**Ano A**

**Tempo Comum**

**Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo**

**Semente da nossa esperança**

“Quem comer deste pão viverá eternamente”

**Celebrar com esperança**

**Itinerário simbólico**

Mantendo o Círio Pascal e os três girassóis, acrescentar-se-á um pão e umas uvas.

**Sugestão de cânticos**

**[Entrada]** *O Senhor alimentou-nos* – C. Silva (NRMS 60)

**[Glória]** *Glória a Deus nas alturas* – Az. Oliveira (NRMS 50/ 51)

**[Sequência]** *Terra exulta de alegria* – M. Faria (BML 46)

**[Apresentação dos dons]** *Abriu o Senhor as portas do céu* – Az. Oliveira (NRMS 119)

**[Comunhão]** *Eu sou o Pão vivo* – C. Silva (NRMS 36)

**[Final]** *Pai nosso que estais no céu* – M. Luís

**Eucologia**

**[Orações presidenciais]** Orações próprias do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo *(Missal Romano*, 433)

**[Prefácio]** Prefácio da Eucaristia (*Missal Romano*, 1254)

**[Oração Eucarística]** Oração Eucarística III (*Missal Romano*, 529ss)

**Sequência**

Apesar de facultativa, não deixe de se propor a sequência própria para a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

**Homilia**

**.** O mistério da Encarnação torna Deus, em Jesus, “acessível” à humanidade. Esta acessibilidade é “blasfema e escandalosa” para os judeus que não compreendem as palavras de Jesus. Na oferta de Si mesmo na Cruz, prefigurando a Eucaristia, Cristo põe-se a Si mesmo, ao Seu Corpo e Sangue, à nossa disposição, ao nosso alcance, para nossa redenção.

**.** Um escândalo ou paradoxo dos nossos dias para fazer pensar: uma das maiores tragédias do nosso tempo, um dos dramas mais escandalosos que há é a fome no mundo. São intermináveis os números dos condenados à fome, é infindável o número de pessoas que não possuem nada para comer…. Mas, no que toca à Eucaristia, com a possibilidade da comunhão frequente, também há um drama, invertido é certo, e ignorado por muitos crentes: refiro-me ao drama da não-fome! Quantos não se levantam do banco para a fila da comunhão, só porque é a hora ou o costume… Quantos o fazem “fartos” e “sem fome”…?

**.** O Corpo de Deus é a festa da memória do que nos faz viver: um Deus que nos alimenta; um Corpo que nos alimenta. Mas este Corpo de Cristo que nos alimenta na comunhão também nos impulsiona, por contágio de unidade, a ser corpo em comunhão, a formarmos um só corpo. Quanta comunhão esta pandemia e suas consequências não exigem (e exigirão) de nós, pessoal e comunitariamente, respostas de comunhão e de solidariedade!

**Oração Universal**

**V/**Irmãs e irmãos: elevemos a nossa oração comum a Deus Pai, para que o Corpo e o Sangue de Cristo sejam o penhor da salvação do mundo inteiro, dizendo, cheios de fé:

**R/ *Ouvi-nos, Senhor.***

1. Pelas Igrejas de todo o mundo, que celebram o mistério da Eucaristia em memória de Jesus, como Ele mandou fazer, oremos.
2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do Céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem, oremos.
3. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos.
4. Por aqueles que receberam a graça de compreender que o ser humano não vive só de pão, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus, oremos.
5. Pelos fiéis que, por causa da pandemia se viram ou vêm ainda privados da comunhão sacramental, sobretudo pelas crianças que O receberiam neste dia pela primeira vez, oremos.

**V/Senhor, nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a Ceia de Jesus, dai pão em abundância aos que o não têm e fazei sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do Céu. Por Cristo, Senhor nosso.**

**R/ *Ámen.***

**Envio missionário**

**V/** Ide, o Pai vos conduza pelos caminhos da liberdade.

**R/** Ámen.

**V/** Ide, o Filho vos alimente com o pão da imortalidade.

**R/** Ámen.

**V/** Ide, o Espírito Santo vos fortaleça na unidade.

**R/** Ámen.

**Viver na esperança**

Continuemos atentos aos sinais da Santíssima Trindade, no nosso quotidiano, e procuremos reconhecer e acolher na Eucaristia a presença real de Jesus.