Testimonio de un laico concepcionista

Yaundé, 26 de Octubre 2010

Me llamo Alfonso Désiré Tagneu, y soy cordinador del grupo del MLC de Yaundé.  Hace tiempo que me pregunto cuál debe ser la relación entre el MLC y la Congregación de Religiosas Concepcionistas.  Y hace unos días, por la tarde, el Señor a través de un sencillo suceso me ha iluminado de una manera muy clara.

Era el jueves, después de la misa de las 6 de la tarde. Ya había anochecido. La hermana Victoria, acompañada de las hermanas Mª Luna y Caroline me invitó a ir con ellas porque tenían linternas.  Para mí, era una posibilidad de evitar caer en el barro del camino, que estaba verdaderamente delicado: charcos de agua, ramas de los árboles que se inclinaban en el camino, el barro…

Con la luz de las linternas que tenían las hermanas, nos resultaba fácil evitar lo peor. Pero de repente, todos nos asustamos al ver una serpiente en medio del camino. Sin pensarlo dos veces, agarré el paraguas de la hermana y me puse a golpear con suavidad la serpiente,pues no quería romper el paraguas. Conseguí matar la serpiente, con la ayuda de las hermanas que me iluminaban y me daban ánimo con sus ideas: golpea la cabeza, la columna vertebral para que no se pueda mover…

  ¿Qué es lo que el Señor me ha hecho comprender a través de este suceso?  Esto es lo que he comprendido: Igual que las hermanas que tenían linternas me han invitado a seguirlas, ellas han recibido el carisma y han querido compartirlo con los laicos. Las hermanas concepcionistas y los laicos concepcionistas estamos llamados a caminar juntos: las hermanas delante, los laicos detrás. Igual que esa tarde, pudimos matar la serpiente juntos, las hermanas  y  yo  mismo,  laico  concepcionista,  las  Religiosas  y  los  laicos  Concepcionistas   tenemos una misión común: vencer el mal en el mundo. Y esto, siempre con la gracia de Dios, bajo la mirada de María Inmaculada y de Madre Carmen Sallés.

  Que el nombre de Dios sea bendito por siempre.

 Alphonse Désiré Tagheu.  Laico Concepcionista.