


RESPOMSA AD DUBIA PROPOSITA

Quo e loco Verbum Dei intra missam annunziari debet, necon quomodo ipse locus rite disponendus sit?

R. In aula ecclesiae haberis debet locus elevatus, stabilis, congrue dispositus et convenienter nobilis, qui simul respondet dignitati verbi Dei, clare fidelibus in memoriam revocet in Missa mensam tum verbi Dei tum Corporis Christi parari, optime denique valeat ad fidelium auditionem et attentionem, inter liturgiam verbi, adiuvandam. Ideo studendum est pro ciusque ecclesiae structura, congruentiae ac conjunctioni ambonis cum alatre.

Ut ambo celebrationibus apto modo inserviat amplius sit, cum aliquando super eum sistere debeant plures ministri. Insuper curandum est ut lectores in ambone sufficienti illuminatione ad textum legendum gaudeant et, pro opportunitate, hodierna instrumenta technica adhibere possint ut a fidelibus commode audiri valeant.

Quo ambo convenienter pro sua structura modo stabilis vel occasionaliter, saltem diebus sollemnibus, sobrie decoretur.


In caso vero quo sacerdos qui, parvo adstante coetu, celebrat, sine sede celebranti destinata ac sine loco proprio pro Liturgia verbi peragenda (quod habetur, ex. gr., in peregrinatione vel intra missam in domo infirmi) opus est saltem sedem pro celebrante et pluteum mobilem pro lectore disponere. Serventur enim semper ut locus proclamationis Verbi Dei distinctus sit ab altari quod «duas eiusdem
mysterii repraesentat rationes: altare sacrificii et mensam Domini» (cf. *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, n. 1383). Quoties tamen neces-
sitas id postulet et physice impossibile sit locum pro Liturgia verbi ab
altari separare, potest Verbum Dei ex eo annunciari, Lectionario
super altaris «legile» exstante. Quod «legile» manifeste collocari
debet in loco aptiore, verbi gratia in medio altaris (cf. *Notitiae* 14
(1978) 302).

* * *

A Congregatione de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum
petitum est utrum crux pectoralis, quae habitu choralis ab episcopo
vel cardinali supra mozetam assumitur, sustentari possit vel funiculo
rubri, viridis et aurei coloris, vel catella ex digno metallo?

Dicasterium hoc, normis antecedentibus perpensis et approbante
Superiore Auctoritate, respondit: *affirmative*.

**In nostra familia**

**NOMINA DI CAPO UFFICIO**

Il Santo Padre ha nominato il 26 gennaio 1998, Capo Ufficio
nella Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti il Reverendo Padre Antonio Monteralle, della Congregazione
della Regina dei Gigli, finora Ufficiale del nostro Dicasterio.

**LOS SACRAMENTOS, FUENTE DE SALUD Y SALVACIÓN**

1. **SOBRE LA ENFERMEDAD**

   No es del caso hacer aquí una definición médica acerca de qué es
la enfermedad: basta para nuestro propósito expresar una aproximaci-
ón basada en la experiencia común. Desde luego decir «enfer-
medad» es evocar una situación que es contraria a la salud. Parecería
que puede hacerse una distinción válida entre una «enfermedad» y
un «defecto». Un defecto, que puede ser congénito o ser secuela de
una enfermedad, es una realidad estable no de suyo incompatible con
el estado de salud. Una persona que ha sufrido la amputación de un
miembro tiene un defecto, pero no puede decirse que sea propia-
mente un enfermo. En casos más graves se puede hablar de «inva-
lidez».

   La enfermedad es una realidad en movimiento, con frecuencia
progresiva, cuya característica más general y constante es la de
provocar un desequilibrio en las funciones del organismo, de modo
que la armonía que caracteriza el estado de salud se ve comprometida.
Cuando el desequilibrio es tal que llega a comprometer funciones
vitales esenciales, se puede hablar de una enfermedad grave que con-
stituye una amenaza o peligro de muerte. La muerte puede describirse
como la cesación de la vida precisamente porque se llegó a un tal
estado de desequilibrio entre las diversas funciones vitales esenciales o
su cesación, que en definitiva se ha destruido la unidad del organ-
ismo. La pervivencia de algunas células o grupos de células de un
organismo no constituye «vida» del conjunto al que pertenecen, sino
que son procesos vegetativos más o menos breves o incluso artificial-
mente mantenidos.

   Lo que parece interesante es considerar que el proceso fisiológico
que llamamos «enfermedad» es un momento, micial o avanzado, de