**Vulnerabilidad, una Condición Divina**

**Vivimos en un mundo finito donde todo está muriendo, perdiendo su fuerza. Esto es difícil de aceptar y durante toda la vida buscamos excepciones. Buscamos algo seguro, fuerte, imperecedero e infinito. La religión nos dice que el “algo” que buscamos es Dios. Pero muchos de nosotros imaginamos a Dios como fuerte, completo y todopoderoso, un Dios alejado del sufrimiento. En Jesús, Dios viene para mostrarnos: “Incluso yo sufro. Incluso yo participo de la finitud de este mundo”.**

**…La encarnación y el sufrimiento de Jesús revelan que Dios no está al margen de las pruebas de la humanidad. Dios no es distante. Dios no es un espectador. Dios no está simplemente tolerando el sufrimiento humano o simplemente lo está sanando instantáneamente. *Dios participa con nosotros en eso*. Lo está viviendo junto a nosotros y con nosotros. Eso es lo que nos da un propósito y una esperanza eternos. Al igual que Job, a veces nos sentimos como si se nos arrancara la carne y, sin embargo, no morimos (Job 19:26). Al encontrarnos con el Dios Vivo en nuestro dolor, podemos experimentar otro tipo de vida, otro tipo de libertad.**

**El dolor y la belleza constituyen los dos rostros de Dios. Por un lado, nos atrae la increíble belleza de lo divino reflejada en la belleza de los seres humanos y el mundo natural. Por otro lado, el quebrantamiento y la debilidad también nos sacan misteriosamente de nosotros mismos. Los sentimos ambos a la vez.**

**Richard Rohr, Meditaciones Diarias**

**Vulnerabilidade, uma Condição Divina.**

**Vivemos em um mundo finito, onde tudo está morrendo, perdendo sua força. Isto é difícil de aceitar e ao longo da vida procuramos exceções. Procuramos algo seguro, forte, imperecível e infinito. A religião nos diz que o “algo” que procuramos é Deus. Mas muitos de nós imaginamos Deus como forte, completo e todo-poderoso, um Deus afastado do sofrimento. Em Jesus, Deus vem para nos mostrar: “Até eu sofro. Até eu participo da finitude deste mundo.”**

**… A encarnação e o sofrimento de Jesus revelam que Deus não está à margem das provas da humanidade. Deus não está distante. Deus não é um espectador. Deus não está simplesmente tolerando o sofrimento humano ou simplesmente está curando-o instantaneamente. *Deus participa conosco nisto.* Deus está vivendo isto junto a nós e conosco. Isto é o que nos dá uma esperança e um propósito eternos. Como Jó, às vezes nos sentimos como se nossa carne estivesse sendo arrancada de nós e, ainda assim, não morremos (Jó 19,26). Ao nos encontrar com o Deus Vivo em nossa dor, podemos experimentar outro tipo de vida, outro tipo de liberdade.**

**A dor e a beleza constituem as duas faces de Deus. Por um lado, somos atraídos pela incrível beleza do divino refletida na beleza dos seres humanos e do mundo natural. Por outro lado, o quebrantamento e a debilidade também nos arrancam misteriosamente de nós mesmos. Sentimos os dois ao mesmo tempo.**

**Richard Rohr, Meditações Diárias**