**4th Sunday of Easter year B**

**Acts 4:8-12 (https://bible.usccb.org/bible/acts/4?8);Psalm 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29 (https://bible.usccb.org/bible/psalms/118?1);1 John 3:1-2 (https://bible.usccb.org/bible/1john/3?1);John 10:11-18 (**[**https://bible.usccb.org/bible/john/10?11**](https://bible.usccb.org/bible/john/10?11)**)**

**No Other Name like the Name of Jesus: He is the Good Shepherd.**

The name of Jesus is the name that makes things happen; Acts of the Apostles tell us: “there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” (Acts 4:12) To know his name is to know peace and joy, and to have his name is to have riches beyond telling. It is a great, and precious name. We must strive to know his name; it is the greatest achievement on earth. Names are great attributes of identity. In my culture, naming ceremonies are great events like the celebration of the birth of a child. It is also a great honor to be the one that gives a child a new name; hence people prefer their parents, or responsible family members who have attained some heights in the community to be the ones to preside at naming ceremonies.. Most names in my culture relate to one encounter with God or another, either what God had done prior to the birth of the child in the life of the family, or what we hope and pray God will achieve in the life of the new child born. My name is Chukwuemeka, and my grandmother who so much loved me called me Anayochukwu, the implications of the two names are that; for Chukwuemeka, my family were thanking God for the gift of the child God gave, and for Anayochukwu, they were acknowledging that God has answered the prayer of the family through the gift of the child he has given. In Israel, and in the entire scriptures names too are related to events, missions, as well as interventions of God in the life of Israel or in the life of his children. For example, Moses got his name because he was picked from the side of the river, Abraham was given his name due to God planned him to be the father of the nations, Simeon was Peter because he had a mission to be the leader of the apostles- the first Pope. Names were not arbitrarily given but were given with a reason, and for a purpose. In my culture too, when a person has attained great heights in the community; that his or her name has become a landmark, he is called: “Aha eji aga mba.” (a name that opens doors, and opportunities). “Aha eji aga mba” is like what we call referees in our American culture. When I sought an opportunity to do a masters with Regis University in Denver in education, in 2010, I had a Parishioner who was the District Attorney, and a member of my Parish council who was my referee, my :“Aha eji aga mba.” He wrote to the admissions office indicating that having served in the parish community for about three years that he would without fear of contradiction vouch for me that I do not need English proficiency examination to be admitted into the program I sought for. ( that was of course a requirement for admission), however, as soon as they got the letter from my referere, my admission was processed. They have no doubts that with the position of the person referring that he cannot but give them reliable attestation. In the USA, if your parents served in the military, for the sacrifice they made, their names can now open up opportunities for their kids, or their family members which hitherto was not possible, this is just for us to consider the power in names of people, and how names can make ways for us. Today, we are told that the name of Jesus is greater than all the names we have known; nations add greatness to their names; hence we hear things like: Great Britain, Great Berlin, Great Japan, Great this and great that etc., John Paul the Great, Gregory the Great, Henry the Great etc. However in spite of all the appendages, we notice that kingdoms and people rise and fall, all proving to how illusive all our claims are, when we erroneously think ourselves great. The message today is that Jesus is the only great name through which we would attain salvation. At the Beautiful Gate (Acts 3:1-10) Peter in Acts of apostles, hailed the crippled beggar with the power in the name. The apostles conquered nations in the name of Jesus. It is this that guides the idea of the church that at everything we do, we through the sign of the cross cover ourselves in the name of Jesus. It is also in this name that we make our prayers; as this name is the name greater than every other name. Whatever we do every day, we must remember to call on this name, when travelling, call on his name, when in sickness call on this name, when going for an interview, call on this name, when choosing a vocation either to begin your family-marriage, or to serve as a priest or a deacon in the church call on his name for help; and once He is called, be assured that the door will certainly open for you. With him, we can never make mistakes; with him success is assured. Jesus himself assured us that he alone has the power to get us through anything; he told us: “I am the way, the truth and the life.” (Jn.14:6). As the only name that could save us, he informed us that he is as well the good shepherd; as such we would get to the greener pasture when we allow him to lead the way. If we call on his name, great things begin to happen. Let us always learn to trust in his name, and we would have no fears. Last week we talked about the hazards that fear bring, when we have the name of Jesus on our foreheads, we would become firebrands, and nothing would be able to intimidate us, rather we would become courageous and fearless in all we do, living with the courage to testify to the world that Jesus is the only name upon which we would attain salvation. Great shepherds after God’s heart focus the people to the Master, they see Christ at the center and not themselves; and would always say like Paul: “ it is not I who live, but Christ living in me.” (Gal.2:20); they depend on Christ like Paul and would always say: “I can do all things through Christ who strengthens me.” And would lead the people towards following Christ and working and walking in his name like Paul who invited his followers thus: “imitate me as I imitate Christ.” (1 Cor.11:1). Great leaders do not have sense of self-importance, but rather possess huge sense of service, and view their opportunity as an unmerited privilege from God, and understand that whatever position, or however God wants to use them to shepherd his people either in our families, in the church and in the society at large, that he can choose someone else, and can always replace them with someone else. I recall in 1995 when I resumed my formation in the senior seminary, a cartoonist in the seminary addressed some outgoing graduates who felt that if they leave, that the seminary would suffer, as they had great sense of importance about themselves. In the cartoon was a man who was about dying and thought he was indispensable, and as such echoed: “now that I am about to die, who would take care of the world when I die.” However a response to the proud comment read: “Oh man, who do you think you are, and who was in charge of the world before you came?” When we are proud and live with a sense of our relevance, we tend to usurp the place of God. Great shepherds however, rather than leading people to themselves, channel them to God. Like John the Baptist, they point people to Christ. John pointed his disciples to Jesus. Seeing Jesus from afar John said to his disciples: “Behold the lamb of God.” (Jn. 1:29) and they all left John and followed Christ. Parents, pastors and community leaders, and even teachers must point their subjects to Him and to him alone. He is the only name that opens doors and opportunities to us. Jesus is the good shepherd and who ever wants to be a great leader, must lead in his name; that name above other names; that name through whom Peter and John healed the crippled man at the beautiful gate. Let us always realize that even though other names may fail us, that there is that one name that paves the way, the name above every other name; the name that makes the way where there seems to be no way. As leaders, we must have the name of Jesus on our lips, and in our hearts; lead in the name of Jesus; and we would see the heights we would certainly attain.. In any capacity we have as leaders, either as parents, god parents, teachers and community leaders, May Jesus the name above every name be our way maker, our shepherd and our guide; the name on our foreheads; then ,we would become more than conquerors Amen.

**4to domingo de Pascua aÃ±o B**

**Hechos 4:8-12;Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 Juan 3:1-2;Juan 10:11-18**

**NingÃºn otro nombre como el nombre de JesÃºs: Ã‰l es el Buen Pastor.**

El nombre de JesÃºs es el nombre que hace que las cosas sucedan; Los Hechos de los ApÃ³stoles nos dicen: “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos”. (Hechos 4:12) Conocer su nombre es conocer paz y gozo, y tener su nombre es tener riquezas indescriptibles. Es un nombre grande y precioso. Debemos esforzarnos por conocer su nombre; es el mayor logro del mundo. Los nombres son grandes atributos de identidad. En mi cultura, las ceremonias de nombramiento son grandes eventos como la celebraciÃ³n del nacimiento de un niÃ±o. TambiÃ©n es un gran honor ser quien le da un nuevo nombre a un niÃ±o; por lo tanto, la gente prefiere que sus padres, o miembros responsables de la familia que hayan alcanzado algunas alturas en la comunidad, sean quienes presidan las ceremonias de nombramiento. La mayorÃ­a de los nombres en mi cultura se relacionan con un encuentro con Dios u otro, ya sea lo que Dios habÃ­a hecho antes de el nacimiento del niÃ±o en la vida de la familia, o lo que esperamos y oramos que Dios logre en la vida del nuevo niÃ±o nacido. Mi nombre es Chukwuemeka, y mi abuela que tanto me querÃ­a me llamaba Anayochukwu, las implicaciones de los dos nombres son esas; para Chukwuemeka, mi familia agradecÃ­a a Dios por el regalo del niÃ±o que Dios me dio, y para Anayochukwu, reconocÃ­an que Dios habÃ­a respondido la oraciÃ³n de la familia a travÃ©s del regalo del niÃ±o que me habÃ­a dado. En Israel, y en todas las Escrituras tambiÃ©n los nombres estÃ¡n relacionados con acontecimientos, misiones, asÃ­ como con intervenciones de Dios en la vida de Israel o en la vida de sus hijos. Por ejemplo, MoisÃ©s recibiÃ³ su nombre porque fue elegido de la orilla del rÃ­o, Abraham recibiÃ³ su nombre porque Dios planeÃ³ que fuera el padre de las naciones, SimeÃ³n fue Pedro porque tenÃ­a la misiÃ³n de ser el lÃ­der de las naciones. apÃ³stoles- el primer Papa. Los nombres no se dieron arbitrariamente sino que se dieron con una razÃ³n y con un propÃ³sito. TambiÃ©n en mi cultura, cuando una persona ha alcanzado grandes alturas en la comunidad; que su nombre se ha convertido en un hito, se le llama: “Aha eji aga mba”. (un nombre que abre puertas y oportunidades). “Aha eji aga mba” es como lo que llamamos Ã¡rbitros en nuestra cultura estadounidense. Cuando busquÃ© la oportunidad de hacer una maestrÃ­a en educaciÃ³n en la Universidad Regis en Denver, en 2010, tenÃ­a un feligrÃ©s que era el fiscal de distrito y un miembro de mi consejo parroquial que era mi Ã¡rbitro, mi :“Aha eji aga mba. " EscribiÃ³ a la oficina de admisiones indicando que despuÃ©s de haber servido en la comunidad parroquial durante aproximadamente tres aÃ±os, sin temor a contradecirme, responderÃ­a por mÃ­ que no necesito un examen de dominio del inglÃ©s para ser admitido en el programa que buscaba. (Ese era, por supuesto, un requisito para la admisiÃ³n), sin embargo, tan pronto como recibieron la carta de mi referente, se procesÃ³ mi admisiÃ³n. No tienen ninguna duda de que, dada la posiciÃ³n de la persona que hace la referencia, no puede dejar de darles un testimonio fehaciente. En los EE. UU., si sus padres sirvieron en el ejÃ©rcito, por el sacrificio que hicieron, sus nombres ahora pueden abrir oportunidades para sus hijos o miembros de su familia que hasta ahora no era posible, esto es solo para que consideremos el poder de los nombres. de personas, y cÃ³mo los nombres pueden abrir caminos para nosotros. Hoy se nos dice que el nombre de JesÃºs es mayor que todos los nombres que hemos conocido; las naciones aÃ±aden grandeza a sus nombres; por eso escuchamos cosas como: Gran BretaÃ±a, Gran BerlÃ­n, Gran JapÃ³n, Grande esto y grande aquello, etc., Juan Pablo el Grande, Gregorio el Grande, Enrique el Grande, etc. Sin embargo, a pesar de todos los apÃ©ndices, notamos que los reinos y la gente sube y baja, lo que demuestra cuÃ¡n ilusorias son todas nuestras afirmaciones, cuando errÃ³neamente nos consideramos grandes. El mensaje de hoy es que JesÃºs es el Ãºnico gran nombre a travÃ©s del cual alcanzarÃ­amos la salvaciÃ³n. En la Puerta Hermosa (Hechos 3:1-10) Pedro en los Hechos de los ApÃ³stoles, aclamÃ³ al mendigo lisiado con el poder en el nombre. Los apÃ³stoles conquistaron naciones en el nombre de JesÃºs. Es esto lo que guÃ­a la idea de la iglesia de que en todo lo que hacemos, a travÃ©s de la seÃ±al de la cruz nos cubrimos en el nombre de JesÃºs. Es tambiÃ©n en este nombre que hacemos nuestras oraciones; ya que este nombre es el nombre mÃ¡s grande que cualquier otro nombre. Hagamos lo que hagamos todos los dÃ­as, debemos recordar invocar este nombre, cuando viajemos, invocar su nombre, cuando estemos enfermos, invocar este nombre, cuando vayamos a una entrevista, invocamos este nombre, cuando elijamos una vocaciÃ³n o para comenzar nuestra matrimonio familiar, o para servir como sacerdote o diÃ¡cono en la iglesia, invocar su nombre para pedir ayuda; y una vez que Ã‰l sea llamado, tengan la seguridad de que la puerta ciertamente se abrirÃ¡ para ustedes. Con Ã©l nunca podremos cometer errores; con Ã©l el Ã©xito estÃ¡ asegurado. El mismo JesÃºs nos asegurÃ³ que sÃ³lo Ã©l tiene el poder de ayudarnos a superar cualquier cosa; nos dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. (Juan 14:6). Como Ãºnico nombre que podrÃ­a salvarnos, nos informÃ³ que Ã©l es tambiÃ©n el buen pastor; como tal, llegarÃ­amos a pastos mÃ¡s verdes cuando le permitiÃ©ramos liderar el camino. Si invocamos su nombre, grandes cosas comienzan a suceder. Aprendamos siempre a confiar en su nombre y no tendremos temores. La semana pasada hablamos de los peligros que trae el miedo, cuando tenemos el nombre de JesÃºs en la frente, nos convertiremos en tizones, y nada podrÃ¡ intimidarnos, mÃ¡s bien nos volveremos valientes y valientes en todo lo que hagamos, viviendo con el coraje de testificar al mundo que JesÃºs es el Ãºnico nombre en el que alcanzarÃ­amos la salvaciÃ³n. Los grandes pastores conforme al corazÃ³n de Dios enfocan al pueblo hacia el Maestro, ven a Cristo en el centro y no a ellos mismos; y siempre dirÃ­a como Pablo: “no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mÃ­”. (GÃ¡latas 2:20); dependen de Cristo como Pablo y siempre decÃ­an: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Y llevarÃ­a al pueblo a seguir a Cristo y a trabajar y caminar en su nombre como Pablo que invitaba a sus seguidores asÃ­: “imitenme como yo imito a Cristo”. (1 Corintios 11:1). Los grandes lÃ­deres no tienen un sentido de importancia personal, sino que poseen un enorme sentido de servicio, ven su oportunidad como un privilegio inmerecido de Dios y entienden que cualquier posiciÃ³n, o como Dios quiera usarlos para pastorear a su pueblo, ya sea en nuestro familias, en la iglesia y en la sociedad en general, que Ã©l puede elegir a alguien mÃ¡s y siempre puede reemplazarlo por alguien mÃ¡s. Recuerdo que en 1995, cuando reanudÃ© mi formaciÃ³n en el seminario mayor, un caricaturista del seminario se dirigiÃ³ a algunos graduados salientes que sentÃ­an que si se iban, el seminario sufrirÃ­a, ya que tenÃ­an un gran sentido de importancia sobre sÃ­ mismos. En la caricatura habÃ­a un hombre que estaba a punto de morir y se creÃ­a indispensable, y como tal repetÃ­a: “ahora que estoy a punto de morir, Â¿quiÃ©n cuidarÃ¡ del mundo cuando yo muera?”. Sin embargo, una respuesta al orgulloso comentario decÃ­a: "Oh, hombre, Â¿quiÃ©n te crees que eres y quiÃ©n estaba a cargo del mundo antes de que tÃº vinieras?". Cuando somos orgullosos y vivimos con un sentido de nuestra relevancia, tendemos a usurpar el lugar de Dios. Sin embargo, los grandes pastores, en lugar de guiar a las personas hacia sÃ­ mismas, las canalizan hacia Dios. Como Juan el Bautista, seÃ±alan a la gente hacia Cristo. Juan seÃ±alÃ³ a sus discÃ­pulos hacia JesÃºs. Al ver a JesÃºs de lejos, Juan dijo a sus discÃ­pulos: “He aquÃ­ el cordero de Dios”. (Jn. 1:29) y todos dejaron a Juan y siguieron a Cristo. Los padres, pastores y lÃ­deres comunitarios, e incluso los maestros, deben seÃ±alar a sus sujetos hacia Ã‰l y sÃ³lo hacia Ã‰l. Ã‰l es el Ãºnico nombre que nos abre puertas y oportunidades. JesÃºs es el buen pastor y quien quiera ser un gran lÃ­der, debe hacerlo en su nombre; ese nombre por encima de otros nombres; aquel nombre por medio del cual Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta hermosa. Siempre comprendamos que aunque otros nombres nos puedan fallar, hay ese nombre que allana el camino, el nombre que estÃ¡ por encima de cualquier otro nombre; el nombre que abre el camino donde parece no haber camino. Como lÃ­deres, debemos tener el nombre de JesÃºs en nuestros labios y en nuestro corazÃ³n; lidera en el nombre de JesÃºs; y verÃ­amos las alturas que ciertamente alcanzarÃ­amos. En cualquier capacidad que tengamos como lÃ­deres, ya sea como padres, padrinos, maestros y lÃ­deres comunitarios, que JesÃºs, e l nombre sobre todo nombre, sea nuestro hacedor de caminos, nuestro pastor y nuestro guÃ­a; el nombre en nuestras frentes; entonces serÃ­amos mÃ¡s que vencedores. AmÃ©n.