##### MISA CON NIÑOS

##### 1 de octubre 2017 - ORDINARIO 26º-A

 ***Mateo 21, 28-32: Dijo voy pero no fue.***

 ***El otro se arrepintió y fue.***

Mensaje: **Sigue a Jesús diciéndole** **“SÍ” con el CORAZÓN y NO con la BOCA.**

1. **ACOGIDA**

Si nos preguntan si somos amigos de Jesús, si vamos a quererlo siempre, seguro que respondemos que sí. Pero luego, a la hora de la verdad, muchos nos olvidamos de las promesas y somos como el hijo que dice al padre: sí, sí, voy a trabajar a la viña, pero después no va. En este domingo **26 del tiempo ordinario** vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser de los que **prometen y cumplen,** aunque nos cueste, pues no basta decir Sí a Dios de palabra, sino que hay que hacerlo con los hechos.

***-* En el nombre del Padre... *El Señor Jesús que nos convoca, como cada domingo, a escuchar su palabra y celebrar la Eucaristía, esté con todos vosotros.***

 *(Dibujamos un cartel con la figura de Jesús y una frase: Sigue a Jesús diciéndole “SÍ” con el CORAZÓN y NO con la BOCA. Preparamos un globo para cada niño con un corazón dibujado y los niños escriben dentro su nombre. En algún momento de la celebración los niños, con el globo atado a una cuerda, se acercan al cartel y lo atan a él).*

1. **PERDÓN**

 *Reconozcamos nuestros pecados y su perdón de Padre nos llenará de alegría. Desde el comienzo de la misa, como gesto de conversión y actitud de perdón, volvamos nuestros ojos a Dios y dejemos que su misericordia caiga sobre nosotros y sobre nuestros pecados:*

+Porque nos invitas a hacer tu voluntad, te decimos: ***Señor, ten piedad.***

+Porque decimos que te seguiremos y luego olvidamos nuestras promesas, te rogamos: ***Cristo, ten piedad.***

+Porque nuestros hechos no son coherentes con nuestras palabras, te pedimos: ***Señor, ten piedad.***

   *Dios, presencia providente, que nos quiere de corazón y cuida siempre de sus hijos con ternura, esté con todos vosotros.*

1. **PALABRA DE DIOS**

Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos anima a cambiar de vida, convertirnos, obrar el bien. S. Pablo nos recuerda que tengamos los mismos sentimientos de Cristo, es decir sus mismas actitudes, parecernos a él en todo. En el evangelio, Jesús critica a los que prometemos y no hacemos, nos queremos muy buenos pero luego aflojamos en la vida diaria buscando excusas.

1. **PETICIONES**

*Oremos al Señor, nuestro Dios y digamos:* ***Señor, hágase tu voluntad.***

1.-Por la Iglesia; -*para que sea coherente en su forma de actuar.* ***Oremos.***

2.-Por los catequistas; -*para que sepan presentar el mensaje cris­tiano y sean testigos de Jesús.* ***Oremos.***

*3.-*Por los profesionales de la ense­ñanza, *-para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena, y su trabajo dé fruto.* ***Oremos.***

4.-Por nosotros, que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hi­jos de la parábola, *-para que, a pesar de nuestra inconstancia respondamos con obras y de verdad.* ***Oremos.***

5.-Para que vayamos siempre por delante con la verdad. -Para que pensemos siempre aquello que prometemos. Para que no digamos “sí” y luego sea un “no”. ***Oremos.***

6.-Por el nuevo curso de pastoral que vamos a iniciar, por la catequesis, por las celebraciones que realizamos para que nos ayuden a conocer a Jesús y a vivir como cristianos. ***Oremos.***

*Acuérdate de nosotros con misericordia, por tu bondad, Señor. Por JCNS.*

1. **OFRENDAS**

**-GLOBO CON UN CORAZÓN DIBUJADO Y EL NOMBRE DEL NIÑO** (se van colgando los globos en el cartel de Jesús):Nosotros te queremos, Jesús, queremos ser amigos tuyos siempre y estar siempre a tu lado. Ojalá que nunca te fallemos. Por eso hoy venimos a ofrecerte nuestro corazón.

**-UN “SÍ” Y UN “NO”** (pintados en dos sobres): Al principio del curso queremos enviar dos mensajes a Dios. Un “SÍ” a trabajar con él, a ser mejores; a trabajar por el Evangelio. Y un “NO” al cansancio, a avergonzarnos de ser cristianos, a dejar a Jesús de lado.

**-PAN Y EL VINO: Finalmente**, con el pan y el vino, llevamos hasta el Señor nuestro deseo de que él nos llene con su poder y con su verdad. Sin la Eucaristía, los domingos serían unos días vacíos, y sin los domingos, nuestros corazones se apartarían del camino de la fe.

