**Marc 5,21-43**

**Texte**

*21Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. 22 Un des chefs de la synagogue, nommé Yaïr, arrive; le voyant, il tombe à ses pieds 23 et le supplie instamment : « Ma fille vit ses derniers instants; viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. »*

*24 Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. 25 Or il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. 26 Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage; au contraire, son état avait plutôt empiré. 27 Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. 28 Car elle disait : « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée ! ».*

*29 Aussitôt sa perte de sang s'arrêta, et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de son*

*mal.30 Jésus sut aussitôt, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire : « Qui m'a touché les vêtements ? ». 31 Ses disciples lui disaient : « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis : ''Qui m'a touché ?'' ». 32 Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.*

*33 Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34 Mais il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix et sois guérie de ton mal. ». 35 Il parlait encore lorsque arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent : « Votre fille est morte; pourquoi importuner encore le maître ? »*

*36 Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue : « N'ayez pas peur, croyez seulement. ». 37 Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques.*

*38 Ils arrivent chez le chef de la synagogue; là il voit de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris.*

*39 Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte : elle dort. ». 40 Eux se moquaient de lui.*

*Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant.*

*41 Il saisit l'enfant par la main et lui dit : « Talitha, mon agneau, koum, debout, » ce qui se traduit : ''Jeune fille, je te le dis, réveille-toi !''*

*42 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – en effet, elle avait douze ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. 43 Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger.*

*Deuxième livre des Rois 4.29, introduit par ces mots :*

*Averti de la mort d'un enfant, le prophète Élisée envoie son serviteur Guéazi qui doit procéder à une tentative désespérée de sauver l'enfant :*

*29 Elisée dit à Guéhazi : “Passe une ceinture à tes reins, prends mon bâton et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le bénis pas ; et si quelqu'un te bénit, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon”...*

Il y a quelques années, nous amenions une petite nièce qui s’était fait mordre par un chien au service des urgences de Sarlat, une magnifique ville du Périgord. Avant nous : une dame d'un certain âge et un adolescent qui pouvait être son petit-fils, un garçon visiblement choqué par un traumatisme. Arrivés après nous : une petite fille et sa mère, deux messieurs dont l'un avait très mal au bras et à la poitrine, une dame qui se tenait le ventre... En ce dimanche, loin des clichés et sans la musique d'une série américaine à succès, un seul médecin aux urgences et une infirmière pour accueillir, poser un diagnostic, soulager, panser, trouver un lit, faire face, agir avec efficacité, clairvoyance, intelligence... sauver des personnes en attente, en souffrance, en danger. En danger mais d'une certaine façon en concurrence aussi.

Et j'ai repensé à ce passage de l'évangile où, de retour du pays des païens sur l'autre rive du lac, Jésus est attendu chez les siens. La fille de Yaïr âgée de 12 ans est très malade. C'est Yaïr lui-même qui vient supplier Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus. Si Jésus ne fait rien, s'il arrive trop tard, la fille de Yaïr va mourir. Yaïr est un notable, le chef de la synagogue. Il porte le nom d'un juge de la bible et ce nom lui va bien. Alors Jésus se hâte vers la maison de Yaïr. La foule les accompagne. Ici, tout se sait déjà. Certains prient. Mais d'autres, peut-être, pourraient s'indigner de ce que Jésus ait déjà perdu tant de temps à traverser le lac. N'y-a-t-il pas assez de malades de ce côté-ci du lac ? Pourquoi perdre son temps à aller là-bas, quand ici, des enfants de croyants meurent faute de soins ? Et le village tout entier de se passionner pour cette histoire. Le village tremble et espère. Ce n'est plus la fille de Yaïr seulement. C'est la fille de toute la communauté. Jésus se doit de la sauver.

Mais Jésus brusquement s'arrête.

Soudain donc Jésus se retourne et interroge : "qui m'a touché les vêtements ?" À ce moment-là, le lecteur est un des seuls à pouvoir répondre à cette question. Le lecteur et vous qui avez entendu ce récit, vous en savez plus que Jésus !

Nous savons en effet qu'une femme s'est glissée incognito dans la foule. D'une certaine manière, cette femme représente tout le contraire de la fille de Yaïr. Cette dernière est jeune, en danger de mort, c'est la fille d'un notable, elle est extrêmement connue et entourée. Jésus se déplace jusqu'à elle. La femme quant à elle n'est plus très jeune. Cela fait déjà 12 ans qu'elle est malade, ce qui signifie au passage, qu'elle ne risque pas de mourir d'un instant à l'autre. Cette femme semble seule. Elle n'a plus d'argent. Elle se cache. En effet, alors que la petite-fille de Yaïr peut symboliser la pureté de l'enfance, la femme est impure de ce sang qui s'écoule d'elle, de cette vie répandue que son corps ne peut retenir. Or, maintenant, il y a encore autre chose qui différencie l'enfant de la femme. Parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus et a rendu Jésus impur, la femme est désormais guérie. La fille de Yaïr n'a pas eu cette chance : elle vient de mourir.

Or Jésus n'a pas choisi de guérir cette femme. Cette guérison lui a été comme volée. Il a juste, précise le texte, il a juste senti qu'une force était sortie de lui. Et si cette force avait été la force nécessaire pour guérir la fille de Yaïr... Et si cette femme avait volé la guérison de la fille de Yaïr. Et si cette femme, vieille et impure, avait volé la vie de la fille de Yaïr...

Or, non seulement la femme a commis cela, mais elle retarde encore Jésus. Ou plutôt Jésus s'attarde à discuter avec cette femme et même à la bénir. Il fait ce que le prophète Élisée lui-même avait interdit à son serviteur de faire dans une situation analogue. Et assurément, ce n'est pas ce que nous aurions fait. Assurément, dans une telle situation, dans un tel « stress », si nous étions appelé à porter secours à un enfant en danger et que quelqu'un se soit mis en travers de notre route, ce n'est pas une parole de bénédiction qui nous serait venue à l'esprit, mais peut-être une série de noms d'oiseaux, ou peut-être d'autres noms encore... des noms que même Jésus aurait pu employer pour la femme guérie, car alors la foule l'aurait certainement approuvé. N'est-ce pas un crime que de retarder un médecin courant au chevet d'un enfant très malade ?

Heureusement tout finit bien. Car Jésus, lui, n'a pas à se presser. Jésus ressuscitera la fille de Yaïr.

Je pense que c'est là, dans cette fin, que se trouve la difficulté de notre histoire. Certains récits de miracles nous laissent impuissants. Jésus peut tout. Il a en lui suffisamment de force pour guérir et la femme et la petite fille. Et même si la petite est morte, il la ressuscite. Jésus peut tout. Pas nous. Nous, nous nous sentons souvent dans la situation de ne pouvoir donner qu'aux uns mais pas aux autres, d'avoir à choisir qui aider, de ne pas pouvoir accueillir toute la misère du monde. L'absence du Christ nous pèse. Et même quand, ici ou là, un miracle se produit, le fait d'en parler comme d'un miracle, voire de "crier au miracle", en souligne le caractère plus qu'exceptionnel. Ne faudrait-il pas que tous, les jeunes, les vieux, les purs, les impurs, le pauvres, les riches... que tous soient guéris ? N'est-il pas insupportable que tous ne le soient pas ? N'est-il pas plus insupportable encore que certains ne le soient pas parce que d'autres ont pu l'être ? N'est-il pas insupportable qu'au service des urgences de notre monde, des lits sont refusés à certains pour être donnés à d'autres, d'autres peut-être moins gravement malades, voire pas malades du tout ? Et si ce texte avait aussi quelque chose à nous dire à ce sujet.

Mais revenons en arrière. Revenons à ce moment précis où Jésus s'arrête pour bénir la femme.

Jésus demande : "Qui m'a touché ?". Alors la femme tremblante s'avance. Comme Yaïr le notable, elle se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle avoue. Elle est coupable d'avoir cru. Elle est coupable d'être sortie à sa rencontre, coupable de s'être mêlée à la foule, coupable de l'avoir touché, de les avoir tous rendus impurs, de lui avoir volé une force, d'avoir volé à Yaïr la guérison de sa fille. Mais elle dit toute la vérité. Et la vérité c'est encore autre chose. La vérité, c'est qu'il y a des guérisons qu'on peut demander, et d'autres qu'il faut solliciter ou voler en cachette. Et s'il en est ainsi, c'est qu'il y a des maladies qu'on peut dire et d'autres qui ne se disent pas, des maladies difficiles à guérir, des maladies encombrantes pour la société, des maladies et des malades qui font taches, des taches de sang qu'on ne veut pas voir, et pas seulement des taches, des malades, des handicapés, mais encore des personnes, des amours...

Alors Jésus lui aussi prend le temps qu'il n'a pas. Il prend la parole. Il dit quatre choses : il nomme, il constate, il bénit, il ordonne.

Jésus nomme. Il la nomme. Il l'appelle. Il lui dit : "ma fille". Elle aussi devient une "fille de...", une fille de Jésus. Elle devient la fille de Jésus. Cherchez dans les quatre évangiles, vous n'en trouverez pas d'autre. Il n'y a pas que Yaïr qui a une fille malade. Jésus aussi avait une fille malade. Même s'il ne le savait pas. Jésus l'a reconnue. Désormais tous doivent le savoir.

Puis il constate, il proclame : "Ta foi t'a sauvée". Alors que les spectateurs de la foule pouvait n'avoir vu que la faute de la femme, Jésus met en lumière sa foi à elle. C'est bien par la foi qu'elle a franchi toutes les barrières physiques, morales, religieuses pour venir toucher le vêtement de Jésus. C'est par la foi que certains invisibles osent dire leur présence. La foi. Pas seulement la croyance, l'adhésion à une confession de foi. La foi : la confiance que Dieu me rejoint, me reçoit tel que je suis, quand j'ose faire un pas, dire un mot, faire le geste qu'on n'attend pas.

Alors, Jésus la bénit. Il lui dit : "Va en paix". C'est la plus simple, la plus courante et sans doute la plus fondamentale des bénédictions, une bénédiction qui libère de l'amertume et de la culpabilité. Il fallait que cela soit dit et dit publiquement. Il fallait qu'elle puisse partir en paix. Il fallait que Jésus gaspille quelques minutes prises sur l'urgence pour que cette femme ressuscite aussi, car sa résurrection annonce la résurrection de la fille de Yaïr.

Et sa bénédiction - car souvent les bénédictions sont des ordres, avec des verbes à l'impératif - la bénédiction prononcée par Jésus sur la femme est un ordre. Il dit : "Sois guérie de ton mal". En disant cela, il lui donne la guérison qu'elle avait volée. Il la délivre officiellement de ce mal où elle était tenue enfermée depuis 12 ans. Il fait acte d'autorité sur le mal. Sur le mal au delà de tous les maux. Ce n'est plus elle qui vole la vie d'une autre, c'est Jésus qui lui donne la vie, qu'il va également – tout à l’heure - rendre à une autre. Il la bénit d'une bénédiction qui n'appartient qu'à elle.

Il y avait en ce temps-là à Capharnaüm de Galilée deux femmes en souffrance. L'une souffrait constamment de ce dont souffrent les femmes mais dont on ne parle pas, l'autre souffrait d'avoir à mourir à l'âge où on devient femme. Dans le récit de l'évangile, cela se traduit par le chiffre 12, le nombre des heures du jour et de la nuit, un chiffre du temps peut-être, le temps de la souffrance de la femme malade depuis 12 ans, le temps trop court de la vie de la fille de Yaïr. Face à ceux qui avaient peur de voir Jésus perdre son temps, Jésus a pris le temps de s'arrêter pour que sa fille puisse dire toute la vérité et qu'il l'a bénisse. Puis il a pris le temps d'aller jusque dans la maison de Yaïr. Il a touché le corps déjà mort et donc impur de sa fille. Il l'a prise par la main. Il l'a nommée d'un nom que nous ne connaissions pas. Elle s'appelle Talitha, "mon petit agneau, mon cabri".

Il n'y a jamais eu de concurrence entre ces femmes, uniquement dans le regard que nous pouvions porter sur elles et leurs histoires. Pas de concurrence mais au contraire une profonde solidarité de femmes et de souffrantes.

Mon frère, ma sœur, il n'est pas vrai que le temps, l'attention, l'argent ou la bénédiction que tu donnes à l'un est pris à l'autre. Tout cela te vient de Dieu. Il te les a donnés pour que puisses donner à ton tour.

Comme on donne son sang et sa vie. Amen