cena*** hoy, ***recordamos el sacrificio*** que Jesús hizo por amor por ti por mí. Y hoy, que podamos ser ***desafiados*** a considerar el sacrificio que somos llamados a hacer por amor a Él.

***¿Qué puedes hacer hoy*** para rendirte a ti mismo ante Dios?