PRIMER DOMINGO DE CUARESMA. AÑO B. 2021

Iniciamos la cuaresma este miércoles pasado, viviendo ese momento tan especial en que el sacerdote dice: “Conviértete y cree en el evangelio” y deposita un puñado de ceniza sobre nuestra cabeza, que simboliza la fragilidad de nuestra condición humana y nuestra necesidad radical de Dios, al que queremos convertirnos.

La cuaresma dura cuarenta días por el simbolismo bíblico del número cuarenta, pues cuarenta días duró el diluvio (primera lectura: Gn9, 8-15), cuarenta años estuvo el pueblo de Israel recorriendo el desierto hacia la libertad y cuarenta días Jesús va al desierto antes de empezar su ministerio público. Cuarenta es pues, el tiempo necesario para la conversión y el cambio profundo hacia Dios.

No importa cuán alejados estemos o cómo de graves sean nuestros pecados. La conversión siempre es posible. Lo vemos en la primera lectura: Hay un diluvio consecuencia del pecado de la humanidad, pero también se ve cómo Dios da una nueva oportunidad a Noé y su familia (símbolo de una nueva humanidad). Y es que como dice el Papa Francisco: “Dios no se cansa nunca de perdonar”, no se cansa nunca de dar nuevas oportunidades. Por mucho que hayas errado el camino de la vida, siempre podrás empezar una nueva vida junto a Dios, si te arrepientes, pides perdón y enmiendas el mal causado.

La conversión requiere de un viaje al desierto. El desierto es el lugar en que nos encontramos a solas con Dios y nos enfrentamos a nuestra verdad ante Él. Surgen resistencias que son feroces y salvajes como alimañas, hay lucha contra Satanás y sus engaños, pero hay también ángeles que nos susurran el camino a seguir y nos dan consuelo y valor.

En el desierto Jesús ayuna y ora, actividades que no son solo para ejercitar el dominio de sí mismo, sino para dejar que el Padre gobierne y habite todo su ser y para que la Palabra de Dios se convierta en su alimento fundamental.

Jesús sale vencedor del desierto porque decide hacer caso solamente a Dios. No dejará que la tentación del placer, el poder o el tener le desvíen de la misión que el Padre le confía: Anunciar su Reino de Amor.

Y nosotros: ¿nos atreveremos a ir al desierto en esta cuaresma? ¿Nos atreveremos a buscar nuestra verdad ante Dios? ¿O buscaremos mil excusas para huir del desierto y eludir las grandes preguntas de la vida: ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué quiere Dios de mí?

Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor Jesús que nos ayude a entrar en el desierto y salir vencedores como Él, superando las tentaciones y asumiendo con alegría la misión que Dios nos confíe. Amén.

Mn. Antoni Reina

PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA. ANY B. 2021

Iniciem la quaresma aquest dimecres passat, vivint aquest moment tan especial en què el sacerdot diu: “Convertiu-vos i creieu en l'evangeli” i diposita un grapat de cendra sobre el nostre cap, que simbolitza la fragilitat de la nostra condició humana i la nostra necessitat radical de Déu, al qual volem convertir-nos.

La quaresma dura quaranta dies pel simbolisme bíblic del número quaranta, perquè quaranta dies va durar el diluvi (primera lectura: Gn9, 8-15), quaranta anys va estar el poble d'Israel recorrent el desert cap a la llibertat i quaranta dies Jesús va al desert abans de començar el seu ministeri públic. Quaranta és doncs, el temps necessari per a la conversió i el canvi profund cap a Déu.

No importa quant d´allunyats estiguem o com de greus siguin els nostres pecats. La conversió sempre és possible. Ho veiem en la primera lectura: Hi ha un diluvi conseqüència del pecat de la humanitat, però també es veu com Déu dóna una nova oportunitat a Noè i la seva família (símbol d'una nova humanitat). I és que com diu el Papa Francesc: “Déu no es cansa mai de perdonar”, no es cansa mai de donar noves oportunitats. Per molt que hagis errat el camí de la vida, sempre podràs començar una nova vida al costat de Déu, si et penedeixes, demanes perdó i esmenes el mal causat.

La conversió requereix d'un viatge al desert. El desert és el lloc en què ens trobem tot sols amb Déu i ens enfrontem a la nostra veritat davant d´Ell. Sorgeixen resistències que són ferotges i salvatges com animals feréstecs, hi ha lluita contra Satanàs i els seus enganys, però hi ha també àngels que ens suggereixen el camí a seguir i ens donen consol i valor.
En el desert Jesús dejuna i ora, activitats que no són no només per a exercitar el domini de si mateix, sinó per a deixar que el Pare governi i habiti tot el seu ser i perquè la Paraula de Déu es converteixi en el seu aliment fonamental.
Jesús surt vencedor del desert perquè decideix fer cas solament a Déu. No deixarà que la temptació del plaer, el poder o el tenir li desviïn de la missió que el Pare li confia: Anunciar el seu Regne d'Amor.
I nosaltres: gosarem anar al desert en aquesta quaresma? Gosarem buscar la nostra veritat davant Déu? O buscarem mil excuses per a fugir del desert i eludir les grans preguntes de la vida: Qui soc jo per a Déu? Què vol Déu de mi?
Estimats germans i germanes, demanem al Senyor Jesús que ens ajudi a entrar en el desert i sortir vencedors com Ell, superant les temptacions i assumint amb alegria la missió que Déu ens confiï. Amén.

Mn. Antoni Reina