**Second Sunday of Easter   
Sunday of Divine Mercy**

Lectionary: 45

**Reading I**

[Acts 5:12-16](https://bible.usccb.org/bible/acts/5?12)

Many signs and wonders were done among the people  
at the hands of the apostles.  
They were all together in Solomon’s portico.  
None of the others dared to join them, but the people esteemed them.  
Yet more than ever, believers in the Lord,  
great numbers of men and women, were added to them.  
Thus they even carried the sick out into the streets  
and laid them on cots and mats  
so that when Peter came by,  
at least his shadow might fall on one or another of them.  
A large number of people from the towns  
in the vicinity of Jerusalem also gathered,  
bringing the sick and those disturbed by unclean spirits,  
and they were all cured.

**Responsorial Psalm**

[Psalm 118:2-4, 13-15, 22-24](https://bible.usccb.org/bible/psalms/118?2)

R  (1) **Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.**  
or:  
R **Alleluia.**  
Let the house of Israel say,  
            “His mercy endures forever.”  
Let the house of Aaron say,  
            “His mercy endures forever.”  
Let those who fear the LORD say,  
            “His mercy endures forever.”  
R **Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.**  
or:  
R **Alleluia.**  
I was hard pressed and was falling,  
            but the LORD helped me.  
My strength and my courage is the LORD,  
            and he has been my savior.  
The joyful shout of victory  
            in the tents of the just:  
R **Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.**  
or:  
R **Alleluia.**  
The stone which the builders rejected  
            has become the cornerstone.  
By the LORD has this been done;  
            it is wonderful in our eyes.  
This is the day the LORD has made;  
            let us be glad and rejoice in it.  
R **Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.**  
or:  
R **Alleluia.**

**Reading II**

[Revelation 1:9-11a, 12-13, 17-19](https://bible.usccb.org/bible/revelation/1?9)

I, John, your brother, who share with you  
the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus,  
found myself on the island called Patmos  
because I proclaimed God’s word and gave testimony to Jesus.  
I was caught up in spirit on the Lord’s day  
and heard behind me a voice as loud as a trumpet, which said,  
“Write on a scroll what you see.”  
Then I turned to see whose voice it was that spoke to me,  
and when I turned, I saw seven gold lampstands  
and in the midst of the lampstands one like a son of man,  
wearing an ankle-length robe, with a gold sash around his chest.  
  
When I caught sight of him, I fell down at his feet as though dead.  
He touched me with his right hand and said, “Do not be afraid.  
I am the first and the last, the one who lives.  
Once I was dead, but now I am alive forever and ever.  
I hold the keys to death and the netherworld.  
Write down, therefore, what you have seen,  
and what is happening, and what will happen afterwards.”

**Alleluia**

[John 20:29](https://bible.usccb.org/bible/john/20?29)

R. **Alleluia, alleluia.**  
You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord;  
blessed are those who have not seen me, but still believe!  
R. **Alleluia, alleluia.**

**Gospel**

[John 20:19-31](https://bible.usccb.org/bible/john/20?19)

On the evening of that first day of the week,  
when the doors were locked, where the disciples were,  
for fear of the Jews,  
Jesus came and stood in their midst  
and said to them, “Peace be with you.”  
When he had said this, he showed them his hands and his side.  
The disciples rejoiced when they saw the Lord.  
Jesus said to them again, “Peace be with you.  
As the Father has sent me, so I send you.”  
And when he had said this, he breathed on them and said to them,  
“Receive the Holy Spirit.  
Whose sins you forgive are forgiven them,  
and whose sins you retain are retained.”  
  
Thomas, called Didymus, one of the Twelve,  
was not with them when Jesus came.  
So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.”  
But he said to them,  
“Unless I see the mark of the nails in his hands  
and put my finger into the nailmarks  
and put my hand into his side, I will not believe.”  
  
Now a week later his disciples were again inside  
and Thomas was with them.  
Jesus came, although the doors were locked,  
and stood in their midst and said, “Peace be with you.”  
Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands,  
and bring your hand and put it into my side,  
and do not be unbelieving, but believe.”  
Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!”  
Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me?  
Blessed are those who have not seen and have believed.”  
  
Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples  
that are not written in this book.  
But these are written that you may come to believe  
that Jesus is the Christ, the Son of God,  
and that through this belief you may have life in his name.

**II Domingo de Pascua   
Domingo de la Misericordia Divina**

Lectionary: 45

**Primera Lectura**

Hechos 5, 12-16

En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima.  
  
El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.  
  
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados.

**Salmo Responsorial**

Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

R. (1) **La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.**  
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.  
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.  
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. R.  
R. **La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.**  
La piedra que desecharon los constructores,  
es ahora la piedra angular.  
Esto es obra de la mano del Señor,  
es un milagro patente.  
Este es el día de triunfo del Señor:  
día de júbilo y de gozo. R.  
R. **La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.**  
Libéranos, Señor, y danos tu victoria.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Que Dios desde su templo nos bendiga.  
Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine.  
R. **La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.**

**Segunda Lectura**

Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el Reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús.  
  
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: “Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia”. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro.  
  
Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después”.

**Aclamación antes del Evangelio**

Juan 20, 29

R. Aleluya, aleluya.  
Tomás, tú crees porque me has visto;  
dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.  
R. Aleluya.

**Evangelio**

Juan 20, 19-31

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.  
  
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.  
  
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.  
  
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.  
  
Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.