**Ano A**

**Tempo Comum**

**Domingo XVII**

**Semente da nossa esperança**

“O Reino dos Céus é semelhante a um tesouro”

**Celebrar com esperança**

**Itinerário simbólico**

Dentro de um baú aberto será colocado o Círio Pascal. Este conjunto será rodeado de pequenas velas acesas.

**Sugestão de cânticos**

**[Entrada]** *Deus vive na Sua morada santa* – F. Santos (NRMS 38)

**[Preparação Penitencial]** *Kyrie, eleison* – M. Carneiro (NRMS 32)

**[Apresentação dos dons]** *No meio da minha vida* – F. Silva (NRMS 01-II)

**[Comunhão]** *Bendiz, minha alma o Senhor* – M. Carneiro (NRMS 105)

**[Final]** *Vamos partir* – F. Silva (NRMS 01-II)

**Eucologia**

**[Orações presidenciais]** Orações próprias do XVII Domingo do Tempo Comum (*Missal Romano*, 411)

**[Prefácio e Oração Eucarística]** Oração Eucarística V/B com prefácio próprio (*Missal Romano*, 1163ss)

**[Bênção solene]** Oração de bênção sobre o povo 20 (*Missal Romano*, 573)

**Homilia**

**.** O Reino de Deus não é uma realidade estática: por um lado, é apresentado por semelhança a um tesouro escondido, a um negociante de pérolas e a uma rede que apanha toda a espécie de peixes; por outro, não se restringindo a qualquer dessas realidades, exige sempre um dinamismo de movimento, de procura e de encontro.

**.** Como nos diz o Papa Francisco, não podemos ser cristãos que ainda vestem a roupa da Primeira Comunhão, mas precisamos de redescobrir em cada dia a ação de Deus a acontecer em nós, de aprofundar a nossa relação pessoal com Ele, de nos decidirmos a segui-l’O em cada dia.

**.** Para isso, precisamos de acolher os dons que Deus nos pode dar (um coração sábio e esclarecido), uma vez que Ele concorre sempre para o bem daqueles que O procuram. Apenas nos caberá escolher e cultivar os dons que nos permitirão corresponder com mais autenticidade à sua vontade.

**Oração Universal**

**V/**Unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãs e irmãos, a Deus Pai, para nós e para a humanidade, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo (ou: cantando), com fé e humildade:

**R/ *Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.***

1. Pela Igreja santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular de Braga e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos.
2. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos.
3. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que O negam e ofendem, oremos.
4. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos.
5. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia, oremos.

**V/Deus todo-poderoso e eterno, que ofereceis a salvação a todas as pessoas e não quereis que nenhuma delas se perca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que Vos amam. Por Cristo, Senhor nosso.**

**R/ *Ámen.***

**Apresentação dos dons**

*Antes do cântico de apresentação dos dons, um leitor, em voz off, evidencia a gratidão pelos dons recebidos de Deus, a partir do seguinte texto:*

Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo vinho, pela água, por cada um de nós, aqui presentes! Somos, com estes dons, a boa notícia da beleza, da generosidade, da Vossa graça, da Vossa obra criadora! Bendito sejais!

**Envio missionário**

**V/** Ide, Deus Pai concede-vos um coração sábio e esclarecido.

**R/** Ámen.

**V/** Ide, Jesus Cristo concede-vos coisas novas.

**R/** Ámen.

**V/** Ide, o Espírito Santo concede-vos as riquezas do Reino dos Céus.

**R/** Ámen.

**Semear esperança**

**Acólitos**

O seguimento de Jesus exige exclusividade, exige que se deixe tudo pelo tesouro de valor incalculável que se encontra. O acólito é aquele que segue e, seguindo, mostra o apego exclusivo a Jesus e ao seu apelo. Vivo essa pureza de pertença a Cristo na alegria em Deus que nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou?

**Leitores**

O leitor não deve procurar apenas a excelência formal da proclamação, mas deve também fazer transparecer, no ato de leitura e na sua vida em geral, o seu encantamento pela Lei de Deus. O grito do Salmo: “Quanto amo, Senhor, a Vossa Lei!” poderá ser o grito interior do leitor antes de começar cada leitura.

**Ministros Extraordinários da Comunhão**

A Sabedoria é o desejo do Rei Salomão: nem riquezas, nem fama, nem vida longa. Ser sábio significa desejar o que Deus deseja. A Sabedoria de Deus é aquela que prepara a mesa e nos convida para o Banquete Nupcial (Prov 9, 1-3). Tenho consciência de que a Eucaristia é também este convite a participar no Banquete que a Sabedoria de Deus prepara para nós?

**Viver na esperança**

O Reino de Deus é uma realidade dinâmica que exige uma procura constante. Vamos procurar lugares, pessoas, circunstâncias, onde podemos encontrar o Reino dos Céus, mesmo que fora das paredes da Igreja.