Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica
Editi cura Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Mensile – sped. Abb. Postale – 50% Roma

Directio: Commentarii sedem habent apud Congregationem de Cultu Divino et
Disciplina Sacramentorum, ad quam transmittenda sunt epistolae, chartulae, manu-
scripta, his verbis inscripta Notitiae, Città del Vaticano
Administratio autem resedit apud Libreria Editrice Vaticana – Città del Vaticano –
c.c.p. N. 00774000.
Pro Commentariis sunt in annum solvendae: in Italia € 25,83 – extra Italian
€ 36,16 ($ 54).

Typis Vaticanis

ACTA BENEDICTI PP. XVI

Allocationes: La liturgia, scuola di preghiera: il Signore stesso ci insegna a
pregare (577-581); La liturgia cristiana culto del cielo aperto a tutti
(582-585); La lezione del Concilio (586-590); Oggi più che mai
evangelizzare vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata da
Dio, e così indicare la strada (591-595); L’Anno della Fede. Intro-
duzione (596-600); L’Anno della Fede. Che cosa è la Fede? (601-
604); L’Anno della Fede. La Fede della Chiesa (605-609)

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

In nostra familia .......................................................... 610

ALIA DICASTERIA

Celebrationes Particulares: Canonizationis Ritus ......................... 611-614

STUDIA

Commento storico e biblico alla Colletta di San Callisto I,
Papa e Martire (F. Manzi) .............................................. 615-628

La Colletta «Deus, qui in Filii tui humilitate»: Commento
biblico (G. Ferraro, S.I.) .............................................. 629-636
CELEBRATIONES PARTICULARIEM

NOTA INTRODUTTIVA ALLA PUBBLICAZIONE
DEL RITO DI CANONIZZAZIONE*

Considerando che la canonizzazione è fondamentalmente un atto canonico, in cui sono coinvolti il «munus docendi» e il «munus regendi», mentre il «munus sanctificandi» entra in scena come secondo momento ed è costituito dall’atto di culto che segue la canonizzazione.

Considerando altresì la necessità di sottolineare maggiormente la distinzione tra la beatificazione – atto per il quale il Sommo Pontefice permette che un servo di Dio in qualche regione, città, diocesi, famiglia religiosa sia pubblicamente venerato con il titolo di beato (culto permissivo e non precettivo) – e la canonizzazione – sentenza definitiva, con la quale il Sommo Pontefice decreta che un servo di Dio, già annoverato tra i beati, venga inserito nel catalogo dei santi e si veneri nella Chiesa universale con il culto dovuto a tutti i canonizzati (culto precettivo e universale):

Il Santo Padre Benedetto XVI ha approvato, in data 29 settembre 2012, la seguente revisione del Rito di Canonizzazione.

CANONIZACIONIS RITUS

Cum fit processio introitus Litaniae Sanctorum cantantur.

PRIMA PETITIO

Cardinalis N. Prefectus Congregationis de Causis Sanctorum, comitantibus Postulatoribus, ad Summum Pontificem accedit et rogat ut Beatorum N.N. Canonizatio agatur:

* Quae Reverendissimus Dominus Guido Marini, Magister Liturgicorum Celebrationum Summi Pontificis transmisit, fideliter hic reproducantur.
Beatissime Pater,
instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per Sanctitatem Vestrarum
Catalogo Sanctorum adscribi,
et tamquam Sanctos ab omnibus christifidelibus pronunciari Beato
N.N.

Summus Pontifex:

Fratres carissimi,
Deo Patri omnipotenti preces nostras per Iesum Christum leve-
mus,
ut, Beatæ Mariae Virginis et omnium Sanctorum suorum inter-
cessione,
sua gratia sustineat id quod sollemniter acturi sumus.

Silentii intervallum.

Summus Pontifex:

Preces populi tui, quæsumus, Domine,
benignus admitte,
ut quod famulatu nostro gerimus et tibi placeat
et Ecclesie tuæ proficiat incrementis.
Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Secunda petitio

Cardinalis Praefectus:
Unanima precatione roborata, Beatissime Pater,
Sancta Ecclesia instantius flagitat
ut Sanctitas Vestra filios hos ipsius electos in Sanctorum Catalogo
annumeret.
Summus Pontifex:

Spiritum vivificantem, igitur, invocemus,
ut mentem nostram illuminet atque Christus Dominus
ne permittat errare Ecclesiam suam in tanto negotio.

Veni Creator Spiritus cantatur.

Tertia petitio

Cardinalis Prefectus:

Beatissime Pater,
Sancta Ecclesia, Domini promisso nixa Spiritum Veritatis in se
mittendi,
qui omní tempore supremum Magisterium erroris expertem reddit,
instantissime supplicat Sanctitatem Vestràm
ut hos ipsius electos in Sanctorum Catalogum referat.

Canonizationis formula

Summus Pontifex:

Ad honorem SanctÆ et IndividuÆ Trinitatis,
ad exaltationem fidei catholicae
et vitae christianæ incrementum,
auctoritate Domini nostri Iesu Christi,
beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra,
matura deliberatione praehabita et divina ope sæpius implorata,
ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio,
Beatos N.N.
Sanctos esse decernimus et definimus,
ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

R. Amen.

Prope altare novorum Sanctorum reliquiae una cum cereis collocantur. Diaconum reliquias incensat.

Te Deum cantatur.

Cardinalis Prefectus Congregationis de Causis Sanctorum una cum Postulatoribus Summo Pontifici gratias agit:

Beatissime Pater, nomine Sanctae Ecclesiae enixas gratias ago de pronuntiatione a Sanctitate Vestra facta ac humiliter peto ut eadem Sanctitas Vestra super peracta Canonizatione Litteras Apostolicas dignetur decernere.

Summus Pontifex:

Decernimus.

Cardinalis Prefectus Congregationis de Causis Sanctorum ad Summum Pontificem accedit grato animo salutandi causa.

Sequitur ritus introitus ad Sanctam Missam.