**إنّ المسنّين هم غنى لنا ولا يمكن تجاهُلهم 2016**

* **"يمكن الحكم على مجتمع، أو حضارة ما من خلال الطريقة التي يُعامل بها المسنّون والمكان المحفوظ لهم في الحياة المشتركة"** ( البابا بندكتس السادس عشر، ۱۲ نوفمبر / تشرين الثاني ۲٠۱۲).
* **المسنّون هم "خزّان" الحكمة لشعبنا! "ما أسهل إسكات الضمير في غياب الحبّ!"**
* المسنّون هم رجال ونساء، آباء وأمّهات كانوا قبلنا على دربنا، وفي بيتنا ونضالنا اليوميّ من أجل حياة كريمة. إنّهم رجال ونساء قد منحونا الكثير. المسنّ ليس من كوكب آخر. **المسنّ هو نحن في المستقبل القريب أو البعيد، حتمًا، وإن لم نكن نفكّر بالأمر! وإن لم نتعلّم أن نُعامل المسنّين بطريقة جيّدة فسيأتي من يُعاملنا بالطريقة عينها.**
* **إذًا حيث لا يوجد إكرام للمسنّين لا يوجد مستقبل للشّباب.**
* صلاة الأجداد والمسنّين! صلاة الأجداد والمسنّين هي عطيّة وغنى للكنيسة! إنّها أيضًا دفع حكمة كبير للمجتمع البشريّ بأسره: خصوصًا للمجتمعات المنشغلة والتائهة.
* يقول أحد كبار المؤمنين في التّقليد الأرثوذكسيّ أوليفيير كليمان: "الحضارة التي يُصَلَّى فيها هي حضارة لا يوجد للشيخوخة فيها معنى. وهذا أمر مُخيف، **نحن بحاجة أولاً لمسنّين يُصلّون، لأنّ الشّيخوخة قد أُعطيت لنا لنصلّي".**
* **نحن بحاجة لمسنّين يصلّون لأن الشيخوخة أُعطيت لنا من أجل الصلاة. وصلاة المسنّين هي أمر جميل!**
* **أنتم اليوم تعلموننا**، يمكننا أن نُذَكِّرَ الشّباب الطموحين بأنّ الحياة بلا حبّ هي حياة عقيمة.