Faith Connections 2nd Sunday Easter 2021

This weekend we celebrate the 2nd Sunday of Easter also known as “**Divine Mercy Sunday**.” On this day in the year 2000, then Pope John Paul II proclaimed to the world that “from now on throughout the church, this Sunday will be called Divine Mercy Sunday.”

The Bible describes mercy as a **gift from God**, a gift that is meant to be given to those who need it most. It has an action quality. It is God’s invitation to **celebrate** and **practice** mercy. And how do we do that? Our Catechism tells us, “**the works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbors in spiritual and bodily necessities.** Instructing, advising, consoling, comforting are **spiritual works of mercy**, as are forgiving and bearing wrongs patiently. The **corporal works of mercy** consist especially in feeding the hungry, sheltering the homeless, clothing the naked, visiting the sick and imprisoned, and burying the dead.”

And so, our readings reflect the mercy of God and our challenge to extend that mercy to all we come in contact with.

The first reading from the Acts of the Apostles presents a somewhat idyllic picture of the early Christians. They attended to the teachings of the Apostles, they lived in solidarity and they prayed together. They shared the Eucharist together. **They grew in numbers because of their works of mercy.**

In the passage from John’s Gospel where the Apostles were huddled in fear in the upper room behind locked doors, Jesus appears in their midst and says, Peace. He imparts the Holy Spirit by breathing on them and commissions them to forgive sins.

What does It mean for us now? We might ask ourselves, how is the Risen Jesus present to us today? Do we really see Jesus in one another? Do we look beyond the physical appearances and/or the circumstances of life? ***Fr. James Keenan, a Jesuit priest, defines mercy as: the willingness to enter into the chaos of others.*** It can get messy.”

Author Judy Esway tells us “encounters with the risen Christ still happen to ordinary people like us. **Has Jesus ever turned up in your life, perhaps in a “distressing disguise” as St. Theresa of Calcutta put it?**

* How about in the newly unwelcomed immigrants?
* In the beggar at the side of the freeway entrance?
* In the homeless person sleeping on a sidewalk or park bench on a piece of cardboard?

Pope St. John XXIII reminds us that “We all have scars from our own Good Fridays that remain long after our own experience of resurrection. Our ‘nail marks’ remind us that all pain and grief, all ridicule and suffering, are transformed into healing and peace in the love of God we experience from others and that we extend to them.

The ‘nail marks’ of Jesus are all around us in the lives of those walking their own Calvary. Jesus calls us to be willing to place ourselves in the pain and struggle of others and bring the joy and peace of Easter into hearts entombed in winter cold and darkness.”

May Jesus Bless each and every one of you.

**Pensamientos del Diacon Bill 11 de Abril, 2021**

Este fin de semana celebramos elsegundo Domingo de Pascua, también conocido como "**Domingo** **de la Divina Misericordia".** En este día en el año 2000, el entonces Papa Juan Pablo II proclamó al mundo que "a partir de ahora en toda la iglesia, este domingo se llamará Domingo de la Divina Misericordia".

La Biblia describe la misericordia como un don de **Dios,** un don que está destinado a ser dado a aquellos que más la necesitan. Tiene una calidad de acción. Es la invitación de Dios a **celebrar** y **practicar** la misericordia. ¿Y cómo hacemos eso? Nuestro Catecismo nos dice: "**Las** **obras de misericordia son acciones caritativas por las que venimos en ayuda de nuestros vecinos en sus necesidades espirituales y corporales.** Instruir, aconsejar, consolar, consolar son **obras espirituales de misericordia,** al igual que perdonar y soportar los errores con paciencia. **Las** **obras corporales de misericordia** consisten especialmente en alimentar a los hambrientos, resguardar a los sin techo, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y encarcelados, y enterrar a los muertos". Y así, nuestras lecturas reflejan la misericordia de Dios y nuestro desafío de extender esa misericordia a todo lo que entramos en contacto.

La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles representa una imagen un tanto ideal de los primeros Cristianos. Asistieron a las enseñanzas de los Apóstoles, vivieron en solidaridad y oraron juntos. Compartieron juntos la Eucaristía. **Crecieron en número debido a sus obras de misericordia.**

En el pasaje del Evangelio de Juan, donde los apóstoles estaban acurrucados con miedo en el cuarto superior detrás de puertas cerradas, Jesús aparece entre ellos y dice: "Paz." Él imparte el Espíritu Santo respirando sobre ellos y les encarga que perdonen los pecados.

¿Qué significaría para nosotros ahora? Podríamos preguntarnos, ¿cómo nos presenta Jesús resucitado hoy? ¿Realmente vemos a Jesús el uno en el otro? ¿Miramos más allá de las apariencias físicas y/o las circunstancias de la vida? ***El P. James Keenan, sacerdote Jesuita, define*** la misericordia como: ***"la voluntad de entrar en el caos de los demás.*** Puede ponerse un poco difícil."

La autora Judy Esway nos dice que "los encuentros con Cristo resucitado todavía suceden a la gente común como nosotros. "¿**Alguna** **vez Jesús ha aparecido en tu vida, tal vez con un "disfraz angustioso" como dijo Santa Teresa de Calcuta?**

1. ¿Qué tal en los reciente nuevos inmigrantes no bien venidos?
2. ¿En la persona mendigando a un lado de la entrada de la autopista?
3. ¿En la persona sin hogar durmiendo en una acera o banco del parque en un pedazo de cartón?

El Papa San Juan XXIII nos recuerda que "todos tenemos cicatrices de nuestros propios Viernes Santo que permanecen mucho después de nuestra propia experiencia de resurrección. Nuestras 'marcas de clavos' nos recuerdan que todo dolor, todo ridículo y sufrimiento, se transforman en sanación y paz en el amor de Dios que experimentamos de los demás y que nos extendemos a ellos.

Las 'marcas de clavos' de Jesús están a nuestro alrededor en la vida de aquellos que caminan por su propio Calvario. Jesús nos llama a estar dispuestos a ponernos en el dolor y la lucha de los demás y llevar la alegría y la paz de la Pascua a los corazones sepultados en invierno frío y oscuridad."

Que Jesús bendiga a todos y cada uno de ustedes.