**Thoughts from Deacon Bill Gall May 9-10, 2020**

**“How long, O Lord, must I wait?”**

Waiting, for most of us, is very difficult. Yet here we are sheltered-in-place for the past six weeks or so due to the COVID-19 pandemic. We might be tempted to echo the words of lament in Psalm 13: “How long, Lord? Will you utterly forget me? How long will you hide your face from me? How long must I carry sorrow in my soul, grief in my heart day after day?” (Ps 13:2-3)

On the other hand, we need only turn to Psalm 27 wherein the psalmist urges us to “Wait for the Lord, take courage; be stouthearted, wait for the Lord!” (PS 27-14)

A good number of years ago I remember reading an article written by a woman by the name of Felicia Y. Thomas who, at the time, was pastor of First Baptist Church in Princeton, N.J. She wrote, “I am not a patient person by nature, but I am convinced that if you act patiently long enough, patience comes. She went on to write of “**faithful living**”. Faithful living is full of waiting: **waiting on and serving others; waiting on ourselves as we are not quite and not yet what God fully intended us to be; and ever waiting on God.”**

So, how are we collectively as parishioners, “waiting on God?” For me and my wife, Sylvia, along with members of our pastoral staff have committed to taking some time each week to personally call an assigned list of parishioners just to check-in with them to see how they are doing, answer any questions, sharing a prayer with them, extending a blessing and offering to help should they need assistance. Going forward it will be a long process given the large number of parishioners that we have but so far it has been mutually wonderful to those we have connected with reminding them of the services we are live-streaming, sharing stories and experiences about the parish and in many cases reminiscing about cherished memories from years past.

So, until the restrictions are lifted, for me (and Sylvia), we continue to shelter-in-place, continue to wait in joyful hope and expectation, pray, watch the live-streams, make our assigned telephone calls, read and exercise daily,

Will God ever forget us? The answer is emphatically, NO! The refrain from a song recorded by Carey Landry based on Isaiah 49 entitled “I will never forget you my people” reads:

“I will never forget you my people

I have carved you on the palm of my hand

I will never forget you

I will not leave you orphaned

I will never forget my own”

And finally, remember the words from St. Paul in the 8th Chapter in his letter to the Romans:

“For I am convinced that **nothing** will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.”

May Jesus Bless each and every one of you.

**Cuanto tiempo, O Señor, tendre que esperar?**

Esperar, para la mayoría de nosotros, es muy difícil. Sin embargo, aquí estamos protegidos en el lugar durante las últimas más o menos seis semanas debido a la pandemia COVID-19. Podríamos sentirnos tentados a hacer eco de las palabras de lamento en el Salmo 13: "¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Me olvidarás por completo? ¿Cuánto tiempo me ocultarás la cara? ¿Cuánto tiempo debo llevar dolor en mi alma, dolor en mi corazón día tras día?" (Sal 13:2-3)

Por otra parte, sólo tenemos que recurrir pal Salmo 27, en el que el salmista nos insta a "Esperar al Señor, a toma valor; se paciente, ¡espera al Señor! (PS 27-14)

Hace muchos años recuerdo haber leído un artículo escrito por una mujer con el nombre de Felicia Y. Thomas que, en ese momento, era pastor de la Primera Iglesia Bautista en Princeton, N.J. Ella escribió: "No soy una persona paciente por naturaleza, pero estoy convencida de que si actúas pacientemente el tiempo suficiente, la paciencia llegara. Ella pasó a escribir **"vida fiel."**  Vida Fiel está llena de espera: esperando y sirviendo a los demás; **esperando en nosotros mismos como no somos del todo y aún no somos plenamente lo que Dios tenía la intención de que nosotros seamos; y siempre esperando a Dios."**

Entonces, ¿cómo estamos colectivamente como feligreses, "esperando a Dios?" Para mí y mi esposa, Sylvia, junto con miembros de nuestro personal pastoral, nos hemos comprometido a tomar un tiempo cada semana para llamar personalmente a una lista asignada de feligreses sólo para ver cómo están, responder a cualquier pregunta, compartir una oración con ellos, extender una bendición y ofrecer ayuda en caso de que lo necesiten. Sera proceso largo dado el gran número de feligreses que tenemos, pero hasta ahora ha sido mutuamente maravilloso para aquellos con los que hemos conectado recordándoles los servicios que estamos transmitiendo en vivo, compartiendo historias y experiencias sobre la parroquia y en muchos casos recordando preciados recuerdos de años pasados.

Por lo tanto, hasta que se levanten las restricciones, para mí (y Sylvia), seguimos refugiándonos en el lugar, seguimos esperando con esperanza y expectativa gozosa, orando, viendo las transmisiones en vivo, haciendo nuestras llamadas telefónicas asignadas, leyendo y haciendo ejercicio todos los días,
¿Dios nos olvidará alguna vez? La respuesta es enfáticamente, ¡NO! El estribillo de una canción grabada por Carey Landry basada en Isaías 49 titulada "Nunca te olvidaré mi pueblo" dice:

"Nunca te olvidaré mi gente
Te he tallado en la palma de mi mano
Nunca te olvidaré
No te dejaré huérfano
Nunca olvidaré mi propio"

Y por último, recuerden las palabras de San Pablo en el Capítulo 8th en su carta a los romanos:

"Porque estoy convencido de que **nada** podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor."

Que Jesús os bendiga a todos y cada uno de vosotros.