**3rd Sunday of Easter Year B**

**Acts 3:13-15, 17-19;Psalm 4:2, 4, 7-8, 9;1 John 2:1-5a; Luke 24:35-48**

**BE NOT AFRAID I GO BEFORE YOU Overcoming our fears: Moving with Courage.**

Fear is a great hindrance to success and growth, affects us such that we are unable to get to heights we could have attained. People fail for instance in development of communication skills due to fear of making mistakes and then being laughed at. Someone could not finish a publication of a book because he feared he would be criticized; and that there would be objections to his book. However courage is that which makes a child take his or her first baby step, a child who lives in fears would hardly walk. Fear is real it is human. Jesus felt it in the Garden...so much that He sweat blood. How did He overcome His fear? He submitted His Will to that of His Father. Why did He do that? He had a Divine Mission...a Calling...but underneath that Calling was His ever Perfect Love. Let us like Christ go with courage that is un-equaling. Fear is a vice that offers us a lot of flimsy reasons why we should not try at all. Fear brings up lots of lies to discourage us from moving forward; just to hold us in a place. However, whenever we overcome fear like the apostles as evident in the first reading, , we would begin then to take the first necessary step that take us to millions of miles in our journey to progress in life. There is this song I so much admire; the song is by Zach Williams. The caption is: "Fear." The lyrics to the refrain of the song details some of the harms we suffer due to our unfounded fears thus: “Fear, he is a liar, he will take your breath; stop you in your steps fear, he is a liar he will rob your rest steal your happiness; cast your fear in the fire 'because fear, he is a liar” The of the part of the song shares still of harm that comes from fear, and why rather than fear, we should build strong courage to stand always for Jesus, and for the truth. The rest of the lyric goes: When he told you you're not good enough When he told you you're not right When he told you you're not strong enough To put up a good fight When he told you you're not worthy When he told you you're not loved When he told you you're not beautiful You'll never be enough When he told you, you were troubled You'll forever be alone When he told you, you should run away You'll never find a home When he told you you were dirty And you should be ashamed When he told you you could be the one That grace could never change Really and truly as the singer says: “fear is a liar.” Today we see the courage of the apostles, and how vibrant and courageous they were when they have conquered their fears, when we overcome our fears, we become determined to do great things for God. Great achievements happen when those who were conquered by their fears in the words of the singer above: “cast their fears into fire.” People for fear refuse to go to work for God, Jonah for instance, for fear refused to go on mission, fear make people tell lies, fear make us shy to witness and share the faith we hold with unbelievers. I remember my own fear, the first time I was sent to a parish I had fears if I will be able to stand the challenges I would encounter in the mission, however I was encouraged with my strong conviction that if God allowed, and enabled a tiny neck to carry the big head unhurt, that if he is the one sending me, his grace will sustain me through it all, and this has always been my strong belief through all my 20th years as a priest. Regarding the need to trust God, as always there to assist us deal with our fears, I connect to the prayer of the fisher man who courageously prayed: “Oh God the sea is vast, and boundless, and the fish are smart and crafty, while my net is weak, and my skill unlimited; so help me God.” No fears in the prayer, however there is the courage that once we make the first step, then God will bless our efforts, and see us through the journey. We must always bear in mind that God who led David (the tyro in battle) to bring down the (the experienced warrior) Goliath, will see us through if we look to our great God and rather not at the enormity of the challenge(s) we face. Last week we had the Divine Mercy Sunday when we talked about the mercy of God. Often, we see that fear is one of the reasons why we fail to go for confessions, we fear that we may not be faithful after the promise we would make, and fear to try again, and rather prefer remaining where we are. . Fear hinders people from advancing in their spirituality also, as we see it does in all other facets of life. Fear gives us all the reasons why we need not to try. We fear to make any commitment for fear of trying and failing. Because of fear we refuse to say the truth or to witness to God. We prefer to hide away, in order not to be known. In Isaiah 41:10, we hear God enjoin us: "So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God." When we are afraid and lack the courage to stand up for Jesus, let the words of Isaiah spur us on. Today like the apostles, let us overcome our fears. Let us stand up for Jesus, that is what we would be hearing through the days of Pentecost, how the apostles who were all hiding away for fear of the Jews, came out and were courageous, and without any fear witnessed to Jesus, inviting the Jewish elders and priests to the fold. How they shared with them how God loves them, and how happy they will become if they leave off their evil ways, and embrace the truth. When we overcome our fears, we would realize that in sharing the truth with people, we are showing them the greatest love ever; as with truth, we help them become better children of God, and we also offer them opportunity of having eternal joy, and fulfillment when our journeys on earth end as someday they would. May the Power of the risen Lord imbue us with courage that we would proudly and boldly profess through our words and actions, and in at all times and in all places that Jesus is risen, and remain our source of hope and joy. Amen

**3er domingo de Pascua Año B**

**Hechos 3:13-15, 17-19; Salmo 4:2, 4, 7-8, 9; 1 Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48**

**NO TENGAS MIEDO YO VOY DELANTE DE TI**

Superar nuestros miedos: Avanzar con Coraje. El miedo es un gran obstáculo para el éxito y el crecimiento, nos afecta de tal manera que no podemos llegar a las alturas que podríamos haber alcanzado. Las personas fracasan, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades de comunicación debido al miedo a cometer errores y luego a que se rían de ellos. Alguien no pudo terminar la publicación de un libro porque temía ser criticado; y que habría objeciones a su libro. Por mucho que el coraje sea lo que hace que un niño dé su primer paso, un niño que vive con miedos difícilmente caminaría. El miedo es real, es humano. Jesús lo sintió en el Huerto...tanto que sudó sangre. ¿Cómo superó su miedo? Sometió Su Voluntad a la de Su Padre. ¿Por qué hizo eso? Él tenía una Misión Divina... un Llamado... pero debajo de ese Llamado estaba Su siempre Perfecto Amor. Como Cristo, vayamos con valentía inigualable. El miedo es un vicio que nos ofrece muchas razones endebles por las que no deberíamos intentarlo en absoluto. El miedo trae a colación muchas mentiras para disuadirnos de seguir adelante; sólo para mantenernos en un lugar. Sin embargo, cada vez que superemos el miedo como los apóstoles, como se evidencia en la primera lectura, comenzaremos a dar el primer paso necesario que nos llevará a millones de millas en nuestro viaje hacia el progreso en la vida. Hay esta canción que admiro mucho; la canción es de Zach Williams. El título es: "Miedo". La letra del estribillo de la canción detalla algunos de los daños que sufrimos debido a nuestros miedos infundados así: “Miedo, es mentiroso, te quitará el aliento; te detenga en tus pasos el miedo, es un mentiroso te robará el descanso te robará la felicidad; echa tu miedo al fuego 'porque el miedo, es mentiroso' La parte de la canción aún habla del daño que proviene del miedo y de por qué, en lugar de miedo, debemos desarrollar un fuerte coraje para defender siempre a Jesús y la verdad. El resto de la letra dice: Cuando te dijo que no eres lo suficientemente bueno Cuando te dijo que no tienes razón Cuando te dijo que no eres lo suficientemente fuerte Para dar una buena pelea Cuando te dijo que no eres digno Cuando te dijo que no eres amado Cuando te dijo que no eres hermosa Nunca serás suficiente Cuando te lo dijo, estabas preocupado. Siempre estarás solo Cuando te dijo que deberías huir Nunca encontrarás un hogar Cuando te dijo que estabas sucia Y deberías estar avergonzado Cuando te dijo que podrías ser el indicado Esa gracia nunca podría cambiar De verdad y de verdad como dice el cantante: “el miedo es mentiroso”. Hoy vemos el coraje de los apóstoles, y cuán vibrantes y valientes fueron cuando conquistaron sus miedos, cuando superamos nuestros miedos, tomamos la determinación de hacer grandes cosas para Dios. Grandes logros ocurren cuando aquellos que fueron conquistados por sus miedos en las palabras del cantante arriba: "arrojan sus miedos al fuego". La gente por miedo se niega a ir a trabajar para Dios, Jonás, por ejemplo, por miedo se negó a ir a la misión, el miedo hace que la gente diga mentiras, el miedo nos hace tímidos para testificar y compartir la fe que tenemos con los incrédulos. Recuerdo mi propio miedo, la primera vez que me enviaron a una parroquia tenía miedo de si sería capaz de soportar los desafíos que encontraría en la misión, sin embargo me animé con mi fuerte convicción de que si Dios lo permitía y permitía una pequeño cuello para llevar ilesa la gran cabeza, que si él es quien me envía, su gracia me sostendrá a través de todo, y esta ha sido siempre mi firme convicción durante mis 20 años como sacerdote. En cuanto a la necesidad de confiar en Dios, que siempre está ahí para ayudarnos a enfrentar nuestros miedos, me conecto con la oración del pescador que oró con valentía: “Oh Dios, el mar es vasto e ilimitado, y los peces son inteligentes y astutos, mientras mi red es débil y mi habilidad ilimitada; Así que ayúdame Dios”. No hay miedos en la oración, sin embargo, existe el coraje de que una vez que demos el primer paso, Dios bendecirá nuestros esfuerzos y nos acompañará a lo largo del viaje. Siempre debemos tener en cuenta que Dios, que guió a David (el principiante en la batalla) para derribar al (el guerrero experimentado) Goliat, nos ayudará a superarlo si miramos a nuestro gran Dios y no a la enormidad del desafío. ) enfrentamos. La semana pasada tuvimos el Domingo de la Divina Misericordia cuando hablamos de la misericordia de Dios. Muchas veces vemos que el miedo es una de las razones por las que no acudimos a confesarnos, tememos no ser fieles a la promesa que haríamos, tememos volver a intentarlo y preferimos quedarnos donde estamos. . El miedo también impide que las personas avancen en su espiritualidad, como vemos que ocurre en todas las demás facetas de la vida. El miedo nos da todas las razones por las que no debemos intentarlo. Tememos asumir cualquier compromiso por miedo a intentarlo y fracasar. Por miedo nos negamos a decir la verdad o a dar testimonio de Dios. Preferimos escondernos para no ser conocidos. En Isaías 41:10, escuchamos a Dios ordenarnos: "Así que no temáis, porque yo estoy con vosotros; no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios". Cuando tengamos miedo y nos falte el coraje para defender a Jesús, dejemos que las palabras de Isaías nos estimulen. Hoy como los apóstoles, superemos nuestros miedos. Defendámonos por Jesús, eso es lo que estaríamos escuchando durante los días de Pentecostés, cómo los apóstoles que estaban todos escondidos por miedo a los judíos, salieron y fueron valientes, y sin ningún temor dieron testimonio de Jesús, invitando a los Ancianos y sacerdotes judíos al redil. Cómo compartieron con ellos cómo Dios los ama y cuán felices serán si dejan sus malos caminos y abrazan la verdad. Cuando superemos nuestros miedos, nos daremos cuenta de que al compartir la verdad con las personas, les estamos mostrando el amor más grande que jamás haya existido; al igual que con la verdad, los ayudamos a convertirse en mejores hijos de Dios, y también les ofrecemos la oportunidad de tener gozo eterno y plenitud cuando nuestros viajes en la tierra terminen como algún día lo harían. Que el poder del Señor resucitado nos infunda coraje que profesemos con orgullo y valentía a través de nuestras palabras y acciones, y en todo momento y en todo lugar en que Jesús ha resucitado y sigue siendo nuestra fuente de esperanza y alegría. Amén