CREER Semana 16: Comunidad bíblica

Eric Raygor

Grace United Methodist Church

Somerset, PA

Domingo, 8 de febrero de 2015

Vi a un hombre solitario;  
    sin hijos ni hermanos,   
y nunca dejaba de afanarse;  
    ¡jamás le parecían demasiadas sus riquezas!.  
«¿Para quién trabajo tanto, y me abstengo de las cosas buenas?», se preguntó.

¡También esto es absurdo, y una penosa tarea!

Más valen dos que uno,  
    porque obtiene más fruto de su esfuerzo:  
Si caen,  
    el uno levanta al otro.  
¡Ay del que cae  
    y no tiene quien lo levante!  
Si dos se acuestan juntos,  
    entrarán en calor;  
    uno solo ¿cómo va a calentarse?  
Uno solo puede ser vencido,  
    pero dos pueden resistir.  
¡La cuerda de tres hilos  
    no se rompe fácilmente!

Si leíste el ***capítulo 16*** de Creer esta semana, leíste ***muchas escrituras*** sobre esta idea de comunidad. Leíste que todo al principio, por ***buena*** que fuera la creación, ***no estaba completo*** hasta que la primera persona llegó a tener ***compañía***. Leíste cómo el pueblo, en ***tiempos de Nehemías*** trabajaba unido para reconstruir su ciudad. Leíste acerca de ***la iglesia primitiva*** y cómo se apoyaban unos a otros y hacían grandes cosas. Hoy día, cuando pensamos en la comunidad bíblica pensamos en la ***Iglesia***. Esto nos lleva a preguntarnos....

***¿Qué*** es la Iglesia? ***Cantamos*** yo soy iglesia, tú eres iglesia, ***todos juntos somos iglesia.*** Es probablemente un buen lugar por dónde podemos empezar. ***Sí***, juntos somos iglesia. ¿***Qué es la Iglesia*** entonces?

Podríamos definirla de ***muchas maneras.*** Empecemos por lo que la Iglesia ***no*** es. Y podemos volver a citar el ***himno*** que acabamos de cantar. La iglesia ***no es un edificio***. La iglesia no es ***un campanario***. La Iglesia ***es*** gente. Pero es más que eso, la Iglesia es una ***comunidad de personas que tienen algo en común***. La Iglesia es una comunidad de personas que ***creen***. Creo que podemos ir ***un paso más allá***. Podemos ***creer solos.*** Pero cuando somos ***iglesia***, ***reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros***. Encontré la siguiente definición de iglesia: La Iglesia es una ***comunidad de personas que quieren ser más como Cristo***. No sé tú, pero ***esto es lo que yo quiero***. Y sé que ***solo*** no lo puedo hacerlo muy bien. Pero sé también que lo haré ***mejor contigo.*** Todos sabemos lo que significa ponerse ***metas personales*** y no alcanzarlas. Es difícil hacerlo solo. Es la razón por la que tanta gente no consigue cumplir sus ***propósitos*** de Año Nuevo. A todos nos cuesta ser fieles a los mandamientos de Dios y ser fieles al Señor. ***Tendemos a hacer juntos*** aquello que no conseguimos hacer solos. Por eso es tan ***importante*** tener ***familiares y amigos*** que nos ***alienten*** en nuestra fe, que nos ***recuerden*** que Dios nos sigue amando cuando fallamos, que nos ***recogen*** allí dónde estamos y nos motivan para volver a intentarlo.

***Yo lo necesito***. ¿Harías estas ***tres*** cosas por mí? ¿Me ***alentarás*** en mi fe? ¿Me ***recordarás*** que Dios me ama aunque haya fallado? ¿Me ***recogerás*** y me ***motivarás*** para volver a intentarlo? Yo lo necesito. ***Necesito a la Iglesia***. Te necesito. Y si eres sincero***, tú también lo necesitas.***

***Las Escrituras dicen con claridad*** que los creyentes están ***llamados a vivir su fe juntos***. Génesis nos dice que ***Adán necesitaba a Eva***. Los Evangelios muestran la comunión ***de Jesús con sus discípulos***. El libro de los ***Hechos*** muestra que en la iglesia primitiva, ***los creyentes compartían, ofrendaban y servían todos juntos***. A lo largo de los ***últimos*** ***2.000*** años se ha visto a la ***Iglesia en todo el mundo*** llevar a cabo grandes cosas en nombre de Dios.

***¿Qué es la Iglesia?*** Juntos somos la Iglesia. Pero tengo otra pregunta para ti: ¿Por qué existe la Iglesia? ¿***Por qué*** estar en comunidad?¿Por qué ***quiere Dios que estemos juntos***? Si lees el capítulo 16 de Creer esta semana, encontrarás muchas buenas bases bíblicas que ***no sólo*** nos dicen ***que*** Dios quiere que estemos juntos, sino también ***por qué*** Dios quiere que estemos juntos. Y se resumen en tres aplicaciones clave para esta semana. ¿Por qué tenemos comunión los unos con los otros? Encontramos tres razones:

Tenemos comunión con otros creyentes para mantener fuerte nuestra relación con Dios.

Tenemos comunión con otros creyentes para mantener fuertes nuestras relaciones con los demás.

Tenemos comunión con otros creyentes para cumplir la voluntad de Dios en la tierra.

Tomemos un par de minutos para reflexionar en estos tres «porqués»:

Primero:

***Tenemos comunión con otros creyentes para mantener fuerte nuestra relación con Dios.***

La comunidad bíblica, antes que nada, fortalecerá nuestra ***conexión vertical***, nuestra relación con Dios. Nada nos hará más responsables y nos animará más a seguir a Jesús como ***ver a otros seguirle***. Les he contado esta historia antes, pero ilustra tan bien este aspecto que la vuelvo a contar: Los primeros convertidos al cristianismo en África eran personas serias y constantes en tomar tiempo a solas con Dios. Se dice que cada uno tenía un ***pequeño rincón*** entre los matorrales donde derramar su corazón a Dios. Con el tiempo, los ***senderos hacia esos lugares quedaban bien marcados***. Resultaba que si uno de estos creyentes empezaba a descuidar la oración, los demás se ***daban cuenta*** rápidamente. Recordarían cariñosamente al hermano negligente: ***«Hermano, la hierba de tu sendero está muy crecida»***.

Algunos de ustedes saben que regularmente me encuentro con otros pastores de la localidad para ***comer***. Es un buen tiempo para el compañerismo, aunque es ***más*** que eso. Usamos ese tiempo para ***rendir cuentas el uno al otro***. Hablamos de nuestro ***tiempo devocional y de oración***. Si alguno ***flaquea*** en esta área, le ***animamos***. ***Tenemos comunión con otros creyentes para fortalecer nuestra relación con Dios.*** Esto también es parte de lo que hacemos ***aquí***. En nuestra ***adoración***, en nuestro ***estudio bíblico***, incluso en los ***ensayos del coro***. El tiempo que pasamos juntos ***mantiene fuerte nuestra relación con Dios***.

En segundo lugar; ***tenemos comunión con otros creyentes para mantener fuertes nuestras relaciones con los demás.***

En la comunidad bíblica, ***edificamos y fortalecemos*** ***relaciones*** con otros. Otros creyentes pueden ayudarnos a fortalecer nuestros lazos con los ***que están*** ***dentro de la iglesia y fuera de la iglesia***. Podemos animarnos y edificarnos mutuamente dentro del Cuerpo mientras oramos por aquellos que todavía no conocen a Cristo y somos desafiados para ***alcanzarlos***.

Otra cosa que quiero contar en cuanto a mis ***almuerzos*** con los pastores. Todos ***compartimos*** algo cuando nos estamos ***rindiendo cuentas***. Ahora bien, no voy a entrar en temas confidenciales, pero creo que puedo decir que ***todos los que estamos casados*** queremos que los demás ***oren por nuestra relación.*** Cuando nos reunimos, ***nos ayudamos mutuamente para fortalecer*** nuestras relaciones con los demás al mismo tiempo que ***construimos relaciones unos con otros.*** Gracias a nuestra ***comunidad***, hemos llegado a ***conocernos*** y a ***cuidarnos***. Y siempre recordaré el día del funeral de mi madre; allí estaban sentados en el mismo banco los tres pastores de las Iglesias Unidas Metodistas de nuestra localidad.

Veo esto ***aquí*** también. Déjame darte sólo un ***pequeño ejemplo***. Me conmueve ver como ***nuestros niños se hacen amigos*** unos con otros. Estos ***pequeños,*** que salen al frente para el tiempo de los niños, y bajan luego a la escuela dominical, están ***construyendo amistades***. Están ***construyendo relaciones que no tendrían si no fuera por la iglesia***. Es muy posible que estas relaciones duren toda una vida. Mis ***amigos más antiguos*** son aquellos con quienes he crecido en la iglesia. Es gente que ***sigue siendo parte*** de mi vida. Y ***mi vida es mejor*** por ellos. ***Tenemos comunión con otros creyentes para mantener fuertes nuestras relaciones con los demás.***

Y en tercer lugar, ***tenemos comunión con otros creyentes para cumplir la voluntad de Dios en la tierra.***

Una de las ***cosas increíbles*** para nosotros es que ***tú y yo podamos ser parte de la obra de Dios***.

***Puedes*** hacer algo, o mucho, para extender el Reino de Dios. ***Por ti mismo*** puedes expresarte con palabras de gracia, puedes ***compartir con generosidad***, puedes ***brindar ayuda y esperanza*** a tus vecinos, y ***yo puedo hacer lo mismo;*** pero ***juntos*** podemos hacer mucho más.

Si tuvieras que ***rescatar a una persona que se ha caído de un escollo empinado*** preferirías estar ***atado al mayor número posible de personas en la cima de la montaña*** para que te soporten y sostengan durante tu intento de rescate. Cuando ***ministramos y llevamos el evangelio*** a las personas fuera de nuestra comunidad de creyentes podemos ser bastante ***más eficientes si lo hacemos juntos.***

Déjame usar una vez más a nuestros ***niños*** como ejemplo. Habrán escuchado que muchos de ellos ***recogen cosas*** para poner en las cajas de Operación Niño de la Navidad. Quizás hayan comprador algunas ***manoplas***, o ***pequeños juguetes***, o han pensado en hacer un donativo para esta ocasión. Ahora bien, ***nuestros chicos son estupendos***. Pero ***ninguno*** de ellos podría por sí solo preparar más de ***una o dos cajas***. Pero cuando trabajan ***juntos***, y ***tú*** les ayudas y ***la comunidad de fe se involucra, estamos realizando*** la obra del Señor. El año pasado juntaron más de ***130*** de estas cajas. Con nuestra ayuda ***harán más todavía*** este año. ¿Cómo es posible? Es posible porque ***tenemos comunión con otros creyentes para cumplir la voluntad de Dios en la tierra.***

Comunidad bíblica significa encontrarse ***para edificar nuestras relaciones con Dios y con los demás y cumplir así la voluntad de Dios en la tierra***. En mi propia vida, la comunidad bíblica ha significado recibir ánimo de otras personas cuando estaba desanimado, personas que ***me levantaron*** cuando estaba derrotado, personas ***que me ayudaron*** y a quienes ***yo tuve el privilegio de ayudar***. En ***mi vida***, la comunidad bíblica ha representado la ***diferencia entre el sin sentido del egoísmo y el valor de la comunión***.

Esta mañana escuchamos estas palabras en nuestra lectura de Eclesiastés:

Más valen dos que uno,  
    porque obtiene más fruto de su esfuerzo:  
Si caen,  
    el uno levanta al otro.  
¡Ay del que cae  
    y no tiene quien lo levante!  
  
***¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!*** Estoy muy ***agradecido*** por tener a alguien que me ***ayude*** cuando ***caigo***. ***Porque te tengo a ti***. Más valen dos que uno.

Dios ***nos creó para tener comunión***: ***Amémonos*** los unos a los otros, ***ayudémonos***, ***sirvámonos***, ***trabajemos juntos***, ***evangelicemos*** juntos para que Dios ***sea conocido y se dé a conocer a través de esta comunidad***, ***para que se construyan y se mantengan fuertes relaciones y para que se haga la voluntad de Dios en la tierra.***