**CONVERSA A TRÊS NA VIVÊNCIA DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO**

**O FILHO PRÓDIGO**

**ELE:** No 4° domingo da quaresma, nós ouvimos o Evangelho do FILHO PRÓDIGO. **ELA:** Aquela bonita história que nos contaste de um filho que pede sua parte da herança, e vai para longe, desperdiça tudo e depois volta arrependido para a casa do seu pai. **ELE:** Longe de ser maltratado, ele encontra os braços do Pai, que manda organizar uma festa em honra de sua volta, porque “estava perdido e foi achado”, “estava morto e reviveu.” **ELA:** O irmão mais velho, invejoso, reclamou da festa porque nunca fizera coisa errada e, no entanto, jamais reunira seus amigos para um churrasco... **ELE:** História que nos mostra o amor do Pai Celeste, história que nos fala de arrependimento e também da inveja. **ELA:** Mas nós queremos agora ver nossa vida conjugal dentro da história que nos contaste. **ELE:** Porque é muito gostoso imaginar o filho pródigo lá longe, pedindo sua herança ao pai ainda vivo. **ELA:** Mas cada um de nós encarna este filho pródigo ainda hoje. **ELE:** Eu sou filho pródigo, quando deixo o convívio da minha família para curtir, exageradamente, as amizades do bar, do clube, do jogo, da pesca. **ELA:** Eu também sou filho pródigo quando me empolgo com assuntos de moda, de roupas, de festas e deixo de saborear e curtir os valores do meu marido, dos meus filhos, da minha família. **ELE:** Nós dois somos filhos pródigos, quando deixamos que futilidades, negócios, televisão, compromissos sociais supérfluos nos impeçam o diálogo, a leitura meditada, a reflexão, a oração. **AMBOS: PERDÃO, SENHOR, PERDÃO!** **ELA:** Pelas nossas opções erradas, quando preferimos o menos ao mais, o fácil ao difícil, o isolamento à comunicação, a indiferença à participação, perdão, Senhor, perdão!  **ELE:** Pelas minhas desistências e pelas minhas fugas – deixando de assumir minha função dentro de casa, não só como o responsável pelas decisões materiais de compra e venda, mas também e principalmente, como o líder que conduz a todos para uma espiritualidade familiar profunda e sólida, perdão, Senhor, perdão! **ELA:** Mas não é só a figura do filho que a gente encarna. **ELE:** Nós temos que encarnar também a figura do pai, do pai que espera, do

pai que abraça, do pai que perdoa... **ELA:** Eu quero lhe agradecer, querido, nesta hora, todas as vezes que você foi “pai” para mim... (lembrar e mencionar gestos de compreensão, paciência, espera, confiança...) **ELE:** Da minha parte também, querida, eu quero lhe agradecer em que você foi como o “pai do filho pródigo” para mim. Em particular quero agradecer a você... ( pensar e mencionar também...) **AMBOS:** Obrigado, Senhor, por nos dares uma parábola tão dentro da nossa vida de cada dia. Obrigado porque não apenas nos apontas um modelo a seguir ( o pai da parábola) mas nos dás, todos os dias, forças necessárias para seguir teu exemplo e imitar tuas atitudes. **ELE:** Mas há ainda uma figura a meditar: o irmão mais velho. **ELA:** Todas as vezes que eu não sou capaz de curtir as alegrias do meu marido, e de longe as contemplo, sem vibração, eu estou sendo “irmão mais velho”. **ELE:** Todas as vezes que eu não valorizo a família dela e as alegrias dos parentes dela, também estou sendo “irmão mais velho”. **ELA:** Quando eu não compreendo a vida dos meus filhos e não saboreio as alegrias deles, também estou dando uma de “irmão mais velho”. **ELE:** Todas as vezes que trago minha esposa “numa rédea curta demais”, (como se diz na gíria) impedindo que ela se manifeste como pessoa livre, adulta e responsável, também estou dando uma de “irmão mais velho”, incapaz de alegrar-me com sua desenvoltura e crescimento como mulher. **AMBOS: PERDÃO, SENHOR, PERDÃO!** **ELE:** Que façamos deste encontro de casais com Cristo uma renovação em nossa casa. **ELA:** Porque devemos começar por nossa casa. **ELE:** Dá-nos, Senhor, através do arrependimento, do propósito, da mudança em nossas atitudes uma festa perene lá em casa. **ELA:** Dá-nos, Senhor, a franqueza do filho que se arrepende e o amor do pai que o abraça. **AMBOS:** Dá-nos, Senhor, uma festa todos os dias, na vivência de um AMOR que espera, que perdoa, e que se alegra com as conversões e as voltas. E que desta forma, todos sintam que em nossa casa o VOSSO REINO chegou, ó PAI, ó FILHO, ó ESPIRITO SANTO. Pai nosso, que estais no céu...