Sé Vacante

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

Ano CLIX • N.º 3

Ano Xubilar Teresiano

Xullo – Setembro 2015
Sé Vacante
Boletín Oficial do
Bispado de Mondoñedo-Ferrol

Ano CLIX. Xullo - Setembro 2015. Nº 3

Sé Vacante

Mondoñedo-Ferrol 2015
Foto de portada:

Imaxe de Santa Tareixa de Xesus. Mosteiro das MM. Dominicas de Valdeflores. Viveiro.

Foto: Estudio Entrefotos. Viveiro.
ÍNDICE

1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS
   1.1.1. Escrito–reflexión ante a programación do curso 2015/2016...

1.2. HOMILÍAS
   1.2.1. Homilia na Festa de Nosa Señora do Carme en Foz.............
   1.2.2. Homilia na Festa de Santa Clara. Mosteiro de Santa Clara...
   1.2.3. Homilia na Festa de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars....
   1.2.4. Homilia na Eucaristía con gallo dos cincuenta anos de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.................................

1.3. DISCURSOS
   1.3.1. Discurso con motivo da Declaración da Unesco como Patrimonio Universal da Humanidade do Camiño Norte a Santiago...............................................................

1.4. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

2. SANTA SÉ

2.1. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO COA QUE SE CONCEDE A INDULXENCIA CO GALLO DO XUBILEO EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA.................................................................

2.2. SAÚDO DO SANTO PADRE AOS XOVES DO CENTRO CULTURAL PADRE FÉLIX VARELA...............................................................................................................................

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NA PRAZA DA REVOLUCIÓN NA CIDADE DE HOLGUÍN..........................................................

2.4. DISCURSO DO SANTO PADRE NA VISITA AO CONGRESO DOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA..............................................................
2.5. DISCURSO DO SANTO PADRE NA VISITA Á ORGANIZACIÓN
DAS NACIONES UNIDAS .................................................................................................. 48

3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ...................................................................... 57

3.1. MENSAXE CO GALLO DA CANONIZACIÓN DA BEATA
MARÍA DA PURÍSIMA DA CRUZ ................................................................................ 59

4. IGREXA DIOCESANA .............................................................................................. 63

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL ................................................................. 65
    4.1.1. Nomeamentos ............................................................................................. 65
    4.1.2. Ceses ............................................................................................................. 65

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO ..................................................................................... 65
    4.2.1. Carta do Delegado ................................................................................... 65

5. CRÓNICA DIOCESANA ............................................................................................. 67

6. PUBLICACIÓNS ...................................................................................................... 77
1.1. ESCRITOS

1.2. HOMILÍAS
  1.2.1. Homilía na Festa de Nosa Señora do Carme en Foz
  1.2.2. Homilía na Festa de Santa Clara. Mosteiro de Santa Clara.
  1.2.3. Homilía na Festa de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.
  1.2.4. Homilía na Eucaristía con gallo dos cincuenta anos de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

1.3. DISCURSOS
  1.3.1. Discurso con motivo da Declaración da Unesco como Patrimonio Universal da Humanidade do Camiño Norte a Santiago

1.4. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO
1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS


Mondoñedo, 22 de setembro de 2015.

De novo, ó comezo dun novo curso pastoral, xuntámonos neste Seminario, a nosa segunda casa, ó que tanto lle debemos, para convivir uns cos outros e compartir as nosas inquedanzas e proxectos, e trazar algúns obxectivos e liñas de acción, sendo conscientes da nosa pobreza e, por riba de todo, confiando naquel que é o Dono da viña e que todo depende del e quere contar con cada un de nós.

A CHAMADA Á NOVA EVANXELIZACIÓN

Non é ningunha novidade compartir o que todos sabemos e nos preocupa: o presente e o futuro, xa próximo, que nos espera como Igrexa diocesana. Non só me refiro á situación na que estamos de Sé vacante que anhela a presenza e a guía dun pastor a imaxe do Bo Pastor. Refírome sobre todo á nosa situación como Igrexa diocesana:

Somos un clero maior (69 9 é media de idade) e, moitas veces, con poucos ánimos e contadas forzas para responder ós retos do momento que nos toca afrontar.

Os laicos máis activos e comprometidos que conforman a nosa Igrexa diocesana, tamén van para maiores e, aínda que son moi serviciais e xenerosos, e mesmo reclaman formación, non están, polo xeral, suficientemente capacitados a afrontar a nova situación.

O noso medio rural, como o de Galicia, sofre un progresivo despoboamento; as nosas asembleas dominicais están integradas polas poucas persoas maiores que acoden; tamén se dá, como no medio urbano, a secularización das novas xeracións; o noso servizo pastoral redúcese maiormente á catequese, cando hai nenos, e ó cultural: misas polos defuntos, funerais e festas populares.

Con todo o medio rural mantén aceso o lume da súa identidade e de determinados valores que nos identifican, e que humana e cristiamente vale a pena conservar e promocionar.

No medio urbano ou semiurbano contamos con máis poboación, moita dela procedente do rural, cunha lenta integración nas parroquias xa que as
súas referencias relixiosas seguén a estar na aldea; o ambiente xeralmente está secularizado (salvo excepcións) e nalgúns casos é abertamente laico ou laicista; dáse tamén un avellentamento das asembleas dominicais; a iniciación cristiá (catequese, formación relixiosa...), tamén no rural, enfróntase con serias dificultades familiares, culturais e sociais que fan case imposible o logro dos seus obxectivos; practicamente, só a acción social e caritativa é valorada, especialmente nestes tempos de crise.

Non obstante cando a nosa acción pastoral trata de ser cercana, gratuíta e acolledora, a xente apréciao e mesmo responde, aínda que sexa timidamente.

En definitiva, levamos un tempo prolongado de cambios “rápidos e profundos” (“cambio de época”, dice) que nos desconcertan e para os que non estamos polo xeral preparados. Algún sacerdote recoñecía, fai anos, que no Seminario nos prepararon para “santificar” nunha situación de cristiandade, e non para “evanxelizar” nunha situación de misión como a nosa.

Ante este panorama, así descrito someramente, xorden unhas preguntas:

• ¿Podemos seguir facendo o de sempre como se nada pasara?

• ¿Que habería que facer ou que teríamos que primar para afrontar o presente e o futuro que se nos aveciña?

• ¿Que estaríamos dispostos a facer cada un de nós para poder responder a esta nova situación?

• ¿Seguimos confiando no Espírito do Señor, que é o “axente principal da evanxelización”?, ¿como sintonizamos con el?, ¿deixámonos guiar por el?, ¿pedimoslle a súa luz e a súa forza?

A misión da Igrexa, a nosa misión é a mesma de sempre: evanxelizar, facer presente o Reino de Deus, dar testemuño dunha Igrexa servidora, acolledora, fraterna e solidaria. Non podemos permanecer “coas portas pechadas e con medo” (cf Jn 20, 19-22), como lles pasou ós discípulos na Pascua: ¿que mensaxe poderían transmitir?... Con esas actitudes pechadas, sen horizontes, sen perspectivas de futuro, non poderían convencer a ninguén.

En cambio, con Xesús resucitado, a tristeza convértese en gozo, a noite en día luminoso e o futuro énchese e esperanza. Xa nolos dixo reiteradamente o papa Francisco: “Cada cristián e cada comunidade cristiá (...), todos somos invitados a aceptar esta chamada: saír da propia comodidade e atreverse a chegar a todas as periferias que necesitan a luz do Evanxeo” (Evangelii Gaudium, 20).
A Pascua, pois, é a alma da evanxelización. A evanxelización nace da experiencia da Pascua e de Pentecostés. Unha evanxelización que, aceptando a propia pobreza e as circunstancias de cada lugar e de cada tempo, está impregnada pola esperanza e a alegría de saber que é o Señor quen vai diante abríndonos o camiño e que o seu Espírito nos sostén e nos acompaña.

**PAUTAS PARA EVANXELIZAR**

E para evanxelizar –podéramos dicir a modo de apunte e desde a mesma entraña do Evanxeo– habería que cumprir estas condicións:

1. Ter algo que ofrecer. “O Reino dos Ceos parécese a un tesouro escondido nun campo; un home atópao, vólveo a esconder, e cheo de alegría, vende todo o que posúe e compra o campo. O Reino dos Ceos parécese tamén a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; e ó atopar unha de gran valor, foi vender todo o que tiña e comprouna” (Mt 13, 44-45).

2. Desexar compartirlo cos demais. “A **muller, deixando o seu cántaro, correu á cidade** e dixo á xente: ‘Vide ver a un home que me dixo todo o que fixen. Non será o Cristo?’ Saíron da cidade e ían cara a el” (Xn 4, 29).


5. Non ter medo a fracasar. “De madrugada achegóuselles Xesús andando sobre a auga. Os discípulos, ó velo andar polo mar, asustáronse, pensan-do que era unha pantasma. Xesús dixolle deseguido: ‘**Tranquilos, son eu, non teñades medo!**’ Pedro dixolle: ‘Señor, se es ti, mándame ir a ti sobre a auga’. El dixolle: ‘Ven’. Pedro baixou da barca e botou a andar sobre a auga achegándose a Xesús; pero, ao sentir a forza do vento, asustouse, e, ó empezar a afundirse, gritou: ‘Señor, sálvame, que perezo!’”. Desegui-
do Xesús tendeulle a man, agarrouno e díxolle: ‘Home de pouca fe, por que dubidaches?’” (Mt 14, 22-33).

6. Contar coa ‘peaxe’ da Cruz. “Se algún quere vir en pos de min, néguese a si mesmo, tome a súa cruz e sigame. Porque quen queira salvar a súa vida, perderaa, pero quen perda a súa vida por min, atoparaa” (Mt 16, 24).

7. Saber que somos enviados. “Ide, pois, e facede discípulos de todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, e ensinándolles a cumprir todo o que eu lles mandei. E eu estarei con vós todos os días ata o fin do mundo” (Mt 28, 19).

8. Confiar naquel que nos envía. “Eu pedireille ao Pai que vos dea outro Defensor que estea sempre convosco, o Espírito da verdade” (Jn 14,16-17).


E como María, a “chea de graza”, “poñerse en camiño cara a montaña” (Lc 1, 39) para compartir esta boa noticia (‘evanxeo’).

ANTE A PROGRAMACIÓN DO NOVO CURSO PASTORAL

Quixera compartir tamén con vós unha breve reflexión acerca dos contidos da programación do novo curso pastoral 2015-2016 que imos comezar. O lema deste curso pastoral di “A Igrexa, con Cristo, celebra os sacramentos”; e o obxectivo xeral, como veremos, animamos a “Intensificar a vida de oración e coidar a preparación e a celebración dos sacramentos”. Sen deixar de lado a necesidade da oración, que seguramente temos reflexionado e practicado especialmente neste “Ano Xubilar Teresiano”, próximo a rematar, hai un tema que seguramente nos preocupa a todos: a preparación e a celebración dos sacramentos.

É verdade que, polo xeral, o que os fieis desexan é celebrar sen máis o sacramento, e se é “á carta” (con lugar e data xa acordada pola familia ou polos interesados), mellor. Por outra banda, nós, os sacerdotes, tamén temos as nosas ocupacións é non é fácil atopar un tempo axeitado para unha mínima e sosegada preparación. No fondo, pode que a uns lle dea certa pereza ter que escolitar unha catequese preparatoria e a outros – a nós – ter que impartila cando sabemos que o auditorio non está precisamente moi receptivo.
Sen embargo, non podemos quedarnos nestes argumentos e, polo tanto, non debemos celebrar os sacramentos de forma rutinaria ou mecánica. Sabemos que aquilo no que se cre, sempre se celebra. O ritualismo é a negación desa imprescindible unidade entre sacramento e vida. Un sacramento sen a presenza da Palabra de Deus, antes, é dicir, na súa preparación, e logo, no momento da súa celebración, quedase nun mero ritualismo.

Xa o Concilio nolo dixo: “antes de que os homes poidan acceder á liturxia é necesario que sexan chamados á fe e á conversión” (SC 9). E mais adiante engade: “A Igrexa desexa ardentemente que se leve a todos os fieis á participación plena, consciente e activa nas celebracións litúrxicas” (14). E o Directorio Xeral para a Catequese fala de que a “catequese litúrxica prepara para os sacramentos e favorece a comprensión e a vivencia máis fonda da liturxia” (DGC 71).

Tamén o noso Directorio diocesano para a Iniciación cristiana, insiste sobre o tema, dando unhas pautas de actuación, concretamente no bautismo de nenos:

“No se deberá proceder ó bautismo de nenos, fóra de perigo de morte, sen realizar unha catequese previa cos pais, co fin de esclarecer as súas motivacións, o seu compromiso de fe eclesial e da educación cristiana dos seus fillos, así como para a explicación da liturxia bautismal. Tamén os padriños participarán nesta preparación, xa que ‘a acollida dos pais e padriños reviste unha grande importancia, e non debería reducirse a unha simple preparación cerimonial da celebración do bautismo dos seus fillos’ (CEE, La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 1).

En moitos lugares, o máis práctico será a visita á familia. Nas parroquias máis poboadas poderán organizarse periodicamente reunións prebautismais”. (DIC, p. 105).

Esta preparación ten varias connotacións: acollida pastoral, encontro persoal, discernimento das motivacións e catequese presacramental. Haberá que organizar o noso tempo e dedicación, e, en máis dun caso, retomar a práctica das “catequeses presacramentais”, pode que olvidadas, particularmente na celebración do bautismo e do matrimonio.

So si se coidan estes momentos, a celebración litúrxica dos sacramentos dará mellores e máis abondosos froitos. En definitiva, unha preparación coñecida e unha liturxia ben celebrada, evanxelizan. Deste xeito os sacramentos son non só oferta eficaz de salvación, senón que tamén son fonte de evanxelización. Son momentos importantes nas vidas das persoas que os celebran, porque se senten dalgún modo interpelados e entran, ou polo menos se aso-
man ocasionalmente, ó ámbito do sagrado onde está Deus que nos acolle sempre co seu amor.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na Festa de Nosa Señora do Carme en Foz.

16 de xullo de 2015

Irmáns sacerdotes concelebrantes, consagrados e fieis laicos, particularmen-
te ós mariñeiros e pescadores que hoxe celebrades á vosa Patroa, a Virxe do
Carme. Saúdo tamén ás autoridades que nos acompañades nesta día de festa.

“Estrella luciente, amparadnos vós“, así reza o cartel deste ano no Día do
Apostolado do Mar. Unha frase que ten séculos de historia e que, a modo de
xaculatoria, nos deixou escrita unha santa carmelita, Santa Teresa de Xesús, de
quen estamos a celebrar nesta ano o V Centenario do seu nacemento.

Toda a costa marítima e mesmo moitas parroquias do interior, están
sementadas da devoción e piedade popular á Virxe María baixo a advocación
do Carme. Creo que esta breve oración de Santa Teresa resume moi ben esta
devoción tan arraigada no noso pobo.

A Virxe María é a “Estrela lucente”, é dicir, a que nos orienta nas noites, na
loitas, nos momentos de crise e dificultades da vida. Ela encamiñamos a Cristo
que é o centro da nosa fe, o “monte de salvación”, como di a oración da Misa.
Pois El é o único que nos salva e que dá sentido e esperanza ás nosas vidas:
“fóra del non hai salvación“ (Fei 4, 12).

“Amparadnos vós“. É o que lle pedimos a ela como Nai que intercede,
como muller crente e compañeira de camiño no seguimento de Cristo, como
“aquela –di o Concilio Vaticano II– que na Igrexa ocupa o lugar máis alto des-
pois de Cristo e o máis cercano a nós“ (LG 54).

Poñamos as nosas vidas e as nosas preocupacións ante a mirada da Virxe
do Carme, ante os seus “ollos misericordiosos“ –como reza a Salve–. Poñamos
tamén, especialmente neste día festa, ás xentes do mar: ós traballadores e tra-
balladoras, ás súas familias, ós pobos e vilas mariñeiras.
Tócannos afrontar tempos difíciles, de crise e incerteza que agravan máis ainda a dureza e os perigos dos traballos no mar. A Igrexa quere e debe estar cerca destas familias e dos traballadores. Porque a pesar das ausencias motivadas polas faenas do mar, sodes tamén fregueses e membros da comunidade cristiá que cada domingo celebra o “Día do Señor”. Como crentes unímonos na pregaria e queremos aprender de María, na advocación do Carmelo, a súa disponibilidade para estar, como ela, pronta para servir a quen nos necesita.

Fagamos, tamén, nosa esa oración poética de Santa Teresa de Xesús que remata dicindo: “Quen a Deus ten nada lle falta: só Deus basta”.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Homilia na Festa de Santa Clara. Mosteiro de Santa Clara.

Ribadeo 11 de agosto de 2015

Celebramos hoy la fiesta de Santa Clara, fiel discípula de San Francisco y fundadora de la segunda orden franciscana de las Clarisas.

Es para todos una alegría unirnos a la fiesta de esta comunidad contemplativa. Más aún, nuestra presencia y participación de la Eucaristía de este día quiere ser una muestra del aprecio que tenemos por vosotras, hermanas Clarisas.

Contar desde hace siglos en Ribadeo y en nuestra diócesis, incluso en el occidente de Asturias, con una comunidad contemplativa supone una riqueza que, como creyentes y miembros de la Iglesia, hemos agradecer.

¿Qué nos aportáis, vosotras, desde vuestra clausura y con vuestra presencia discreta, a los creyentes, incluso a los nos creyentes y buscadores de la verdad y del sentido de la vida, en el mundo y la cultura de hoy?

Quisiera destacar en esta ocasión dos notas, entre otras, que caracterizan vuestra vida contemplativa dentro del carisma franciscano: la oración y el testimonio.

La oración. “Observa, considera, contempla, con el anhelo de imitarle, a tu Esposo, el más bello entre los hijos de los hombres”, escribió santa Clara (2 Cta). No hay otro camino para el encuentro con Dios que la oración, como tampoco hay otro método o mediación para ser cristiano, que el encuentro
con Jesucristo. Es lo que nos dice con palabras muy humanas e inspiradas el profeta Oseas hablando de la relación de Dios con su pueblo: “me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón” (2, 14).

Y este encuentro, muchas veces difícil y trabajoso, porque entramos en el ámbito del misterio de Dios, solo es posible de una manera especial en la oración contemplativa que nos hace estar a la espera y permanecer en actitud de escucha, y en la celebración de la eucaristía y los demás sacramentos. La vida contemplativa nos está recordando a todos los cristianos que Dios es “lo único necesario” y definitivo en nuestra vida, o con palabras de Santa Teresa de Jesús en este V centenario de su nacimiento que estamos celebrado, que “solo Dios basta”.

No es fácil orar. No solo porque nuestro interlocutor, Dios, permanece en el misterio de su Ser, también porque nuestra forma de vivir y de entender la vida nos dispersa y nos hace vulnerables a los reclamos de una sociedad en la que Dios “parece estar ausente”. Para nosotros, los que estamos inmersos en el día a día de una sociedad que nos marca sus ritmos, nos ofrece sus logros y nos envuelve con sus halagos, la oración es la manera de mantener nuestra identidad cristiana en medio del mundo y de hacer de nuestra vida cotidiana una ofrenda agradable a Dios.

Y el testimonio. Concretamente vuestro testimonio de pobreza. Sobre el dintel de granito de vuestra puerta de entrada hay una inscripción que dice “esta es la casa de la pobreza, palabras que mandó poner santa Clara en la puerta de su monasterio”.

La pobreza evangélica no se ve fácilmente, pero sí se percibe cuando se vive sinceramente. Es una manera muy concreta de “permanecer” unidos a Cristo y de “dar fruto abundante” (Jn 15). Pobre, evangélicamente hablando, es aquella persona que pone a Dios en el centro de su vida, porque para ella solo Dios es Dios. No existen otros dioses ni otros tesoros ni otros deseos... Todo lo demás es secundario. Incluso puede ser un estorbo y un contratestimonio para aquel que se ha consagrado de verdad al Señor.

Quien pone su confianza solo en Dios es la persona más libre y más feliz de este mundo. Como nos dice san Pablo: uno “se renueva de día en día” porque pone su mirada “en lo eterno”, en “lo que no se ve” (2 Cor). Nada tiene que perder y todo lo tiene ganado y asegurado en Dios.

El testimonio, vuestro testimonio de pobreza evangélica, nos está diciendo que las cosas, los bienes, los medios, incluso los progresos de la técnica y de la ciencia, que son resultado de la capacidad que Dios nos ha dado para trans-
formar el mundo y que tanto contribuyen a nuestro bienestar, sin embargo no pueden llenar nuestro corazón. Solo Dios puede colmar nuestra sed de vida y de felicidad, y solo Dios a través de su Espíritu nos puede mover a ser cercanos y acogedores, solidarios y misericordiosos con los hermanos más necesitados.

En este “Año de la Vida Consagrada” os deseamos a vosotras y a todos los que estamos llamados a dar testimonio en el mundo de hoy, con las palabras de santa Teresa de Jesús y que sirvieron de eslogan para el Encuentro Europeo de Jóvenes, recientemente celebrado en Ávila, que “en tiempos recios” seáis, seámos todos, “amigos fuertes de Dios”.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3. Homilía na Festa de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

Residencia San José - Piñeiro (Narón), 26 de agosto de 2015

En este día de fiesta en honor de Santa Teresa Jornet e Ibars nos unimos a la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiro, a los residentes en esta casa y al personal que los atiende. También agradecemos la invitación de la Comunidad a la vez que valoramos vuestro servicio a los ancianos más necesitados.

La presencia de las Hermanitas entre nosotros es siempre una interpelación, incluso para aquellos que desde fuera observen vuestro estilo de vida. Lo mismo que lo fue en su tiempo, no menos complicado que el nuestro, vuestra fundadora, Santa Teresa Jornet.

Habéis optado o, mejor, habéis respondido como ella a una llamada, la llamada de Dios, que en una sociedad y en una cultura como la nuestra, no siempre se valora: los ancianos apenas aportan nada a la sociedad, su atención supone una seria preocupación para las familias y sus vidas miran más al pasado que a al futuro.

Nos estáis diciendo, con las palabras del Evangelio, que lo que cuenta en la vida es el servicio a los demás, la acogida respetuosa y cariñosa a aquel que nos necesita, porque, al final de nuestras vidas, nos juzgarán por el amor vivido y ofrecido. Más aún: habéis apostado y comprometido vuestras vidas por ese amor de caridad que “no pasa nunca”. Lo dijeron no hace muchos nuestros obispos: “Si Dios es amor, el lenguaje que mejor evangeliza es el amor” (“La Iglesia, servidora de los pobres”, 41).
¿Dónde estuvo el secreto de la vocación de aquella mujer, Santa Teresa Jornet, que después de buscar y probar varios caminos como maestra y monja contemplativa, al fin descubrió el campo inmenso de una vida entregada a los ancianos desamparados? ¿dónde está el secreto de vuestra vocación?, ¿dónde la fuerza de vuestra abnegada dedicación?, ¿dónde la alegría de vuestro servicio a los pobres?…

Evidentemente, como en la vida de Santa Teresa Jornet, en Jesucristo, en el encuentro personal con él, en su amistad e intimidad a través de la oración: ese “tratar a solas con quien sabemos que nos ama”, como la definió la otra Teresa de Jesús, la de Ávila, cuyo quinto centenario de su nacimiento estamos celebrando. También en la escucha y meditación de la palabra de Dios, concretamente del Evangelio. En la Eucaristía de cada día, que es la fuerza y el alimento de vuestro compromiso. Y en el mismo servicio y cuidado de nuestros mayores, porque sabéis que sirviendo al hermano, especialmente al más desvalido y desamparado, servís al mismo Jesús.

Hermanas y hermanos todos, solo así, amando “no de palabra ni con la boca, sino con hechos y de verdad”, seremos testigos y misioneros del amor misericordioso de Dios.

Que en este día de fiesta tomemos conciencia del don y el carisma de Santa Teresa Jornet, actualizados en el día a día por esta Comunidad religiosa de las Hermanitas, casi siempre de forma silenciosa, discreta y oculta.

Que nosotros, los sacerdotes, valoremos más vuestra presencia y permanencia entre nosotros. No es fácil encontrar hoy personas dispuestas a entregar, “de por vida”, la vida por Dios y su Reino, particularmente al servicio de los pobres y marginados.

Que los residentes agradecáis los cuidados y os dejéis querer y acompañar, en este último trayecto de la vida, por estas mujeres que viven su consagración al Señor en el servicio y la caridad.

Y que todos nosotros apreciemos también la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores, allí donde estén. Seamos generosos con ellos y correspon- damos a lo que ellos en su día nos ofrecieron sin pedirnos nada a cambio. En una sociedad como la nuestra, donde lo joven y lo bello se cotiza y hasta se idolatra, no marginemos a quienes también fueron jóvenes, en muchos casos, en circunstancias menos ventajosas y duras.
Finalmente, que la Virgen, Nuestra Señora de los Desamparados, nos proteja con su manto y su amor maternal, e interceda por todos nosotros y por nuestro mundo tan necesitado de amor y de justicia.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4. Homilía na Eucaristía con gallo dos cincuenta anos de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Ferrol, Concatedral de San Xiao, 26 de setembre de 2015

Estamos celebrando los 50 años de nuestra Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Cincuenta años para agradecer tantos esfuerzos y servicios realizados, tantas personas necesitadas de acogida, escucha y ayuda que han pasado y están pasando, día a día, ante nosotros, reclamando nuestra solidaridad y caridad, y tantos voluntarios y profesionales ofreciendo su tiempo y sus capacidades al servicio de los más desfavorecidos.

Cáritas no solo es una institución y un servicio de la Iglesia. Cáritas es sobre todo una forma de ver la vida, de entenderla y de vivirla. Una forma de ser y de actuar que deberíamos tener todos los cristianos.

Hoy la Palabra de Dios nos interpela especialmente. Sigue siendo un escándalo tanta “riqueza amontonada y corrompida”, tanto “lujo y placer,” como denuncia el autor de la Carta de Santiago, cuando en nuestra sociedad persisten situaciones de pobreza y precariedad. Sigue siendo un escándalo cuando presumimos de democracia y sin embargo los derechos más fundamentales de la persona, como son el derecho a un hogar y a un trabajo digno y estable, todavía quedan lejos para muchos hombres y mujeres. Y sigue siendo un escándalo, una piedra de tropiezo cuando nosotros, los cristianos, no somos coherentes con nuestra fe porque nuestra vida y nuestras actitudes desdigan el mandamiento del amor.

Cáritas y todos los que nos sentimos comprometidos con la acción caritativa de la Iglesia, no podemos dejar de denunciar con nuestro testimonio, aunque sea silencioso, y con nuestra palabra, aunque a veces sea silenciada, situaciones de injusticia, de sufrimiento y de dolor que necesitan la transformación urgida por el anuncio y la presencia del Reino de Dios entre nosotros.

El Evangelio de hoy como también la primera lectura, nos hacen una clara llamada a la tolerancia y a tener una mirada amplia y generosa sobre nuestro
mundo y nuestra sociedad. No tenemos a Dios en exclusiva ni somos los mejores. Necesitamos como todos de la conversión personal y de la renovación en nuestras instituciones para que la Iglesia, nuestra Iglesia diocesana y cada una de nuestras parroquias, sean “una Iglesia pobre al servicio de los pobres”. Necesitamos también una mirada amplia y generosa para descubrir y alegrarnos de tantas personas buenas y generosas, creyentes o no creyentes, que sintonizan en sus vidas y en su compromiso familiar y social con los valores del Reino.

Como nos dice el papa Francisco, “todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús” (EG 120). Cáritas es en la Iglesia la llamada permanente e interpelante del amor de Dios del que cada uno de nosotros hemos de ser sembradores y evangelizadores.

Que la Eucaristía que celebramos, sacramento de caridad y signo de la presencia real de Jesucristo, que por amor se nos da como alimento, nos fortalezca en nuestro compromiso cristiano con los más pobres para ser también en el mundo signo y sacramento de caridad.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.3. DISCURSOS

1.3.1. Discurso con motivo da Declaración da Unesco como Patrimonio Universal da Humanidade do Camiño Norte a Santiago

Mondoñedo, 29 de xullo de 2015

Sr. Presidente da Xunta de Galicia.


Sres. Alcaldes, representantes e amigos do Camiño Norte.

Sr. Bispo de Lugo, membros do Cabido mindoniense, sacerdotes, veciños de Mondoñedo e visitantes ocasionais desta cidade e da súa Catedral-Basílica...

Moitas grazas por estar aquí neste acto institucional con motivo da declaración da que inclúe o recoñecemento da nosa Catedral, como tamén o Camiño Primitivo inclúe o recoñecemento da Catedral de Lugo.
Moitas grazas evidentemente –así o manifestamos os membros do Cabido mindoniense o pasado día dizasete– a todos os organismos, entidades e persoas particulares voluntarias que fixeron posible este recoñecemento.

Recoñecer universalmente o Camiño Norte non só supón poñer en valor esta zona norte da nosa Galicia coas súas paisaxes, as súas xentes, o seu patrimonio histórico, cultural e relixioso, descoñecidos para moita xente, senón que ofrece un estímulo para quen, rompendo a inercia e a rutina dun estilo de vida excesivamente marcado por unha sociedade na que prima o rendemento económico e o consumismo, quere encontrarse consigo mesmo e vivir a fondo unha experiencia existencial e mesmo relixiosa, sempre enriquecedora para a persoa.

Como nos acaba de dicir o papa Francisco na súa carta encíclica *Laudato si’*: “Unha ecoloxía integral implica dedicar algo de tempo para recuperar a sereña armonía coa creación, para reflexionar acerca do noso estilo de vida e os nosos ideais, para contemplar ó Creador, que vive entre nós e no que nos rodea” (nº 225).

Que o apóstolo Santiago, o “amigo do Señor”, acompañe na súa peregrinaxe a cantos se animen a emprender o seu camiño por estas terras de San Rosendo. Que saiban que nos honran coa súa presenza e que serán ben acollidos no seu percorrido.

Moitas grazas a todos.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.4. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

XULLO

*Mércoles 1*
Ferrol

Asiste á inauguración da Exposición Cofrade no Porto

*Venres 3*
Xove

Preside a celebración dun Aniversario na Igrexa Parroquial
Vieiro

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial

Domingo 5
Feás

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de San Pedro

Xoves 9
Ribadeo

Dirixe un retiro no convento das Clarisas

Sábado 11
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de S. Xoán de Filgueira

Domingo 12
Ferreira do Valadouro

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Mércores 15
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 16
Foz

Preside a Eucaristía e a procesión co gallo da festividade da Virxe do Carme

Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Carme
Venres 17
Mondoñedo
Asiste á reunión do Cabido catedralicio

Domingo 19
Belesar
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de San Martiño

Martes 21
Mondoñedo
Acolle á Comisión Episcopal de Asuntos Xurídicos que se reúne no Seminario

Xoves 23
Mondoñedo
Dirixe un retiro á comunidade das Concepcionistas

Venres 24
Santiago de Compostela
Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Sábado 25
Santiago de Compostela
Asiste á Solemne Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da festividade do Apóstolo

Domingo 26
Foz
Preside a Eucaristía co gallo da festa dos avós que se celebra no Asilo

Mércores 29
Mondoñedo
Asiste ó acto co gallo da Declaração do Camiño Norte e da Catedral como Patrimonio da Humanidade.
AGOSTO

Martes 4
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de Caranza

Xoves 6
Xustás

Asiste á tradicional “troitada” e convivencia dos sacerdotes

Venres 7 – Domingo 9
Ávila

Asiste o Encontro Europeo de Xóvenes

Martes 11
Ribadeo

Preside a Eucaristía no convento das Clarisas co gallo da festividade de Santa Clara

Luns 17
Mondoñedo

Preside a Eucaristía no convento das Concepcionistas co gallo da festividade de Santa Beatriz

Venres 21
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Mércores 26
Narón

Preside a Eucaristía nas “Hermanitas de Ancianos Desamparados” en Piñeirros co gallo da festividade de Santa Teresa de Jornet
Xoves 27
Xove
Realiza o pregón das Festas Patronais

Luns 31
Vilalba
Preside a Eucaristía co gallo da festa de San Ramón

SETEMBRO

Venres 4
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Domingo 6
Sta. Leocadia
Asiste á eucaristía e bendición da Imaxe do Sagrado Corazón

Luns 7
Ferrol
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Rosario

Mércores 9
Poio
Asisteás Xornadas de Formación do Clero

Domingo 13
Mondoñedo
Asiste á Eucaristía e ós actos co gallo da festa e ofrenda a Nosa Señora dos Remedios

Luns 14
Mondoñedo
Preside a Eucaristía da Cofradía dos Remedios
Poio

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

**Martes 15**
Poio

Asiste á reunión de Bispos e Superiores Maiores

Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo da festividade da Virxe das Dores

**Sábado 19**
Mondoñedo

Asiste ós actos co gallo da Restauración da Adoración Nocturna

**Martes 22**
Mondoñedo

Preside á Asemblea do Clero

**Xoves 24**
Ferrol

Preside a Eucaristía co gallo da festividade da Mercé no Colexio das Nais Mercedarias. Celebrando este ano o 75 aniversario do centro

**Venres 25**
Lugo

Asiste ó Acto de Inauguración do curso académico no Seminario

**Sábado 26**
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao e asiste ós actos co gallo do 50 Aniversario de Cáritas Diocesana
2.1. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO COA QUE SE CONCEDE A INDULXENCIA CO GALLO DO XUBILEO EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA

2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NA PRAZA DA REVOLUCIÓN NA CIDADE DE HOLGUÍN

2.3. SAÚDO DO SANTO PADRE AOS XOVES DO CENTRO CULTURAL PADRE FÉLIX VARELA

2.4. DISCURSO DO SANTO PADRE NA VISITA AO CONGRESO DOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

2.5. DISCURSO DO SANTO PADRE NA VISITA Á ORGANIZACIÓN DAS NACIONS UNIDAS
2. SANTA SÉ

2.1. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO COA QUE SE CONCEDE A INDULXENCIA CO GALLO DO XUBILEO EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA

Al venerado hermano Monseñor Rino Fisichella, Presidente del Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización

La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar la atención en algunos puntos sobre los que considero importante intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez más eficaz.

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en cada diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con un reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo.

Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos...
medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer participes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.

He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad.

La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin.

Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su ver-
dad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia.

Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.

Confíoando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, encomiendo a su protección la preparación de este Jubileo extraordinario.

Vaticano, 1 de septiembre de 2015.

Francisco

2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NA PRAZA DA REVOLUCIÓN NA CIDADE DE HOLGUÍN

Lunes 21 de septiembre de 2015

Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista san Mateo. Celebramos la historia de una converción. Él mismo, en su evangelio, nos cuenta cómo fue el encuentro que marcó su vida, él nos introduce en un «juego de miradas» que es capaz de transformar la historia.
Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de los impuestos, Jesús pasaba, lo vio, se acercó y le dijo: «“Sígueme”. Y él, levantándose, lo siguió».

Jesús lo miró. Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a Mateo como lo hizo; qué fuerza han de haber tenido esos ojos para levantar lo. Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso considerados pecadores, y por eso vivían apartados y despreciados de los demás. Con ellos no se podía comer, ni hablar, ni orar. Eran traidores para el pueblo: le sacaban a su gente para dárselo a otros. Los publicanos pertenecían a esta categoría social.

Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz. Lo miró con ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal; al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Los invito, que hoy en sus casas, o en la iglesia, cuando estén tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida.

Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de todo eso. Él ve esa dignidad de hijo, que todos tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra dignidad de hijo. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida.

Después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo: «Sígueme». Y Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Tras el amor, la misión. Mateo ya no es el mismo; interiormente ha cambiado. El encuentro con Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el banco de los impuestos, el dinero, su exclusión. Antes él esperaba sentado para recaudar, para sacarle a los otros, ahora con Jesús tiene que levantarse para dar, para entregar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Para Mateo, y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus concluida-
danos no son aquellos a los que «se vive», se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus convidados son aquellos a quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto.

Jesús va delante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás e incluso de nosotros mismos. Nos desafía día a día con una pregunta: ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el Hijo de Dios? Su mirada transforma nuestras miradas, su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre que busca la salvación de todos sus hijos.

Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la Confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús que mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre.

Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aun en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una mención especial merecen las llamadas «casas de misión» que, ante la escasez de templos y de sacerdotes, permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la Palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestro barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo: «Les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor; esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz» (Ef 4,2).

Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María, Virgen de la Caridad del Cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre, y a Ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble nación su mirada maternal y que esos «sus ojos misericordiosos» estén siempre atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, a las personas que pueden estar sintiendo que para ellos no hay lugar. Que ella nos guarde a todos como cuidó a Jesús en su amor. Y que Ella nos enseñe a mirar a los demás como Jesús nos miró a cada uno de nosotros.

Francisco
2.3. SAÚDO DO SANTO PADRE AOS XOVES DO CENTRO CULTURAL PADRE FÉLIX VARELA

La Habana
Domingo 20 de septiembre de 2015

**Palabras pronunciadas por el Santo Padre**

Ustedes están parados y yo estoy sentado. Qué vergüenza. Pero, saben por qué me siento, porque tomé notas de algunas cosas que dijo nuestro compañero y sobre estas les quiero hablar. Una palabra que cayó fuerte: soñar. Un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh?

En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñadas, deseadas, busca horizontes, abre, abre a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos “no te arrugas”, ¿eh? No te arrugas, abre. Abrir y soñar. Soñar que el mundo con vos puede ser distinto. Soñar que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado, y la vida les corta el camino. No importa, sueñen. Y cuenten sus sueños. Cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar, y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que, primero, soñar.

Vos dijiste ahí una frascita que yo tenía acá escrita en la intervención de él, pero la subrayé y tomé alguna nota: que sepamos acoger y aceptar al que piensa diferente. Realmente, nosotros, a veces, somos cerrados. Nos metemos en nuestro mundito: “o este es como yo quiero que sea, o no”. Y fuiste más allá todavía: que no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o en los conventillos de las religiones. Que podamos crecer ante los individualismos. Cuando una religión se vuelve conventillo, pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad de adorar a Dios, de creer en Dios. Es un conventillo. Es un conventillo de palabras, de oraciones, de “yo soy bueno, vos sos malo”, de prescripciones morales. Y cuando yo tengo mi ideología, mi modo de pensar y vos tenéis el tuyo, me encierro en ese conventillo de la ideología.

Corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, sobre aquello en lo que somos distintos? ¿Por qué no nos
damos la mano en aquello que tenemos en común? Animarnos a hablar de lo que tenemos en común. Y después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes o que pensamos. Pero digo hablar. No digo pelearnos. No digo encerrarnos. No digo “conventillar”, como usaste vos la palabra. Pero solamente es posible cuando uno tiene la capacidad de hablar de aquello que tengo en común con el otro, de aquello para lo cual somos capaces de trabajar juntos. En Buenos Aires, estaban –en una parroquia nueva, en una zona muy, muy pobre– estaban construyendo unos salones parroquiales un grupo de jóvenes de la universidad. Y el párroco me dijo: “¿por qué no te venís un sábado y así te los presento?”. Trabajaban los sábados y los domingos en la construcción. Eran chicos y chicas de la universidad. Yo llegué y los vi, y me los fue presentando: “este es el arquitecto –es judío–, este es comunista, este es católico práctico, este es...”. Todos eran distintos, pero todos estaban trabajando en común por el bien común. Eso se llama amistad social, buscar el bien común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar: “bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente”. Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma, porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy: sean capaces de crear la amistad social.

Después salió otra palabra que vos dijiste. La palabra esperanza. Los jóvenes son la esperanza de un pueblo. Eso lo oímos de todos lados. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Es ser optimistas? No. El optimismo es un estado de ánimo. Mañana te levantás con dolor de hígado y no sos optimista, ves todo negro. La esperanza es algo más. La esperanza es sufrida. La esperanza sabe sufrir para llevar adelante un proyecto, sabe sacrificarse. ¿Vos sos capaz de sacrificar carté por un futuro o solamente querés vivir el presente y que se arreglen los que vengan? La esperanza es fecunda. La esperanza da vida. ¿Vos sos capaz de dar vida o vas a ser un chico o una chica espiritualmente estéril, sin capacidad de crear vida a los demás, sin capacidad de crear amistad social, sin capacidad de crear patria, sin capacidad de crear grandeza? La esperanza es fecunda. La esperanza se da en el trabajo. Yo aquí me quiero referir a un problema muy grave que se está viviendo en Europa, la cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Hay países en Europa, que jóvenes de veinticinco años hacia abajo viven desocupados en un porcentaje del 40%. Pienso en un país. Otro país, el 47%. Otro país, el 50%. Evidentemente, que un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a los jóvenes, un pueblo –y cuando digo pueblo, no digo gobiernos– todo el pueblo, la preocupación de la gente, de que ¿estos jóvenes trabajan?, ese pueblo no tiene futuro. Los jóvenes entran a formar
parte de la cultura del descarte. Y todos sabemos que hoy, en este imperio del
dios dinero, se descarten las cosas y se descarten las personas. Se descarten los
chicos porque no se los quiere o porque se los mata antes de nacer. Se descar-
tan los ancianos –estoy hablando del mundo, en general–, se descarten los
ancianos porque ya no producen. En algunos países hay ley de eutanasia, pero
en tantos otros hay una eutanasia escondida, encubierta. Se descarten los
jóvenes porque no les dan trabajo. Entonces, ¿qué le queda a un joven sin tra-
bajo? Un país que no inventa, un pueblo que no inventa posibilidades labora-
les para sus jóvenes, a ese joven le queda a las adicciones, o el suicidio, o irse
por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Esta cultura del
descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza. Y es lo que vos
pediste para los jóvenes: queremos esperanza. Esperanza que es sufrida, es
trabajadora, es fecunda. Nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte.
Y esta esperanza que es convocadora, convocadora de todos, porque un pue-
blo que sabe autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social
–como dije, aunque piense diferente–, ese pueblo tiene esperanza.

Y si yo me encuentro con un joven sin esperanza, por ahí una vez dije, un
joven es jubilado. Hay jóvenes que parece que se jubilan a los veintidós años.
Son jóvenes con tristeza existencial. Son jóvenes que han apostado su vida al
derrotismo básico. Son jóvenes que se lamentan. Son jóvenes que se fugan de
la vida. El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo. Hay
un proverbio africano que dice: “si querés ir de prisa, andá solo, pero si querés
llegar lejos, andá acompañado”. Y yo a ustedes, jóvenes cubanos, aunque
piensen diferente, aunque tengan su punto de vista diferente, quiero que
vayan acompañados, juntos, buscando la esperanza, buscando el futuro y la
nobleza de la patria.

Y así, empezamos con la palabra “soñar” y quiero terminar con otra palab-
ra que vos dijiste y que yo la suelo usar bastante: “la cultura del encuentro”. Por
favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos. Vayamos acompa-
nados, uno. Encontrados, aunque pensemos distinto, aunque sintamos distin-
to. Pero hay algo que es superior a nosotros, es la grandeza de nuestro pue-
blo, es la grandeza de nuestra patria, esa belleza, esa dulce esperanza de la
patria, a la que tenemos que llegar. Muchas gracias.

Bueno, me despido deseándoles lo mejor. Deseándoles... todo esto que les
dije, se los deseo. Voy a rezar por ustedes. Y les pido que recen por mí. Y si
alguno de ustedes no es creyente –y no puede rezar porque no es creyente–,
que al menos me desee cosas buenas. Que Dios los bendiga, los haga caminar
en este camino de esperanza hacia la cultura del encuentro, evitando esos
conventillos de los cuales habló nuestro compañero. Y que Dios los bendiga a
todos.
Queridos amigos:

Siento una gran alegría de poder estar con ustedes precisamente aquí en este Centro cultural, tan significativo para la historia de Cuba. Doy gracias a Dios por haberme concedido la oportunidad de tener este encuentro con tantos jóvenes que, con su trabajo, estudio y preparación, están soñando y también haciendo ya realidad el mañana de Cuba.

Agradezco a Leonardo sus palabras de saludo, y especialmente porque, pudiendo haber hablado de muchas otras cosas, ciertamente importantes y concretas, como las dificultades, los miedos, las dudas –tan reales y humanas–, nos ha hablado de esperanza, de esos sueños e ilusiones que anidan con fuerza en el corazón de los jóvenes cubanos, más allá de sus diferencias de formación, de cultura, de creencias o de ideas. Gracias, Leonardo, porque yo también, cuando los miro a ustedes, la primera cosa que me viene a la mente y al corazón es la palabra esperanza. No puedo concebir a un joven que no se mueva, que esté paralizado, que no tenga sueños ni ideales, que no aspire a algo más.

Pero, ¿cuál es la esperanza de un joven cubano en esta época de la historia? Ni más ni menos que la de cualquier otro joven de cualquier parte del mundo. Porque la esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. Sin embargo, eso comporta un riesgo. Requiere estar dispuesto a no dejarse seducir por lo pasajero y caduco, por falsas promesas de felicidad vacía, de placer inmediato y egoísta, de una vida mediocre, centrada en uno mismo, y que sólo deja tras de sí tristeza y amargura en el corazón. No, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes: ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué hay en tu corazón, dónde están tus aspiraciones? ¿Estás dispuesto a arriesgarte siempre por algo más grande?

Tal vez me pueden decir: «Sí, Padre, la atracción de esos ideales es grande. Yo siento su llamado, su belleza, el brillo de su luz en mi alma. Pero, al mismo tiempo, la realidad de mi debilidad y de mis pocas fuerzas es muy fuerte para decidirme a recorrer el camino de la esperanza. La meta es muy alta y mis fuerzas son pocas. Mejor conformarme con poco, con cosas tan vez menos grandes pero más realistas, más al alcance de mis posibilidades». Yo comprendo esta
reacción, es normal sentir el peso de lo arduo y difícil, sin embargo, cuidado
con caer en la tentación de la desilusión, que paraliza la inteligencia y la
voluntad, ni dejarnos llevar por la resignación, que es un pesimismo radical
frente a toda posibilidad de alcanzar lo soñado. Estas actitudes al final acaban
o en una huida de la realidad hacia paraísos artificiales o en un encerrarse en
el egoísmo personal, en una especie de cinismo, que no quiere escuchar el
grito de justicia, de verdad y de humanidad que se alza a nuestro alrededor y
en nuestro interior.

Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo hallar caminos de esperanza en la situación en
que vivimos? ¿Cómo hacer para que esos sueños de plenitud, de vida auténti-
ca, de justicia y verdad, sean una realidad en nuestra vida personal, en nuestro
país y en el mundo? Pienso que hay tres ideas que pueden ser útiles para man-
tener viva la esperanza.

La esperanza, un camino hecho de memoria y discernimiento. La espe-
ranza es la virtud del que está en camino y se dirige a alguna parte. No es,
por tanto, un simple caminar por el gusto de caminar, sino que tiene un fin,
una meta, que es la que da sentido e ilumina el sendero. Al mismo tiempo,
la esperanza se alimenta de la memoria, abarca con su mirada no sólo el
futuro sino el pasado y el presente. Para caminar en la vida, además de
saber a dónde queremos ir es importante saber también quiénes somos y de
dónde venimos. Una persona o un pueblo que no tiene memoria y borra su
pasado corre el riesgo de perder su identidad y arruinar su futuro. Se nece-
sita por tanto la memoria de lo que somos, de lo que forma nuestro patri-
monio espiritual y moral. Creo que esa es la experiencia y la enseñanza de
ese gran cubano que fue el Padre Félix Varela. Y se necesita también el dis-
cernimiento, porque es esencial abrirse a la realidad y saber leerla sin mie-
dos ni prejuicios. No sirven las lecturas parciales o ideológicas, que defor-
man la realidad para que entre en nuestros pequeños esquemas preconce-
bidos, provocando siempre desilusión y desesperanza. Discernimiento y
memoria, porque el discernimiento no es ciego, sino que se realiza sobre la
base de sólidos criterios éticos, morales, que ayudan a discernir lo que es
bueno y justo.

La esperanza, un camino acompañado. Dice un proverbio africano: «Si
quieres ir deprisa, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado». El aislamiento
o la clausura en uno mismo nunca generan esperanza, en cambio, la cercanía
y el encuentro con el otro, sí. Solos no llegamos a ninguna parte. Tampoco con
la exclusión se construye un futuro para nadie, ni siquiera para uno mismo. Un
camino de esperanza requiere una cultura del encuentro, del diálogo, que
supere los contrastes y el enfrentamiento estéril. Para ello, es fundamental
considerar las diferencias en el modo de pensar no como un riesgo, sino como
una riqueza y un factor de crecimiento. El mundo necesita esta cultura del encuentro, necesita de jóvenes que quieran conocerse, que quieran amarse, que quieran caminar juntos y construir un país como lo soñaba José Martí: «Con todos y para el bien de todos».

La esperanza, un camino solidario. La cultura del encuentro debe conducir naturalmente a una cultura de la solidaridad. Aprecio mucho lo que ha dicho Leonardo al comienzo cuando ha hablado de la solidaridad como fuerza que ayuda a superar cualquier obstáculo. Efectivamente, si no hay solidaridad no hay futuro para ningún país. Por encima de cualquier otra consideración o interés, tiene que estar la preocupación concreta y real por el ser humano, que puede ser mi amigo, mi compañero, o también alguien que piensa distinto, que tiene sus ideas, pero que es tan ser humano y tan cubano como yo mismo. No basta la simple tolerancia, hay que ir más allá y pasar de una actitud recelosa y defensiva a otra de acogida, de colaboración, de servicio concreto y ayuda eficaz. No tengan miedo a la solidaridad, al servicio, al dar la mano al otro para que nadie se quede fuera del camino.

Este camino de la vida está iluminado por una esperanza más alta: la que nos viene de la fe en Cristo. Él se ha hecho nuestro compañero de viaje, y no sólo nos alienta sino que nos acompaña, está a nuestro lado y nos tiende su mano de amigo. Él, el Hijo de Dios, ha querido hacerse uno como nosotros, para recorrer también nuestro camino. La fe en su presencia, su amor y su amistad, encienden e iluminan todas nuestras esperanzas e ilusiones. Con Él, aprendemos a discernir la realidad, a vivir el encuentro, a servir a los demás y a caminar en la solidaridad.

Queridos jóvenes cubanos, si Dios mismo ha entrado en nuestra historia y se ha hecho hombre en Jesús, si ha cargado en sus hombros con nuestra debilidad y pecado, no tengan miedo a la esperanza, no tengan miedo al futuro, porque Dios apuesta por ustedes, cree en ustedes, espera en ustedes.

Queridos amigos, gracias por este encuentro. Que la esperanza en Cristo su amigo les guíe siempre en su vida. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Que el Señor los bendiga.
Señor Vicepresidente,
Señor Presidente,
Distinguidos Miembros del Congreso,
Queridos amigos:

Les agradezco la invitación que me han hecho a que les dirija la palabra en esta sesión conjunta del Congreso en «la tierra de los libres y en la patria de los valientes». Me gustaría pensar que lo han hecho porque también yo soy un hijo de este gran continente, del que todos nosotros hemos recibido tanto y con el que tenemos una responsabilidad común.

Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad personal y social. La de ustedes como Miembros del Congreso, por medio de la actividad legislativa, consiste en hacer que este País crezca como Nación. Ustedes son el rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a defender y custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del bien común, pues éste es el principal desvelo de la política. La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. La actividad legislativa siempre está basada en la atención al pueblo. A eso han sido invitados, llamados, convocados por las urnas.

Se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés en una doble perspectiva. Por un lado, el Patriarca y legislador del Pueblo de Israel simboliza la necesidad que tienen los pueblos de mantener la conciencia de unidad por medio de una legislación justa. Por otra parte, la figura de Moisés nos remite directamente a Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos ofrece una buena síntesis de su labor: ustedes están invitados a proteger, por medio de la ley, la imagen y semejanza plasmada por Dios en cada rostro.

En esta perspectiva quisiera hoy no sólo dirigirme a ustedes, sino con ustedes y en ustedes a todo el pueblo de los Estados Unidos. Aquí junto con sus Representantes, quisiera tener la oportunidad de dialogar con miles de hombres y mujeres que luchan cada día para trabajar honradamente, para llevar el pan a su casa, para ahorrar y –poco a poco– conseguir una vida mejor para
los suyos. Que no se resignan solamente a pagar sus impuestos, sino que –con su servicio silencioso– sostienen la convivencia. Que crean lazos de solidaridad por medio de iniciativas espontáneas pero también a través de organizaciones que buscan paliar el dolor de los más necesitados.

Me gustaría dialogar con tantos abuelos que atesoran la sabiduría forjada por los años e intentan de muchas maneras, especialmente a través del voluntariado, compartir sus experiencias y conocimientos. Sé que son muchos los que se jubilan pero no se retiran; siguen activos construyendo esta tierra. Me gustaría dialogar con todos esos jóvenes que luchan por sus deseos nobles y altos, que no se dejan atomizar por las ofertas fáciles, que saben enfrentar situaciones difíciles, fruto muchas veces de la inmadurez de los adultos. Con todos ustedes quisiera dialogar y me gustaría hacerlo a partir de la memoria de su pueblo.

Mi visita tiene lugar en un momento en que los hombres y mujeres de buena voluntad conmemoran el aniversario de algunos ilustres norteamericanos. Salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades propias de los seres humanos, con sus muchas diferencias y límites, estos hombres y mujeres apostaron, con trabajo, abnegación y hasta con su propia sangre, por forjar un futuro mejor. Con su vida plasmaron valores fundantes que viven para siempre en el alma de todo el pueblo. Un pueblo con alma puede pasar por muchas encrucijadas, tensiones y conflictos, pero logra siempre encontrar los recursos para salir adelante y hacerlo con dignidad. Estos hombres y mujeres nos aportan una hermenéutica, una manera de ver y analizar la realidad. Honrar su memoria, en medio de los conflictos, nos ayuda a recuperar, en el hoy de cada día, nuestras reservas culturales.

Me limito a mencionar cuatro de estos ciudadanos: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton.

Estamos en el ciento cincuenta aniversario del asesinato del Presidente Abraham Lincoln, el defensor de la libertad, que ha trabajado incansablemente para que «esta Nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad». Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y colaboración con un espíritu de subsidiaridad y solidaridad.

Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante situación social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión. Somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo
de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología, o un sistema económico y, al mismo tiempo, proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las personas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar. Y, por otra parte, puede generarse una tentación a la que hemos de prestar especial atención: el reduccionismo simplista que divide la realidad en buenos y malos; permítanme usar la expresión: en justos y pecadores. El mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos hermanos nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos bandos. Sabemos que en el afán de querer liberarnos del enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. A eso este pueblo dice: No.

Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de reconciliación, de paz y de justicia. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para resolver las crisis geopolíticas y económicas que abundan hoy. También en el mundo desarrollado las consecuencias de estructuras y acciones injustas aparecen con mucha evidencia. Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, mantener la fe en los compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos. Ir hacia delante juntos, en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando con entusiasmo al bien común.

El reto que tenemos que afrontar hoy nos pide una renovación del espíritu de colaboración que ha producido tanto bien a lo largo de la historia de los Estados Unidos. La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exige poner en común los recursos y los talentos que poseemos y empeñarnos en sostenernos mutuamente, respetando las diferencias y las convicciones de conciencia.

En estas tierras, las diversas comunidades religiosas han ofrecido una gran ayuda para construir y reforzar la sociedad. Es importante, hoy como en el pasado, que la voz de la fe, que es una voz de fraternidad y de amor, que busca sacar lo mejor de cada persona y de cada sociedad, pueda seguir siendo escuchada. Tal cooperación es un potente instrumento en la lucha por erradicar las nuevas formas mundiales de esclavitud, que son fruto de grandes injusticias que pueden ser superadas sólo con nuevas políticas y consensos sociales.

Apelo aquí a la historia política de los Estados Unidos, donde la democracia está radicada en la mente del Pueblo. Toda actividad política debe servir y promover el bien de la persona humana y estar fundada en el respeto de su dignidad. «Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres
son creados iguales; que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» (Declaración de Independencia, 4 julio 1776). Si es verdad que la política debe servir a la persona humana, se sigue que no puede ser esclava de la economía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus intereses, su vida social. No subestimo la dificultad que esto conlleva, pero los aliento en este esfuerzo.

En esta sede quiero recordar también la marcha que, cincuenta años atrás, Martin Luther King encabezó desde Selma a Montgomery, en la campaña por realizar el «sueño» de plenos derechos civiles y políticos para los afro-americanos. Su sueño sigue resonando en nuestros corazones. Me alegro de que Estados Unidos siga siendo para muchos la tierra de los «sueños». Sueños que movilizan a la acción, a la participación, al compromiso. Sueños que despiertan lo que de más profundo y auténtico hay en los pueblos.

En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes. Trágicamente, los derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados. A estos pueblos y a sus naciones, desde el corazón de la democracia norteamericana, deseo reafirmarles mi más alta estima y reconocimiento. Aquellos primeros contactos fueron bastante convulsos y sangrientos, pero es difícil enjuiciar el pasado con los criterios del presente. Sin embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos cometer los pecados y los errores del pasado. Debemos elegir la posibilidad de vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras formamos las nuevas generaciones, con una educación que no puede dar nunca la espalda a los «vecinos», a todo lo que nos rodea. Construir una nación nos lleva a pensarnos siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo para pasar a la lógica de la recíproca subsidiaridad, dando lo mejor de nosotros. Confío que lo haremos.

Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes desde los tiempos de la II Guerra Mundial. Lo que representa grandes desafíos y decisiones difíciles de tomar. A lo que se suma, en este continente, las miles de personas que se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor para sí y para sus seres queridos, en un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos?
No debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las personas, sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación. Una respuesta que siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos de una tentación contemporánea: descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro: «Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes» (Mt 7,12).

Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos para los demás las mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompañemos el crecimiento de los otros como queremos ser acompañados. En definitiva: queremos seguridad, demos seguridad; queremos vida, demos vida; queremos oportunidades, brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo.

Esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Estoy convencido que este es el mejor camino, porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad sólo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito. Recientemente, mis hermanos Obispos aquí, en los Estados Unidos, han renovado el llamamiento para la abolición de la pena capital. No sólo me uno con mi apoyo, sino que animo y aliento a cuantos están convencidos de que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación.

En estos tiempos en que las cuestiones sociales son tan importantes, no puedo dejar de nombrar a la Sierva de Dios Dorothy Day, fundadora del Movimiento del trabajador católico. Su activismo social, su pasión por la justicia y la causa de los oprimidos estaban inspirados en el Evangelio, en su fe y en el ejemplo de los santos.

¡Cuánto se ha progresado, en este sentido, en tantas partes del mundo! ¡Cuánto se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para sacar a las personas de la extrema pobreza! Sé que comparten mi convicción de que todavía se debe hacer mucho más y que, en momentos de crisis y de dificultad económica, no se puede perder el espíritu de solidaridad internacional. Al mismo tiempo, quiero alentarlos a recordar cuán cercanos a nosotros son hoy los prisioneros de la trampa de la pobreza. También a estas personas debemos ofrecerles esperanza. La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente, en sus muchos frentes, especialmente en las
causas que las provocan. Sé que gran parte del pueblo norteamericano hoy, como ha sucedido en el pasado, está haciéndole frente a este problema.

No es necesario repetir que parte de este gran trabajo está constituido por la creación y distribución de la riqueza. El justo uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor son parte indispensable de una economía que busca ser moderna pero especialmente solidaria y sustentable. «La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser de una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común» (Laudato si’, 129). Y este bien común incluye también la tierra, tema central de la Encíclica que he escrito recientemente para «entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común» (ibid., 3). «Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos» (ibid., 14).

En Laudato si’, aliento el esfuerzo valiente y responsable para «reorientar el rumbo» (N. 61) y para evitar las más grandes consecuencias que surgen del degrado ambiental provocado por la actividad humana. Estoy convencido de que podemos marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los Estados Unidos –y este Congreso– están llamados a tener un papel importante. Ahora es el tiempo de acciones valientes y de estrategias para implementar una «cultura del cuidado» (ibid., 231) y una «aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza» (ibid., 139). La libertad humana es capaz de limitar la técnica (cf. ibid., 112); de interpelar «nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder» (ibid., 78); de poner la técnica al «servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral» (ibid., 112). Sé y confío que sus excelentes instituciones académicas y de investigación pueden hacer una contribución vital en los próximos años.

Un siglo atrás, al inicio de la Gran Guerra, «masacre inútil», en palabras del Papa Benedicto XV, nace otro gran norteamericano, el monje cisterciense Thomas Merton. Él sigue siendo fuente de inspiración espiritual y guía para muchos. En su autobiografía escribió: «Aunque libre por naturaleza y a imagen de Dios, con todo, y a imagen del mundo al cual había venido, también fui prisionero de mi propia violencia y egoísmo. El mundo era trasunto del infierno, abarrotado de hombres como yo, que le amaban y también le aborrecían. Habían nacido para amarle y, sin embargo, vivían con temor y ansias desesperadas y enfrentadas». Merton fue sobre todo un hombre de oración,
un pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes nuevos para las almas y para la Iglesia; fue también un hombre de diálogo, un promotor de la paz entre pueblos y religiones.

En tal perspectiva de diálogo, deseo reconocer los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas diferencias ligadas a dolorosos episodios del pasado. Es mi deber construir puentes y ayudar lo más posible a que todos los hombres y mujeres puedan hacerlo. Cuando países que han estado en conflicto retoman el camino del diálogo, que podría haber estado interrumpido por motivos legítimos, se abren nuevos horizontes para todos. Esto ha requerido y requiere coraje, audacia, lo cual no significa falta de responsabilidad. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático. Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios (cf. *Evangelii gaudium*, 222-223).

Igualmente, ser un agente de diálogo y de paz significa estar verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, a acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y sobre esto hemos de ponerlos un interrogante: ¿por qué las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero; un dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas.

Tres hijos y una hija de esta tierra, cuatro personas, cuatro sueños: Abraham Lincoln, la libertad; Martin Luther King, una libertad que se vive en la pluralidad y la no exclusión; Dorothy Day, la justicia social y los derechos de las personas; y Thomas Merton, la capacidad de diálogo y la apertura a Dios.

Cuatro representantes del pueblo norteamericano.

Terminaré mi visita a su País en Filadelfia, donde participaré en el Encuentro Mundial de las Familias. He querido que en todo este Viaje Apostólico la familia fuese un tema recurrente. Cuán fundamental ha sido la familia en la construcción de este País. Y cuán digna sigue siendo de nuestro apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la familia, que está amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia. No puedo más que confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la riqueza y la belleza de vivir en familia.
De modo particular quisiera llamar su atención sobre aquellos componentes de la familia que parecen ser los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Muchos tienen delante un futuro lleno de innumerables posibilidades, muchos otros parecen desorientados y sin sentido, prisioneros en un laberinto de violencia, de abuso y desesperación. Sus problemas son nuestros problemas. No nos es posible eludirlos. Hay que afrontarlos juntos, hablar y buscar soluciones más allá del simple tratamiento nominal de las cuestiones. Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades, que también ellos se ven disuadidos de formar una familia.

Una Nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo Abraham Lincoln; cuando genera una cultura que permita a sus hombres «soñar» con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin Luther King; cuando lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo Dorothy Day en su incesante trabajo; siendo fruto de una fe que se hace diálogo y siembra paz, al estilo contemplativo de Merton.

Me he animado a esbozar algunas de las riquezas de su patrimonio cultural, del alma de su pueblo. Me gustaría que esta alma siga tomando forma y crezca, para que los jóvenes puedan heredar y vivir en una tierra que ha permitido a muchos soñar. Que Dios bendiga a América.

**Palabras improvisadas por el Papa en al terraza del Congreso**

Buenos días a todos Ustedes. Les agradezco su acogida y su presencia. Agradezco los personajes más importantes que hay aquí: los niños. Quiero pedirle a Dios que los bendiga. Señor, Padre nuestro de todos, bendice a este pueblo, bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, dales lo que más necesiten. Y les pido, por favor, a Ustedes, que recen por mí. Y, si entre ustedes hay algunos que no creen, o no pueden rezar, les pido, por favor, que me deseen cosas buenas. Thank you. Thank you very much. And God bless America.

Francisco
Señor Presidente,
Señoras y Señores: Buenos días.

Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el Secretario General de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, Señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras. Saludo asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los Embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que los acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70ª Sesión de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU, y a todos los que de un modo u otro participan de esta reunión. Por medio de ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las naciones representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada uno en bien de la humanidad.

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente predecesor, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la Organización, considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico, caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y, aparentemente, de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible ya que el poder tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades.

La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una historia de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración de los acontecimientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar la codificación y el desarrollo del derecho internacional, la construcción de la normativa internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del derecho humanitario, la solución de muchos conflictos y operaciones de paz y
reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la proyección internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que contrastan la oscuridad del desorden causado por las ambiciones descontroladas y por los egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos los graves problemas no resueltos, pero también es evidente que, si hubiera faltado toda esta actividad internacional, la humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de estos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización.

Rindo pues homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular, quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos, desde Dag Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles, fallecidos en las misiones humanitarias, de paz y reconciliación.

La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los tiempos siempre es necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Esta necesidad de una mayor equidad, vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las crisis económicas. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia.

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico, etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos, y
–a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión.

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del ambiente» por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de «capacidades inéditas» que «muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico» (Laudato si’, 81), es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental (cf. ibid., 81).

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes (discapacitados) o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada «cultura del descarte».

Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz, junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y
efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces.

No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aunque constituyen ciertamente un paso necesario para las soluciones. La definición clásica de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una voluntad constante y perpetua: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos.

La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro: limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos –metas, objetivos e indicaciones estadísticas–, o creer que una única solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos. No hay que perder de vista, en ningún momento, que la acción política y económica, solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que, antes y más allá de los planes y programas, hay mujeres y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas veces se ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho.

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana –amigos, comunidades, aldeas municipios, escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones–. Esto supone y exige el derecho a la educación –también para las niñas, excluidas en algunas partes–, que se asegura en primer lugar respetando y reforzand-
do el derecho primario de las familias a educar, y el derecho de las Iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente.

Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad de espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos.

Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en general libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana.

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: «El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza» (Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 septiembre 2011; citado en Laudato si’, 6). La creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos» (Id., Discurso al Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibid.). Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer (Laudato si’, 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones (cf. ibid., 123; 136).

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el
ideal de «salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra» (Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo) y de «promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad» (ibíd.) corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables.

La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos.

Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en general, y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio, muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de las Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para disfrazar intenciones spurious, se alcanzan resultados de paz. Cuando, en cambio, se confunde la norma con un simple instrumento, para utilizar cuando resulta favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente biológico.

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones.Contrasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega en la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas, especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nucleares. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua –y posiblemente de toda la humanidad– son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser «Naciones unidas por el miedo y la desconfianza». Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos.

El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad
política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia. Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colaboración de todas las partes implicadas.

En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la comunidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o con la esclavitud.

Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de consciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos internacionales. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando la actividad consiste sólo en enumerar problemas, estrategias y discusiones.

Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del 9 de agosto de 2014, «la más elemental comprensión de la dignidad humana [obliga] a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas» y para proteger a las poblaciones inocentes.

En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no siempre tan explícita pero que silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas. Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra «asumida» y pobremente combatida. El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generan-
do, en muchos casos, una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.

Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores. Quizá ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi exactamente 50 años, pero de valor perenne, cito: «Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración: volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. Nunca, como hoy, […] ha sido tan necesaria la consciencia moral del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que, bien utilizados, podrán […] resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad» (Discurso a los Representantes de los Estados, 4 de octubre de 1965). Entre otras cosas, sin duda, la genialidad humana, bien aplicada, ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión. Continúo con Pablo VI: «El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas» (ibid.). Hasta aquí Pablo VI.

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada.

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte la trascendencia, la de uno mismo, renuncie a la construcción de una elite omnipotente, y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, «el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibid.).

El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi tierra natal, canta: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera». 
El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una creciente y sostenida fragmentación social que pone en riesgo «todo fundamento de la vida social» y por lo tanto «termina por enfrentarnos unos con otros para preservar los propios intereses» (*Laudato si*, 229).

El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y positivos acontecimientos históricos (cf. *Evangelii gaudium*, 223). No podemos permitirnos postergar «algunas agendas» para el futuro. El futuro nos pide decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan el número de excluidos y necesitados.

La loable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Y lo será si los representantes de los Estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para el bien común, lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano. Que Dios los bendiga a todos.

Francisco
3.1. MENSAXE CO GALLO DA CANONIZACIÓN DA BEATA MARÍA DA PURÍSIMA DA CRUZ
3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. MENSAXE CO GALLO DA CANONIZACIÓN DA BEATA MARÍA DA PURÍSIMA DA CRUZ

1. ¡Demos gracias al Señor, que es admirable siempre en sus Santos! Le mostramos nuestra gratitud porque el próximo 18 de octubre el Papa Francisco canonizará en Roma a la Beata María de la Purísima, séptima Superiora General de la Compañía de las Hermanas de la Cruz.

2. Esta Congregación fue fundada, en 1875, por santa Ángela de la Cruz, canonizada en Madrid por el Papa san Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003. El eje central de su espiritualidad lo constituye la contemplación existencial de dos cruces: la de Cristo y “la otra” “a la misma altura, pero no a la mano derecha ni a la izquierda, sino enfrente y muy cerca”, en la que ella se ve crucificada cara a cara a su Redentor.

3. Se origina así una forma de vida consagrada donde se entrelazan de manera sencilla la contemplación y la actividad apostólica con los más pobres y desvalidos de la sociedad. Para llevar a cabo esta síntesis original de entrega total a Dios y a los hombres, las Hermanas de la Cruz tratan de vivir una fuerte espiritualidad de olvido de sí (“del no ser…”), mostrando de este modo a todos la alegría evangélica y dedicándose al servicio de los más pobres, siendo pobres como ellos. Esto requiere fidelidad a la oración, amor a la Eucaristía y demás sacramentos de la Iglesia, devoción filial a la Santísima Virgen, imitación de los santos, mortificación en la vidadiaria y ejercicio de las obras de misericordia. Su ayuda a los necesitados se concreta en la asistencia, día y noche, a los enfermos en sus domicilios y en el servicio a los pobres, sus verdaderos “amos y señores”. Así lo afirman las Constituciones de esta Congregación que acoge también en sus casas a mujeres ancianas y discapacitadas, y en sus colegios a niñas y jóvenes de familias que pasan por dificultades, procurando su formación humana y cristiana.

4. Esta forma de vida religiosa es la que eligió, vivió y custodió la nueva santa, Madre María de la Purísima de la Cruz (María Isabel Salvat Romero), nacida en Madrid el 20 de febrero de 1926 en el seno de una familia acomodada, que le procuró una esmerada educación cristiana. Bautizada en la parroquia madrileña de la Concepción el 8 de diciembre de 1944, ingresó en la Compañía de la Cruz a los dieciocho años. Tomó el hábito en 1945 e hizo su profesión perpetua en 1952. Superiora, maestra de novicias y consejera general, el 11 de febrero de 1977 fue elegida Madre General de la Compañía de la Cruz. El 31 de octubre de 1998 -hace sólo casi 17 años- murió en Sevilla, víctima del
cáncer, y fue enterrada en el mismo lugar que ocupó durante cincuenta años el cuerpo de santa Ángela de la Cruz. En sus dos décadas como Superíora General visitó innumerables veces las diferentes casas de las Hermanas de la Cruz, esparcidas por España, Italia y Argentina, alentando la gran labor espiritual y social que desde ellas llevan a cabo.

5. Quienes conocieron personalmente a Madre María de la Purísima ponderan su piedad y altísima vida de oración, su austeridad y amor a la pobreza, su alegría, su fidelidad al carisma de las Hermanas de la Cruz hasta en los más mínimos detalles, su amor a los menesterosos y enfermos y a las niñas de los internados. En los diferentes destinos en que permaneció, actuaba con ese gran sentido evangélico de amor a la Cruz de Cristo y a los que, en medio de sus sufrimientos, la aceptan en su existencia de cada día. Por eso mismo, el cargo de superiora de la comunidad no le era óbice para que se reservara siempre los trabajos más duros y penosos. De ella han afirmado sus hermanas religiosas en innumerables ocasiones que «si se perdieran las reglas, sólo con verla actuar se podían escribir de nuevo».

6. Para todos aquellos que la trataron -sacerdotes, religiosas y religiosos y seglares- era una presencia de la bondad divina. Su sonrisa permanente fue un regalo del cielo, un testimonio de la confianza en Dios y del amor cristiano hacia todas las criaturas, sin distinción de clases o situaciones de fe. Su manera de escuchar y atender a las personas comunicaba un estilo de vida cristiana contagioso, como lo hizo en su época santa Teresa de Jesús. Nunca vivió de espalda a los graves problemas sociales, culturales y eclesiales del siglo XX y ante cualquier desafío lo llevaba a la oración, ejerciendo el discernimiento evangélico, ofreciendo sacrificios y mortificaciones por la conversión de las almas, la paz entre los hombres y el bien de la Iglesia.

7. La espiritualidad de Madre María de la Purísima, tan cercana en el tiempo a nosotros, no es algo exclusivo de la vida consagrada, también tiene mucho que decir a los cristianos de hoy, sea cual sea su estado de vida. Fue una “verdadera samaritana” en el modo de tratar a los indigentes, viendo en ellos el rostro de Cristo en la tierra. Ante los pobres, no cabían críticas, ni valoraciones, únicamente el servicio sencillo en lo verdaderamente necesario, hecho con ternura a la persona concreta, como “llevar una sonrisa a casa de los pobres”, “servir a los pobres, con los medios pobres”, “curar las llagas” que provoca el sufrimiento y la pobreza. Ella, como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, huye de la mundanidad que puede invadir la existencia cristiana y empobrece la vida religiosa, situándose en todo momento y lugar en Dios mismo: “Sólo Dios, únicamente Dios”. Sus escritos son reflejos de esa centralidad “en lo esencial “. Su estilo es cercano, profundo, sugerente, y está en consonancia con los tiempos litúrgicos y eclesiales.
8. La figura y espiritualidad cristiana de la ya pronto santa María de la Purísima de la Cruz, en el contexto de la Asamblea Ordinaria del Sínodo sobre la Familia y en las vísperas del inicio del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, sirve de ejemplo para alimentar los ideales que tienen primacia en la Iglesia y en la sociedad de hoy: destacar la importancia de la familia cristiana y anunciar la misericordia de Dios a través del testimonio de los creyentes. El ambiente familiar en que vivió María Isabel Salvat Romero estaba fuertemente motivado por el ejemplo de unos padres cristianos que se preocupaban de la educación integral de sus hijos. Su fe tuvo un gran apoyo en su familia y lo siguió siendo como memoria y ayuda permanente para la fidelidad en la vida consagrada. Aprendió a rezar mucho antes de saber qué era la oración. La mejor contribución que la familia cristiana puede hacer a la sociedad es la de ser la escuela donde se aprende a querer a Dios y a los demás. Así lo pudo experimentar de manera natural la todavía beata María de la Purísima. También constituye para los cristianos un modelo de cómo la misericordia divina es fuente de alegría, serenidad y paz. Así se manifestaba en el rostro de la nueva santa, porque su conciencia de pequeñez y necesitada de perdón por sus imperfecciones, le hizo siempre creer en un Dios amoroso, cercano, providente, santo y misericordioso. Ésta es la fuente principal desde la que manaba la gracia para vivir con fidelidad su consagración total a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a la Iglesia y a los pobres, y con ello hará cercano y accesible el perdón y la misericordia del Evangelio. Madre María de la Purísima de la Cruz hizo realidad en su vida el lema del próximo Año Santo: “Misericordiosos como el Padre”. ¡Ella experimentó vivamente lo que significaba la misericordia del Buen Padre Dios y la repartió, a “manos llenas”, a los pobres, que son los predilectos del Reino!

Madrid, 29 de septiembre de 2015

Fiesta de los Santos Arcángeles Gabriel Miguel y Rafael
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
   4.1.1. Nomeamentos
   4.1.2. Ceses

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO
   4.3.1. Carta do Delegado
4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Ilmo. Sr. Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol, Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, efectuou os seguintes nomeamentos:


– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Delegado de Pastoral da Carretera.


4.1.2. Ceses

– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke cesa com adscrito a Santa María de Caranza.


4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do Delegado

Benquerido compañero:

Imos xa a dar inicio a un novo curso pastoral e para comenzar envíovos a información sobre a Semana de Formación Permanente dos Cregos de Galicia, que vai xa pola súa XIII edición. Como sempre será en Poio, os días 9,10 e 11 de setembro.
Se contas con ir avísame para poder dar unha razón do número de sacerdotes que asistirán da nosa diocese.

Tamén recordar que o 22 de setembro teremos a Asamblea do Clero da nosa dioceses, na cal iniciaremos oficialmente o curso pastoral. A hora de comezo será as 10:30 horas. Máis adiante enviarásevos máis información sobre a mesma.

Un saúdo fraterno no Señor.

Óscar Santiago Sanmartín
5. CRÓNICA DIOCESANA

Xullo
Agosto
Setembro
5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Domingo 5
DIOCESE
XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO TRÁFICO

Como en anos anteriores figuraron nas nosas igrexas os carteis que anunciaban a festa de San Cristobo como Patrono dos conductores.

Foi sen dúbida unha boa ocasión para recordar a nosa responsabilidade no tráfico, poñendo como slogan sobre unhas rúas ateigadas de coches, o lema: “A prudencia, guía experta para o camiño”.

Martes 7
VILALBA
PEREGRINACIÓNS A SANTIAGO

Vilalba está situada no intermedio do Camiño Norte, que percorre a nosa Diocese desde Ribadeo a Baamonde.

Por iso pasan por aquí milleiros de peregrinos facendo o camiño e hospedándose nos albergues ou no Centro Parroquial. Concretamente nestes meses últimos contabilizamos no Centro Parroquial a uns 300 peregrinos que fixeron aquí a súa estancia.

Mércores 8
DIOCESE
A CATEDRAL DE MONDOÑEDO, “PATRIMONIO DA HUMANIDADE”

O Comité do Patrimonio Mundial da Unesco, reunido en Bonn (Alemania), declarou como “Patrimonio da Humanidade” as Catedrais de Mondoñedo e Lugo e o Mosteiro de Sobrado dos Monxes.

Tamén foi incluído con esta categoría o Camiño Norte a Santiago, que percorre moitas Parroquias da nosa Diocese.
Sábado 11
VILALBA
FESTA DE SAN CRISTOBO

Vuelve a destacarse nesta Parroquia –como noutras do entorno, especialmente en Muimenta- a festa adicada a San Cristobo, como Patrono dos conductores.

Fixose unha celebración comunitaria no Campo da Feira, seguida dun multitudinario desfile de coches, que acompañaron a imaxe de S. Cristobo ata a igrexa parroquial.

Venres 17 – Domingo 26
MONDOÑEDO
CAMPAMENTO DIOCESANO

O Colectivo “Campamento Diocesano” organizou, como en anos anteriores, unha quenda de campamento no Seminario de Mondoñedo para nenos e rapaces das diversas Parroquias.

Foron dez días de actividades e convivencias, con excursións e traballos de formación, que axudaron a saborear as vacacións facendo amigos e disfrutando da natureza.

Xoves 16
DIOCESE
FESTA DA VIRXE DO CARME

A festa da Virxe do Carme é unha das que teñen maior raigame na nosa terra, especialmente entre a xente do mar.

Por iso, aínda que se celebre en diversas datas, leva sempre consigo unha agarimosa presencia da imaxe de María e do seu patrocinio maternal.

Nos portos de mar –como Cedeira, Burela, Foz, Celeiro, Vicedo...– teñen lugar as famosas e tradicionais procesións marítimas na que vai a imaxe da Virxe a bordo dun barco, percorrendo as nosas rías.
Sábado 18
AS PONTES
A PROCESION NOCTURNA DA VIRXE DO CARME

Unha das vilas do interior da nosa Diocese onde tamén a Virxe do Carme recibe a homenaxe multudinaria é a de As Pontes.

Alí a concentración máis entusiasta realizase na Procesión nocturna que leva a imaxe da Virxe do Carme polas rúas centrais desde a Capela do Carme ata a igrexa parroquial con cantos e homenaxes que impresionan aos asistentes.

Sábado 25
DIOCESE
FESTA DE SANTIAGO APOSTOLO

O Apóstolo Santiago ten en Galicia a súa casa, honrándonos coa súa presencia na nosa capital, e tamén en moitas das nosas Parroquias. Son duascentas setenta e sete as que o teñen como Patrono.

Por iso a súa festa chámanos a todos a honrar a súa memoria como “amigo do Señor”, e a cantar as súas loanzas, comprometéndonos coma El a beber o cáliz de Xesús.

Mércores 29
MONDOÑEDO
HOMENAXE Á CATEDRAL

A cidade de Mondoñedo acolleu un solemne acto institucional con motivo da recente declaración da súa Catedral como Patrimonio da Humanidade, título concedido pola UNESCO.

Fixeron presencia con este motivo no Claustro da Catedral o Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; a Alcaldesa de Mondoñedo e Presidenta da Deputación de Lugo, Elena Candia; o Administrador Diocesano, Antonio Rodríguez Basanta; o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez; o Bispo de Lugo, Alfonso Carrasco, e outras autoridades e informadores.

Fixeron uso da palabra exaltando este monumento o Administrador Diocesano, a Alcaldesa de Mondioñedo, e o Presidente da Xunta de Galicia, quen pechou este acto de homenaxe.
AGOSTO

Xoves 6
XUSTÁS
A “TROITADA” DOS CURAS

Xa é tradicional no calendario da nosa Diocese a celebración dunha “troitada” popular organizada polos curas á beira do Rio Miño ó seu paso pola nosa Chaíra.

Fixose esta xuntanza na Parroquia de Xustás, cun tempo de oración na Igrexa parroquial, e un xantar festivo, no que se degustaron as troitas, e se compartiron as noticias e os sentimentos da nosa fraternidade sacerdotal.

Martes 11
RIBADEO
FESTA DE STA. CLARA

O Mosteiro das Clarisas de Ribadeo celebrou con especial solemnidade e concurrencia a Festa da súa Patrona Santa Clara.

Con este motivo a Comunidade relixiosa invitou a moita xente a compartir a festa relixiosa e a unirse tamén ás Relíxiosas nun encontro fraterno, que expresaba os sentimentos da súa vida contemplativa.

Sábado 15
DIOCESE
A FESTA DA ASUNCION DE MARIA

A festa da Asunción de María, que coincidiu este ano en sábado, marcou unha vez máis o cumio das celebracións relixiosas do noso verán.

Foron moitas as Parroquias que a sinalaron como preferente no seu calendario relixioso. Entre elas a Catedral de Mondoñedo, que a ten como titular no seu culto e na súa representación artística.

Luns 31
VILALBA
AS FESTAS PATRONAIS

A Parroquia de Vilalba pechou o mes de agosto co seu longo programa de festas patronais.
San Ramón e Santa María presidiron as súas celebracións tradicionais, integrando nelas a polifonía musical, e as procesións que levaron as súas imaxes polas rúas principais, e que este ano contaron con tempo apacible para acompañalas.

**SETEMBRO**

Sábado 1  
DIOCESE  
**ACOLLIDA AOS REFUXIADOS**

O drama dos refuxiados que fuxen das guerras e persecucións no Oriente Medio, especialmente en Siria, impactou fondamente as nosas Parroquias, que iniciaron campañas de axuda, organizando colectas e ofrecendo posibilidades de acollida aos que veñan solicitala.

Tanto Cáritas como Mans Unidas teñen abertas as súas campañas, con datos e noticias que chaman con urxencia ás nosas portas.

Domingo 6  
SANTA LOCAIA de CASTRO DE REI  
**MONUMENTO AO SAGRADO CORAZON**

A Parroquia de Santa Locaia de Castro de Rei renovou a escultura do Monumento ao Sagrado Corazón que coroa o monte da Escrita e que foi inaugurado no ano 1931.

A nova imaxe, costeada con donativos e esmolas particulares, foi bendicida polo noso Bispo Mons. Sanchez Monge -agora xa en Santander-, que quixo cumprir xenerosamente a petición feita, e que definiu este día como o “día soñado” en recordo permanente do amor de Deus pola nosa terra chairega.

Luns 7  
FERROL  
**50 ANIVERSARIO DA IGREXA DO ROSARIO**

Hai agora 50 anos que se inaugurou solemnmente a igrexa parroquial da Virxe do Rosario na cidade de Ferrol.

Aquela solemnidade, que foi presidida polo Bispo Mons. Argaya Goicoechea en outubro de 1965, serviu agora como motivo de festa para a actual comunidade que celebrou este aniversario cunha Eucaristía presidida polo
Administrador Diocesano e coa inauguración de novos locais, adicados ao servizo da Parroquia.

Martes 8
DIOCESE
FESTA DA NATIVIDADE DE MARIA

Despois da festa da Asunción da Virxe María (15 agosto) tocoulle o turno á celebración da festa da súa Natividade, que tamén está amplamente recordada en moitas das nosas Parroquias e comunidades relixiosas.

“Hoxe naceu a estrela que anunciaba a alborada do gran día”: Así quixemos felicitarnos por este “feliz cumpreanos” da nosa Nai.

Mércores 9 – Venres 10
POIO
XORNADAS DOS CREGOS DE GALICIA

Un numeroso grupo de sacerdotes da nosa Diocese participou na “XXIII Semana de Formación dos Cregos de Galicia”, celebrada –como en anos anteriores– no Mosteiro de Poio (Pontevedra).

O tema deste curso titulábase: “Sacerdote ¡lánzate á misión!”, e tivo como ponentes principais a Fernando Gonzalo Bilbao, Vicario xeral de Vitoria, e ao Profesor José Manuel Dominguez Prieto.

Houbo tamén numerosos obradoiros sobre temas pastorais, e a tradicional excursión pola ría de Arousa.

Sábado 12
SANCObADE
FESTA DA VIRXE DE GUADALUPE

A Virxe de Guadalupe ten un culto e devoción especial na súa Capela votiva da Parroquia de Sancobade.

Por iso contou tamén este ano coa Novena correspondente, e coa festa que a honra agarrimosamente acompañándoa cunha procesión multitudinaria e cunha visita permanente ao seu pequeno santuario
Domingo 13
MONDOÑEDO
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

Despois dun solemne novenario, celebrado no Santuario de Mondoñedo, a Virxe dos Remedios recibiu a homenaxe de toda a Diocese, da que é Patrona, o domingo 13 de setembro, cunha solemne Eucaristía, presidida polo noso Cardeal Mons. Rouco Varela

Presentou a ofrenda da Diocese, seguindo o turno tradicional, o Alcalde de Vilalba D. Gerardo Criado, e cantou a Misa a Coral Polifónica Villalbesa.

Houbo logo a procesión tradicional pola Alameda, e a acollida dos centos de romeiros de toda a Mariña e a Terrachá, que visitan devotamente este Santuario mariano.

Sábado 19
MONDOÑEDO
RESTAURACION DA ADORACION NOCTURNA

A cidade de Mondoñedo retomou solemnemente a tradición eucarística da Adoración Nocturna despois de bastantes anos de ausencia.

Con este motivo houbo unha notable concurrencia de diversas seccións de adoradores doutras Parroquias de toda Galicia e de León, que fixeron un desfile procesional polas rúas de Mondoñedo e participaron na solemne Eucaristía, que presidiu o Cardeal Rouco Varela, acompañado polo Bispo de Lugo, o Administrador Diocesano e outros sacerdotes invitados.

Houbo tamén anteriormente dúas Conferencias no Salón do Seminario sobre o Fundador da Adoración Nocturna, Venerable Luis de Trelles, e sobre alumnos ilustres do Seminario de Mondoñedo.

Martes 22
MONDOÑEDO
ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO

O clero da nosa Diocese iniciou o curso pastoral coa tradicional Asemblea Comunitaria que se celebrou no Seminario de Mondoñedo durante a mañá do día 22, e que foi presidida polo noso Administrador Diocesano e o Delegado do Clero.
Ofreceunos unha reflexión inicial o Administrador Diocesano, falando dos proxectos e perspectivas da vida diocesana en tempo de sé vacante.

Logo o Secretario de Pastoral, Antonio Valín, presentou o Plan Pastoral Diocesano para este curso.

Seguíron posteriormente outros temas abertos, como a proposta de “foros”, a economía diocesana e a situación do noso Seminario.

O xantar fraterno completou esta asemblea, que serviu ademais como encontro cordial para compartir recordos e proxectos.

Venres 25 – Sábado 26
FOZ - FERROL
XORNADA DE CARITAS DIOCESANA

A Delegación Diocesana de Cáritas programou unha serie de actos para conmemorar os 50 anos da nosa Cáritas Diocesana.

Entre eles figurou, como portada, o encontro das Caritas Parroquiais das zonas de Mondoñedo (día 25) e Ferrol (día 26) para unha reflexión compartida e unha Eucaristía de acción de grazas.

Encargouse da reflexión inicial D. Sebastián Mora, Secretario Xeral de Caritas Española.

Houbo logo un amplo coloquio e revisión dos traballos de Caritas en cada zona, e dos proxectos que se intentan poñer en marcha.

Domingo 27
GALGAO - BELESAR
ROMARIAS DE SAN COSME E DO SANTO ANXO

Coincidiaron na mesma data festiva as romarias de S. Cosme da Montaña en Galgao e do Santo Anxo en Belesar.(Vilalba)

Son dúas romaxes de amplísima concurrencia e que supoñen unha serie de celebracións durante a mañá e de vellas tradicións, como “poñer o Santo” ou mercar obxectos relixiosos e compartir un xantar de veciños.

O entorno e o clima das dúas romaxes prestouse tamén este ano a unha celebración moi leda e confortadora.
“CERNA DE CARBALLO” – XOSÉ MANUEL CARBALLO FERREIRO, VISTO POR 200 AMIGAS E AMIGOS – LUGO 2015 – PXS. 423


6. PUBLICACIONS

“CERNA DE CARBALLO” – XOSÉ MANUEL CARBALLO FERREIRO, VISTO POR 200 AMIGAS E AMIGOS – LUGO 2015 – PXS. 423

Hai que contar con moitos amigos e admiradores para chegar a completar esta homenaxe que recibiu o noso cura e amigo Xosé Manuel Carballo.

Foron as Asociacións culturais “Manuel María” e “Xermolos” as que asumiron esta grata colaboración, deixándonos así a oportunidade de coñecer máis desde dentro a persoalidade espiritual e cultural deste “Carballo” que ten a cerna tan consistente e atractiva.

El descúlpase humildemente no “limiar” confesando: “con permiso, un momentiño nada máis”. Os 200 amigos e amigas que aquí deixan o seu testemuño, e as ilustracións e comentarios con que os acompañan son un bo regalo para a nosa irmandade.


Contén este número o texto das diversas actas da nosa Academia Auriense-Mndoniesene en que se reflexan os actos celebrados durante os anos 2013 e 2014, dando conta literal dos discursos e intervencións que alí se propuxeron.

Van logo unha serie de artigos moi documentados sobre temas da nosa historia eclesiástica nas dioceses de Ourense e Mondoñedo

Así podemos sentirnos mellor informados e enriquecidos cos tesouros que nos foi deixando o patrocinio común de San Rosendo.


Non deixa de “amencer” unha vez máis na nosa Diocese esta publicación que nos recorda, “a xeito de cancela”, os derradeiros acontecementos e distincións dos que somos protagonistas, especialmente a declaración da Catedral de Mondoñedo como “Patrimonio Mundial”.

Así mantense viva esta vella historia que unha man amiga vai xuntando ao longo dos anos para que siga amencendo no noso Seminario.