Kardinal Kurt Koch chef för Påvliga rådet för att hindrande av kristen enhet

Under påvens besök i Erfurt lyfte biskop Nikolaus Schneider -ledaren för de evangeliska kyrkorna i Tyskland – upp frågan kring gemensam katolsk kommunion för par där ena parten inte tillhör katolska kyrkan för att främja en gemensam tro.

<http://blogs.reuters.com/faithworld/2011/09/23/pope-warns-lutherans-of-new-christian-challengers-to-mainline-churches/>

Chefen för Påvliga rådet för hindrande av kristen enhet Kurt Koch uttalar sig i Erfurt

och bedömer det som orealistiskt att äkta par som tillhör olika kyrkor ska kunnagå gemensamt till kommunion i katolska kyrkan. ” Sådana undantag skulle snart ”

Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, in Erfurt: Aus katholischer Sicht sei die Abendmahlsgemeinschaft ohne Kirchengemeinschaft schwer denkbar. Man wünsche sich in dieser Frage von der evangelisch

|  |
| --- |
| http://www.kath.net/img/blank.gif  Erfurt (kath.net/idea) Der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, bezeichnete die Zulassung konfessionsverschiedener Ehepaare zur Eucharistie als unrealistisch. Solche Ausnahmen wären bald keine Ausnahmen mehr, so Koch. Aus katholischer Sicht sei die Abendmahlsgemeinschaft ohne Kirchengemeinschaft schwer denkbar. Man wünsche sich in dieser Frage von der evangelischen Seite mehr Verbindlichkeit. Heilung und Versöhnung seien nicht nur Angelegenheit der katholischen Kirche, sondern auch der evangelischen Seite. Diese müsse sich bewusst werden, dass sie sich „von 1.500 Jahren Kirchengeschichte gelöst“ habe. |