# Discurso del Papa Francisco en el Vía Crucis de la JMJ Cracovia 2016

CRACOVIA, 29 Jul. 2016 ([**ACI**](http://www.aciprensa.com/)).- En el *Parque Jordan*, acompañado de cientos de miles de jóvenes, el Papa presidió el *Vía Crucis* de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia 2016 (EXTRACTOS):

*«Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme»* (Mt 25,35-36).

Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en nuestro corazón: **«¿Dónde está Dios?».** ¿**Dónde está Dios,** si en el mundo existe el mal, si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿**Dónde está Dios** cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿**Dónde está Dios**, cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O cuando los niños son explotados, humillados, y también sufren graves patologías?

¿**Dónde está Dios**, ante la inquietud de los que **dudan** y de los que tienen el **alma afligida**? Hay **preguntas** para las cuales **no hay respuestas humanas**. Sólo podemos **mirar a Jesús**, y preguntarle **a Él**. Y la respuesta de Jesús es esta: ***«Dios está en ellos»***. **Jesús está en ellos**, sufre **en** ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está **tan unido a ellos**, que forma casi como **«un solo cuerpo»**.

**Jesús** mismo eligió **identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren por el dolor y la angustia**, aceptando recorrer la **vía dolorosa** que lleva al **Calvario**. Él, **muriendo** en la **cruz**, se entregó en las manos del Padre y, **con amor que se entrega**, cargó consigo las heridas físicas, morales y espirituales de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, **Jesús abrazó** la desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos…

Recorriendo el ***Vía Crucis*** de **Jesús**, hemos descubierto la importancia de **configurarnos con Él** mediante las **14 obras de misericordia**. Ellas nos ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de comprender que **sin la misericordia no se puede hacer nada**, sin la misericordia **yo**, **tú**, todos **nosotros**, no podemos hacer nada. Veamos primero las **7 Obras de Misericordia Corporales**: dar de **comer** al hambriento; dar de **beber** al sediento; **vestir** al desnudo; **acoger** al forastero; **asistir** al enfermo; **visitar** a los presos; **enterrar** a los muertos…

Estamos llamados a **servir a Jesús crucificado** en **toda persona marginada**, a **tocar su carne bendita** en quien está **excluido**, tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, **allí tocamos al Señor**. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el cual seremos juzgados: **cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con Él** (cf. Mt 25,31-46).

Después… las **Obras de Misericordia Espirituales**: dar **consejo** al que lo necesita, **enseñar** al que no sabe, **corregir** al que yerra, **consolar** al triste, **perdonar** las ofensas, **soportar** con paciencia las personas molestas, **orar** a Dios por vivos y difuntos. **Nuestra credibilidad como cristianos** depende del modo en que **acogemos** a los **marginados** que están heridos en el **cuerpo** y al pecador herido en el **alma**. **No en las ideas**, sino **allí**.

Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial **jóvenes** como vosotros, que **no quieran vivir sus vidas «a medias»**, jóvenes dispuestos a **entregar sus vidas** para **servir** generosamente a los **más pobres y débiles**, a semejanza de **Cristo**, que **se entregó completamente** por nuestra salvación. **Ante el mal**, el sufrimiento, el pecado, **la única respuesta posible** para el **discípulo de Jesús** es el **don de sí mismo**, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es la actitud de **servicio**. Si uno, que **se dice cristiano**, **no vive para servir**, **no sirve para vivir**. Con su vida **reniega de Jesucristo**.

En esta tarde, queridos jóvenes, **el Señor los invita** de nuevo a que **sean protagonistas** de **servicio**; quiere **hacer de ustedes** una **respuesta concreta** a las necesidades y sufrimientos de la humanidad; quiere que sean un signo de **su amor misericordioso** para nuestra época. Para cumplir esta **misión**, Él les señala la vía del compromiso personal: es la **vía de la cruz**… la **vía de la felicidad** de seguir a Cristo hasta el final, en las circunstancias a menudo dramáticas de la **vida cotidiana**…La vía de la cruz es la **vía de la vida** y **del estilo de Dios**, que Jesús manda recorrer a través también de los senderos de una **sociedad** a veces dividida, **injusta** y **corrupta**.

…Es la **vía de la esperanza** y del **futuro**. Quien la recorre con generosidad y fe, siembra esperanza y **yo quisiera que ustedes sean sembradores de esperanza**. Queridos jóvenes… ¿Cómo desean regresar esta noche a vuestras casas, a vuestros alojamientos, a sus carpas? ¿Cómo desean volver esta noche a encontrarse con ustedes mismos?

**El mundo nos mira**, a cada uno de vosotros corresponde **responder** al desafío de esta **pregunta**…

**Papa Francisco en la Vigilia de oración con los jóvenes en el *Campus Misericordiae* (EXTRACTOS)**

**(Sábado 29-Julio 2016)**

**Queridos jóvenes**:

Es bueno estar aquí con ustedes en esta **Vigilia de oración**… (Pero)…Sentir que en **este mundo**, en **nuestras ciudades**, no hay ya espacio para **crecer**, para **soñar**, para **crear**, para mirar **horizontes**, en definitiva, para **vivir**, es de los **peores males** que se nos puede meter en la vida. **La parálisis** nos va haciendo perder el encanto de disfrutar del encuentro, de la amistad; el encanto de **soñar** juntos, de **caminar** con otros.

Pero en la vida hay **otra parálisis** todavía **más peligrosa**… (es) **la parálisis** que nace cuando se confunde **«felicidad»** con un **«sofá»**. Sí, creer que **para ser feliz** necesitamos un buen **sofá**. Un **sofá** que nos ayude a estar **cómodos**, **tranquilos**, bien **seguros**… que nos garantiza **horas de tranquilidad** para trasladarnos al **mundo de los videojuegos** y pasar **horas frente a la computadora**... Un sofá que nos haga **quedarnos en casa encerrados**, sin fatigarnos ni preocuparnos. La **«sofá-felicidad»**, es probablemente la parálisis **silenciosa que más nos puede perjudicar**, ya que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando **dormidos**, nos vamos quedando…**atontados** mientras **otros** —quizás los más vivos, pero no los más buenos— **deciden el futuro por nosotros**. Es cierto, **para muchos** es más fácil y beneficioso tener a **jóvenes embobados** y **atontados** que confunden felicidad con un sofá; para muchos, **eso** les resulta más conveniente que tener **jóvenes despiertos**, inquietos **respondiendo al sueño de Dios** y a todas las **aspiraciones del corazón**.

Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, **no vinimos a este mundo a «vegetar»**, a pasarla **cómodamente**, a hacer de la **vida** un sofá que nos **adormezca**; al contrario, hemos venido a otra cosa, a **dejar una huella**. Es muy **triste** pasar por la vida sin dejar una huella. **Pero** cuando optamos por la **comodidad**, por confundir **felicidad con consumir**, entonces **el precio** que pagamos es muy, pero que muy caro: **perdemos la libertad**.

Ahí está precisamente una **gran parálisis**, cuando comenzamos a pensar que…ser **feliz** es andar por la vida **dormido** o **narcotizado**, que la única manera de ser **feliz** es ir **como atontado**. Es cierto que **la droga** hace mal, pero hay **muchas otras drogas socialmente aceptadas** que nos terminan volviendo tanto o más **esclavos**. Unas y otras nos despojan de nuestro **mayor bien**: **la libertad**.

**Amigos**, **Jesús** es el **Señor del riesgo**... Jesús **no es el Señor del confort**, de la seguridad y de la comodidad. Para **seguir a Jesús**, hay que tener una cuota de **valentía**, hay que animarse a **cambiar el sofá** por un ***par de* zapatos** que te ayuden a **caminar** por **caminos** nunca soñados, por caminos que abran **nuevos horizontes**, capaces de **contagiar alegría**, esa **alegría** que **nace del amor de Dios**, la alegría que deja **en tu corazón** cada **gesto**, **cada actitud de misericordia**. Ir por los caminos siguiendo la **«locura» de nuestro Dios** que nos enseña a **encontrarlo en el hambriento**, en el **sediento**, en el **desnudo**, en el **enfermo**, en el **amigo** caído en desgracia, en el que está **preso**, en el prófugo y el emigrante… Ir **por los caminos de nuestro Dios** que nos invita a ser **actores políticos**, pensadores, **movilizadores sociales**. Que nos incita a **pensar** una **economía más solidaria**. En todos los ámbitos en los que ustedes se encuentren, ese amor de Dios nos invita llevar la Buena Nueva…

Podrán decirme: ***«Padre pero eso no es para todos, sólo es para algunos elegidos»***. Sí, y estos elegidos son todos aquellos que estén **dispuestos a compartir su vida** con los demás. De la misma manera que **el Espíritu Santo** **transformó el corazón** de los **discípulos** el día de **Pentecostés**…Así **comenzó** la **transformación**. Ese es el **secreto**, queridos amigos…**Dios espera algo de ti**, Dios quiere algo de ti…Dios viene a **romper nuestras clausuras**, viene a **abrir las puertas de nuestras vidas**, de nuestras **miradas**. Dios viene a **abrir** todo **aquello que te encierra**. Te está **invitando a soñar**, te quiere hacer ver que **el mundo con vos puede ser distinto**. Eso sí, **si vos no ponés lo mejor de vos**, el mundo **no será distinto**.

**El tiempo** que **hoy** estamos viviendo, **no necesita jóvenes-sofá**, sino **jóvenes con zapatos**; mejor aún, con **los botines puestos**. Sólo acepta **jugadores titulares** en la cancha, no hay espacio para **suplentes**. El mundo de hoy les pide que sean **protagonistas de la historia** porque **la vida es linda** siempre y cuando queramos **vivirla**, siempre y cuando queramos dejar una **huella**. La historia hoy nos pide que **no dejemos que sean otros los que decidan nuestro futuro**. El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores milagros que podamos experimentar: **hacer que tus manos**, **nuestras manos** se **transformen** en signos de reconciliación, de comunión, de creación. Él quiere **tus manos** para seguir construyendo el mundo de hoy. Él quiere construirlo con vos… Por eso, amigos, **hoy** **Jesús** te invita, te llama a **dejar tu huella en la vida**, que marque tu historia y la historia de tantos… **Él**, que es **la verdad**, te invita a **desandar** los caminos de **la división** y **el sinsentido**. **¿Te animas?** ¿Qué **responden** tus manos y tus pies al Señor, que es Camino, Verdad y Vida?

Que el Señor bendiga sus sueños, gracias.