**CARTA DE SOLIDARIDAD CON EL HERMANO PUEBLO DE COLOMBIA**

***“No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida,***

***No se puede sepultar a un Pueblo que busca la libertad.***

***No se puede detener el sol y no es posible contener el viento…”***

**Hermanas y hermanos Colombianos,**

**Compañeros de lucha por la liberación de los Pueblos de la Patria Grande,**

**Los saludamos muy cordialmente la Comunidad Eclesial de Base Abel Tacuri de Guayaquil, Ecuador.**

**Admiramos su capacidad de entrega y resistencia contra poderes nacionales e internacionales tan brutales y asesinos.**

**Sufrimos su persecución, sus atropellos, sus angustias y sus dolores por los detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados.**

**Queremos para Uds. la paz tan anhelada, la justicia y el respeto,**

**Queremos que puedan vivir tranquilos y felices.**

**Que cese el ruido mortal de las armas, se dialogue entre iguales**

**Y termine este sistema de muerte llamado neoliberalismo.**

**Que surja un nuevo gobierno popular desde los más sufridos**

**Para que dejen de quitarles la tierra, el agua y el fruto de su trabajo,**

**Que se respete sus derechos, su dignidad y su vida,**

**Que nadie se quede sin educación ni sin casa donde habitar.**

**Que nadie muera porque no tiene empleo o salario digno.**

**Por Uds. y sus mártires, Colombia ya es distinta, más consciente y digna,**

**Y con Uds. América Latina vive el parto de un Continente nuevo, incluyente, justo y fraterno.**

**Pedimos al Dios padre y madre, que destruya el odio de los opresores,**

**Y se multipliquen el amor y la solidaridad entre Uds., nosotros**

**Y todos los latinoamericanos.**

**Las y los abrazamos con el corazón entristecido y esperanzado a la vez**

**Porque el Dios de Jesús de Nazaret está con Uds. y su causa**

**Y no con quiénes los explotan, engañan, humillan y asesinan.**

**Les ofrecemos nuestra solidaridad y el testimonio de nuestras luchas.**

***“Exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos***

***Y despidió a los ricos con las manos vacías” (Lucas 1,52-53).***

**Guayaquil, el 31 de mayo de 2021.**

**Firmamos: Romano, Livia, Manuel, Norma, Pedro e Iván.**