**28º Domingo do Tempo Comum - Ano C**

**13 de outubro de 2019**

**Tema:** Não houve quem voltasse para dar glória a Deus.

**Preparar o ambiente:***(Uma mesa com uma Bíblia, uma vela acesa e uma flor).*

**Acolhida:** (a acolhida pode ser espontânea) ou:

O texto da Sagrada Escritura que vamos escutar durante o nosso encontro é Palavra de Deus. Iniciemos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

**Motivando o encontro:**

Existem muitas formas de oração. Elas expressam diversas intenções, por exemplo: louvar pela vida; interceder para nossos projetos chegarem ao bom termo; pedir para receber uma graça de Deus... Esta última motivação, aquela do pedido, é muitas vezes misturada com a desconfiança: “será mesmo que Deus me vai atender? ”

Vamos manifestar o nosso desejo de ouvir essa Palavra, cantando:

“Eu vim para escutar **Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor”.**

“Eu gosto de escutar **Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor”.**

“Eu quero entender melhor **Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor”.**

**Leitura do Evangelho:** Lc 17, 11-19.

**Reflexão:**

Neste trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, os leprosos, após terem implorado a cura, são convidados por Jesus a irem aos sacerdotes, para que os mesmos possam confirmar a sua cura e, assim, serem reintegrados na comunidade.

Embora ainda leprosos, eles colocam-se a caminho, o que já é um sinal de fé na palavra de Jesus. Em que essa atitude vem questionar as nossas orações e nossos pedidos?

*(Deixar falar... Observar a confiança deles: crer no poder de Jesus, sem ver ainda a sua resposta).*

Após a cura, um só retorna para agradecer e dar glória a Deus e assim obtém a salvação. A nossa vida cristã é orientada por certas práticas. Essas são boas, mas, considerando a atitude daquele “Samaritano”, isto é, aquele que *não conhece a Lei,* o que nos falta em nosso relacionamento com Deus?

*(Deixar falar... estamos ainda demasiadamente numa atitude legalista. Falta-nos a relação viva com Jesus, aquela conversa confiante com Ele, diante dos acontecimentos da vida).*

**Questionamento:**

- Qual a nossa confiança na ação de Deus em nossa vida?

**Contemplação:** (com fundo musical suave).

No silêncio, contemplando Jesus ao nosso lado, expressemos nossa confiança Nele diante das nossas necessidades.

Ter a humildade de se reconhecer curado, assim como o Samaritano.

Por que a flor, junto à Bíblia? Não “serve” para nada? Ela é pura gratuidade, louvor gratuito a Deus. Ajuda a refletirmos sobre a gratuidade do nosso relacionamento com Jesus.

**Preces:**

- Pela Igreja, para que saiba expressar a mensagem libertadora de Jesus e tenha coragem de apontar o que, hoje, desfigura o rosto dos filhos de Deus, rezemos: **Senhor, tende compaixão de nós.**

- Por aqueles que governam, para que tenham uma maior preocupação pelo sistema de saúde em nosso país, rezemos: **Senhor, tende compaixão de nós.**

- Por todos os ministros da Palavra, para que, antes de pregar uma “moral do certo e do errado”, saibam levar os ouvintes ao próprio Jesus, rezemos: **Senhor, tende compaixão de nós.**

 (Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções).

**PAI-NOSSO**

**Oremos:**

Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a Vossa Graça, para que estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. **Amém!**

**Compromisso para a semana**

- Todas as noites, agradecer a Jesus por uma graça que nos concedeu durante o dia.

**Encerramento:**

- Rezemos uma dezena do Rosário àquela que *“acreditou sem ainda ter visto”* o Senhor que fez Nela maravilhas.