**سرّ تجسّد ابن الله**

الميلاد هو بداية تحقيق الوعد. فرجاءُ الآباء ورؤى الأنبياء وعطشُ الشعوب، بدأتْ جميعاً تتحقّق به. وبه بدأ لقاءُ اللهِ بالإنسان: به تجسّدَ ايجعلَ من الإنسان إلهاً؛ بهِ صارَ الله معنا.

هذا الزمن ينطلق من سرّ الكنيسة حيث تذكارُ التجسّد والفداء، وحضورُ الرّوحِ والكلمةِ والنعمة، وفعلُ التقديس والرسال، ويشمل البشارات التي تمّت قبل الميلاد، وكانت تجلّياتٍ سابقةً لتجلّي الربّ وظهوره الإلهيّ في الغطاس.

فإذا كان الميلاد يتوقّف على قصّة يسوع ابن الإنسان، فالدنحُ يركّز على قصّة يسوع ابنُ الله. ففيه تركيزٌ على معموديّة النار والروح، بالمقارنة مع معموديّة الماء للتوبة.

زمن الدنح، زمن النور. من قلب هذا النور، وكمدخل للصوم، نتذكّر كهنتنا القدّيسين، والأبرار والصدّيقين، والموتى عموماً، ونؤكّد إيماننا بابن الله، ينبوع الحياة وأساس كلّ رجاء.

بتجسّد ابنِ الله في عائلة الناصرة، نالت كلّ عائلةٍ قدسيّتها وكرامتها ورسالتها.

سرّ التجسّد هو المدخل إلى سرّ الفداء.

**سرّ الكنيسة**

ترنيمة "الروح يجمعنا"، أو "أترك كلّ شيء واتبعني"، أو "خذ حياتي يا إلهي"

اللازمة:     الروحُ يجمعُنا هللويا                    الروحُ يجعلُنا ابناءَ الله

1-لولا الماءُ ما صارَ الطحينُ خبزاً                  لولا الروحُ ما أصبحنا سُكنى الله

2-لولا الزيتُ ما أعطى السراجُ نوراً                لولا الروحُ ما فرشنا نورَ الله

3-لولا الحبُّ ما كان القلبُ حياً                      لولا الروحُ ما عرفنا حبَّ الله

4-لولا النورُ ما أعطى الوردُ عطراً         لولا الروحُ ما نثرنا عطرَ الله.

**الوالد أو الوالدة**: المجد للآب والإبن والروح القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمان وسلام العالم كلّه، من أجل الكنيسة، من أجل عائلتنا وكل العائلات، ومن أجل الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة:**

هبنا يا ربّ، يا رأس الكنيسة ونبعَ كلّ قداسة، يا حيّاً قائماً من الموت، وأهّلنا لأن نكون، نحن المجتمعين باسمِكَ، كنيسةً مؤمنةً بك، شاهدةً لك، متجدّدة بقوّة روحكَ القدّوس، سالكةً درب القدّيسين، على رجاءِ الحياةِ الأبدية لنا ولكلّ من سبقونا إليك، بشفاعة أمِّكَ ومار يوسف شفيع عائلاتنا. لك المجدُ ولأبيكَ ولروحك القدّوس، آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 35)

\*يا ربُّ إلى السماءِ محبّتُك / وإلى الغيوم أمانتك

\*\*عدلُكَ مثلُ الجبال / وأحكامُك غمرٌ عظيمٌ وأنت تخلّص البشرَ والبهائمَ يا ربّ.

\*اللّهمَّ ما أثمنَ محبّتك / إنّ بني البشر بظلّ جناحيكَ يعتصمون.

\*\*يرتوونَ من فيضِ بيتِكَ / ومن نهرِ لذّاتكَ تسقيهم.

\*لأنّ عندكَ ينبوعَ الحياة / وبنورِكَ نعاينُ النور.

\*\*لتدُم محبّتك للّذين يعرفونك / وعدلُك لمستقيمي القلوب.

\*و\*\*المجد للآب والابن والروح القدس. من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.

**صلاة اليوم**

**أحد الأبناء**: زُر يا ربّ بحبّك عائلتنا المجتمعة أمامك، واجعلها كنيسةً مصغّرةً بيتيّة، تشهدُ لك، أبعد عنها كلَّ خلاف. رسّخها في الإيمان والرجاءِ والمحبّة. إحمِها من المصائب. قوّها في الشدائد. وحّدها برباط المحبّة والسلام. وأعطِها قوّةَ روحِكَ، فنكون حجارةً حيّةً في بناءِ كنيستِك. لكَ المجد إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: أنتم ملحُ الأرض. فإذا فسدَ الملح، فأيّ شيءٍ يملّحه.

 إنّهُ لا يصلُحُ إلاّ لأن يُطرحَ في خارجِ الدارِ، فيدوسَهُ الناس.

أنتم نورُ العالم. لا تخفى مدينةٌ على جبلٍ، ولا يوقَدُ سراجٌ ويوضَعُ تحتَ المكيال.

بل على منارةٍ لتُضيءَ لجميعِ الذينَ هُم في البيت.

ليضئ نوركم هكذا للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجّدوا أباكم الذي في السموات.

**الوالد أو الوالدة: قراءة من العهد الجديد** (متّى 5: 43-48)

"سمعتم أنّه قيل: "أحبب قريبك وأبغض عدوّك". أما أنا فأقول لكم: أحبّوا أعداءكم وصلّوا من أجل مضطهديكم، لتصيروا بني أبيكم الذي في السماوات، لأنه يُطلِعُ شمسَه على الأشرار والأخيار، وينزلُ المطرَ على الأبرارِ والفجار. فإن أحببتم من يُحبّكم، فأيّ أجرٍ لكم؟ أوَلَيسَ العشّارون يفعلون ذلك؟ وإن سلّمتم على إخوانكم وحدهم، فأي زيادةٍ فعلتُم؟ أوليسَ الوثنيون يفعلونَ ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين، كما أنّ اباكم السماوي كامل".

**تأمّل**:

جاءَ المسيح ليذكّرنا بجوهر الشريعة. لم يردْ أن ينقضها، بل ان يكمّلها. غاية الشريعة، كما أوصانا، هي الحبُّ المُخلِص والعلاقةُ الشفافة والصافية، باللهِ وبإخوانِنا.

على الحبّ تقوم العائلة، وبرباط الحب والصلاة تكونُ كنيسةً بيتيّةً، شاهدةً لكنيسة المسيح.

ونحن، كإخوةٍ وأبناءٍ وأهل، هل أدركنا ان قبول الآخر والمصالحة والمسامحة هي الدربُ إلى السلام والوحدة في عائلاتنا؟     (فترة صمت ومشاركة).

**نوايا العائلة**:

1- من أجل الكنيسة، كي تبقى واحدةً، جامعةً، مقدّسةً رسولية، ثابتةً على صخرة الإيمان بالمسيح، فتحمل إنجيل الحياة والخلاص إلى جميع الشعوب. نسألك يا ربّ.

2- من أجل عائلتنا، كي تعيش بسلام ووفاق، بإيمان ورجاء ومحبة، بشفاعة والدتك وقدّيسيك، فتشهد في المجتمع لقيم الملكوت. نسألك يا ربّ.

3- من أجل الذين انتقلوا إليك يا ربّ، من أهلِنا.... وأقربائنا وأصدقائنا.... ومن أجل النفوس المنقطعة، كي تؤهلها لتتنعّم برؤية وجهك القدّوس، وتشفع بنا في شركة القدّيسين. نسألك يا رب.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في نهاية صلاتنا، نشكرك يا ربّ على كنيستك المقدّسة، الأمّ والمعلّمة، المؤتمنة على كنوزك الإلهية. نشكرك على النِعَم التي منحتناها في هذا النهار، وعلى كلّ فردٍ من أفراد عائلتنا. باركنا يا ربّ، واغفر لنا كلّ نقصٍ في المحبّة أو تقصير أو إهمال. تسلّم، يا عيناً لا تنام، عائلتنا وكلّ العائلات، وطننا وكلّ الأوطان. إحفظنا من كلّ شرّ، لأنّه منك كلّ خير، وبك كلّ سلام، ومعك كلّ فرح، ولك كل تمجيد وإكرام، إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:

قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوسٌ أنتَ يا قدير، قدّوسٌ أنتَ يا من لا يموت.

**الجميع**: إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....           السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**:

**الوالد**: إرحمنا اللهمَّ واغفر خطايانا وسامحْ هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ. وأحلَّ سلامَك وأمانَك في قلوبنا.

المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

**الترانيم**:

اللازمة:     أترك كلّ شيءٍ واتبعني         وأنا أكونُ لك نصيباً

1-     أترك كلّ شيءٍ تعطَ كلّ شيء                   واحمل الصليب تعالْ

تجد الراحة والهدوء                          لن يخيب ظنّك تعال

2-     حيثما أقمت أقيم أنا                             لن يغيب وجهي تعال

إني اخترتك لي عونًا                        العلى يدعوك تعال.

3-      نظرت في عينيك وأحببتك                     عرفت ما في قلبك تعال

أرضك العطشى للحب والسلام           تصرخ إليك تعال.

اللازمة:     خذ حياتي يا إلهي             إنني أبغي رضـاك

أعطني حتى الممات            أن أسير في خطاك

1-في الملمات الصعاب             ليس لي رب سواك

    إن سهرت أو رقدت            فليظللـني هواك

2-يا مروض المحـال             معك لن أخشى الآلام

   إنها سرّ الفـــداء             إنهـا درب القيامة

3-في بعادي عنك تـيه             أو ضياع أو سراب

   شدّني بالقرب منـك         معك يحلو لي العذاب

**البشارات**

**ترنيمة**: ربّي أنتَ طريقي

اللازمة: أنت وحدك دعوت أنت وحدك رجوت

    أنت غايـة المنى  أنت مصدر الهنـا

-       ربي أنت طريقي   في معاثر الحيـاة

         ربي أنت رفيقـي عند ساعة الممات

-       أنت نارٌ لقلبــي أنت أيضاً نسيـم

         أنت هديٌ لدربي    أنت فجري الوسيم

-       أعضد الموجعين    ســاعد اليائسين

         أشبـع الجائعين    أرجـع الخاطئين

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابن والروح القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجل أمان وسلام العالم كلّه، من أجل الآباء والأمّهات، من أجل أطفالنا وكلّ الأطفال، ومن أجل الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، يا نبعَ كلّ رجاء ومصدر كلّ فرح، لأن نقبل بشارتك اليوم، بشارة الرحمة والخلاص، ونثبت في الإيمان، فنصبحَ بدورِنا رسلاً لهذه البشارة، نحملها إلى كلّ إنسان وكلّ قريب، خدمة وحضوراً، بشفاعة مريم أمّك ومار يوسف شفيعِ عائلاتنا. لك المجد ولإبنك ولروحك القدّوس إلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 33)

\*أبارك الربَّ في كلّ حين  / وعلى الدوام تسبحتُهُ في فمي.

\*\*بالربِّ تفتخرُ نفسي       / يسمعُ البائسون فيفرحون.

\*عظّموا الربَّ معي                 / ولنرفَع اسمَهُ جميعاً.

\*\*التمَسْتُ الربَّ فأجابَني    / ومن جميعِ أهوالي أنقذَني.

\*ذوقوا وانظروا ما أطيبَ الربّ / طوبى للرجلِ المتوكّلِ عليه.

\*\*اتَّقوا الربَّ يا قدّيسيه     / فإنَّ متَّقيهِ لا عوزَ لهم.

\*و\*\*المجد للآب والابنِ والروحِ القدس. من الآن وإلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**: تجلّت رحمتُكَ يا ربَّنا في البشارةِ بمولِدِ يوحنّا السابق، ومحبَّتُكَ في البشارةِ بمولِدِ يسوع، مخلّص العالم. إنّك تجعلُ من حياتِنا، ومن كلِّ حياةٍ بشريّةٍ تتكوّن في أحشاء الأمّ، هبةً من فيضِ حبّكَ. نسألكَ أن تضيءَ قلوبَنا وعقولَنا بأنوارِ روحِكَ القدّوس، لنقرأ علاماتِ حضورِكَ في أحداثِ حياتِنا، فنردّد مثلَ مريم: نعم، لِتَكنْ مشيئَتُكَ في حياتِنا فنُمَجِّدَكَ إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: تُعظّمُ نفسي الربّ، وتبتهِجُ روحي باللهِ مخلّصي.

لأنَّه نظرَ إلى تواضُعِ آمتِهِ.

فها منذُ الآنَ تطوّبني جميعُ الأجيال

لأنَّ القديرَ صنعَ بي عظائم

واسمُه قدّوسٌ، ورحمتُهُ إلى أجيالٍ وأجيالٍ للذينَ يتّقونه.

**الوالد أو الوالدة: قراءة من العهد الجديد** (لوقا 12: 32-34)

لا تخفْ أيّها القطيعُ الصغيرُ! فأبوكم السماويّ شاءَ أن يُنعِمَ عليكُم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدّقوا بثمنِهِ على الفقراء، واقتنوا أموالاً لا تبلى، وكنزاً في السمواتِ لا ينفد، حيث لا لصَّ يدنو، ولا سوسَ يُفسِد. فحيثُ يكون كنزُكم، يكونُ قلبكم.

**تأمُّل**:

في زمنٍ تجذبنا إغراءات العالم وكنوزُه، ويملأُ قلوبَنا التخوّف من حاجاتِ الغد، يطلُّ علينا الربُّ، يدعونا إلى التمسّكِ به وحدَه، ويُذكِّرُنا بأنّه كنزُنا الأوفر الذي يُغني، وبأنّه في التخلّي والمشاركة، يكمنُ الفرحُ الحقيقي.

ونحنُ في عائلاتنا، في زمن البشاراتِ وانتظارِ الميلاد، هل لنا من الإيمان والجرأة ما يكفي لِنُكملَ سعيَنا، متّكلينَ بفرحٍ على الربِّ وحدَهُ؟ هل لنا من المحبّةِ والتجرّد ما يكفي لنفتحَ قلوبَنا وبيوتَنا، ونشركَ المحتاجَ في ما جادَ به اللهُ علينا من خيرٍ روحيّ وماديّ؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كلّ الّذين فقدوا نعمة الرجاءِ وفضيلة الصبرِ والثبات، ليدركوا أنه لا مستحيل عندَ الربّ، وأن رحمته تتجلّى في أوانِها. نسألكَ يا ربّ.

2-     من أجل كل عائلة حُرِمَت نعمة الأطفال، كي تشعَّ بخصوبَةِ أعمالِ المحبّة والضيافةِ والتضحيةِ تجاهَ الغير. نسألكَ يا ربّ.

3-     من أجلِ كلّ ابٍ وأمّ، كي يعيشا الأبوّة والأمومة المسؤولة إنجاباً للحياةِ وتربيةً لها وحماية، واتكالاً على عنايةِ الله، مصدر كل حياةٍ وبركة. نسألكَ يا ربّ.

4-     من أجلِ كلّ واحدٍ منّا، كي يكون مستعدّاً، على مثالِ يوحنّا السابق ومريمَ العذراء، ليعاونَ الله في تحقيقِ تصميمهِ الخلاصي في التاريخ. نسألكَ يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

 في ختامِ صلاتِنا، نشكرُكَ يا ربّ على عائلتِنا بكلِّ أفرادها، وعلى النِعَم التي تُغدِقها علينا، الرّوحيّة والمادّيّة. باركنا يا ربّ، واغفر لنا كلّ انغلاقٍ على ذواتِنا أو تباطؤ في تأديةِ الخدمة. إغفر لنا كلّ شكٍّ بعنايتِكَ وقدرتِك. وأعطِنا أن نقبلَ مشيئتَك علينا، فنحملَ بشارتَكَ إلى العالمِ رحمةً ومحبّة. آمين.

**أحد الأبناء**:

قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: إرحمنا.

أبانا الذي في السموات...       السلام عليك يا مريم...

**البركة الأخيرة**:

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامحْ هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحِلَّ سلامَكَ وأمانكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين. آمين.

**الترانيم**:

اللازمة: سلام، سلام لكِ يا مريم

1-جبريلُ وافاكِ                     يُهديكِ السلام

هاتفاً طوباكِ                     يا فخرَ الأنام

2-مريمُ طوباكِ                      يا أمَّ الحياة

ثمرةُ أحشاكِ                     ربُّ الكائنات

3-الربُّ أعطاكِ                     مجداً لا يزول

     لم يُعْطَ سِواكِ                   يا أماً بتول

اللازمة: عليك السلام بلا ملل                يا نجمة البحر والأمل

يا والـدة رب الأزل        وهي بتــول لم تزل

1-بحقّ السلام الذي تلاه             جبريل من قِبَلِ الإله

   أعيدي سلاماً فقدناه             بما قد فعلنا من الزلل

2-أنت الغنيةُ في النِعَم              ونحنُ بنوكِ في عدم

    فَرِقّي لنا عندَ الندم               فمن جاءَكِ نالَ الأمل

3-أبيني ذاتَكِ أمَّنا                   عليكِ طرحنا همَّنا

   ها قد ذكرْنا إثمَنا                 لذلِكَ نحنُ في وَجَل

**ميلاد الرب يسوع**

**ترنيمة**: يا مسيحاً جئت نوراً

يا مسيحاً جئت نوراً               كي تنير العالمين

جئت حباً جئت صفحاً               جئت سلوى البائسين

جئت تلقي الظلم عنّا                 عن شعوبٍ كادحـين

كي يسود الحب فينا          إن ثبتنا مخلصـين

أنت يا رب السماء           شئتنا للمجد شعباً

فاتشحنا بالبهاء               يوم جئت الأرض رباً

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، ومن أجلِ الفقراءِ والحزانى والمتألّمين والمسجونين، ومن أجلِ الموتى المؤمنينَ، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة:**

يا يسوعَ المسيح، الكلمة المتجسّد، الذي أظهرتَ سرَّ الآبِ ومحبَّتَه، وصرتَ إنساناً مثلنا، لتكشفَ سرَّ الإنسان وسموَّ دعوتِه، أهّلنا لأن نستقبلَكَ بقلبٍ طاهرٍ وفكرٍ نقيّ، فنمجّدَكَ مع الملائكة/ ونشكرك مع الرعاة، ونسجد لك مع المجوس، ونفرح بك مع يوسف ومريم، ونرفع إليك المجدَ منشدين: المجدُ للهِ في الأعالي وعلى الأرضِ السلام، بشفاعة أمِّكَ مريمَ ومار يوسف شفيعِ عائلاتنا. لكَ المجدُ ولأبيك ولروحك القدّوس إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 94)

\*هلمّوا نرنّمُ للربّ / نهتفُ لصخرةِ خلاصِنا.

\*\*نبادرُ إلى وجههِ بالاعتراف / ونهتِفُ له بالنشائد.

\*فإنَّ الربَّ إلهٌ عظيم / وملكٌ عظيمٌ على جميعِ الآلهة.

\*\*هلمّوا نسجدُ ونركع له / نجثو أمام الربِّ صانِعِنا.

\*فإنَّهُ هو إلهنا / ونحنُ شعبُ مرعاهُ وغنمُ يدِهِ.

\*\*اليومَ إذا سمعتُم صوتَه / فلا تقسّوا قلوبَكم.

\*و\*\*المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس من الآن وإلى أبدِ الآبدين. آمين.

**أحد الأبناء**: أيّها الربُّ يسوع يا من صرتَ إنساناً لتبيِّنَ أن الإنسان هو الخليقةُ الوحيدة التي يريدُها اللهُ لذاتِها، ليجعلَ من الإنسان إبناً للهِ أبيه، بك، أيّها الابنُ الوحيد. أشركْنا في الحياةِ الإلهيّة، وساعدْنا لكي نسعى إليها عبرَ حياتِنا الزمنيّة، فندخلَ حقاً في فرحِ ميلادِكَ. لكَ المجدُ إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: ليلة الميلاد

     ليلةَ الميلاد يُمَّحي البغضُ       ليلةَ الميلاد تُزهِرُ الأرضُ

     ليلةَ الميلاد تُدفَنُ الحَرْبُ        ليلةَ الميلاد يَنْـبُتُ الحُبُّ

عندما نسقي عطشانَ كأس ماء،              نكونُ في الميلاد

عندما نكسي عُريانَ ثوبَ حُبّ،              نكونُ في الميلاد

عندما نكفكِفُ الدموعَ في العيون             نكونُ في الميلاد

عندما نفرشُ القلوبَ بالرَّجاء،                نكونُ في الميلاد

**الوالد أو الوالدة**: قراءة من العهد الجديد (متّى 2: 1 و 9-10)

ولمّا ولد يسوعُ في بيتَ لحم اليهوديّة، في أيامِ الملكِ هيرودس، إذا مجوسٌ قَدِموا إلى أورشليم من المشرِقِ وقالوا: "أينَ ملكُ اليهودِ الذي وُلِد؟ فقد رأينا نجمَه في المشرق، فجئنا لِنَسجُدَ له"

وإذا النجمُ الذي رأوه في المشرِق يتقدَّمُهم، حتى بلغَ المكانَ الذي فيه الطفل، فوقفَ فوقَه. فلمّا أبصروا النجمَ، فرحوا فرحاً عظيماً جداً. ودخلوا البيتَ، فرأوا الطفلَ مع أمِّه مريم. فجثوا لهُ ساجدين. ثمّ فتحوا حقائبهم وأهدوا إليهِ ذهباً وبخوراً ومرّاً.

**تأمّل**:

أتى المجوسُ من أقاصي الأرض، تابعينَ النور، باحثينَ عن يسوع. ولمّا وجدوه، سجدوا وقدّموا الهدايا، لِمَن سيُهدينا ذاتَهُ ويُغنينا بكنوزِ السماء.

ونحنُ، هل نُدرِكُ أنَّ الحياةَ عطاءٌ أكثر منها أخذٌ، فنعطي من قلبِنا ويدِنا ووقتِنا وراحتِنا؟ إذا فعلنا هكذا، كان ميلادُ يسوع في حياتِنا ولادةً جديدة. (فترة صمتٍ ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-من أجل كل المحزونين واليتامى والمتألمين والمهمّشين، كي يكون الميلادُ عزاءً لهم، ويكون ابنُ اللهِ المتجسّد لفدائهم، العيد في حياتِهِم.    هللويا

2-من أجل ملوك الأرضِ وحكامِها، كي يفهموا أن سلطتهم هي لخدمة الحياةِ البشريّة ونموّها وحمايتها والدفاعِ عنها ضدَّ كلِّ ما يهدِّدُها، فيعمَّ السلامُ في قلوبِ الناس ويرجع العيد. هللويا

3-من أجلِ كلّ الأطفالِ وهم هبةٌ لأهلِهم وللمجتمع، كي يزرعوا البهجةَ في عائلاتِهم، ويعيدوا إلى العالم معنى الحياة، فيدوم معهم العيد.    هللويا

4-من أجلِ الوالدَين، كي يقبلوا كلّ حياةٍ جديدةٍ هبةً من الله لهم وللأشقاءِ والشقيقات، بل لكلّ عائلة والمجتمع، ولكي يدركوا أنها هبةُ ذواتهم المتبادلة، فتكون حياةُ كلّ واحدٍ منّا هبةً للإخوة ولله. هللويا

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

في ختام صلاتِنا، نشكرك يا ربّ على لقائنا بك ولقائنا بعضنا مع بعض. نشكرك على كلّ الأعياد التي تزرعها في أيامنا، فتكون مناسبةً للفرحِ والتعبيرِ عن محبةِ بعضِنا لبعض. باركنا يا ربّ، واغفر لنا كلّ مرّةِ نستقيل من العيد، أو نفسدُهُ بأنانيتِنا وعصبيّتِنا ولامبالاتِنا. وأعطنا أن نتصالحَ مع ذواتِنا أوّلاً، فينعكسَ ذلكَ سلاماً حولنا، وتصبح عائلتُنا مغارةً تستقبلكَ، ومنارةً تشعُّ دفئاً من دفئكَ، وحناناً من حنانكَ، ويصيرَ لنا كلّ يومٍ تذكارَ ميلادِكَ. لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح يا من ولدتَ من العذراء مريم، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: ارحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**

اللازمة: تعال بيننا                  أقم عندنا

        وخذ من قلوبنا               لك مسكنا

هبْ لنا عيوناً ترنو إليك             واجعل حياتَنا ملكاً لديك

فنعرفَ طعمَ الهنا                    ألا استجبْ منّا الدعــاء.

أمح الضغينة من صدورنا           وازرع كلامك في ضميرنا

فنحصد حب العطاء          ألا استجب منّا الدعاء.

نحن جياع أنت خبزنا                نحن عطاش أنت ماؤنا

فمنك يطيب الغذاء                  ألا استجب منّا الدعاء.

قلبي مستعدٌّ

قلبي مستعدٌ يا ألله، إنّي أرنم وأشيد. إستيقظ يا مجدي استيقظ

أيّها العودُ والكنارة، سأستيقظُ سحراً.

أعترف لك في الشعوب أيّها الرب وأشيدُ لكَ في الأمم،

فقد عظُمت رحمتك وحقُّكَ إلى الغيوم. ارتفع على السماوات يا ألله،

وليكن مجدك على جميع الأرض لكي يَخلُصَ أوِدّاؤكَ

وخلِّص بيمينِكَ واستجِبْ لي.

**معموديّة السيد المسيح وظهوره**

**ترنيمة**

**اللازمة**:     نحنُ الذينَ اعتمدنا فيكَ أيّها المسيح

             إحفظنا في ثوبِ ضيائِكَ المجيد.

1- أنتم الذين اعتمدتُم بالمسيح، قد لبستُم المسيح.

2- جميعُكُم ابناءُ اللهِ، بالإيمان بيسوعَ المسيح.

3- أما تعلمونَ أنَّ أجسادَكم هي هيكلُ الروحِ القدس.

4- مجّدوا الله، واحملوه في أجسادِكم.

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ كلّ المعمَّدين بالروحِ وبالشوقِ وبالدم، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا يسوع، النور الحقيقيّ، لأن نكون من أبناء النور، سائرين في الحقيقة والنعمةِ والمحبة، ونجدد مواعيدَ معموديَّتِنا، فنكفر بأعمال الشرير، ونعلنَ إيماننا وانتماءَنا إلى كنيستِك. أرسل روحَكَ ناراً تطهّرُنا وتحرقُ كلَّ يابسٍ فينا، فنولدَ من جديد، بالروح والحقّ، بشفاعة مريم أمِّكَ ومار يوسف شفيعِ عائلاتِنا لك المجد ولأبيك ولروحِكَ القدّوس إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 51)

إرحمني يا ألله كعظيم رحمتك / وكمثل كثرة رأفتك امح مآثمي

إغسلني كثيراً من إثمي / ومن خطيئتي طهّرني.

قلباً نقياً أخلق فيَّ يا الله / وروحاً مستقيماً جدّد في أحشائي.

لا تطرحني من قدام وجهك / وروحك القدوس لا تنزعه منّي.

افتح اللهمَّ شفتيّ / ليمجِّدَ فمي بتسبحتِك.

المجد للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: يا ربّ، يا إله السلام، من قلب عالمٍ يسودُهُ العنفُ والحروبُ والقتالُ بين الشعوب، وتعمُّ فيه الخلافاتُ والحقدُ والرفضُ بين الأفراد، نرفعُ إليكَ صلاةَ عائلتنا، التي اردْتَها كنيسةً بيتيَّة، تصلّي وتشهد، واضعين أمامَك كلَّ هذه المآسي. إجعل منّا بقوَّةِ روحِكَ فاعلي سلامٍ وشهودَ محبّة، اينما حللنا، فنقومَ بمبادراتٍ صغيرةٍ حولنا، تبارِكُها وتزهرُ من سلامِكَ سلاماً لا يزول. لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: يا ربّ إستعملني لسلامك

     فأضع الحبّ حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة،

     والإتّفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال،

     و الإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس

     و النور حيث الظلمة، والفرح حيث الكآبة.

     يا ربّ إستعملني لسلامك.

**الوالد أو الوالدة**: قراءة من العهد الجديد (أفسس 4: 30 و 5:1)

"لا تُحزِنوا روحَ الله القدّوس الذي به خُتِمتُم ليوم الفداء. أزيلوا عنكُم كلَّ شراسةٍ وسخط وغضبٍ وصخبٍ وشتيمةٍ وكلَّ ما كانَ سوءاً. ليكُن بعضُكم لبعضٍ ملاطفاً، مُشفِقاً، غافراً كما غفرَ اللهُ لكم في المسيح. إقتدوا إذاً بالله، على مثالِ الأبناءِ الأحبّاء، وسيروا في المحبَّةِ سيرةَ المسيح الذي أحبَّكم وجادَ بنفسِهِ لأجلِنا قرباناً وذبيحةً لله طيّبَةَ الرائحة".

**تأمّل**:

لم يطلب يسوعُ منّا، طيلة حياته، ما لم يختبرهُ هو بذاتِهِ. فكانَ لنا الطريق. سألَنا أن نحبَّ كما أحبَّ، ودعانا لأن نغفرَ كما غفَرَ، وأرادَنا مِلحاً ونوراً وخميرةً في مجتمعنا.

ونحن الذين خُتِمنا بختمِ الروح، يومَ معموديَّتِنا، هل نعرفُ أن نكونَ بأعمالِنا وأقوالِنا وأفكارِنا صورةً عن الذي خَتمَنا باسمهِ؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كل الأطفال الذين يتقبّلون سرّ العماد في هذا الزمن، كي تباركهم وتقدّسهم بروحك.

نسألك يا ربّ.

2-     من أجلِ عائلتنا وكلّ العيال، كي تكون فسحةَ حبٍّ وعطاءٍ بالأمانة، كما أردتَها أن تكون.

نسألك يا ربّ.

3-     من أجل عرّابينا وعرّاباتنا، كي تبارك الأحياءَ منهم، وتقبل برحمتك من انتقل منهم إليك.

نسألك يا ربّ.

4-     من أجل كلّ من يعيش في الحقدِ والغضب، كي تفعلَ فيه نعمتُك، فيذوقَ طعمَ سلامِ القلب.

نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**: في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ، لأنّك كشفت لنا وجهك، واخترتنا لنكون لكَ أبناء. نشكركَ على الوفاقِ الذي نعيشه بنعمتكَ في عائلتنا. إغفر لنا كلَّ إساءَة لمحبَّتِكَ وبعضِنا لبعض. إغفر لنا كلَّ مرّةٍ لا نكون فيها رسل سلامٍ، عن خوفٍ أو جهلٍ أو تحزّب. أعطِنا أن نثمِرَ ثمراً يليقُ بك، فنمجّد اسمَك واسم أبيك وروحِكَ القدّوس. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح يا من تعمّدت على يد يوحنّا، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....              السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**

توبوا إلى الربّ

اللازمة: توبوا إلى الربّ            إنّ الملكوت قريب

     عودوا إلى الحبّ               فالخارج عنه غريب

1- هب من حنانك قطرة                يتحول القفر وعود

أو أعطي عيني دمعة                في حوضها طفلاً أعود

2- من عمق آثامي دعوت              أنصت إلى صوت دعاي

أنا غير وجهك ما رجوت            ملقاه مأدبة رجاي

3- وإذا استبد بي الخجل                أو أبكـم العـار فمـي

نبضات حبّك فلتـزل                حتى النهايةِ في دمـي.

اللازمة: طوبى للساعين إلى السلام          فإنّهم أبناءَ اللهِ يُدعَون.

1- سَلامُ اللهِ يَحفَظْ قلوبَكُم                وأفكارَكُم بالمسيح يسوعْ،

السلامُ لكُم جميعًا                    أنتمُ الذينَ في المسيح.

2- لِيَصْفَحْ بعضُكُم عَن بَعضٍ           كما صَفَحَ اللهُ عنكُم في المسيح.

3- إذهبْ وصالِحْ أخاك                 ثُمَ عُدْ وقَرِّبْ قُربانك.

**تذكارات الكهنة والأبرار والصّدّيقين والموتى عموماً**

**ترنيمة**:

اللازمة: يا من أحيانا بالموت صلبا         إقبل موتـانا في دار الخلد

1- غيثَ المراحم أســبِغْ عليـهم               يا خيرَ راحم يا بحرَ الــجود

2- فَلْيَسْــتَنيروا من نورِ وجـهك               وليســتَريحوا مع مَن أرضوك

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ كلّ المعمَّدين بالروحِ وبالشوقِ وبالدم، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، يا إله الحياة والقيامة، لأن نعيّ أنّ الحياة التي زرعتها فينا هي وزنةٌ منك، لخدمة مجتمعنا، نُعيدُها يوم الحساب مع ثمارها. أعطنا أن نكون جديرين بأن نتاجرَ بها، فلا نصرفها في عمل الشرّ أو نحتقرها أو نهملُها، بل نستثمرها بأعمال ترضيك، فنستحقّ أن نكون من ابناء الحياة، ولا يعود للموتِ قدرةٌ علينا. بشفاعة مريم أمّك ومار يوسف شفيع عائلاتنا. المجد لك ولأبيك ولروحك القدوس. إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 129)

\* من الأعماق دعوتُك يا ربّ / إستمِعْ يا ربُّ صوتي.

\*\* لتكن أذناكَ مصغيتين / إلى صوت دعائي.

\* إن كنتَ ربّي ترصدُ الآثام / فمَن يا ربّ يصمد.

\*\* إنّما الغفران عندكَ / وإذ ذاكَ يهابونَك.

\*إنّي رجوتُكَ يا الله / رَجَتْكَ نفسي وعلى قولِكَ اتّكلت

\*\* إنّي على الربّ أتّكل / أكثر ممّا يتّكلُ الحرّاس على انبلاج الفجر

\* فإنّ عند الربّ الرحمة / وعنده وفرَة الفداء

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: يا ربّ، نذكرُ أمامكَ كلَّ الذين كرّسوا حياتهم لخدمتكَ، في الكهنوتِ والحياةِ الرهبانيّة، والذين سلكوا في هذا العالم دربَ القداسة، في أفراحِهم وآلامهم اليوميّة، فكانوا لنا خير مثال، وبرهاناً أنّ القداسة ممكنة. نسألك أن تقوّينا في الشهادة لك، وتختار من بيننا كهنةً ورهباناً وراهباتٍ يعملون في حقلكَ، فيعلنوا كلمة الحياة، ويوزّعوا نعمة الخلاص، ويشهدوا لمحبّتكَ في العالم كلّه، لكَ المجدُ إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: أبتِ، إنّي أسلّم لك ذاتي / فافعل بي ما تشاء / ومهما فعلت بي / فأنا شاكرٌ لك.

أنا مستعدٌ لكلّ شيء / وأرتضي بكلّ شيء / ليس لي رغبة أخرى / يا إلهي / سوى أن تكملَ إرادتكَ فيَّ وفي جميع خلائقك.

إنّي أستودع روحي بين يديك / وأهبُها لك يا إلهي / بكلّ ما في قلبي من الحبّ لك / لأنّي أحبُّك / ولأنّ الحبَّ يتطلّبُ منّي أن أهبَ نفسي / أن أودعها بين يديك / من دون قياس / وبثقةٍ لا حدَّ لها / لأنّك أبي.

**الوالد أو الوالدة**: **قراءة من العهد الجديد** (يوحنا 11: 17-27)

لمّا وصل يسوع، رأى لعازر في القبر منذ أربعةِ أيام. فلمّا سمعَتْ مرتا بمجيئ يسوع، خرجت لاستقباله، وقالت له: "يا ربّ، لو كنتَ هنا لما ماتَ أخي. ولكنّي ما زلتُ أعلمُ أنّ كلّ ما تسأل الله، فالله يعطيك إياه".فقال لها يسوع: "أنا القيامة والحياة. مَن آمَنَ بي، وإن مات فسيحيا. وكلُّ مَن يحيا ويؤمن بي، لن يموت للأبد. أتؤمنين بهذا؟". قالت له: "نعم، يا ربّ، إنّي أؤمِن أنّك المسيحُ ابنُ الله الآتي إلى العالم".

**تأمّل**:

في هذا المشهد، يعلنُ يسوع أنّه القيامةُ والحياة، وتعلنُ مرتا إيمانها بذلك.

ونحنُ أمام مشهدٍ كهذا، هل نرزح تحت وطأةِ الحزنِ واليأس، أم نتخطّى ذلك إلى موقفِ رجاءٍ، مؤمنينَ أنّ حياتَنا قيامة للقلب دائمةٌ، وأنّ الموتَ ولادةٌ في الحياةِ الأبديَّة؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كاهن رعيّتنا وكهنة الكنيسة والمكرّسين والمكرّسات، كي تكون خدمتُهم مقدّسة ومثمرة، وشهادتُهم أمينة وفاعلة. نسألك يا ربّ.

2-     من أجلِ عائلاتنا المسيحيّة، كي تؤدّي رسالتها بإخلاصٍ وثباتٍ في خدمةِ الحبّ والحياة.

     نسألك يا ربّ.

3-     من أجلِ أهلِنا الذين سبقونا إلى دُنيا الحقّ، ومن أجلِ الموتى الذين ليس لهم من يذكرهم، كي يكون انتقالهم من بيننا ولادةً جديدةً، في شركة الحياة الإلهيةِ معك. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**: في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ على كهنتنا وقدّيسينا، وعلى المكرّسين والمكرّسات بيننا. نشكرك على أهلنا ومعلّمينا، ونستغفركَ عن كلّ مرّةٍ حكمنا ظلماً على خدّامك،

أو خالفنا تعاليم كنيستك، أو عصينا محبّة والدينا. أعطِنا أن نعوّض بالصلاةِ من أجلهم كلّهم، فنحبَّهم ونساندهم ونعيش ببركتهم. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**

قلباً نقيّاً اخلق فيّ يا ألله

وروحاً مستقيماً جدّد في أحشائي

1- إرحمني يا ألله كعظيم رحمتك

وكمثل كثرة رأفتك امح مآثمي

2- لا تطرحني من قدّام وجهك

 وروحك القدوس لا تنزعه منّي

3- اصرف وجهك عن خطاياي

وامح كل مآثمي.

الربُّ نوري وخلاصي

الربُ نوري وخلاصي فمِمَّن أَخاف، الربُّ حصنُ حياتي فممَّن أَفزع؟

إذا تَقدّمَ عليَّ الأشرارُ ليَأْكلوا لحمي، مُضايقيَّ وأعدائي، فإنهم يعثُرون ويسْقُطون.

إذا اصطفَّ عليَّ عسكرٌ فلا يخافُ قلبي وإن قامَ عليَّ قتالٌ ففي ذلك ثقتي.

واحدةٌ سألتُ الربَّ وإيّاها ألتمس، أن أقيمَ في بيتِ الربِّ جميعَ أيامِ حياتي، لِكَي أُعَاينَ نَعيمَ الربِّ وأتأملَ في هيكلِهِ. لأنَّهُ يخبأُني في مِظلَّتِهِ يومَ الشرِّ، ويستُرُني بسِتْرِ خِبائِهِ، وعلى صخرةٍ يرفعُني. فحينئذٍ يَعلو رأسي فوقَ أعدائي من حولي، واذبَحُ في خِبائِهِ ذبائحَ هُتافٍ. أُرَنِّمُ وأُشيدُ للربِّ. إسْتَمِعْ يا رّبِّي. إني بصوتي أدعو فارحَمْني، واسْتَجِبْ لي.

 ... بِكَ نَطَقَ قلبي، إيَّاكَ التمسَ وجهي، وجهَكَ يا رب ألتمس، لا تحجُبْ وجهَكَ عنِّي ولا تنبذْ بغضبٍ عبدَك. ناصراً، كنتَ لي، فلا تَخذلْنِي، ولا تترُكْني، يا إلهَ خلاصي.

**سرّ الفداء**

**ترنيمة:**

اللازمة:     إسألوا تعطوا أُطلبوا تجدوا              إقرعـوا يُفتَح لكــــم.

1-     من يسألْ ينلْ ومن يطلُب يَجدْ ومن يَقرعْ يُفتَحْ لهُ.

2-     من منكم، إذا سأَلهُ ابنُه رغيفًا، أعطاه حجراً، أو سألهُ سمكةً، أعطاهُ حيَّةً.

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ الخطأة والفقراء والصائمين، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، نحنُ الذين من التراب وإلى الترابِ نعود، أن نعيشَ مسيرةَ صومٍ تقرّبُنا منك، وتحوّلنا إلى إنسان جديد، فتطهّرَنا من بَرَصِ خطيئتِنا، وتشفينا من نزف قِيَمنا، وتحرّرنا من عمى البصيرة، وتقيمنا من موتِ الضمير، وتعيدَنا كالإبنِ الضّال إليك، فنتصالحَ معكَ وبعضُنا مع بعض، وتنفتِح عيونُنا على نورِك، وتكونَ مسيرةُ صومِنا عودةً إلى الذات وإلى الآخرِ وإليك، ونستحقَّ أن نبلُغَ معكَ ميناءَ القيامةِ والخلاص، رافعين لكَ المجدَ إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة** (مزمور 62)

\* إلى اللهِ وحدَهُ اطمئنّي يا نفسي / فإنَّ منهُ رجائي

\*\* توكّلوا عليه أيّها الشعبُ كلَّ حين / واسكبوا أمامهُ قلوبكُم

\* ليس بنو آدم إلاّ هباءً / وليس بنو البشرِ إلاّ كذباً

\*\* إذا وُزنوا مجتمعين / وُجِدوا أخفَّ من الهباء

\* على العنف لا تتّكلوا / وبالنهبِ لا تغترّوا

\*\* إذا وَفُرَتْ ثَروَتُكم / فلا تعلّقوا بها قلوبَكم

\* هو وحدَه صخرتي وخلاصي / هو حصني فلا أتزعزَعْ

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: يا ربُّ، يا بحرَ المراحِم والحنان، يا ميناءَ الأمانِ والنجاة، أعطِ عائلتَنا أن تعيشَ زمنَ الصومِ زمناً مقدّساً، فيعودَ كلُّ واحدٍ منّا إلى الآخرِ بصفاءِ نفسٍ، وتجديدِ عهدٍ، ونصومَ كجماعةٍ، بقلبٍ واحدٍ، وننفتحَ على الآخرين، فنشارِكَ إخوتَنا في خيراتِنا الماديّة والروحيّة، ونزرع الفرحَ حولنا.

ويا عذراءُ أمّنا، ويوسف شفيعَ علائلاتِنا، وشربلُ قدّيسنا، نسألُ شفاعتكم كي تتباركَ بيوتُنا وتتقدّسَ علائلاتُنا، فتكونَ شاهدةً ورسولةً حيثُما حلّتْ. آمين.

**ترنيمة**: رفعتُ عينيَّ إلى السماء مِنْ حيثُ يأتي عَوني.

مَعونتي من عندِ الربّ صانعِ السماء والأرض.

لا يدعُ رِجْلَكَ تَزِّلْ. لا ينعسُ لا يَنام. الربُّ يَحْفَظُكَ، الربُّ سِترٌ لكَ،

لا تؤذيكَ الشمسُ في النهار ولا القمرُ في الليل.

يحفظُكَ الربُ من كل سوءٍ، يحفظُ الربُ نفسَكَ،

يحفظُ الربُ ذهابَكَ وإيابَك، من الآنَ وإلى الأبد.

**الوالد أو الوالدة**: **قراءة من العهد الجديد** (متّى 12: 9-14)

وذهب من هناك إلى مجمعهم، فوجدَ رجلاً يدُه يابسة. فسألوه ليتّهموه: "أيَحِلُّ الشفاءُ في السبت؟" فأجابهم يسوع: "مّن منكم له خروفٌ واحد، ووقع في حفرةٍ يومَ السبت، لا يمسِكُهُ ويُخرِجُهُ؟ والإنسان، كم هو أفضلُ من الخروف؟ لذلك يحلُّ عملُ الخيرِ في السبت". وقال يسوع للرجل: "مُدَّ يَدَكَ!" فمدّها، فعادَتْ صحيحة مثل اليدِ الأخرى. فخرج الفرّيسيونَ وتشاوروا ليقتلوا يسوع.

**تأمّل**: في هذا الإنجيل، نتأمّل يسوعَ الذي يجابه الفرّيسيين في شأن الشفاءِ يوم السبت، مبرهناً لهم أن قيمة الإنسان تفوقُ قيمةَ الشريعة.

ونحنُ، في زمنِ الصوم هذا، هل نعيشُ صومَنا كواجب، فيصير عبئاً، أو كمظهرٍ، فيكون ادّعاءً، أو بتزمّتٍ فيصبحَ دينونةً للآخرين، أم نعيشُ الصوم فعلاً وروحاً، بالإماتة والتكفير، بالتوبةِ والغفران، بالتصدّقِ وأعمالِ الرحمة، جاعلين الإنسان فوقَ كلّ شريعة؟    (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كلّ الصائمين، كي تُقبَلَ قرابينُهم الروحيّة، مشاركةً في آلام الفادي، تكفيراً عنهم وعنّا جميعاً. نسألك يا رب.

2-     من أجل كلّ الخطأة، كي تكونَ لهم مسيرةُ الصومِ عودةً مباركةً إلى حضنِكَ الدافئ. نسألك يا رب.

3-     من أجل كل المحتاجين إلى لقمة عيش، كي يكون لهم زمنُ الصوم زمنَ بركةٍ في عائلاتهم.

نسألك يا رب.

4-     من أجلِ المتزمّتين والمنغلقين، كي تنفتح قلوبُهم على محبّتك ومحبّةِ الآخر. نسألك يا رب.

5-     من أجل كلّ المتخاصمين والحاقدين، كي يكونَ هذا الزمنُ لهم زمنَ مسامحةٍ ومصالحة.

نسألك يا رب.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**: في ختام صلاتنا، نشكرك يا رب على كنيستك التي، بحضورك الثالوثيّ فيها، زرعت حياتنا أزمنةً مقدّسة، تكونُ فسحاتِ ارتدادٍ وصلاةٍ ولقاء، وعودةٍ إليكَ وإلى الجوهر، فتضعنا على طريق القداسةِ المؤدّي إليك.

نستغفرك عن كلّ مرّة عشنا فيها هذه الأوقاتِ المقدّسةِ بلامبالاةٍ، فدعوتَنا ولم نلبِّ، وسألتَنا ولم نعطِ. نعدُكَ، بقوّة روحِكَ القدّوس، أن نعيش هذا الصوم بكلّ التزامٍ وجدّية. نُسلّمُكَ عائلاتِنا، وكلّ الصائمين، يا أباً رحوماً، عينُهُ لا تنام، لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن صُمتَ لأجلِنا، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللّهم واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**:

اللازمة: توبوا، توبوا فقد اقترب ملكوتُ السماوات

         توبوا، توبوا فقد اقترب ملكوتُ السماوات

من أرادَ أن يتبعني، - توبوا- فليكفر – توبوا – فليكفر بنفسه، فليكفر بنفسه.

وليحمل صليبه، وليحمل صليبه، وليحمل صليبه، صليبه ويتبعني.

**اللازمة**: علّمني حبك يا ألله، علّمني.

1- إذا أعطيتني مالاً، فلا تأخذ سعادتي.

2- إذا أعطيتني نجاحاً، فلا تأخذ تواضعي.

3- إذا أساء إليّ الناس هبني شجاعة التسامح.

4- إذا أسأت أنا إلى الناس هبني شجاعة الإعتذار.

**الآلآم**

**ترنيمة**: إنّي حبّة القمح

اللازمة: إني حبّة القمـح    ذقت الموتَ كي أحيا

قلبي من طعنِ الرمح        أسقى حبَّه الدنيا

قوتاً روحياً حياً

1- للرسل قال الرب            لِمْ أنتم   محزونونـا

لا تأْسَوا لا تغتمّوا           لا سلطان في الدنيـا

                     يغلب المحبّينا

2- بالمجد يومي آتٍ            طالع من بحر النور

في خفق نصرٍ حيٍ           يعلو هامات الدهور

             إذ إني نور من نور

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ المرضى والمنازعين، من أجل كلّ المتألّمين، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا أيّها المسيح الفادي، في أسبوع صلبك وموتِك، أن نعيش في عائلاتنا القناعة وروحَ العطاء، والترفّع عن المجد الباطل. أعطِنا أن نحمل صليبنا بقبولٍ وتسليمٍ لمشيئتكَ، فنشتركَ في آلامكَ الخلاصيّة، ونموتَ عن ذواتِنا لنقومَ إلى حياةٍ جديدةٍ معك، ونبلغَ إليكَ ونسبّحَكَ وأباكَ وروحَكَ القدّوس إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 21)

\* إلهي إلهي، لماذا تركتني؟ / هيهاتِ أن تخلّصَني كلماتُ زئيري

\*\* إلهي، في النهار أدعو فلا تجيب / وفي الليلِ لا سكينةَ لي.

\* لا تتباعد عنّي / فقد اقتربَ الضيقُ ولا مُعين.

\*\* أحْصوا كلَّ عظامي / وهُم ينظرون ويَرَونني.

\* يقتسمونَ بينَهم ثيابي / ويقترعون على لباسي.

\*\* وأنتَ يا ربُّ لا تتباعَدْ / يا قوّتي، أسرِع إلى نصرَتي.

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**صلاة اليوم**

**أحد الأبناء**: أيّها المسيحُ الفادي، يا من مُتَّ من أجلِنا، وغلبتَ الموتَ بالموت، أطفئْ فينا كلَّ مَيْلٍ إلى الخطيئة، واجعلْ منّا هياكل مقدّسة لك، فتصبحَ حياتنا صورةً لحياتِكَ، وتبشّرَ أقوالُنا وأفعالُنا بموتِكَ وقيامتِكَ، يا من تحيا وتملك إلى الأبد.

ويا عذراءُ، يا أمَّ الفادي المتألّمة، ويا يوسفُ المُرَبّي الصامت، ويا رفقا قدّيسةَ الألمِ الخلاصيّ، رافقونا ساعة كلِّ ألم، وتشفّعوا بنا ساعةَ كلِّ تجربة، وكونوا لمرضانا الملجأَ والمعين، فنُكرِّ مَع عائلاتِنا صليبَ الفداء، ونشارِكَ في آلام الفادي، له المجدُ إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**: وحّدت يا رب

وحّدتَ يا ربُّ لاهوتَكَ بناسوتِنا، وناسوتَنا بلاهوتكَ

حياتَكَ بموتنا وموتَنا بحياتك. أخذتَ ما لنا ووهبتنا ما لك

 لتُحيينا وتُخلّصنا لَكَ المجدُ إلى الأبد.

**الوالد أو الوالدة**: قراءة من العهد الجديد (لوقا 22: 39-46)

ثمّ خرج يسوع وذهب كعادته إلى جبلِ الزيتون يتبعُه تلاميذه. ولمّا وصل إلى المكان، قالَ لهم: "صلّوا لئلاّ تقعوا في التجربة". وابتعد عنهم مسافة رمية حجر، ووقع على ركبتيهِ وصلّى، فقال: "يا أبي، إن شئتَ، فابعِدْ عنّي هذه الكأس، ولكن إرادتُك لا إرادتي". وظهر له ملاكٌ من السماءِ يقوّيه. ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقهُ مثلَ قطراتِ دمٍ تتساقطُ على الأرض. وقامَ عن الصلاةِ ورجعَ إلى التلاميذ فوجدهم نياماً من الحزن. فقالَ لهم: "ما بالُكم نائمين؟ قوموا وصلّوا لئلاّ تقعوا في التجربة."

**تأمّل**: نتأمّل في وجه يسوع الإله الإنسان المتألّم. ألمُه نتيجةُ وحدتِهِ وغربتِهِ. أرهقهُ الحزنُ، فأمعَنَ في الصلاة. وكانت صلاتُه أن تتمَّ فيه مشيئة الآب.

ونتأمّل في التلاميذ الذين أرهقهم الحزن، فناموا. ونسألُ كيف نواجهُ نحنُ أحزاننا: بالهروبِ من الواقعِ والانغلاقِ على الذات، أم بالصلاةِ والتسليمِ لمشيئةِ الآبِ وقبولِ صليبِ الفداء، نحمله مع الفادي الإلهي لخلاصِنا وخلاص العالم؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل الذين يعيشون في وحدةٍ وغربةٍ، ويرزحون تحتَ ثقلِ صليبهم، لتكونَ أنتَ لهم الرفيقَ والمعزّي والمعين. نسألك يا رب.

2-     من أجلِ المنازعين، حتى ترافقَهم في ساعة عبورهم، ويكونوا على استعدادٍ لملاقاةِ وجهِكَ. نسألك يا رب.

3-     من أجلِ كلّ العائلات التي تعيشُ ألماً من تفكّكٍ أو ضيقٍ أو مرضٍ أو غياب، كي تزرعَ فيها قوّةَ قيامتكَ. نسألك يا رب.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختامِ صلاتنا، نشكرك يا ربّ على آلامِكَ التي أعطَت معنىً لآلامِنا، وجعلَتْ منها دربَ خلاصٍ وقيامة. نشكركَ على عائلتِنا التي عاشت الصومَ بوحدةِ قلبٍ ومشاركة، فتعلّمنا معاً أن نموتَ عن ذواتِنا وأن نحيا لبعضِنا البعض. اغفر لنا ما خطئنا به إليك. سامح شعبَكَ وكنيستَكَ، وكلّ المِلَلِ والشعوب، وليكن دمُكَ كفّارةً عنّا وعنهم، وقوّةً للتائبين، ورجاءً لليائسين، وهدايّةً للضّالين، وراحةً للتعبين، وبركاتٍ على الناس أجمعين، لك المجدُ ولأبيكَ ولروحِك القدّوس، إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن صُلِبتَ لأجلِنا، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد:** إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**: مبارك من فدانا بموته وأحيانا

يا فادينا حقق فينا سرَّ الفِدا الآلام وموتك والقيامة.

1- مباركٌ يومُ الجمعة يسقي الرجا صدق الدمعة

تشدو البيعة لباريها الإبنِ الحبيب

الممدودِ على الصليبِ رهْنَ التعذيب

2- يا من غدا في الممات سرَّ الفدا للحياة،

ربَّ الجود فوق العود يا للحبّ

حبّ الربِّ غمر الحبّ اللا محدود

اللازمة: من جبل الحزن أنا آتٍ         إليك يا عذراء صلّي معي

صلّي معي أنا آتٍ                       إليك يا عذراء صلّي معي

ليزهر الحزن فرحًا والفرح محبّة محبّة

ولتفرح الأرض بالسلام بالسلام

يا لون السلام صلّي معي.

لتنفتح كل الأبواب أبواب الظلمة أبواب الظلمة

كأن الريح نور يا دفء النور

يا دفء النور صلّي معي.

**قيامة الرب**

**ترنيمة**: " يسوع قام من بين الأموات، ووطئ الموتَ بالموت"

1-     يسوع قام من بين الأموات ووطئ الموتَ بالموت

     ووهب الحياة للذين في القبور.

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

الجميع: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ المرضى والمنازعين، من أجل كلّ المتألّمين، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا رب، يا قائماً من الموت، يا من حوّلتَ الآلامَ إلى أداةِ خلاص، وجعلتَ الموتَ عبوراً إلى الحياة، وأزلتَ الظلمةَ بالنور، أهّلنا أن ندخلَ في سرِّ فدائكَ، فنعبُرَ معكَ من ظلمةِ الفتورِ واللامبالاة، في عائلاتِنا، إلى نورِ الحضورِ والمحبّةِ المتجدِّدَة، ومن عتمة الحقدِ والانشقاق، إلى فرحِ الغفرانِ والوحدة، ومن عبوديّة الخطيئة، إلى حريّة أبناءِ الله. فنشكرك ونمجّدَك وأباك وروحك القدّوس إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة** (تسبيحة مار افرام)

\* أشرقَ النورُ على الأبرار / والفرحُ على مستقيمي القلوب.

\*\* يسوعُ ربُّنا المسيح / أشرق لنا من حشا ابيه.

\* فجاءَ وأنقذنا من الظلمة / وبنورهِ الوهّاج أنارنا.

\*\* وأنارَ جميعَ البرايا / ومظلمةً كانت منذ القديم.

\* قامَ الأمواتُ الراقدون في التراب / ومجّدوا لأنه صارَ لهم مخلّص.

\*\* عملَ خلاصاً ووهب لنا الحياة / وصعدَ إلى أبيهِ العليّ.

\* وإنه آتٍ بمجدٍ عظيم / ينيرُ العيونَ التي انتظرتهُ.

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**صلاة اليوم**

**أحد الأبناء**: يا ربُّ، يا إله الحياة، من قلبِ عالمٍ يغرق في العنفِ والفسادِ والاستهلاك، ويبشّرُ بحضارةِ الموت، تطلُّ علينا لتقول لنا، يقيامتكَ المجيدة، أنَّ المحبّة تجعلُ الحياةَ أقوى من الموت، والرجاءَ أقوى من اليأس، والنورَ أقوى من الظلمة، والغفران أقوى من الإساءة. ويدوّي فينا صدى كلامك: لا تخافوا ها أنذا معكم طولَ الأيامِ، إلى نهاية العالم.

ويا عذراءُ، أمَّ المخلّص، ويا يوسف شفيعَ عائلاتِنا، ويا جميعَ قدّيسينا، نرفعُ إليكم صلاتَنا ونطلب معونتَكم لنسلكَ دربَ القيامة التي سلكتم، ولكم منّا كلُّ إكرام. آمين.

**ترنيمة**: يسوع قام من بين الأموات

ونحنُ شهودٌ على ذلكَ

شهودٌ شهودٌ أنَّ المسيح قام.

**الوالد أو الوالدة**: قراءة من العهد الجديد (رسالة بطرس الأولى 1: 22-25)

والآن، بعدما طهرتم نفوسكم بطاعةِ الحقِّ، وصرتم تحبّون إخوتكم حبّاً صادقاً، أحبّوا بعضُكم بعضاً من صميم القلب. فأنتم وُلدتُم ولادةً ثانية، لا من زرعٍ يفنى، بل من زرعٍ لا يَفنى، وهو كلامُ اللهِ الحيّ الباقي. هذا هو الكلامُ الذي بشّرناكم به.

**تأمّل**:

نتأمّل في وجهِ الإلهِ القائمِ من الموت، الذي بقيامته جعلنا نولدُ بالروحِ ولادةً جديدة، وحمّلنا وصيّةً وحيدة: أن نحبّ بعضُنا بعضاً كما أحبّنا.

ونحنُ، في حياتِنا العائلية، معرّضون في كلّ لحظةٍ للسقوطِ في تجربةِ الانغلاق والرتابةِ والتذمّرِ والرفض.

يطلّ الربُّ اليوم، يدعونا إلى ولادةٍ جديدة، فنبدأَ كلَّ يومٍ من جديد، ونبادرَ بالمحبّة، ونعيش القيامة معه كلّ لحظة. (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كلّ الذين لم يصلْ إليهم فرحُ العيد، ولم ينعموا بثماره، كي تعطينا أن نحمل لهم فرحَك بحضورِنا ومشاركتِنا. نسألك يا ربّ.

2- من أجلِ كنيستِكَ كي تجدّدَها بروحِكَ، وتوحّدَها وتقدّسَها، فتكونَ شاهدةً حيّةً لقيامتِكَ. نسألك يا ربّ.

3-     نذكر كلّ موتانا ومن غاب عنّا من أهلٍ وأصدقاء. أعطِهم أن يكونوا معك في الفرح الأبديّ.

نسألك يا رب.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

في ختام صلاتِنا، نهلّلُ ونفرح. فالربّّ قامَ، حقاً قام. إفرحي أيّتها العائلاتُ المسيحية، وسّعي المطارحَ، فربُّ المجدِ يزورُك حاملاً الرجاء.

ما أروعكَ إلهاً، يا يسوع المسيح. بقيامتك، علّمتننا أننا مُعَدّون للقيامة نحن أيضاً، وأنَّ لا موتَ يرعبُنا، ولا حاجزَ يقفُ في طريقنا، إن نحن عرفناك والتزمنا بكلِمَتِك. فاسكب اللّهمّ مراحِمَك على عائلاتِنا، صغارِنا ليكبروا على حقيقتِكَ وحبِّكَ، وكبارِنا ليشيخوا على الأمانةِ لتعاليمِكَ، فنلقاكَ في المجدِ المُعَدِّ لنا، ونشاركَك في حياتِكَ، فيغمرَنا فرحُكَ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن قُمتَ من بينِ الأموات، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد:** إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**:

غنّوا يا أبناء الله

1- غنّوا يا أبنـاء الله يسوع المسيح قـام

غلب الموت ملك الكون زال سلطان الظلام

إبن الله رب الحياة حيّ إلى دهـر الدهـور

من النور الذي لا يغرب تعالوا وخذوا النور

2- قام الرب وطىء الموت افرحي أورشليم

كل شيء صار جديدا قد تبـدّل القديـم

الله حي بين شعبه جعـل مسكنه معهم

لا أحزان لا أوجاع لا دموع بعد اليوم

3- وعد اللـه قد تحقق تمّ قـول الأنبيـاء

كنّا من قبل أمواتاً فصرنا الآن أحيـاء

قمنا معه سنملك معه ليس لملكه انقضاء

معه سنحيا إلى الأبد لن يطالنا الفنــاء

4- شـعب الله ارفع رأسك إن إلهك عظيم

أين شـوكتك يا موت وغلبتك يـا جحيم

موت الربِّ صارحيـاة أضحى نصرنـا أكيـد

هيّا نفرح ونهلل أهـل الملكـوت الجديد.

**العنصرة وحلول الروح القدس**

**ترنيمة**: أرسل روحك

اللازمة: أرسل روحك أيّها المسيح            فيتجدد وجه الأرض

1-     إن الروح يصلي فيكم                   بأنّات لا توصف.

2-     روح الرب يرفرف                     على المياه.

3-     إنّ الروحَ يشهدُ مع أرواحِنا             بأننا أبناءَ الله

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ المرضى والمنازعين، من أجل كلّ المتألّمين، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أيّها الآب القدّوس، يا من أرسلت ابنك الوحيد في ملءِ الأزمنة، فأحيانا بموتِهِ وقيامتِهِ، ونفحنا بالروح القدس، روحِ التبنّي، به ندعوكَ "أبانا"، أهّلنا في هذا الزمنِ المبارك، أن نقبلَ روحَكَ، فنطهُرَ ونتجدّد، وننطلق رسلاً، نشهدُ لكلمتِك بالقولِ والفعلِ، فنستحقّ أن نكونَ معاً كنيسةً حيّة، تعلنُ ملكوتَكَ حياةً وفرحاً وسلاماً وقداسةً، لكَ المجدُ إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**:

\* هلُمَّ أيّها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك

\*\* هلّم يا أبا المساكين هلّم يا مانح المواهب هلّم يا ضياء القلوب

\* أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية

\*\* طهّر ما كان دنساً إسقِ ما كان يابساً. إشفِ ما كان معلولاً.

\* ليّن ما كان صلباً. أضرم ما كانَ بارداً. دبّر ما كانَ حائراً.

\*\* أعطِ مؤمنيك المتّكلين عليك مواهبَك السبع.

\* إمنحهم ثوابَ الفضيلة. هبْ لهم غايةَ الخلاص. أعطهم السرورَ الأبدي.

\*و\*\* آمين.

**أحد الأبناء**: يا ربّ، يا فيض المواهب، بك ينطقُ الرسلُ ويستنير الأنبياء، ويتسلّحُ الشهداء، ويتقدّسُ القدّيسون. أنعم علينا بمواهبك، وأعطِنا، في خوفِنا، روحَ الشجاعةِ والقوّة، وفي شكّنا، روحَ العلمِ والفهم، وفي أعمالِنا، روح الحكمةِ ومخافةِ الله. إجعل منّا شهودَ قيامة، جريئين حتى الشهادة، فنخرجَ من ضيقنا ومحدوديّتِنا، إلى وساعةِ الأرض ولا محدوديّةِ شعبِ الله، فنمجّدَكَ بأعمالِنا، ونسبّحكَ مع البتولِ أمّك ويوسف شفيعِ عائلاتِنا وجميع القدّيسين. آمين.

**ترنيمة:: الروح يجمعنا هللويـا                             الروح يجعلنا أبناء الله**

- لولا الماء ما صار الطحين خبزاً                                لولا الروح ما أصبحنا سكنى الله

- لولا الزيت ما أعطى السراج نوراً                       لولا الروح ما فرشنا نور الله

- لولا الحبّ ما كان القلب حياً                             لولا الروح ما عرفنا حبَّ الله

**الوالد أو الوالدة**: **قراءة من العهد الجديد** (يوحنّا 14: 15-21)

إذا كنتم تحبّوني، عملتُمْ بوصاياي. وسأطلبُ من الآبِ أن يعطيَكم معزّياً آخر يبقى معكم إلى الأبد. هو روحُ الحقّ الذي لا يقدرُ العالمُ أن يقبلَهُ، لأنه يراه ولا يعرفُه. أمّا أنتم فتعرفونَه، لأنّه يقيمُ معكم ويكونُ فيكم.

لن أتركَكُم يتامى، بل أرجعُ إليكم. بعد قليل، لن يراني العالم، أمّا أنتم فترَونني. ولأنّي أحيا، فأنتم ستَحيَون, وفي ذلكَ اليوم، تعرفون أنّي في أبي، وأنّكم أنتم فيَّ مثلما أنا فيكم. مَن قَبِلَ وصاياي وعَمِلَ بها أحبّني. ومَن أحبَّني، أحبَّهُ أبي، وأنا أظهرُ له ذاتي.

**تأمّل**:

في هذا الإنجيل، نتأمّل بكلام يسوع الذي يدعونا إلى العمل بوصاياه وعيشها، كتعبيرٍ عن محبّتِنا له. ولكن، لكي تتحقَّق هذه المسيرة وتتحوّلَ معرفتنا ليسوع إلى اختبار حياة، نحن بحاجةٍ إلى عطيَّةِ الروح، هذا الروح الذي حلَّ على التلاميذ الخائفين المتردّدين، فجعل منهم رسلاً للبشارة وشهودَ حقٍّ غيّروا وجهَ الأرض.

ونحنُ، في زمنِ الروحِ هذا، مدعوّون إلى وقفةِ تذكّرٍ وتأمّلٍ وصلاة: نتذكّرُ الروحَ الذي قبلناه بالمعموديّة، ونتأمّل بعملهِ في حياتِنا، ونصلّي كي يبقى معنا، فنحيا به ونتقدّس. (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل الكنيسة، برُعاتها وأبنائها، كي تفيضَ عليها روحَكَ القدّوس، فتجدّدها وتجدِّد معها وجه الأرض. لك يا رب نصلّي.

2-     من أجل كلّ من أفضْتَ عليه من مواهبكَ، كي ينمّيها في حقلِ البشارة ويتقدّس بها ويصير بدوره أداةَ تقديس. لك يا رب نصلّي.

3-     من أجل كلٍّ منّا، كي يكون حيثُ زرعتَه، في عائلتِهِ وعملِهِ ومجتمعِهِ، رسولَ سلامٍ وفرحٍ ورجاء، وشاهداً للحقّ والمحبّة. لك يا رب نصلّي.

4-     من أجل عائلتِنا المجتمِعَة في صلاة، مستشفعةً أمَّنا العذراءَ مريم، كي تفيضَ عليها روحَك القدّوس، فنعيش في عنصرةٍ دائمة. لك يا رب نصلّي.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ على روحِك القدّوس الذي رافق كنيستَك منذ ولادتِها، فحماها في ضعفِها، وجدَّدها في رتابتِها. نشكرك على روحِك الذي يُرافقُنا في حياتِنا، فيُقيمنا من خطيئتِنا، ويشدّدُ عزيمتَنا، ويثبِّتُنا في إيماننا. نستغفرُك عن كلّ مرّةٍ أطفأنا الروحَ فينا أو أحزنّاه. نعِدُكَ أن نكونَ هياكلَ تليق بك، وأن نحيا لكَ ونحن في العالم، فنخلعَ عنّا الإنسان العتيق، إنسان الحقدِ والغضبِ واللامبالاة، ونلبسَ إنسان الروحِ بالوداعَةِ والرأفةِ والحنان، في عائلاتِنا ومجتمعِنا. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن قُمتَ من بينِ الأموات، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**:

اللازمة: إذهبوا في الأرض كلِّها     وأعلنوا البشارةَ إلى الخَلقِ أجمعين.

1-     ليضئ نورُكُم للناس فيُمَجِّدوا أباكُم الذي في السماوات.

2-     لا يكوننَّ عليكم لأحدٍ دينٌ إلاّ حبُّ بعضِكم لِبَعض.

اللازمة: يا يســوعُ ربّنـا، يا نورًا مِن نورْ

جئنــاكَ وقلبُنـا بالحـبِّ مغمورْ

فاقبلْ منّـا حبّنــا واملأ قلبَنا بالنورْ

يا يسوع ما لنــا حبٌّ سـواكَ

أنتَ نَوِّر عقلَنــا حتى نـــراكَ

في القربانِ أعطِنا    يا ربُّ أن نلقاكَ

أمَّنا يـا مريـمُ             البكـرُ ندعـوكِ

قلبُــنا يُرنِّـمُ:             نحـنُ بنــوكِ

مِنـكِ نتــقدّمُ              باركينـا نرجوكِ

**تجلّي الربّ**

**ترنيمة**

تجلَّ تعالَ تعالَ إلينا،                        فنحنُ انتظارٌ وتوقٌ إليك

ليطلع لنا الفجرُ بينَ يديك،           وينهَمِرِ النورُ منهُ علينا

1-     ألا استيقظوا ساهرينَ وصلّوا،           فإنَّ النفوسَ كسرجٍ ضعيفة

تطفّئها أيّ ريحٍ خفيفة،                  فصلّوا كثيراً إذاً لا تملّوا

2-     إذا انتصفَ الليلُ دوّى الصياحُ،         وقامتْ تُضيئُ عذارى النفوسِ

مصابيحهنّ بِلُقيا العروسِ               سيبصِرنَ وجهَ الحبيبِ المباح

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ المرضى والمنازعين، من أجل كلّ المتألّمين، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، أيّها المسيح المتجلّي في مجدِهِ، أن نستحقَّ أن تتجلّى من خلالِنا، فيتعرّفَ الناسُ إلى وجهِكَ فينا، وتكونَ عائلاتُنا جبلاً لتجلّيكَ، فتصبِحَ ملجأً لكلّ حزينٍ، ويداً مفتوحةً لكلِّ محتاج، وواحةَ سلامٍ لكلِّ قَلَق، ومكانَ مشاركةٍ لكلّ وحيد، ومعاً نسبّحُكَ وأباكَ وروحك القدّوس إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**: (مزمور 15)

\* يا ربُّ، من يقيمُ في خيمتِكَ ومَن يسكُنُ في جبلِ قدسِك؟!

\*\* السالكُ طريقَ الكمالِ وفاعلُ البرِّ والمتكلِّمُ من قلبِهِ بالحقّ.

\* من بلسانِهِ لا يغتابُ وبصاحبِهِ لا يصنعُ شراً.

\*\* الرذيلُ حقيرٌ في نظرهِ، ومن يتّقونَ الربَّ يُكرِمُهم.

\* لا يُقرِضُ بالرُبى فضَّتَه، ولا يقبَلُ على البرىءِ الرشوة.

\*\* فمَن عمَلَ بذلكَ لا يتزعزَعُ للأبد.

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: أيّها المسيحُ المتجلّي، صلاتُنا اليوم هي صلاةُ بطرس: "ما أجملَ أن نكون هنا". ما أجملَ أن تكونَ معنا، مقيماً في عيالِنا! نسألُكَ أن تبقى فيها وتسكنها، فيبقى فيها الوفاقُ والمحبّةُ والأمانة، ويسكنَها الفرح، وتكونَ مقرّاً لك، وتتحوّلَ، بقوّةِ روحِكَ القدّوس، إلى مُطِلٍّ على كلّ مَن يحيطُ بها، تحمِلُكَ إليه ويتجلّى وجهُكَ من خلالِها، كما تجلَّيْتَ من خلالِ أمِّكَ مريم ويوسف صفيّكَ وقدّيسيك. آمين.

**ترنيمة**: أعطِنا ربِّ قبل كل عطاء           أن نحطَّ التفاتةً في سناك

كلُّ ما دون وجهك الجمِّ وهمٌ                 أعطنا ربِّ أعطنا أن نراك.

رب ردَّ الأهوال أقبلنَ يضربنَ               وجُدْ لاتَ ما خلاك يجودُ

ربِّ جُلَّت يمناك لا تعرفُ القبضَ            فَمَنْ مِنكَ ربِّ لا يستزيد؟

كلما غبَّتِ الحساسينُ من ماءِ                        رَنت حلوةً إليكَ بشكرِ

وتعالت إليكَ في لفتةِ الصبحِ                         صلاةٌ من زقزقاتٍ وزهر.

**الوالد أو الوالدة: قراءة من العهد الجديد** (لوقا 11: 33-36)

"ما من أحدٍ يوقدُ سراجاً ويضعهُ في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكانٍ مرتفعٍ ليستنيرَ به الداخلون. سراجُ الجسدِ هو العين. فإذا كانت عينُكَ سليمةً، كان جسدُكَ كلُّه منيراً. وإن كانت عينُكَ مريضة، كان جسدُك كلّه مظلماً. فانتبهْ لئلاّ يصيرَ النورُ الذي فيك ظلاماً. فإن كان جسدُكَ كلُّه منيراً، ولا أثرَ للظلامِ فيه، أنارَ بأكملِهِ كما لو أنار لك السراجُ بضوئِهِ".

**تأمّل**:

ليس المهمّ أن نكون سراجاً، بل أن نضيءَ للآخرين. ليس المهمُّ أن تكونَ لنا عينٌ ترى، بل أن تكونَ لنا عينٌ مبصرة، تميّزُ الخيرَ وتفعلُه. في زمنِ التجلّي، نسألُ ذواتَنا عن أماكِنِ الظلمة التي تسكننا، فتحجُبُ وجهَ المسيحِ عنّا: هل استقررنا في ضعفِنا؟ هل استسلمنا للسهولة؟ هل فتَرَتْ علاقَتُنا بالله وبعضُنا ببعض؟ الروحُ الساكنُ فينا وحدَه، يستطيعُ أن ينقلَنا من الظلمةِ إلى النور، ومن الخطيئةِ إلى النِعمة.

أعطِنا يا ربّ ألاّ يصيرَ النورُ الذي فينا ظلاماً، ونعود سراجاً شفّافاً شاهداً للنور. (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل الذين يعيشون في عتمةِ الخطيئة، وقد غمرَهم الظلامُ وفقدوا نعمةَ التمييز. أعطِهِم روحك لتنشُلَهم ويكونَ لهم الخلاص.        نسألك يا ربّ.

2-     من أجلِ الذينَ يعيشونَ في عتمةِ الألم والصعوبة، وقد غمرهُمُ اليأس. أطِلَّ عليهم بنورِ وجهِكَ يضيءُ دربَهم، فيبصروا تجلّيك حتى في آلامِهم. نسألك يا ربّ.

3-     من أجلِ عائلاتِنا ورعايانا، كي تكون سراجاً مضيئاً، لا تطفئه عواصفُ العالم. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

نشكرك يا ربّ، على لحظاتٍ فيها تتجلّى في حياتنا، فنذوقَ معها طعمَ السماء، وتكونَ لنا قوّةً في أزماتنا. نشكرك لأنك وهبتنا، نحن جبلتَك المتواضعة، أن نحملَ نوركَ ونعكسَ صورةَ بهائك.

نستغفرك عن كلّ مرّة شوّهنا فيها ضياء وجهك.

نستغفرك عن كلّ مرّة خيّبنا ثقتك فينا، فلم يتعرّف الناس إليكَ من خِلالنا.

أعطنا، بإصغائنا واهتمامنا وقبولنا بعضِنا لبعض، بغفراننا وصدقِنا ومحبّتِنا، أن نعكس صورة وجهك، فيعرِفَ العالم أننا تلاميذكَ، ونمجّدك مع أبيك وروحك القدّوس. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن قُمتَ من بينِ الأموات، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد:**إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم:**

اللازمة:     يا عطش الأرواح               أرنا محيّاك،

              قلبنا لن يرتاح                 إلاّ بلقياك (×2)

1-     حبك يكفينا، دربك يهدينا                عينك تحمينا، نورك يغنينا.

2-     ترنيم الأنهار من لحنك نغمة            إشراق الأنوار من وجهك بسمة.

3-     دعنا نصغي إليك، عبر هدوء الهياكل  دعنا نصغي إليك عبر ضجيج المعامل.

اللازمة:     أراك إلهي أراك                بما صنعته يداك

             فأنشد فيك الهدى يا إلهي        ويملأ قلبي سناك

             إلهي، أراك إلهي أراك          بما صنعته يداك إلهي

                             أراك إلهي أراك.

1.           أراك بنور الصباح الحنون           بلون الأزاهير فوق الغصون

وأسمع صوتك في كل صوب                وأصغي إليك بقلب السكون.

2.           أمتّع عيني بكل الربوع                      فأبصر فيها جمال يسوع

محبّة الفادي تغمر نفسي                     فتبعث فيَّ التُقى والخشوع.

3.           عرفتك دومًا تشعُّ ضياء                      وفوق الصليب رجاء الفداء

سكنت فؤادي ونوّرت فكري                 فزال عذابي وزال الشقاء.

**تذكار السيدة العذراء الكليّة القداسة**

**ترنيمة**: إليك الورد يا مريم

إليك الورد يا مريم                   يهدى من أيادينا

هلمِّي واقبلي منّا                     عربون حبٍ

                     أكيد مع تهانينا

على الأبواب أطفالُ         لهم في العمر آمال

يذوب القلبُ إن قالوا         جودوا علينا

             فإنَّ الجوعَ يضنينا

حروب تملأ الأرض         وضيق عنه لا نرضى

غدونا كلُّنا مرضى         و ليس فينــا

             سواك من يداوينا

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ الكنيسة، من أجل عائلتنا وكل العائلات، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، يا مَن أعطيتنا مريم أمّك أمّاً لنا، وللكنيسة، أهّلنا بشفاعتها أن نكون آباءً وأمّهاتٍ على مثالِها، فنعيش في عيالنا الإصغاءَ لكِ وبعضِنا لبعض، والخدمة لكلّ مَن حولِنا، والرعاية لكلّ مَن أوكَلْتَه إلينا، والرجاء وقتَ الشدّة، والإيمان في كلّ وقت، فتكبر أنت في بيوتنا وقلوبِنا، وتتقدّس بيوتَنا. لك المجدُ ولكَ الشكر إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة**

\* "تعظّم نفسي الرب، وتبتهج روحي باللهِ مخلّصي،

\*\* لأنّه نظر إليّ، أنا خادمته الوضيعة!

\* جميعُ الأجيال ستهنّئني لأنّ القدير صنع لي عظائم

\*\* قدّوسٌ اسمه، ورحمتُه من جيل إلى جيل للذين يخافونه.

\* أظهر شدّةَ ساعده، فبدّدَ المتكبّرين في قلوبِهم.

\*\* أنزلَ الجبابرةَ عن عروشِهم ورفع المتّضعين.

\* أشبعَ الجياعَ من خيراتِهِ، وصرفَ الأغنياءَ فارغين"

\*و\*\* المجدُ للآب والابنِ والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: أيّها المسيحُ الفادي، يا من تجسّدتَ من مريم العذراء، فكانت أوّلَ بيتِ قربانٍ حَمَلَكَ، أعطِنا، نحن الذين نتناولُ جسدَكَ ودمَكَ، أن نكونَ بشفاعتِها، هيكلاً مقدّساً لسكناك، فنعيشَ الطهارةَ والأمانةَ والصدقَ والسلام. أعطِنا أن نسمعَ صوتَها يوصّينا دائماً أن نفعلَ ما تأمُرنا به، فنفعلَ، وتفرَحَ بنا أبناءً لها وإخوةً لكَ. آمين.

**ترنيمة**:

يا مريم نحن بنوك

يا مريم نحن بنوك          في خبــائك نحتمي

ونحيّي في لقــاك         أمَّ فادينـــا العليّ

فهلّمي لحمانـــا         أسرعي نحو الغريق

ما لنا إلاّ الرجــاء         ودُعاك في الشــقاء

إليك يا عذراء قد تهافتنا

عند أقدامِ الصليب            كنتِ تبكين الحبيب

وبأدمــعِ النحيب         حزنك كان مذيب

فهلّمي لِحمانــا            أسرعي نحو الغريق

ما لنا إلاّ الرجـاء           ودعاكِ في الشــقاء

             إليكِ يا عذراء قد تهافتنا

**الوالد أو الوالدة**: **قراءة من العهد الجديد** (لوقا 8: 19-21)

وجاءَ إلى يسوع أمُّهُ وإخوتُهُ، فتعذّرَ عليهم الوصول لكثرةِ الزحام.

فقال له بعضُ الناس: "أمُّكَ وإخوتُكَ واقفون في خارج البيتِ يريدونَ أن يرَوك."

فأجابهم: "أمّي وإخوتي همُ الذين يسمعون كلامَ الله ويعملونَ به".

**تأمّل**:

أمامَ هذا النصّ، وأمام انتمائنا إلى يسوع، سؤالٌ يُطرَح: مَن هي عائلةُ يسوعَ الحقيقيّة؟

هم الذين يسمعونَ كلمةَ الله ويعملونَ بها.

ونحن، هل تشهدُ أعمالُنا وأقوالُنا وأفكارُنا أننا ننتمي إلى عائلة يسوع، بكلّ ما يحملُ هذا الانتماء من جرأةٍ والتزامٍ ومثابرةٍ؟

كيفَ تساعدُنا مريم لنعيشَ هذا الالتزام؟ وما هو دورُها في عائلاتِنا؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة:**

1-     في عالمٍ فقد مفهوم الشفافية، نصلّي من أجل كلّ صبية، كي تعيش نقاء مريم وبراءتها وتكون حياتُها علامة. نطلب منك يا مريم.

2-     في عالم فقد احترام الحياة وقيمتها، نصلّي من أجل كل أمّ كي تفرح بالأمانة التي بين يديها، فتحميها وتحضنها وتنمّيها. نطلب منك يا مريم.

3-     في عالم قَوِيَت فيه الاضطهادات، نصلّي من أجل الكنيسة، كي تكون وتبقى شاهدةً للرجاء والإيمان. نطلب منك يا مريم.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك أيّها الآب على مريم ابنتك وقد جعلتها حاميةً لنا، تتشفّع أمامك لضعفنا. نشكرك أيّها الابنُ، على مريمَ أمِّك، وقد جعلتها أمّاً لنا، تغمرُنا بحنانِها، وتعزّي أحزانَنا، وتخفِّف من آلامنا، وتسهرُ على بيوتنا، وتحمي عائلاتنا. نشكرك أيّها الروح، على مريم عروسك البتول، جعلتها سلطانةً على السماء والأرض، تجمع أبناءَها، وتصلّي معنا، وتدعونا لنكون رسلاً مثلها.

نعدُكَ أن تبقى لنا مريم الأم والشفيعة والملجأ، فنكرّسَ عائلتَنا لها، نستلهمها في لحظاتِ ضعفِنا، ونقتدي بخطواتها، حتى نسير نحوك ونصل إليك، أيّها الآب والإبن والروحَ القدس لكَ المجدُ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: أيّها المسيح، يا مَن قُمتَ من بينِ الأموات، إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والابنِ والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

الجميع: آمين.

**الترانيم:**

اللازمة: يا مريم البكر فقت الشمس والقمر

     وكلّ نجم بأفلاك السماء سرى

يا أمّ يسوع يا أمّي ويا أملي

لا تهمليني متى عنّي الخطا صدرا

يا نجمةَ الصبح شعّي في معابدنا

ونوّري عقلنا والسمع والبصرا

اللازمة: في ظِلِّ حِمايَتكِ             نَلْتَجِئُ يا مَريـَمْ

لا تَرُدِّي طِلْبَتَـنا            عِنْدَمـا نَدْعوكِ

يا فخْرَ البَرايـا                      يا خَيْـرَ الوَرى

يا بَحْرَ العَطايـا                     في الدّنيا جرى

يا بابَ السَّـماءِ                     يا أمَّ الفِـدا

يا عَيْنَ الرَّجـاءِ                     يا نورَ الهُدى

إرحمي عَبيـدًا                      باتوا مُخلِصينْ

يَبْغونَ المَزيـدا                     مِنْكِ كُلَّ حيـنْ

**تذكار القدّيسين**

**ترنيمة**:

اللازمة: الصدّيق كالنخل كالنخل يزهر

ومثل الأرز في لبنان، كالأرز ينمو

المغروسون في بيت الرب يزهرون في الديار

في ديار ربِّنا العظيم (2)

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والإبن والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ كل الساعين إلى الخير وإلى القداسة، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ يا قدّوس، يا نبع كلّ قداسةِ، نحن أبناءك الضعفاء، أن نستحقّ، من قلب ضعفِنا وآلامنا وشكّنا وتردّدنا، أن نتقدّس بروحكَ، فنعيش ملءَ دعوتِنا، ونكونَ قدّيسين على مثال شربل وإيليا وبطرس وبولس وتقلا وكلّ من نحتفل بتذكاره في هذا الزمن المبارك. أعطِنا أن ننعم بشفاعتهم، ونسبّحكَ إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة** (مزمور 119)

\* طوبى للكاملين في سلوكهم للسائرين في شريعة الرب.

\*\* طوبى للذين يحفظون شهادته وبكلِّ قلوبهم يلتمسونه.

\* أنت أوصيتَ بأوامركَ كي تُحفَظَ حفظاً كاملاً.

\*\* ليتَ طرقي تثبتُ لحفظِ فرائضِكَ!

\* أحمدُكَ بقلبٍ مستقيمٍ إذا تعلّمتُ أحكامَ عدلِكَ.

\*\* إنّي أحفظُ فرائِضَك فلا تتركني تماماً.

\*و\*\* المجدُ للآب والإبن والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: يا ربُّ يا قدّوس، يا مصدرَ كلّ نعمة، في زمنٍ شحّ فيه روحُ القداسة، وفَتُرَ سعيُنا إليها، وكثُرَت مُغرَياتُ الدنيا تشدُّنا إلى روح العالم، إزرع فينا من جديد عطشاً إليك وتوقاً إلى القداسة، واجعل منّا، بقوّة نعمتكَ، أرضاً طيّبة تقبلُ زرعكَ وتثمرُ أعمالاً صالحة في تفاصيل حياتنا اليوميّة، فنقبلَ بعضُنا بعضاً، ونصغي بعضُنا إلى بعض، ونغفرَ ونتصالح، ونسارع إلى كلّ خدمة. إجمع عائلاتنا حولَ كلمتِك، فتصلّي وتتغذى وتتقوّى، وتمجّد اسمك بشفاعة مريم ويوسف وجميع القديسين. آمين.

ترنيمة: يسـوع أنـت إلهي حُبُكَ شــافيَ الوحيد

أنتَ حبيبُ نفسي أبداً يسـوع أنتَ من أريد

\* أسـجدُ أمامَكَ إلهـي أعترفُ بِـكَ مَلِكي                 ها هيَ حياتي في يديكَ إفعلْ بِها ما تُريد

\* تعالَ واملُكْ على قلبي أتوقُ إليكَ تعـال           تُرنِّمُ لـك شَــفتايَ أحبُّـك للأبــد

**الوالد أو الوالدة: قراءة من العهد الجديد** (يوحنا 15: 1-10)

" أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرّام. كلُّ غصنٍ منّي لا يحملُ ثمراً يقطعه، وكلُّ ما يثمِرُ ينقّيه ليكثر ثمرُه. أنتم الآن أنقياءٌ بفضل ما كلّمتُكم به. أثبتوا فيّ وأنا فيكم. وكما أنّ الغصنَ لا يثمرُ من ذاته إلا إذا ثبتَ في الكرمة، فكذلك أنتم: لا تثمرونَ إلا إذا ثبِتُّم فيّ. أنا الكرمةُ وأنتم الأغصان: مَن ثبتَ فيّ وأنا فيه يُثمِرُ كثيراً. أمّا بدوني، فلا تقدرون على شيء. من لا يثبت فيّ يُرمَ كالغصنِ فييبس. والأغصانُ اليابسة تُجمعُ وتُطرحُ في النار، فتحترق. فإذا ثبتّم فيّ وثبتَ كلامي فيكم تطلبون ما تشاؤون فتنالونه. بهذا يتمجّدُ أبي: أن تحملوا ثمراً كثيراً فتكونوا تلاميذي. أنا أحبّكم مثلما أحبّني الآب، فاثبتوا في محبّتي. إذا عملتم بوصاياي، تثبتونَ في محبّتي، كما عملتُ بوصايا أبي وأثبتُ في محبّتِه".

**تأمّل**:

في كلام اليوم، يؤكّد لنا الربُّ يسوع أنَّ دعوتَنا الأولى والأساسية هي أن نكون قدّيسين، لأن أبانا قدّوسٌ، ويدلُّنا على الطريق: أن نثبتَ فيه، فنسمع كلامَه ونعيش وصاياه ونقتدي به، فنثمر ثمار القداسة الصالحة.

ونحن، في غمرة تذكار القدّيسين، هلاّ عرفنا أن نعود إلى سيرتهم وأن نتأمّل فيها، فنتشبّه بهم، هم الذين ثبتوا في محبّة يسوع، وكانوا لنا الدرب والعلامة أنَّ القداسة ممكنة؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجل كل من يحمل اسم قدّيس، كي يكون شفيعاً له وحامياً ومثالاً. نسألك يا ربّ.

2-     من أجل كلّ من يتعثّر على درب القداسة، كي لا ييأس أو يستقيل أو ينجرف وراء السهولة.    نسألك يا ربّ.

3-     من أجل المرضى والمتألمين في عائلاتنا، كي تتمّ مشيئتك فيهم ويكون لهم وجعهم درب قداسة اليك. نسألك يا ربّ.

4-     من أجلِ عائلتنا وكلِّ العائلات المسيحية، لكي يتوفّر فيها الجوّ الملائم لسماع نداءاتك وتلبيتِها بالتزامٍ وأمانة. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ، على كلّ قدّيسيك، الذين تزرعهم في تاريخنا البشري، محطّات نورٍ ورجاءٍ ونداء. نشكرك لأنّك بهم تقوّي ضعفنا، وتعطينا بنعمتِكَ أن نعيشَ القداسة في عائلاتِنا.

نستغفركَ عن كلّ مرّة أهملنا دعوتَنا وانجرفنا وراء تيّار العالم، أو شكّكنا إخوتنا الصغار بتصرفٍ لا يحملُ وجهكَ ومحبّتكَ. نستغفركَ عن كلّ مرّةٍ لم نكن فيها سنداً لقداسةِ بعضِنا بعضاً، ولم تكن أنت الخيارَ الأوّلَ في حياتِنا.

نعدُكَ أن نحاولَ هذا من جديد، كلّما فشلنا أو ضعفنا.

أعطِنا، بقوةِ روحِكَ القدّوس، أن تكونَ عائلاتُنا واحةَ قداسةٍ تستمدُّ منك نوراً وفرحاً وتعكسهما على الآخرين. لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوس أنت يا قدير، قدّوسً أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والإبن والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**:

اللازمة: الربُ راعيَّ فلا يعوزُني شيءٌ في مراعٍ خصيبةٍ يُقيلُني ومياهَ الراحةِ يُوردُني.

\* يردُ نَفسي وَيهديني إلى سُبلِ البرِّ من أجل اسمه.

\* إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت، لا أخافُ سوءًا لأنّك معي، عصاكَ وعُكازكَ هما يُعَزِيانِني.

\* الجودةُ والرحمةُ تتبعانني جميعَ أيّامِ حياتي، وسُكنايَ في بيتِ الربِّ طولَ الأيام.

**زمن الصليب**

**اللازمة**: جعلتني أركع وأصلّي أنتَ يا يسوع

جعلتني أسمع وأغنـــي لكَ يا يسوع

جَعَلْتَ البلابل تشدو لكَ              فلا تتركْهـا تموت

إليكَ جعلتني أعلــو                كُنْ لي دوماً قــوت

أرجوكَ يا يسوع

**الوالد أو الوالدة**: المجدُ للآب والإبن والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبد.

**الجميع**: آمين

**أحد الأبناء**: من أجلِ أمانِ وسلامِ العالم كلِّه، من أجلِ كل من يحمل ألماً أو يعيشُ ضيقاً، ومن أجلِ الموتى المؤمنين، نصلّي.

**صلاة البدء**

**الوالد أو الوالدة**: أهّلنا يا ربّ، أيّها الملك المرتفعُ فوق الصليب، يا من في حياته، قَلَبَ كلَّ مفاهيمِ البشر، فصارتِ الطوبى للمساكين بالروحِ وأنقياءِ القلوب وفاعلي السلام، والمتألّمين والرحماء والمضطَهَدين... أهّلنا أن نتخطّى منطِقَ العالم، وندخل منطقَ حبّكَ الذي يصلُ بنا حتى بذلِ الذات، متيقّنين أنَّ الغلبةَ ستكونُ للحبّ وحدهُ، لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**مزمور صلاة العائلة** (مزمور 61):

\* باطلٌ بنو آدم، وزورٌ بنو البشر.

\*\* جميعُهُم في الميزان أكثرُ ارتفاعاً من الباطل.

\* لا تتّكلوا على الظلمِ ولا يستهويكم الخطفُ.

\*\* إذا وَفُرَتْ ثروتكم فلا تميلوا إليها قلوبَكم.

\* تكلّمَ اللهُ مرّةً وثانيةً، والذي سمعتُهُ أنّ العزّةَ لله

\*\* ولك أيّها السيّدُ الرحمةُ وأنتَ تُخزي الإنسان بحسبِ عملِه.

\*و\*\* المجدُ للآب والإبن والروحِ القدس، من الآن وإلى الأبدِ. آمين.

**أحد الأبناء**: يا إله الفداء وخلاص الخاطئين، يا من بصليبك انتصرتَ على الشرّ والدينونةِ واللامبالاة، فحوَّلْتَ بالحبّ كلَّ المرارةِ إلى رجاءٍ وغفران. أعطِنا أن يكون لنا صليبُكَ المنتصر جسراً نعبرُ به، بالمحبّة، إلى القريب: فنتخطّى الحقدَ بالمسامحة، والرفض بالحضور، ونكران الجميلِ بالخدمة، والتكبّرَ بالقناعة، فتتحوّلَ كلُّ تفاصيلِ حياتِنا إلى صليبِ مجدٍ، يكونُ سلّماً نرتقي به بالقداسةِ إليك. لك المجد إلى الأبد. آمين.

**ترنيمة**:

اللازمة:     مثل عطش اليبس للماء، هكذا نفسي إليك عطشى.

1- الرب راعيّ لا يعوزني شيء في طريق الخير ربّي يهديني.

2- ربّي أنت الطريق، ربّي أنت الحق، ربّي أنت الحياة ليس لي سواك.

3-ربّي لست أهلاً أن تدخل بيتي لكن قل كلمة تحيا بها نفسي.

**الوالد أو الوالدة: قراءة من العهد الجديد** (لوقا 23: 32-43)

"وساقوا مع يسوع إلى القتلِ اثنينِ من المجرمين، وصلبوه هناك معهما. فقال يسوع: "اغفر لهم يا أبي، لأنّهم لا يعرفونَ ما يعملون". ووقفَ الشعبُ هناك ينظرون، ورؤساؤُهم يقولونَ متهكّمين: "خلّصَ غيرهُ، فليُخلّص نفسَه!" واستهزأ به الجنود أيضاً. وأخذ أحدُ المجرمين المعلّقين على الصليب يشتمُه ويقولُ له: "أما أنت المسيح؟ فخلِّص نفسكَ وخلّصنا". فانتهره المجرمُ الآخر وقال: "أما تخافُ الله وأنت تتحمّل العقابَ نفسه؟ نحن عقابُنا عدلٌ، نلناهُ جزاءَ أعمالِنا، أمّا هو، فما عمل سوءاً"

وقال ليسوع: "أذكرني يا ربّ متى جئتَ في ملكوتِكَ".

فأجاب يسوع: "الحقّ أقولُ لكَ: ستكونُ اليومَ معي في الفردوس".

**تأمّل**: إنَّ كل ما يجري من جدالٍ حول هوية يسوع، منذ ألفي سنةٍ حتى اليوم، نراه مختصراً في نصّ لوقا عن يسوع المعلّق على الصليب. فالبعضُ يستخفّ به، والآخرُ يهزأُ من فشلِهِ، وآخرٌ يعيشُ اليأس. وحدَه، بقيَ إنسان، إكتشفَ بدهشةٍ، من أعماقِ تعاستِهِ قوّةَ يسوعَ الرحيمة، وآمنَ بملوكيّته: إنه لصّ اليمين.

ونحن، إلى أي حدودٍ يصلُ بنا الإيمان؟ هل نبقى عندَ المصلوب، فلا نعود نرى نوراً أو رجاءً، ونكفرُ به في الصعوبات والكوارثِ، أن نكتشفُ يسوع، من عمقِ تعاستِنا وخطيئتِنا، ونؤمن أن وراء الوجهِ الصامتِ المشوّه، إلهاً حاضراً قديراً، وملكاً مالكاً على حياتِنا بكلِّ أحداثِها؟ (فترة صمت ومشاركة)

**نوايا العائلة**:

1-     من أجلِ الملوك ورؤساء الدول، حتى تُبنى كلُّ دولة على الخدمة والمحبّة، من أجل العدالةِ وكرامة الإنسان. نسألك يا ربّ.

2-     من أجلِ كلّ رازحٍ تحت صليب الألمِ أو الخطيئةِ أو العزلةِ أو الضيقِ أو التفرقةِ... قوّهِم يا ربُّ بصليبِكَ، ردّ لهم عافيةَ الجسدِ والروح، ضمَّ أوجاعَهُم إلى آلام الفداء، وعزِّهِم ببلسمِ نعمتِكَ. نسألك يا ربّ.

3-     من أجلِنا نحن عائلتِك المجتمعة باسمِكَ، كي نحملَ في قلوبِنا نظرةً جديدةً، فنكتشِفَكَ في وجهِ كلِّ متألِّمٍ وضعيفٍ ومهمّشٍ ومهانٍ ومستعبد، فنحملَ له حبَّك وحضورَكَ. نسألُك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختامِ صلاتنا، نشكرك يا ربُّ على حبّكَ الذي غلب الموت؛ على صمتِكَ الذي علا فوق ضجَّةِ العالم؛ على عطشكَ إلى محبّةِ كلِّ واحدٍ منّا؛ على جرحكَ الذي منه وُلِدَتِ الكنيسة، وعلى آلامك التي ضمّت إليها كلَّ الآلآم. نشكرك على رايةِ الصليب تعلو جدران بيوتِنا، علامةَ نور ورجاءٍ، بها نصمدُ في المِحَنِ والصعوباتِ، ونهتدي إلى لقياكَ في اليومِ الأخير.

نستغفرُكَ عن كلّ مرّةٍ لا نرى في صلباننا إلا الألم، وننسى أنها درب قيامة.

نعدُكَ، بقوّةِ روحِكَ وبشفاعةِ مريمَ أمِّك، أن نتعلّم كيف نقرأ علاماتِ حضورِكَ وانتصارِكَ في أحداثِ حياتِنا، الحلوةِ منها والمرَّة، ونثبتَ في إيماننا أنَّك غلبتَ العالم، يا ربنا وإلهنا لك المجدُ إلى الأبد. آمين.

**أحد الأبناء**:قدّوسٌ أنتَ يا الله، قدّوسٌ أنت يا قدير، قدّوسٌ أنت يا من لا يموت.

**الجميع**: إرحمنا.

أبانا الذي في السموات....       السلام عليك يا مريم.....

**البركة الأخيرة**

**الوالد**: إرحمنا اللهمّ واغفر خطايانا وسامح هفواتِنا وخلّصنا من كلّ شرّ، وأحلّ سلامَك وأمانَكَ في قلوبِنا.

المجد للآبِ والإبن والروحِ القدس، كما كان في البدءِ والآنَ وعلى الدوام وإلى دهرِ الداهرين.

**الجميع**: آمين.

**الترانيم**:

اللازمة: عرفت بأن قد تعثّر دربي فجئت أليّ تقود خطاي

وتعرف أنّي بحبك ربي أهيم كصبّ وفيك هواي

وليس لدربي سواك رفيق يا ألله، يا ألله

-       نهبت الطريق أسائل عنك           بحيرة ضعفي وأوهاميَ

سمعت الخليقة تنشد لحناً          لقلبي فتنعش إيمانيَ

حلت لي الإقامة داخل بيتك يا ألله، يا ألله

-       شجاني أنين اليتيم يضيعُ            بصخب الحياةِ ولا من يجيب

رأيتُ عيون الشريدِ تتيهُ             وشمسُ   المحبّة عنه   تغيب

فأَشرِقْ عليَّ بأنوارِ وجهِك يا الله، يا الله

-       إذا غبت عنّي شردت بذاتي                 غرقت بحزني دهاني الضجر

وإن كنتَ فيّ، حييت فرحت                 نثرت الطيوبَ فرشت الزهر

تطيب الحياة، تطيب بقربك يا ألله، يا ألله

اللازمة: حنانك يا ربَّ الأكوان              إليك رفعت صلاتي

أنا إن أحيا فبالإيمان            يشرّف معنى حياتي

1- سـمعت نداءك يا ربي          يجلجل في أعماقي

صدىً يتجاوب في قلبـي           مع النغم الخفّـاق

فسرت بهديك في دربي           وبي ظمأُ المشتاق

لـمنهلك الصافي العذب           أروّي به أمنياتـي

2- يروّعني صخب البحر              وصوت قصيف الرعود

فآنس منك مع الفجر              بفيضِ الرضى والجود

فيا مبدع الكون من يدري           سواك بسرالوجود

فكم فيك يا رب من سـرٍ                 وآياتٍ مذهلاتٍ

**انتظار طفل**

**نوايا العائلة:**

1- **الوالدة**: أشكرك يا ربّ على هبة الحياة التي زرعتها في أحشائي، ثمرة الحبّ الذي جمعنا. أسألك القوّة لأتحمّل تعب هذه المرحلة بفرح، وأستعدّ لاستقبال طفلنا بالمعرفة والوقاية والصلاة. أعطِهِ أن يكون من أبناء السلامة، فيفيضَ في عائلتنا فرحٌ على فرح. نسألك يا ربّ.

2- **الوالد**: أشكرك أيّها الآب لأنك تجعل منّي أباً على مثالك. أعطني أن أكون على قدرِ هذه المسؤولية وأصون الأمانة التي تضعها بين يديّ. هبنا أن نعيش أمام أطفالنا بروح قداستك، فنكون لهم المثال الصالح، ويصبحوا بنعمتك من أبناء القداسة. نسألك يا ربّ.

3- **أحد الأبناء**: نفرح اليوم بخبر قدوم أخ لنا، برعم هبةٍ جديدة من الله تملأ البيت بسمة وسعادة. أعطنا يا رب أن نستقبله بمحبّة ونتحضّر لنشاركه في كلّ ما لنا: في أغراضنا ومطارحنا وحبّ أهلنا، فتكبر عائلتُنا بأفرادها وتنمو بالوحدةِ والمحبّة، وتتقوى بنعمةِ حضورِكَ فيها. نسألك يا ربّ.

4- نصلّي على نيّة كلّ امرأة قد تلجأ، لسبب أو لآخر، إلى الإجهاض وقتل الحياة التي زرعتها أنت يا ربّ في أحشائها. أعطها أن تدرك في العمق أنّ هذه الحياة هبة منك مقدّسة، لا يحقّ لنا أن نتصرّف بها. هبها القوة والجرأة للمحافظة على الجنين بالرغم من كلّ الظروف. ضع على دربها أشخاصاً يحبّونها ويحضنونها، وكن أنت لها الأبَ والسند. نسألك يا ربّ.

5- نذكر أمامك يا رب كلّ العائلات التي حُرمَت نعمة البنين. زيّن بشفاعة مريم ويوسف، هذه البيوت بسموّ الحياة الزوجية وسعادتها، وبالانفتاح على العائلات الأخرى والأولاد الفقراء ومساعدتهم. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ، يا نبع الحياة، لأنّك جعلتنا شركاء لك في الخلق. وضعتَ فينا ملءَ الثقة، فأمّنتنا على أبنائكَ. أعطيتنا أن ننقل الحياة ونحتضنها ونسهر على تربيتها، فذقنا فرح الأبوّة والأمومة المسؤولة.

نستغفرك عن كلّ مرّة رفضنا الحياة أو أهملنا تربيتها، وعن كلّ مرّة أسأنا التعاطي مع هذه النعمة، فلم نقم بدورنا كأهل مسؤولين.

نعدك يا ربّ أن نكون الوكيل الأمين، ونعيش معاً متضامنين متّحدين، فيولد طفلنا ويكبر أولادُنا في جوّ من البهجة والسلام. وعلى مثال مريم ويوسف، وبشفاعتهما، نعدُكَ أن نسعى لتكون عائلتُنا مدرسة حبٍّ وحياة تحمل تعاليمك وتعيشها، وكنيسة بيتيّة تمجّد اسمك، وأيقونة عن عائلة الناصرة تشهدُ أنّ عائلتنا مبنيَّة على صخرٍ، لأنّك أنت حجرُ الزاويةِ فيها.

**الجميع**: آمين.

**تذكار مولد**

**نوايا العائلة:**

1- نصلّي يا ربّ على نيّة ... الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. أعطه أيّاماً سعيدةً وعمراً مديداً. أغمره بفرحك واحفظه بيننا، واجعل كلّ سنةٍ جديدةٍ من حياته خطوةً في تحقيق مشروعك عليه. أعطنا أن نكتشف كلُّنا في هذه المناسبة قيمة هبة الحياة التي جُدْتَ بها علينا، فنحافظ عليها كريمةً، تعكسُ صورتكَ فينا، ونثمّرَ وزناتنا، فتليقُ بحبّك لنا.       نسألك يا ربّ.

2- **صاحب العيد**: أشكرك يا ربّ على هذا اليوم الجديد الذي جعلتهُ مناسبةً لأكبرَ فيك وأعرفكَ وأحبّك أكثر، وأصلّي على نيّة كلّ المحيطين بي، من أهل وأصدقاء. كافئ محبّتهم واجعل من أيّامهم سعياً إليك وخدمة لك في كلّ إنسان. نسألك يا ربّ.

3- على نيّة كلّ الذين وُلدوا في مثل هذا اليوم. أعطِ الذين يحتفلون بعيدهم أن يكونَ احتفالُهم بالفرح والبساطة والعودةِ إلى الجوهر. واعطِ الذين غاب عنهم العيد، أن تكون أنتَ عيدهم، فتلَوِّنَ حزنهم وتُبَلْسِمَ حسرتهم، ويعود إليهم مع العيد سلام القلب. نسألك يا ربّ.

4- مع أعياد ميلادنا، نتذكّر معموديّتنا، يوم وُلدْنا أبناء وبناتٍ لك. نصلّي من أجل كلّ المعمّدين، كي يعيشوا مواعيدَ عمادهم، ويمتلئوا بالتوبة من روحِكَ القدّوس، فتكونَ حياتُهم رفضاً دائماً للخطيئة، وإيماناً راسخاً بك، والتزاماً حياً بتعاليمك. أعطِهم أن يكونوا لك الشهودَ والرسل، من أجلِ بناءِ مجتمعٍ أفضل. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ على كلّ مناسباتِ الفرحِ التي تجمعُ عائلاتِنا بالحبّ. نشكرك على بعضِنا بعضاً، مصدرِ فرحٍ ودفءٍ وحنانٍ لكلّ منّا. نشكرك على لحظاتٍ نذوق فيها طعماً مسبقاً لملكوتك السماوي.

نستغفرك عن كلّ مرّةٍ نفسدُ العيدَ بأنانيّتِنا أونعيشُه بسطحيّة، أو ننغلقُ على أفراحِنا ولا نُشاركُ فيها غيرنا.

أعطنا أن نجعل من أعيادنا فسحةَ مصالحةٍ وحضور، وواحةَ لقاءٍ ووحدة، فتزرعَ عائلتُنا العيدَ من حولِها، على مدى الأيام، وتحقّق دعوتَها كخميرةٍ طيّبةٍ في المجتمع، ويتمجّد بها دوماً اسمُك.

**الجميع**: آمين.

**خطبة أحد الأبناء أو البنات**

**نوايا العائلة:**

1- نضع يا ربّ أمامك اليوم ولدينا ... و.... اللذين يرتبطان بعقد خطوبة. أعطهما أن يدركا أهمّيّة هذه المرحلة، كأساس لبناء مقدّس، وأن يعيشا بالشفافية والصدقِ والطهارةِ والحبّ، وأن يقودَهما روحُكَ القدّوس إلى اكتشافِ دعوتِهما وتقريرِ المستقبل. نسألك يا ربّ.

2- نصلّي من أجلنا، نحن أهل الخطيبين، كي نقبل بالشكر والوعي البركة التي أفاضها اللهُ علينا، إذ أنبَت من عائلتِنا مشروعَ عائلة. أعطِنا أن نحميه بحبّنا وحضورنا، وننمّيه بقدوتِنا وإرشادِنا، ونكونَ الحضنَ الذي يسندُ ويساعد، فنساهم يا ربّ معاً في بناء بيتٍ مستقلّ يحملُ بدورِهِ ثماراً طيّبةً. نسألك يا ربّ.

3- على نيّة كلّ الذين يعيشون خطبتهم مناسبةً اجتماعيّة، ويبنون مشروعهم على مصلحةٍ أو مظهرٍ أو عاطفةٍ سطحيّةٍ عابرة. أعطِهم يا ربُّ نورَكَ وحكمتَكَ ليكتشفوا أن بناءَهم يقومُ على رمل، وأعطِهِم الجرأة ليعيدوا النظر في ارتباطهم، فيدركوا أنَّ الزواجَ دعوةٌ منك لخدمةِ الحبِّ والحياة، ويتّخذوا القرارَ المناسب، على هدي روحِكَ القدّوس. نسألك يا ربّ.

4- نصلّي يا ربّ، بشفاعة مريم ويوسف، مثال الخطيبين، على نيّة كلّ خطيبين في العالم، كي تكون هذه الفترة من حياتهما إشعاعَ فرحٍ لمن حولهما، وعلامة للحبّ الصادق لأصدقائهما، وآية رجاءٍ لمجتمعهما، وارتباطاً عميقاً يفرحُ به قلبُ الله.     نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ على الفرح الذي زرعته فينا، لأن حبَّ أولادنا أعادَ النضارةَ إلى حبّنا. نشكرُكَ على البركةِ التي أفضتَها علينا، فأدركنا أن حبَّنا أثمر لأنّك كنت حاضراً ترافقنا وتحمينا.

نستغفرك في هذه المناسبة عن كلّ إهمالٍ في علاقتِنا ببعضِنا، أو أي تقصيرٍ تجاهَ أولادنا.

نجدّد تحتَ نظركَ الآن، وأمامَ العائلة كلّها، عهود محبّتنا، ونعدُكَ أن نسعى دوماً، لعيشِ الحبّ المقدّس في كلّ تفاصيل حياتِنا اليومية، وأن نضع كلّ إمكاناتِنا وخبرتِنا وحبّنا في خدمةِ ولَدَيْنا الخطّيبين، فنؤمِّنَ لهما جواً صافياً وسليماً ينمو فيه حبُّهما بحرّيَّةٍ ونضج، ونكونَ معاً شهوداً، وتكونَ عائلتُنا الكبيرة خليّةً حيّة، تحملُ الفرحَ والسلام.

**الجميع**: آمين.

**عيد زواج وتذكاره**

**نوايا العائلة:**

1-     **الزوج**: في عيد زواجنا، أصلّي يا ربّ، من أجل شريكة العمر التي وضعتها على طريقي، فسِرنا الدرب معاً، وكانت الرفيقة والحبيبة والسند، ووجهَ الفرحِ والسلام. إحفظها يا ربّ وباركها، وأعطِنا أن نستمرّ معاً وتكونَ أنتَ دوماً الثالث بيننا، تظلّلنا بقدرتك وتغمرنا بمحبّتك. نسألك يا ربّ.

2-     **الزوجة**: أصلّي على نيّة زوجي وأب أطفالي. هو من حنانك وجهُ الحنان. جمعتَنا أنت، فلم تفرّقنا صعوبة. بنعمتِكَ تَرافقنا معاً، فعرفَ أن يكون الأذنَ المصغية والحضنَ الدافئ وربَّ العائلة المسؤول. أعطِهِ أن يبقى تاجَ رأسي وجسرَ البيت وكرامة العائلة.نسألك يا ربّ.

3- **الأولاد**: في هذه المناسبة، نشكرك يا ربّ على والدينا، ونسألك أن تعطيهما الصحّة وطولَ العمر ونعمةَ الوفاقِ الدائم، ليبقيا صورة وجهِكَ وحنانِكَ بيننا، وتبقى عائلتُنا نبعَ فرحٍ وواحة سلام، نستقي منها، فنؤسّسَ بدورِنا عائلاتٍ تعيشُ في رضاك. نسألك يا ربّ.

4-     على نيّة كلّ العائلات التي غاب عنها العيد، لألمٍ أو فراقٍ أو خلاف. أعطِها يا ربُّ من روحِكَ روحَ العزاءِ والوفاق. على نيّةِ العائلات التي فقدت روحَ الزواجِ الحقيقي، من حبٍّ ووحدة، فغرِقَت في الرتابةِ واللامعنى. أعطِها من روحِكَ روحَ التجدّد والاندهاش. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الزوج أو الزوج:**

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربّ على كلّ الفرح الذي زرعته في حياتنا، وعلى كلّ النِعَم التي غمرتنا بها، فعرفنا أن نعيش العمر تحتَ نظركَ، ونتخطّى كلّ الصعوبات، ونجدّد كلّ يومٍ عهدنا لك، والـ "نعم" المتبادلة. أعطيتنا أن نقبل الواحدُ الآخر كما نحن، بضعفِنا واختلافِنا. أعطيتَنا أن نبني الواحدُ الآخر ونكبرَ فيك.

نضع أمامكَ في هذه الذكرى كلّ خللٍ اعترضَ دربَنا، ونستغفركَ عن كلّ مرّةٍ أسأنا الأمانة، فساد علاقتنا رفضٌ أو خطأٌ أو إهمالٌ أو لامبالاة، وشوّهنا السرّ المقدّس.

جدّد ياربّ زواجنا، وحوّل الماء فيه إلى خمرةٍ جديدة، بشفاعة أمّكَ، فنبقى في عرسٍ دائم، نمجّد فيه اسمكَ إلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**شكر على نعمة من الله**

**نوايا العائلة:**

1- نشكرك يا ربّ على النعمة التي أفضتَها علينا (ذكر النعمة)، فكنت بذلك مستجيباً صلواتِنا. نصلّي كي نكونَ أهلاً لها، وتُثمِرَ فرحاً في حياتِنا وشهادةً لمحبّتِكَ وخدمةً لقريبنا. نسألك يا ربّ.

2- تكثُرُ صلواتُنا عند حاجتِنا إلى تدخلِكَ يا ربّ، وننتظرُ أجوبةً سريعةً على طلباتِنا ومشيئتِنا. علّمنا أن نملأ انتظارَنا بالصبرِ والصلاةِ والمثابرةِ والرجاء، وأعطِنا أن نفهمَ علاماتِ حضورِكَ، ونقبلَ دائماً بالطاعةِ والشكرِ في حياتِنا مشروعَكَ، الذي تدبّره لخيرِنا الأفضل والأسمى. نسألك يا ربّ.

3- تُغدِقُ علينا نعماً غزيرةً يا ربّ، نعيش فيها ولا نقدّرها. تمرُّ بيمينِكَ على أيّامنا، تبارِكُها ولا نشعر بها. تغمرُنا بمحبّتِكَ وعطاياك، نرتاحُ فيها ولا نبصرها. أعطِنا يا ربّ قلباً نقيّاً وعقلاً نيّراً وفكراً صافياً، فنقرأ، في كلّ إنسان وكلّ حدثٍ وكلّ لحظةٍ من حياتِنا، لمسةَ حنانِكَ ولفتةَ رحمتِكَ، فنشكركَ عليها. نسألك يا ربّ.

4- يا فاحصَ الكلى والقلوب، أنت تعرفُ كلّ احتياجاتِنا وأشواقِنا ورغباتِ قلوبِنا. نضعها كلَّها بين يديك، وكلُّنا ثقة أنّك أبٌ كلّي المحبّة وتعرِفُ خيرَ أبنائكَ. أعطِنا أن نقبلَ مشيئتَكَ ونشكركَ على كلّ جواب. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

بك يليقُ أيّها الآب كلّ تمجيدٍ في السماء وعلى الأرض، لأنّك افتقدتَنا وافتديتَنا بابنِكَ، وأظهرْتَ رحمَتَكَ وذكرتَ عهدَك.

بكَ يليقُ كلّ التسبيح أيّها الابن، لأنّك كنتَ لنا مخلّصاً قديراً، خلّصنا من ضعفِنا واغفرَ خطايانا.

بكَ يليقُ كلّ المديح أيّها الروح، لأنّك أنعمْتَ علينا بمواهبِكَ، فثبَّتّنا بالإيمان والثقةِ واليقين.

نشكركَ أيّها الثالوث على كلّ النِعَمِ التي تظَلِّلُ حياتَنا، وعلى كلّ ألمٍ يبنينا أو فشلٍ يُنمّينا، على كلّ حياةٍ أو نجاحٍ أو شفاءٍ أو مصالحة، لأنّك مصدرُ كلّ خير.

نستغفركَ عن كلّ مرّةٍ نضعُكَ فيها أمام إرادتِنا ونعطيكَ وقتاً محدّداً، نطلُبُ منكَ ولا نعطي، نعدُكَ ولا نلتزم، نلتمِسُ منكَ شفاءً ولا نخدم مريضاً، نسألك سلاماً ولا نتنازلُ عن تصلّبنا.

أعطِنا أن نهتِفَ دوماً باسمِكَ، ونرنّمَ مع زكريا:

" تلك رحمةٌ من حنانِ إلهنا، افتقدَنا الشارِقُ من العُلى، فقد ظهرَ للمقيمين في الظُلمةِ وظلالِ الموتِ، ليُسَدِّدَ خُطانا في سبيلِ الخيرِ والسلام".

لك المجدُ إلى الأبد.

**الجميع**: آمين.

**من أجل الدعوات الرهبانية والكهنوتية**

**نوايا العائلة:**

1- نقدم لك يا ربّ ولدنا (أو ابنتنا)... الذي قرّر أن يترك كلّ شيء ويتبعك.أعطِه أن يجد في حبّك له ما يعوّض عليه عاطفة الأهل، أنت الذي وعدْتَ من يتبَعَك بمئاتِ الأضعاف. ثبّته في دعوته، فيتخطّى كلّ ما سيعترضه من شكّ وتردّد وصعوبات، وتكون طريقُه طريقَ قداسةٍ له ولكلّ من ستضعُ على دربه. نسألك يا ربّ.

2- نرفع لك يا ربّ عائلتنا، وقد حلّت فيها نعمةٌ مميزةٌ من عندك. أعطِنا أن نفرحَ باختيارِكَ لـ ...... من بيننا، وأن نقبل انسلاخه عنّا، ونرضى بالتخلّي عن تملّكنا له، فلا نكون حجر عثرةٍ في طريقِ دعوتِهِ، بل نكون له الرفيقَ والسند، نقدّمه لك بسخاء، ونرافقه بالصلاة، فينطلقَ بنعمتِكَ من عيلته الصغيرة إلى خدمةِ الكنيسة لمجدِ اسمكَ. نسألك يا ربّ.

3- نصلّي على نيّة كلّ إنسان تناديه ولا يلبّي، لأنّ فيه ضجّةَ العالم أعلى، وتعلّقه بأمورِ الدنيا أقوى. أعطِه أن يتغلّبَ عليها كلّها، فلا يذهب حزيناً. نصلّي على نيّة كلّ أهلٍ يرفضون دعوةَ أبنائهم ويعترضون طريقَها، لأنانيّةٍ أو لعدم قناعة. نوِّر عقولَهم فيتذكّروا أنَّ أولادَهم ليسوا مُلكاً لهم، واغمرهم بنعمتِكَ فيقبلوا مشيئتَكَ ويكونوا بذلك هم أيضاً فعَلَةً في حقلك، إلى جانب أبنائهم الذين دعوتَهم. نسألك يا ربّ.

4- على نيّة كلّ الذين لبّوا دعوتك أيّها الربُّ يسوع واختاروا النصيبَ الأفضل. إحمِهِم وسلّحهم بشجاعةِ روحِك، فيتغلّبوا على كلّ تجربة. صوّرهم بروحكَ القدّوس على مثالك ليكونوا وفق قلبك. إجعل فرحَكَ الدائم في قلوبِهم، فيكونوا علامةً تدلُّ أن حبَّكَ لامتناهٍ وكلامَكَ حقٌّ. نسألك يا ربّ.

5- على نيّة كلّ واحدٍ منّا، حتى يلبّي دعوتَكَ حيثُما زرعتَهُ، فيتحلّى بالجرأة ويعلِنَ كلمَتَكَ بأمانةٍ، ويشهدَ لها بصدق. أعطِهِ أن تُثمِرَ حياتَهُ ورسالتَهُ فرحاً وسلاماً ورجاء. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

يا رب، أيّها الكاهنُ الأوّل والشاهدُ الأمين، يا مَن لبّيتَ دعوة الآب، فتمَّ لنا بك الخلاص. نشكركَ على عائلاتِنا التي أنبتَت ثماراً صالحةً، فكانت الدعواتُ الكهنوتيّة والرهبانية فيها. نشكركَ على كلّ إنسان دعوتَه فقال نعم، وعاشها بقداسةٍ، وكان علامةً حوّلَتْ حياتَنا وردّتنا بالتوبةِ إليك. نشكرك على المكرّسين والمكرّسات الشاهدين لمحبّتك وعلى كهنتك حاملي أسرارِك، ينقلونَها إلينا، فيخدمون بيعتَكَ ويقدّسونها. نشكرك على الكنيسة مشتلِ زرعِكَ المبارك، تُتِمُّ رسالتَكَ وتحمِلُ بشارتَكَ إلى العالم.

نستغفرك عن كلّ من سمعَ صوتَك ولم يُصغِ.

نستغفرك عن كلّ مرّةٍ كنّا فيها سبب شكّ أو إدانةٍ لمدعوّيك.

نستغفرك عن كلّ مرّةٍ شوّهنا صورَتَك فينا.

أعطِنا أن تكون بيوتَنا منبتُ دعواتٍ مقدّسة، تعملُ في حقلِكَ، وأن نجدّد مع كلّ مدعو، الـ"نعم" لك، فنبقى الملحَ في العالمِ والخميرةَ في العجين، ويتمجّد بنا دوماً اسمُكَ.

**الجميع**: آمين.

**مرور بضيق أو صعوبات**

**نوايا العائلة:**

1-     نجتمع اليوم لنصلّي، وفي صدرنا ضيقٌ، يُفسِدُ علينا فرحَنا ولقاءَنا. فُكَّ يا ربُّ ضيقَنا، أنتَ الإله القدير، وفرّجْ عن كربتِنا، وأعطِنا أن نعيشَ هذه الفترةَ بالصبرِ وطولِ البال، فنحملَ بعضُنا بعضاً، متوكّلين عليك. نسألك يا ربّ.

2-     على نيّةِ كلّ مَنْ يعيشُ صعوبةً أو يعاني من ضيق. أطِلَّ بوجهِكَ عليه يا ربّ، وافتحْ أمامهُ أبوابَ الفرج، وألهِمهُ حلاً من عندِكَ، وازرَعْ على دربِه أصدقاءَ محبّين يسندونَهُ في ضيقِهِ، فلا يكون وحيداً. نسألك يا ربّ.

3-     نصلّي من أجلِ كلّ من قد سبّب ألماً أو حزناً أو مشكلة، جعلتْنا نعيشُ في صعوبةٍ وضيقٍ. إزرع يا ربّ في قلبِهِ رحمتَكَ ووداعتَكَ، وارشده إلى طريقِ الحقّ والمسؤوليّة، فنتعاونَ معاً، تحتَ نظرِكَ، على تذليلِ الصعوبات. نسألك يا ربّ.

4-     في قلب صعوباتِنا، أعطِنا يا ربّ أن نكبرَ بالإيمان بك، فتكون خبرتُنا خطوةً في سبيل وعيٍ أقوى ونضجٍ أعمق. أعطِنا أن نترجمَ هذا النضجَ محبّةً للقريب، وحضوراً فاعلاً لكلّ متعَبٍ ورازِحٍ تحت أثقالِهِ، فتصبح كلّ صعوباتنا جسرَ عبورٍ إليك وبعضِنا إلى بعض. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

لقد عرفتِ يا مريم، طوالَ حياتك، الكثيرَ من الصعوبات: فتغيّرَ مشروعُكَ، وعشتِ عدمَ الفهم، وأضعتِ ابنك، وشهدتِ آلامَه وموتَه. وبقيتِ واقفةً راجيةً.

على ما علّمتِنا يا مريمُ نشكرُكِ.

يا يوسفُ زوجَ مريم ومربّي يسوع، لقد علّمتَنا الطاعةَ لتصميمِ الله، والطهارَةَ في الحبّ، والتفاني في سبيلِ العائلة. على حمايتِك لعائلاتِنا نشكرك.

ويا عائلة الناصرة، لقد عرفتِ، كما عائلاتُنا، الضيقَ والتهجيرَ وعدمِ الاستقرار. وبقيتِ على طاعةِ الله، متّحدةً بمحبّته. على ما علّمتِنا نشكرك.

ويا يسوعُ ربَّنا، يا من عانيتَ من عدمِ فهمِ الآخرين لكَ، وعرفتَ الاضطهادَ والخيانةَ والهوان، حتى الألمِ والموت. وبقيتَ على محبّتِك لنا، وعلى استسلامِك لمشيئةِ الآب.

على ما أنت يا يسوع نشكرك.

نستغفرُكَ يا رب عن كلّ مرّةٍ نرزحُ فيها تحت ثقلِ صعوباتِنا، فنغرق في يأسِنا، وعن كلّ مرّةٍ نتسبّبُ فيها بضيقٍ لغيرِنا، أو نكونُ غيرَ مبالين أمام ظروفِهم.

أعطِنا أن نحمِلَ كلّ ثقلِ الأيّامِ معك، ونقدّمَ لكَ آلامَنا قرابينَ ترضيك، فتحوّلها خلاصاً وفرحاً.

أعطِنا دوماً أن نطلبَ ملكوتَكَ وبرَّكَ أوّلاً، ونحن مؤمنون أنّ كلّ ما سوى ذلك يُعطى لنا ويُزاد.

لك المجدُ يا الله.**الجميع**: آمين.

**مرض أحد أفراد العائلة**

**نوايا العائلة:**

1-     لأنّك أبٌ، واهب الحياة، نضع يا ربّ، بين يديك مريضنا... هبهُ الصحّةَ والعافية، ليعود إلى خدمته بيننا، ويمجّدك بأعماله. أعطِهِ أن يعيشَ آلامهُ الحاضرة بصبرٍ، ويقدّمَها مع آلامك، فتكونَ آلاماً خلاصيّة. قوّهِ ليقبلَ في كلّ الأحوالِ مشيئتَكَ عليه. نسألك يا ربّ.

2-     من أجلِنا نحن الأهل الذين نرافقُ مريضَنا....، نسألك يا ربّ القوّة في خدمتنا، فنؤدّيها ببشاشةٍ ولطفٍ وفرح، ونعكس بذلك وجهَكَ المحبّ وحضورَكَ المعزّي. أعطِنا أن لا نتذمّر أو نيأس. ساعدنا لنقدّم لك تعبَنا وقلقَنا وصلاتَنا، فنتقدّس بها وتكونَ قرباناً لأجلِ شفائِه وخلاصِه.

نسألك يا ربّ.

3-     نذكر في صلاتنا كلّ الأطبّاء والممرّضين والذين هم في خدمة المرضى. كافئ تعبَهم يا ربّ، بالصحّة والعافية، وازرع في قلوبهم رحمتك وحنانَك. ضع يدَكَ في يدهِم، فتحملَ لمرضاهم لمسةَ الشفاءِ والعزاء. نسألك يا ربّ.

4-     مثلَ أصدقاءِ المخلّع، نحملُ إليكَ اليوم مرضى العالم أجمع، وكلّ من فيه وجع. كن لهم الشفاءَ يا ربّ. نذكر بصورةٍ خاصّة المصابينَ بأمراضٍ مستعصية. ضع على دربهم من يعتني بهم، وكن لهم أنت الرفيق في أوقاتهم الصعبة، فلا يفقدوا، بنعمتكَ، إيمانَهم أو رجاءَهم، بل يثبتوا في ثقتهم أن نورَكَ ينتظرُهم، في نهايةِ النفقِ المظلم. نسألك يا ربّ.

5-     نصلّي على نيّة كلّ الأصحّاءِ: إحمِهِم يا ربّ، واعطهِم أن يدركوا النعمةَ التي أفضتها عليهم، فلا يبدّدوها أو يسيئوا استعمالها، بل تكون صحّتُهم في سبيل الخدمة والبناء. نسألك يا ربّ

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة:**

في ختام صلاتنا، نرفع إليك أيّها الآب كلّ التمجيد، لأنّك خالقٌ واهبُ الحياة.

نسبّحكَ أيّها الابنُ المخلّص، الشافيّ كلّ أمراضنا.

نمدحك أيّها الروح المحيي ومعطي القوّة.

لك منّا كلّ شكرٍ أيّها الثالوث، على آلامِنا التي سمحْتَ بها من أجلِ خلاصِنا، وأتممنا بها في جسدِنا ما نقص من آلامِ يسوع ربّنا.

نشكرك على مرض...، لأننا عشناهُ بنعمتِكَ، مناسبةَ لقاءٍ وخدمةٍ وتعبيرٍ عن محبّتنا.

نستغفرك عن كلّ مرّةٍ أسأنا فيها استعمالَ صحّتنا ووزناتنا، أو قصّرنا تجاه من هو بحاجةٍ إلينا. نستغفرُكَ عن كلّ مرّةٍ فقدْنا فيها إيماننا أمام محنةٍ أو صعوبة.

نعدكَ بنعمةِ روحِكَ، وبشفاعةِ أمّك، أن نكون لقريبنا العينَ الساهرة والحضورَ المحبّ ونفحةَ السلام. نعدُكَ أن نرى وجهَكَ في كلّ متألّمٍ ومريض، فتتمّ بنا كلمتُكَ:

"كنتُ مريضاً فزرتموني"، وتكون لنا منك الحياة بملئِها.

**الجميع**: آمين.

**وفاة شخصٍ من العائلة**

**نوايا العائلة:**

1- من عمقِ حزنِنا وسعة رجائنا، نرفعُ إليك اليوم يا ربّ، نفسَ فقيدِنا ..... لأنّكَ المحبّة، عاملهُ برحمتِكَ. لأنّك الحياة، أدخلْهُ في حياةِ الأبدِ معكَ. لأنّك القيامة، أفِض عليهِ نورك, وأعطِنا يا ربّ أن نتذكّرَ فضائلَه وإيمانهُ ومحبّتهُ وخدمتَه، ونقتدي بها، فتبقى ذكراه حيَّةً بيننا وفينا. وعَزِّنا بلقياهُ في شركةِ القدّيسين في ذبيحةِ القدّاس. نسألك يا ربّ.

2- على نيّةِ كلّ من يذرفُ دمع الحزن لرحيلِه، على نيّة كلّ من يفتقِدُ إلى حضورِهِ وسندِهِ وفرحِهِ، على نيّةِ كلّ مَنْ لم يقبَل هذا الانتقالَ بعد، على نيّةِ كلّ مَنْ زعزَعَ الألم إيمانَه. أشرِقْ يا ربُّ بوجهِكَ عليهِم جميعاً، وكنْ لهمْ العزاءَ والقوّةَ، والرجاءَ والسلام. نسألك يا ربّ.

3- على نيّة كلّ المحزونين، وكلّ العائلات التي فقدتْ معيلاً أو أماً أو ابناً أو ابنةً، وفقدَتْ معهم الفرح والأمان. بشفاعة أمِّكَ الواقفة عند أقدامِ الصليب، بلسِمْ يا ربّ جراحهم بحنانِك. بدّد صعوباتِهم بتدبيرِك. وازرَعْ على دربِهِم قلوباً تواسي، وأياديٍ تساعد، وحضوراً يعزّي. نسألك يا ربّ.

4- من أجلِ راحةِ موتانا: أهّلنا وأصدِقائِنا ومعارفِنا وشهدائِنا: أجلِسهم يا ربُّ كالأبرارِ عن يمينِكَ. من أجلِ الموتى الذين لا يذكرُهم أحد، من أجلِ الأنفسِ المنقطِعَة: كما الوكيلُ الأمين، أدخلْهُم يا ربُّ فرحَ ديارِك، واذكرنا متى أتيتَ في ملكوتِكَ. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**: نمجّدُكَ يا يسوع، يا ابن اللهِ الحيّ. فيكَ كلّ رجاءٍ، يا مَنْ غلبتَ الموتَ بالموت. بك كلّ خلاصٍ لأنّك الطريق. منكَ كلّ حياةٍ، لأنَّ من آمنَ بكَ، لا يموتُ ابداً.

نشكركَ على هذا الإيمان، سنداً لنا في محنتنا. نشكركَ على فقيدٍ كان البركة في بيتنا.

نستغفرك عن كلّ يأسٍ قد يغمرُ قلوبَنا، أو لحظاتِ كفرٍ قد تعترضُ طريقنا.

نلتجئ إليك يا ربّ، في هذه الأوقات الصعبة، بكلّ ضعفِنا وحزنِنا وآلامِنا. شدّد إيماننا. ظلَّلنا برأفتِك، فتكونَ وحدَكَ عزاءَنا في اضطرابِنا. أعطِنا أن نكمِّلَ أيامَنا تحت نظرِكَ، وأن نستبِقَ مشاهدتَكَ السعيدةَ في السماء بحياةِ الإيمان والرجاءِ والمحبّةِ على الأرض، ونلتقي، متى أتت الساعة، مع كلّ منْ نُحِبّ، ونكونَ بينهم معكَ في الفردوسِ، حيثُ نمجّدُكَ معهم إلى الأبدِ.

**الجميع**: آمين.

**عيد شفيع أحد أفراد العائلة**

**نوايا العائلة:**

1- **صاحب العيد**: في عيد شفيعي، أصلّي يا ربّ كي تجعلَ من سيرةِ حياتِهِ مِثالاً أقتدي به. أعطني بشفاعتِهِ السند في الصعوبات، والقوّةَ أمامَ التجارب، وأهّلني أن أحمِلَ اسمَهُ بما يليقُ بقداستِهِ ومجدِكَ. نسألك يا ربّ.

2- في هذه المناسبة، نصلّي على نيّة كلّ مَن يحمِلُ اسمَ هذا الشفيع، حتى يكونَ له الحاميَ منكلّ شرٍّ، والمرجع في كلّ موقف.

على نيّةِ كلّ من في ضجيجِ هذا العالم، نسيَ العيدَ والشفيع، كي يكونَ هذا النهارُ محطّةً تعيدُهُ إلى الجوهرِ وإليك. نسألك يا ربّ.

3- من أجلِ كلّ رعيّةٍ وكلّ محلّة تحتفلُ اليومَ بعيدِ شفيعها، كي يحملَ لها هذا العيد كلّ البركات: الوحدةَ بين أبنائها، والوفاقَ في بيوتِها، والسلامَ في ربوعِها. نسألك يا ربّ.

4- إجعل يا ربّ هذا العيد فسحةً تحمِلُ لنا الفرحَ. أغدِقْ علينا نِعَمَكَ فنعيشَ المصالحةَ والغفران، ونتذوّق معنى اللقاء، ويكونَ مناسبةً للعودةِ إلى الآخر وإليك. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتنا، نشكرك يا ربُّ على الكنيسةِ، منبتِ القدّيسين.

على ذكرى أعيادِهم المنيرة، تتقاطَعُ مع رتابةِ أيامِنا، فنُضرِمَ فيها من جديد شعلةَ الإيمان، نشكرك يا ربّ.

على قافلةِ القدّيسين الذين اختاروا الدربَ الضيق، وعبِّدوه أمامنا، ليقولوا لنا أنَّ القداسة ممكنة، وأنّها دعوتُنا الأساسيّة، نحن نشكرك.

ونشكركَ على شفيعِنا، يُعلِّمُنا الرجاءَ أمامَ الضيق، والتواضعَ أمامَ كبرياءِ العالم، والمثابرةَ أمامَ الفتور، والصلاة في كلّ حين.

نعدُكَ يا ربّ، أن نسلكَ على مثالِهِ الطريق المؤدّي إليك، يا مَن أنتَ الطريق، فلا نخافُ، ولا نتراجعُ، بل نلجأ إلى شفاعتِهِ وقتَ الشدّة، ونخلِقُ من حولِنا واحةَ قداسةٍ تتحدّى تيّارَ العالم، وتتّسِعُ وتشِعُّ فرحاً، فيعمَّ العيدُ الكلّ.

**الجميع**: آمين.

**عيد الوطن**

**نوايا العائلة:**

1- من أجلِ وطننا في عيدِهِ، كي يكونَ أرضَ رِسالةٍ وشهادةٍ وحرّية، يا رب يا مَنِ اتخذتَ أرضنا موطناً لك، إليك نصلّي.

2- من أجلِ المسؤولين فيه، كي يعيشوا مسؤوليّاتِهم خدمةً بضميرٍ ووعيٍ وتجرّد، فتتحوّلَ هذه المسؤوليّات خيراً لشعبنا وتنعكسَ عدالةً تصونُ كرامةَ الإنسان والوطن، يا ربّ يا مَن منك كلّ سلطان، إليك نصلّي.

3- من أجلِ أبناء وطني، كي يعيشوا الوحدةَ والتضامنَ والانفتاحَ وقبولَ الآخر، فنبني معاً وطناً يحلو العيش فيه، يا ربّ يا إلهَ الوحدةِ والسلام، إليك نصلّي.

4- من أجلِ كلّ الشعوب المقهورة، والأوطانِ الممزّقة، كي تمنحها من سلامِكَ سلاماً، ومن عزائكَ عزاءً، فتقوّيها في محنتها، وتقصِّرَ أيّام الضيقِ فيها، يا ربُّ يا مَن عَرِفَ طعمَ الظلمِ والقهرِ،

إليك نصلّي.

5- من أجلِ كلّ المهاجرين والمهجّرين من أبنائنا، كي يبقى حبُّ الوطنِ مشتعلاً في قلوبِهِم، إحمِهِم في غربتِهِم، بلسِم جراحَهم، وسهّلْ دروبَهم، يا ربُّ يا من عرفتَ التهجيرَ والهرب، إليك نصلّي.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

في ختام صلاتِنا، نشكركَ يا ربُّ على وطننا وعلى كلّ الخير الذي فيه، هو الذي جمعنا بعائلاتنا، حيث عشنا مفهوم القيمِ الثابتة والإيمان الراسخ وغنى العائلةِ وسموّ رسالتِها. هو الذي حضننا ونمّانا ووعّى فينا حبّ الأرضِ وحبَّ الإنسان.

نستغفرك عن كلّ مرّة لم نكن أمناءَ له ولرسالتنا فيه، فجرّحنا ببعضِنا ورفضنا الآخر، بتحجّرٍ وأنانية.

نستغفرك عن كلّ مرّة انجرفنا في متاهاتِ العنف، أو ربّينا أولادنا عليه.

نستغفرُكَ عن كلّ مرّةٍ سكتنا فيها عن الحقّ، عن خوفٍ أو مصلحةٍ أو استسلام.

نعدُكَ أن نسعى لمواجهة الظلمِ والمطالبةِ بالحقّ، ورفضِ كلّ خطأ، وأن نعيشَ المحبّة والحوارَ والسلامَ الداخلي لنكونَ رسُلَ رجاءٍ وشهوداً لكَ.

**الجميع**: آمين.

**عيد العائلة**

**(الأحد الأول بعد الميلاد و 15 أيار)**

**النوايا**:

1-     من أجل سعادة كلّ الأطفال، من أجل عمل الوالدين وصحّتهم، يا ربّ يا مَن أحببتنا،            إليك نصلّي.

2-     من أجل الأمّهات الوحيدات، من أجل الأزواجِ الذين يعيشون صعوباتِ الحياةِ الزوجيّة والعائليّة، يا ربّ يا مَن أحببتنا، إليك نصلّي.

3-     من أجل الخطّاب الذين يستعدّون للزواج، من أجلِ كلّ من دعوْتَ إلى حياةِ البتوليّة، يا ربّ يا مَنْ أحببتنا، إليك نصلّي.

4-     من أجل أن نحبَّ عائلاتنا ونكتشفَ فيها خُطى محبّتِكَ، ونعرفَ كيف نحبُّ بعضُنا بعضاً، من المسنِّ المقعدِ حتى الأصغر بينَنا، يا رب يا من أحببتنا، إليك نصلّي.

5-     من أجل أن تكونَ عائلاتُنا الخميرَ الطيّب في قلب الكنيسة، فتعيشَ رسالتها وتجسّدَ كلامَكَ بالمحبّةِ والخدمةِ والانفتاح، ونكونَ كلّنا عائلةً واحدة، أنت الآبُ فيها ونحنُ البنون، رب يا من أحببتنا، إليك نصلّي.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

أيّها القدّيس يوسف، الحارس والمدبّرُ للبيتِ الذي نشأ وترعرعَ فيه يسوع، أيّها العامِلُ الذي ما عرفَ الكَلل، وحفظ بمنتهى الأمانةِ ما عهد به اللهُ إليه، إحمِ عائلاتنا ونوّرها وادفع عنها الأذى.

أيتها العذراءُ مريم أمّ الكنيسة، كوني أمّاً لكلّ عائلاتِنا، لتصبحَ بمعونتكِ الدائمة كنائسَ منزليّة، يشعُّ فيها الإيمانُ ويسودُها الحبُّ ويُحييها الرجاء.

يا خادمةَ الربّ الأمينة، كوني مثالاً لكلِّ فردٍ من أفراد عائلاتنا، ليريدَ ما يريدُهُ له الربُّ بتواضع وسخاء.

يا مَن تألّمتِ مع ابنكِ المصلوب، خفّفي من آلام عائلاتِنا.

يا أيّها المسيح، أملك على عائلاتِنا وكن حاضراً فيها، كما كنتَ في قانا الجليل، وجُد عليها بالنورِ والفرحِ والقوّة. أفِض ببركاتِكَ عليها، لتُسهِمَ في مجيئِ ملكوتِكَ، ملكوتِ القداسةِ والعدالةِ والمحبّةِ والسلام.

يا عائلةَ الناصرةَ المقدّسة التي عشتِ عيشةً صامتةً، وعانيتِ من فقرٍ واضطهادٍ وتهجير، ساعدي عائلاتِنا لتقومَ بأمانةٍ بمسؤولياتِها اليومية، وتتحمّلَ بإيمانٍ متاعِبَ الحياةِ ومشقّاتِها، وتهتمّ بسخاءٍ بحاجاتِ الآخرين، وتُتِمَّ بفرحٍ إرادة الله. أُعضدي عائلاتِنا في مسيرةِ القداسةِ لتكونَ خميرةَ حبٍّ ووحدةٍ بأمانةٍ في قلب العالم.

**الجميع** آمين.

**في مناسبة سفر أحد أفراد العائلة**

**نوايا العائلة**

1- نكِلُ إلى عنايتك يا ربّ من غاب عنّا بداعي السفر، سعياً وراءَ العلمِ أو لقمةِ العيش. كُن له الرفيق، وأبعد عنهُ أبناء السوء. حقّق طموحاته لما فيه خير نفسِه. كُنْ له في غربتِهِ حنانَ الأهلِ ودفءَ البيتِ وسلوى الأصدقاء. رُدَّهُ يا ربّ إلينا، بصحّةٍ وسلامة، فيكتَمِلَ فرحُنا ويجتمِعَ شملُنا. نسألك يا ربّ.

2- نصلّي على نيّة كلّ من غابوا بداعي الهجرة. لا تسمح يا ربّ أن تُبَعِّدَ المسافات بين القلوب. قوِّهِم فلا تقوى عليهم الحضارات الجديدة، فيذوبوا فيها وينسوا حريّاتِهم. أعطِهِم أن لا يتخلّوا عن القِيَمِ التي تربّوا عليها، بل يعيشوها ويكونوا الشعلة والمثالَ في مجتمعِهم الجديد. نسألك يا ربّ.

3- نصلّي على نيّة أوطاننا التي تشهدُ نزفاً يُبعِدُ أبناءها عن أرضَهم وأهلِهِم. رُدَّ يا ربّ الأمنَ والاستقرارَ والازدهار، ورُدَّ لأبنائها الثقة بها والتعلّقَ بالجذور وروحَ الانتماء. أعطِهِم أن يدركوا أنّهم رسلاً لكلمتِك وشهوداً لمحبّتِكَ في محيطِهِم. نسألك يا ربّ.

4- على نيّةِ كلّ عيلةٍ سافرَ فردٌ من أفرادِها، وهي تعيشُ ألمَ الفراقِ وشوقَ اللقاءِ وقلقَ الغياب. كُنْ أنتَ يا ربُّ لها، الصبرَ وراحةَ البال ورباطَ المحبّة الذي يجمعُ رغمَ المسافات. نسألك يا ربّ.

**صلاة الختام**

**الوالد أو الوالدة**:

كلّما ضاقت بنا الدنيا، وتعسّرتِ الأحوال، تفتحُ يا ربُّ أمامنا آفاقاً جديدةًَ، تجدّدُ فينا الحماس والأمل. على هذه الآفاقِ نشكرك يا ربّ.

على البلدان التي تستقبلُ شبابنا، فتزوّدُهم بالعلم والمعرفة، وتستقبلُ أربابَ عائلاتِنا، فتساعدُهُم على تأمينِ لقمةِ عيشِهِم بكرامة، نشكرك يا ربّ.

ونشكركَ على كلّ من عادَ من السفَرِ، فاجتَمَعَ به شملُ العائلة، وغمرَها الفرحُ، وعادتْ إلى أفرادِها البسمة.

نستغفرُكَ عن كلّ مرّةٍ أهملنا فيها الغائب، فتنغّصَتْ غربتُه من نقصِ محبّتِنا.

نستغفرُكَ عن كلّ عائدٍ لم نستقبله بالمحبّةِ اللائقةِ، فعاشَ غربَتَهُ مرّتين.

نعدُكَ يا ربُّ أن يبقى كلّ غائبٍ عنّا حاضراً في قلبِنا وصلاتِنا. نَعِدُكَ أن نكونَ مرافقين له وأُمناءَ لمحبّتِهِ، لأنَّ حبَّكَ هو الجامِعُ بيننا.

ومهما فرّقَتِ المسافات، أعطِنا يا ربُّ أن لا نكونَ أبداً في غربةٍ بعضُنا عن بعض.

ومهما غابتِ الوجوهُ التي نحبّ، أعطِنا أن لا يغيبَ وجهُكَ، حتى لا نعيشَ الغربةَ الحقيقيّةَ، بل يكون لنا في لقياك، كلّ الراحةِ والطمأنينةِ والفرح.

**الجميع**: آمين.