Weekend Masses of 26-27June 2021 Gospel Mark 521-43 all at St. Joseph Parish, Devine, TX-Fr. Antonio Hernandez, Pastor-

In the name of the Father, Son and Holy Spirit, amen.

Today we should ask ourselves, why should anyone especially Catholics be required to celebrate the Sacrament of Holy Eucharist, better known as the Holy Mass? And what is the purpose of celebrating Holy Mass?

The reason why we celebrate the Sacrament of Holy Eucharist is because Jesus commanded us to do so at the Last Supper as we find in 1 Corinthians 11:23-26: (also Matt. 26:17-30; Mark 14:2225; Luke 22:19; and John 13).

23 For I receivedfrom the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread; 24 and when He had given thanks, He broke it and said, "This is My body, which isfor you; do this in remembrance ofMe. " 25 In the same way He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in My blood; do this, as often as you drink it, in remembrance ofMe. " 26 For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes.

Jesus not only commanded us to celebrate the Holy Eucharist (Mass), he instituted the Holy

Eucharist(His Precious Body, Blood, Soul and Divinity) and the Institution of the Priesthood.

Jesus then on Holy Thursday ordained his disciples into becoming his first priests of the New Covenant, consecrated bread and wine into his Body and Blood and commanded them to do this in his memory and for the forgiveness of sins, until the end of time (until he comes again). Only Catholic priests can consecrate and offer the Holy Eucharist in remission(forgiveness) of sins.

The Holy Mass could be described as the ritual celebration of what Jesus fulfilled only once in history: The Last Supper on Holy Thursday, His Death on Good Friday and His Resurrection on Easter Sunday and is the center of our Catholic faith and the source of divine life.

Hence, the Church teaches us that Christ commanded us to participate in the Holy Mass regularly on Sundays (in keeping with the Third Commandment of God, keep holy the Lord's Day) and on Holydays of obligation and also on weekdays, whenever possible. If we understand the value of the Mass, we would certainly participate in it actively and regularly.

The Holy Mass is a holy celebration, because it is Christ who acts in the person of a priest. Jesus Christ offers himself for us, as he offered himself on the Cross. Hence, we say that Mass is the same sacrifice of Jesus Christ, offered on the altar in an un-bloody manner.

Just like Jesus offered his body and blood on the Cross, he offers himself for us on the altar. The difference is that Jesus offered himself visibly on the Cross but on our altar, He offers himself invisibly and in an un-bloody manner, hidden under the appearance of bread and wine.

The purposes of the Mass are similar to the purposes for which Jesus offered Himself on the Cross. They are: l)To give glory to God, 2) To thank God 3) To make up for the sins 4) To pray for favors to fulfill our intentions 5) To receive healing.

The first purpose is to give glory to God, our creator, on whom we depend for everything. Acknowledging Him as The Lord, God, we need to praise and glorify Him.

What we have, what we do and what we are is because of God's immense love, mercy, and kindness: our life, family, all the spiritual gifts for our eternal life, namely, sanctifying grace, faith, the sacraments and the gift of his mother. Therefore, it is good to thank God for all the natural and supernatural gifts. The person who is too proud to say "thank you" is not only ungrateful but is bound to end up being unhappy.

The third putpose of the Mass is to make up for our sins. When we come to Mass with real sorrow for our personal sins, we can draw strength from the love of God.

The fourth purpose is to make petitions for our needs. God is the giver of all gifts. Being the most loving Father, he gives us the best. Just as Jesus has taught us to ask, so that we will receive, we make prayerful petition for our various needs.

The fifth purpose of celebrating the Holy Eucharist (Holy Mass) is to receive healing. During the life of Jesus on earth, he was physically there present to bring physical, psychological and spiritual healing to all those who came to him with their special needs and requests as we heard in the gospel of today where two women received physical and spiritual healing.

Today Jesus is the same Jesus present among us, more concretely in the Holy Eucharist, though invisible to our eyes, but truly present in the Holy Eucharist, to continue his ministry of healing us, physically, psychologically, and spiritually.

Being truly present in the Holy Eucharist, as present as he was when he walked the earth, we can come to Jesus and say with confidence and faith, "Jesus, my Lord and Savior, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word and I shall be healed".

In our gospel we continue to hear of the miraculous healing power of Jesus and his power over life and death which clearly demonstrated that Jesus Christ is God. The miracles also teach us to place our faith and trust in Jesus in all our needs.

The woman who had been afflicted with hemorrhages for twelve years took a great leap of faith in Jesus. Even though she did not know Jesus, her great need and desire to be healed caused her to take the great risk of approaching Jesus, which was forbidden, and to touch his garment. Her great faith in Jesus brought her not only instant physical healing but also salvation of her soul.

The great faith of the synagogue official Jairus in Jesus gives us a great witnessing of the power, love and mercy of Jesus in returning life to Jairus' 12 year old daughter after she had died.

Our loving Jesus is here present with us at this very moment and during the celebration of the Holy Mass, we can give him glory, thank him for all his blessings, ask forgiveness for our sins and ask him for any of our needs that Jesus may receive the glory, praise, and honor as our God and Savior. God bless you.

Hoy nos hacemos dos preguntas, wor qué deberfa exigirse a alguien, especialmente a los cat61icos, que celebre el sacramento de la Sagrada Eucaristia, mejor conocido como la Santa Misa? aY cuål es el propösito de celebrar la Santa Misa?

La razÓn por la que celebramos el Sacramento de la Sagrada Eucaristía es porque Jesús nos nos ordenó y dijo que lo hiciéramos durante la Última Cena, donde podemos encontrar en I Corintios 1 1: 23-26: (también Mateo 26: 17-30; Marcos 14: 22-25; Lucas 22:19; y Juan 13). 23 Porque recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que es para vosotros; Haz esto en mi memoria. 25 De la misma manera también tomó la copa después de la cena, diciendo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto, todas las veces que IO bebáis, en memoria de Mí 26 Porque todas las veces que coman este pan y beban la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.

Jesús no solo nos ordenó celebrar la Sagrada Eucaristía (Misa), él instituyó la Sagrada Eucaristía

(Su Precioso Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad) y la Institución del Sacerdocio. Entonces,

Jesús, el Jueves Santo, ordenó a sus discípulos para que fueran sus primeros sacerdotes de la Nueva Alianza, consagró el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre y les ordenó que lo hicieran en su memoria y para el perdón de los pecados, hasta el fin de los tiempos (hasta el final de los tiempos). viene de nuevo). Solo los sacerdotes católicos pueden consagrar y ofrecer la Sagrada Eucaristía en remisión (perdón) de los pecados.

La Santa Misa podría describirse como la celebración ritual de lo que Jesús cumplió solo una vez en la historia: La Última Cena el Jueves Santo, Su Muerte el Viernes Santo y Su Resurrección el Domingo de Resurrección y es el centro de nuestra fe católica y la fuente de la divinidad. la vida.

Por eso, la Iglesia nos enseña que Cristo nos ordenó participar en la Santa Misa regularmente en los Domingos (de acuerdo con el Tercer Mandamiento de Dios, santificar el Día del Señor) y los días festivos de precepto y también los días de semana, siempre que es posible. Si entendemos el valor de la Misa, sin duda participaremos en ella de forma activa y regular.

Así como Jesús ofreció su cuerpo y sangre en la Cruz, se ofrece a sí mismo por nosotros en el altar. La diferencia es que Jesús se ofreció visiblemente en la Cruz pero en nuestro altar, se ofrece de manera invisible y sin sangre, escondido bajo la apariencia del pan y el vino.

Los propósitos de la Misa son similares a los propósitos por los que Jesús se ofreció a sí mismo en la



Cruz. Ellos son: 1) Para dar gloria a Dios, 2) Agradecer a Dios 3) Para compensar los pecados 4) Orar por favores para cumplir nuestras intenciones.

El primer propósito es dar gloria a Dios, nuestro Creador, de quien dependemos para todo. Al reconocerlo como el Señor, Dios, debemos alabarlo y glorificarlo.

Lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos se debe al inmenso amor, la misericordia y la bondad de Dios: nuestra vida, nuestra familia, todos los dones espirituales para nuestra vida eterna, a saber, la gracia santificante, la fe, los sacramentos y el don de Dios. su madre. Por lo tanto, es bueno agradecer a Dios por todos los dones naturales y sobrenaturales. La persona que está demasiado orgullosa para decir "gracias" no sólo es ingrata sino que está destinada a terminar siendo infeliz.

El tercer propósito de la Misa es compensar nuestros pecados y los de los difuntos. Cuando venimos a Misa con verdadero dolor por nuestros pecados personales, podemos sacar fuerzas del amor de Dios.

El cuarto propósito es hacer peticiones para nuestras necesidades. Dios es el dador de todos los dones.

Siendo el Padre más amoroso, nos da lo mejor. Así como Jesús nos ha enseñado a pedir, para que recibamos, hacemos una petición en oración por nuestras diversas necesidades.

En nuestro evangelio seguimos escuchando sobre el poder sanador milagroso de Jesús y su poder sobre la vida y la muerte, lo que demuestra claramente que Jesucristo es Dios. Los milagros también nos enseñan a poner nuestra fe y confianza en Jesús en todas nuestras necesidades.

La mujer que había sufrido hemorragias durante doce años dio un gran salto de fe en Jesús. Aunque no conocía a Jesús, su gran necesidad y deseo de ser sanada la llevó a correr el gran riesgo de acercarse a Jesús, lo cual estaba prohibido, y tocar su manto. Su gran fe en Jesús le trajo no solo una curación fisica instantánea, sino también la salvación de su alma.

La gran fe del oficial de la sinagoga Jairo en Jesús nos da un gran testimonio del poder, el amor y la misericordia de Jesús al devolver la vida a la hija de 12 años de Jairo después de su muerte.

Nuestro amoroso Jesús está aquí presente con nosotros en este mismo momento y durante la celebración de la Santa Misa, podemos darle gloria. agradecerle por todas sus bendiciones, pedir perdón por nuestros pecados y pedirle por cualquiera de nuestras necesidades paraque Jesús recibiva la gloria, la alabanza y el honor como nuestro Dios y Salvador. Dios los bendiga.