**Macht hoch die Tür!**

**Hauskirche am Abend des Palmsonntag**

In diesen Tagen der Krise verbringen die Menschen ihre Zeit zu Hause: alleine, zu zweit oder in größerer Gemeinschaft. Für Christen ist es die Stunde der Hauskirche. Für den Palmsonntag hat der Liturgiereferent eine Vorlage erstellt.

Ein für diese Zeit ungewöhnliches, aber sehr passendes Lied aus dem Gotteslob begleitet uns (Nr. 218, zum Anhören: [https://youtu.be/BAJ-059Vdwc](https://deref-gmx.net/mail/client/w7-IKigWt4M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBAJ-059Vdwc)). Für die Feier stellen Sie grüne Zweige und, wenn möglich, Weihwasser bereit. In die Mitte des Esszimmertisches stellen Sie eine brennende Kerze. Wo es möglich ist, teilen Sie die Sprechrollen auf (V…Vorbeter/in, L … Lektor/in). Die gemeinsam gesprochenen Teile sind fett gedruckt.

***Vor dem Haus oder im Flur der Wohnung***

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / es kommt der Herr der Herrlichkeit, / ein König aller Königreich, / ein Heiland aller Welt zugleich, / der Heil und Leben mit sich bringt; / derhalben jauchzt, mit Freuden singt. / Gelobet sei mein Gott, / mein Schöpfer reich an Rat.

**Im Namens des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.**

V: In der Zeit der Corona-Krise ist die Sehnsucht groß, dass das Unheil vergeht. Wir Menschen sehnen uns aber auch sonst nach Heil und nach beständigem Leben. Am Palmsonntag feiern wir, dass Gott uns durch Jesus Christus dieses Heil bringen wird. Es ist kein leicht errungener Sieg des Lebens. Es ist ein Sieg durch Not, Leiden, Sterben und Tod hindurch.

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, / sein Königskron ist Heiligkeit, / sein Zepter ist Barmherzigkeit; / all unsre Not zum End er bringt; / derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von Tat.

*Es folgt die Segnung der Palmzweige.*

V: Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unseren König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt, gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

**Amen.**

*Die Zweige werden von V, wenn vorhanden, mit Weihwasser besprengt. Nach der Feier werden mit den Zweigen Kreuze und Heiligenbilder geschmückt.*

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat. / Wohl allen Herzen insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist die rechte Freudensonn, / bringt mit sich lauter Freud und Wonn. / Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.

V: Unsere Haustüren sind zur Zeit verschlossen. Machen wir jedoch für ihn das Tor unseres Herzens auf, damit er dort einziehen kann. Öffnen wir unser Herz für das Wort Gottes, die Frohe Botschaft, die Jesus selber ist.

L: Aus dem Matthäusevangelium. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. *(Mt 21,6-11)*

*Zur folgenden Liedstrophe erfolgt der Einzug in das Esszimmer.*

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eur Herz zum Tempel zubereitʾ / Die Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; / so kommt der König auch zu euch, / ja Heil und Leben mit zugleich. / Gelobet sei mein Gott, / voll Rat, voll Tat, voll Gnad.

***Am Tisch***

V: Nach jeder Bitte erfolgt eine kurze Stille zum persönlichen Gebet. Gott, du hast uns Jesus Christus, den König und Heilsbringer gesandt. In der schweren Zeit der Krise bitten wir dich:

L: Für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind. */* Für alle, die Angst vor der Zukunft haben. / Für alle, die sich nicht frei bewegen können und alle, die einsam sind. / Für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern. / Für die Forschenden, die nach Impfstoffen und Heilmittel suchen. / Für alle, die uns mit Nahrung, Medikamenten und dem Notwendigsten versorgen. / Für die Regierenden, die Maßnahmen setzen müssen und jene, die auf die Einhaltung achten. / Für alle Menschen, die einsam sterben und alle Verstorbenen.

**Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.**

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade ein, / dein Freundlichkeit auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns führ und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. / Den Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr!

**Im Namens des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.**