**Seventh Sunday in Ordinary Time**

Lectionary: 81

**Reading I**

[1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23](https://bible.usccb.org/bible/1samuel/26?2)

In those days, Saul went down to the desert of Ziph  
with three thousand picked men of Israel,  
to search for David in the desert of Ziph.  
So David and Abishai went among Saul’s soldiers by night  
and found Saul lying asleep within the barricade,  
with his spear thrust into the ground at his head  
and Abner and his men sleeping around him.  
  
Abishai whispered to David:  
“God has delivered your enemy into your grasp this day.  
Let me nail him to the ground with one thrust of the spear;  
I will not need a second thrust!”  
But David said to Abishai, “Do not harm him,  
for who can lay hands on the LORD’s anointed and remain unpunished?”  
So David took the spear and the water jug from their place at Saul’s head,  
and they got away without anyone’s seeing or knowing or awakening.  
All remained asleep,  
because the LORD had put them into a deep slumber.  
  
Going across to an opposite slope,  
David stood on a remote hilltop  
at a great distance from Abner, son of Ner, and the troops.  
He said: “Here is the king’s spear.  
Let an attendant come over to get it.  
The LORD will reward each man for his justice and faithfulness.  
Today, though the LORD delivered you into my grasp,  
I would not harm the LORD’s anointed.”

**Responsorial Psalm**

[Psalm 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13](https://bible.usccb.org/bible/psalms/103?1)

R (8a) **The Lord is kind and merciful.**  
Bless the LORD, O my soul;  
            and all my being, bless his holy name.  
Bless the LORD, O my soul,  
            and forget not all his benefits.  
R **The Lord is kind and merciful.**  
He pardons all your iniquities,  
            heals all your ills.  
He redeems your life from destruction,  
            crowns you with kindness and compassion.  
R **The Lord is kind and merciful.**  
Merciful and gracious is the LORD,  
            slow to anger and abounding in kindness.  
Not according to our sins does he deal with us,  
            nor does he requite us according to our crimes.  
R **The Lord is kind and merciful.**  
As far as the east is from the west,  
            so far has he put our transgressions from us.  
As a father has compassion on his children,  
            so the LORD has compassion on those who fear him.  
R **The Lord is kind and merciful.**

**Reading II**

[1 Corinthians 15:45-49](https://bible.usccb.org/bible/1corinthians/15?45)

Brothers and sisters:  
It is written, *The first man, Adam, became a living being,*   
the last Adam a life-giving spirit.  
But the spiritual was not first;  
rather the natural and then the spiritual.  
The first man was from the earth, earthly;  
the second man, from heaven.  
As was the earthly one, so also are the earthly,  
and as is the heavenly one, so also are the heavenly.  
Just as we have borne the image of the earthly one,  
we shall also bear the image of the heavenly one.

**Alleluia**

[John 13:34](https://bible.usccb.org/bible/john/13?34)

R. **Alleluia, alleluia.**  
I give you a new commandment, says the Lord:  
love one another as I have loved you.  
R. **Alleluia, alleluia.**

**Gospel**

[Luke 6:27-38](https://bible.usccb.org/bible/luke/6?27)

Jesus said to his disciples:  
“To you who hear I say,  
love your enemies, do good to those who hate you,  
bless those who curse you, pray for those who mistreat you.  
To the person who strikes you on one cheek,  
offer the other one as well,  
and from the person who takes your cloak,  
do not withhold even your tunic.  
Give to everyone who asks of you,  
and from the one who takes what is yours do not demand it back.  
Do to others as you would have them do to you.  
For if you love those who love you,  
what credit is that to you?  
Even sinners love those who love them.  
And if you do good to those who do good to you,  
what credit is that to you?  
Even sinners do the same.  
If you lend money to those from whom you expect repayment,  
what credit is that to you?  
Even sinners lend to sinners,  
and get back the same amount.  
But rather, love your enemies and do good to them,  
and lend expecting nothing back;  
then your reward will be great  
and you will be children of the Most High,  
for he himself is kind to the ungrateful and the wicked.  
Be merciful, just as your Father is merciful.  
  
“Stop judging and you will not be judged.  
Stop condemning and you will not be condemned.  
Forgive and you will be forgiven.  
Give, and gifts will be given to you;  
a good measure, packed together, shaken down, and overflowing,  
will be poured into your lap.  
For the measure with which you measure  
will in return be measured out to you.”

**VII Domingo Ordinario**

Lectionary: 81

**Primera lectura**

1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jakilá.  
  
David y Abisay fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisay dijo entonces a David: “Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo”. Pero David replicó: “No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado?”  
  
Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisay. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo.  
  
David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: “Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor”.

**Salmo Responsorial**

Del Salmo 102

R. (8a) **El Señor es compasivo y misericordioso.**  
Bendice al Señor, alma mía,  
que todo mi ser bendiga su santo nombre.  
Bendice al Señor, alma mía,  
y no te olvides de sus beneficios. R.   
R. **El Señor es compasivo y misericordioso.**  
El Señor perdona tus pecados  
y cura tus enfermedades;  
él rescata tu vida del sepulcro  
y te colma de amor y de ternura. R.    
**R. El Señor es compasivo y misericordioso.**  
El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento para enojarse y generoso para perdonar.  
No nos trata como merecen nuestras culpas,  
ni nos paga según nuestros pecados. R.    
R. **El Señor es compasivo y misericordioso.**  
Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos;  
como un padre es compasivo con sus hijos,  
así es compasivo el Señor con quien lo ama. R.   
R. **El Señor es compasivo y misericordioso.**

**Segunda lectura**

1 Corintios 15, 45-49

Hermanos: La Escritura dice que *el* primer *hombre,* Adán*, fue un ser que tuvo vida*; el último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene después.  
  
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial.

**Aclamación antes del Evangelio**

Juan 13, 34

R. Aleluya, aleluya.  
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,  
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.  
R. Aleluya.

**Evangelio**

Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.  
  
Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.  
  
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.  
  
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos’’.