2nd Sunday of Easter.

Acts 4:32-35; Psalm 118:2-4, 13-15, 22-24;1 John 5:1-6; John 20:19-31

DIVINE MERCY SUNDAY

Doubt no more: If You Doubt, Seek for Clarifications, When our thoughts are rooted on earthly things, divine realities fail to appeal to us. This is exactly an expression that explains the attitude of St. Thomas. The event of the risen Lord did not make sense to him, after the death on Good Friday, he was among those who felt totally disappointed, thus he felt there was no need following the Jesus project any longer. Thomas decided never to hold on. Thomas' thoughts were worldly, it never occurred to him the fact that God was in control of the entire event, and has arranged it towards realization of his set plans- his salvific mission of his people. Thomas was not there when Christ came the first time. Maybe he felt he has wasted his time a lot investing in Christ, he Thomas may have gone to preoccupy himself with the world having been disappointed by Christ whose death had devastated the apostles and himself in particular. He may have decided to go back to his old way of life, then decided to pay a visit on this particular day with the brothers, to see how the brothers are doing. Maybe he just felt their company or an incident or an event drew him back to the brotherhood. No matter what; he must have had reasons for leaving like many today who decide to leave the church or the community of the faithful. As a matter of fact, the greatest thing the devil does is to make us have or give us reasons why the church is no longer attractive, and to raise illogical doubts in us, we begin to question the precepts of the Church, saying I can’t understand what the church teaches, we question the authorities of the Bishops , the Pope and their pattern of administration, we doubt about the time in church either too short or too long, the homily either too long, or short; questioning about the people in church or even how God had disappointed us over loss of job, or death of a friend or loved one. Who knows why Thomas left, maybe he felt disappointed with what was happening during his time, the kind of treatment that was metted out on Christ whom he believed to be God, and no mere man. If Christ is God why was such a disgraceful death allowed to come upon him; this may be his thinking. Let us never allow anything to distract us from union with God and his people. No matter what, we must stick to him, like the postal stamp on the envelop; being constantly undeterred. Let us always remember that even when God’s intervention we are seeking delays in coming, still; we need to continue to hold to the baton; it may delay in coming, but certainly it must come. We lose a lot leaving or not being with the community of the faithful, maybe for years, for months, weeks or even days, even minutes like leaving when masses are still on; if you know what you lose for leaving for a minute, you would never leave again. We lose a lot for leaving, thinking that we have wrongly invested our time. Any time invested for God is a time well invested hence the psalmist would tell us: “one day in your house is better than a thousand years elsewhere” (Ps 84). There is great strength in bonding with the community. This applies too to our family networks. Most people have problems the very time they disconnect from their family network. Strong family ties breed strong and reliable people, and wonderful personalities; let us then build our families into one. The experience of Thomas today confirms it. When he got back, he realizes all he missed within those few hours of absence. Time spent with God is a time well spent. Great time with God, as well as great love to him is shown in our willingness to spend time with him without counting. A Spanish adage has it thus “La medida la amore es la amar sin medida”, “the measure of love is love without measure”, and the love we have for God disposes us to spend time with God and for him without counting. More so, today Christ calls on us thus: Never ever doubt God, His ways are not our ways. However, when we doubt, we often do ask; how does it happen, God forgiving through a mere priest? How does it work, bread and wine as God (blood and body of Christ?) How does it work, Christ in the species of bread and reposed in the tabernacle as Christ-God to be adored? How does it happen, Francis as Pope? When we have doubts, we find it hard to believe. Therefore, let us be open to the mysteries of God with open hands and hearts, Let us believe, and refuse to doubt again. As the Lord warned Thomas today, so does He warn and exhort us, he says: “doubt no more” this is a call for us all. More so, there is some good thing about our doubts, it is that when we have doubts, God would want us to spend more time to dig deep into those mysteries of our faith that we do not clearly understand; seek clarifications from those who know better than we do, our parents, and our teachers in the faith, padrinos, and madrinas etc. Also, read great documents of the church and the scriptures for more insights. This will help us, and will also equip us to confidently offer reasons of our faith to those who need help with elucidations, and clarifications. “Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.” (1 Peter 3:15) Today is the Divine Mercy Sunday, Christ was merciful to Thomas in spite of his unfounded doubts, giving him a second chance, he forgives us all too, and expects us to be merciful with one another. It is his mercy that made him give us the sacrament of reconciliation, today we hear him thus: “receive the Holy Spirit, if you forgive the sins of any, they are forgiven…” In the case of Thomas, He had to touch him and he believed. He, Christ, to convince the followers that he arose, invited them to touch him and be touched. If you touch Christ, you are supposed to be touched, having been touched, he cried out “my Lord and my God.” At Mass too, we are meant to be touched by the word and sacraments we receive, then we are to move out to touch our world, having been touched; we are sent to leave footprints of goodness in the sands of time. Thomas and the rest of the apostles are sent to be his witnesses, we too are to do this with our words and actions. At the end of every Mass we are sent home to go and touch our world, to heal the wounds in hearts, and in homes that of course is the implication of the dismissal mandate we get every Mass thus: “Go! in peace to love and serve the Lord.” Let us go home to be about this divine mandate; and may the grace of the risen Christ lead us on Amen

**2do domingo de Pascua.**

**Hechos 4:32-35; Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24; 1 Juan 5:1-6; Juan 20:19-31**

**DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA**

No dudes más: si dudas, busca aclaraciones, Cuando nuestros pensamientos tienen sus raíces en las cosas terrenales, las realidades divinas no logran atraernos. Ésta es exactamente una expresión que explica la actitud de Santo Tomás. El acontecimiento del Señor resucitado no tenía sentido para él, después de la muerte del Viernes Santo, estaba entre los que se sentían totalmente decepcionados, por lo que sentía que ya no era necesario seguir el proyecto de Jesús. Thomas decidió no aguantar más. Los pensamientos de Tomás eran mundanos, nunca se le ocurrió el hecho de que Dios tenía el control de todo el evento y lo había dispuesto para la realización de sus planes establecidos: su misión salvífica para su pueblo. Tomás no estaba allí cuando Cristo vino por primera vez. Tal vez sintió que había perdido mucho tiempo invirtiendo en Cristo, Tomás pudo haber ido a preocuparse por el mundo habiendo sido decepcionado por Cristo cuya muerte había devastado a los apóstoles y a él mismo en particular. Es posible que haya decidido volver a su antigua forma de vida y luego haya decidido visitar a los hermanos ese día en particular para ver cómo les estaba yendo. Tal vez simplemente sintió que su compañía o un incidente o evento lo atrajo de regreso a la hermandad. No importa qué; debe haber tenido motivos para irse, como muchos hoy que deciden abandonar la iglesia o la comunidad de fieles. De hecho, lo más grande que hace el diablo es hacernos tener o darnos razones por las cuales la iglesia ya no es atractiva, y para despertarnos dudas ilógicas, comenzamos a cuestionar los preceptos de la Iglesia, diciendo puedo No entendemos lo que enseña la iglesia, cuestionamos las autoridades de los Obispos, del Papa y su patrón de administración, dudamos si el tiempo en la iglesia es demasiado corto o demasiado largo, la homilía demasiado larga o corta; cuestionar sobre la gente en la iglesia o incluso cómo Dios nos había decepcionado por la pérdida del trabajo o la muerte de un amigo o un ser querido. Quién sabe por qué Tomás se fue, tal vez se sintió decepcionado con lo que estaba sucediendo durante su tiempo, el tipo de trato que se le dio a Cristo, a quien él creía que era Dios, y no un simple hombre. Si Cristo es Dios, ¿por qué se permitió que le sobreviniera una muerte tan vergonzosa? este puede ser su pensamiento. Nunca permitamos que nada nos distraiga de la unión con Dios y su pueblo. Pase lo que pase, debemos apegarnos a él, como el sello postal en el sobre; sin dejarse intimidar constantemente. Recordemos siempre que aún cuando la intervención de Dios buscamos demoras en llegar, todavía; tenemos que seguir manteniendo el testigo; Puede que tarde en llegar, pero ciertamente debe llegar. Perdemos mucho al irnos o no estar con la comunidad de fieles, tal vez por años, por meses, semanas o incluso días, incluso minutos como salir cuando todavía hay misas; Si sabes lo que pierdes por irte por un minuto, nunca más te irías. Perdemos mucho por irnos, pensando que hemos invertido mal nuestro tiempo. Cualquier tiempo invertido para Dios es un tiempo bien invertido, por eso el salmista nos decía: “mejor es un día en tu casa que mil años en otra parte” (Sal 84). Hay una gran fuerza en el vínculo con la comunidad. Esto también se aplica a nuestras redes familiares. La mayoría de personas tienen problemas en el mismo momento en que se desconectan de su red familiar. Los fuertes lazos familiares generan personas fuertes y confiables, y personalidades maravillosas; Entonces construyamos nuestras familias en una sola. La experiencia de Tomás hoy lo confirma. Cuando regresa, se da cuenta de todo lo que se perdió en esas pocas horas de ausencia. El tiempo pasado con Dios es un tiempo bien empleado. Un gran tiempo con Dios, así como un gran amor hacia él se demuestra en nuestra disposición a pasar tiempo con él sin contar. Un refrán español lo dice así “La medida la amore es la amar sin medida”, “la medida del amor es amor sin medida”, y el amor que tenemos a Dios nos dispone a pasar tiempo con Dios y para él sin contar. Más aún, hoy Cristo nos llama así: Nunca jamás dudes de Dios, sus caminos no son los nuestros. Sin embargo, cuando dudamos, a menudo preguntamos; ¿Cómo es posible que Dios perdone a través de un simple sacerdote? ¿Cómo funciona el pan y el vino como Dios (sangre y cuerpo de Cristo)? ¿Cómo funciona Cristo en la especie de pan y reposado en el sagrario como Cristo-Dios para ser adorado? ¿Cómo sucede, Francisco como Papa? Cuando tenemos dudas, nos resulta difícil de creer. Por tanto, estemos abiertos a los misterios de Dios con las manos y el corazón abiertos, creamos y rechacemos volver a dudar. Como el Señor advirtió hoy a Tomás, también nos advierte y exhorta, dice: “no dudes más”, este es un llamado para todos nosotros. Más aún, hay algo bueno en nuestras dudas, es que cuando tenemos dudas, Dios quisiera que dediquemos más tiempo a profundizar en esos misterios de nuestra fe que no entendemos claramente; busque aclaraciones de aquellos que saben mejor que nosotros, nuestros padres y nuestros maestros en la fe, padrinos y madrinas, etc. Además, lea excelentes documentos de la iglesia y las Escrituras para obtener más ideas. Esto nos ayudará y también nos capacitará para ofrecer con confianza razones de nuestra fe a quienes necesiten ayuda con elucidaciones y aclaraciones. “Estad siempre preparados para dar respuesta a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis. Pero haga esto con gentileza y respeto." (1 Pedro 3:15) Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia, Cristo fue misericordioso con Tomás a pesar de sus dudas infundadas, dándole una segunda oportunidad, también nos perdona a todos y espera que seamos misericordiosos unos con otros. Es su misericordia la que le hizo darnos el sacramento de la reconciliación, hoy lo escuchamos así: “recibid el Espíritu Santo, al que perdonéis los pecados de alguno, le serán perdonados…” En el caso de Tomás, tuvo que tocarlo y creyó. Él, Cristo, para convencer a sus seguidores de que había resucitado, los invitó a tocarlo y ser tocados. Si tocas a Cristo, se supone que debes ser tocado, habiendo sido tocado, él clamó “Señor mío y Dios mío”. También en la Misa debemos ser tocados por la palabra y los sacramentos que recibimos, luego debemos salir a tocar nuestro mundo, habiendo sido tocados; somos enviados a dejar huellas de bondad en las arenas del tiempo. Tomás y el resto de los apóstoles son enviados para ser sus testigos, nosotros también debemos hacerlo con nuestras palabras y acciones. Al final de cada Misa se nos envía a casa para ir y tocar nuestro mundo, para sanar las heridas en los corazones y en los hogares, lo que por supuesto es la implicación del mandato de despido. En cada Misa recibimos así: “vayan en paz para amar y servir al Señor”. Volvamos a casa para ocuparnos de este mandato divino; y que la gracia de Cristo resucitado nos guíe. Amén. .