**¿Por qué sacrificio?**

Cuando pecamos, nos sentimos culpables. Nos sentimos indignos de recibir de Dios. El propósito del sacrificio no era apaciguar a Dios, sino apaciguar nuestra conciencia para que nos pudiéramos sentir que habíamos pagado la penitencia para sentirnos dignos una vez más para recibir de Dios.

Con el fin de mantener la conciencia clara, el sacrificio necesitaba ser hecho una y otra vez. Los sacrificios no pueden tranquilizar la conciencia.

 ***Hebreos 9:9*** *Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto,*

 ***Hebreos 9:10*** *ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.*

Una mala conciencia nos impide venir confiadamente a la presencia de Dios. Jesús vino a apaciguar nuestra conciencia del pecado, no apaciguar a Dios para que nos aceptara. Somos nosotros los que no podemos aceptarnos a nosotros mismos.

 ***Hebreos 9:14*** *¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?*

 ***Hebreos 9: 15****Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.*

Ahora, cuando nosotros pecamos, podemos venir confiadamente ante el trono de gracia, donde alcanzamos misericordia. No necesitamos hacer penitencias. Corremos a Él en donde alcanzamos misericordia y hallamos gracia.

 ***Hebreos 4:16*** *Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.*

Dios quiere que busquemos su misericordia.

 ***Mateo 9:13*** *Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.*

Nosotros nos mantenemos en el amor de Dios a través de nuestra expectativa de Su Misericordia.

***Judas 1:21*** *conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.*