Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara

Alahady XXII manaraka ny Trinite, 13 - 19 Novambra 2022

***“Andriamanitra mahatoky”***

**\***

Ny hafatra: Andriamanitra dia Mahatoky, satria Marina Izy, dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny, ary tsy miova amin’ny Teniny, fa manatanteraka izany. Ataony tokoa izany, satria Izy dia *“Andriamanitra tsy mahay mandainga”* araka ny voalazan’ny Soratra Masina Azy (Tit.1:2). Mahasaro-piaro Azy tokoa ny fahamarinany, raha hoy i Balama nandà an’i Balaka tsy hamadika ny Isiraely: *“Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?”* Nom.23:19. Araka izany, dia manome antoka Izy fa tsy misy ho raraka an-tany ny teny rehetra izay nomeny: *“Fa toy ny ranonorana sy ny orampanala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, raha tsy efa nahavonto ny tany [...],– dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy”* Isa.55:10-11. Nijoro vavolombelon’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny maha-Mahatoky Azy tamin’ireo Korintiana i Paoly Apostoly ka nanao hoe: *“Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy ‘eny’ sy ‘tsia’; fa ny Zanak'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy, Izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty, dia tsy ‘eny’ sy ‘tsia’, fa ao aminy dia ‘eny’ ihany. Fa na firy na firy ny teny fikasan'Andriamanitra, dia ao aminy ny ‘eny’, ary amin'ny alalany koa ny ‘Amena’, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay”* 2 Kor.1:18-20. Tsy manadino ny teny nomeny tokoa ny Tompo ka nanao famantarana tamin’i Jeremia manao hoe: *“Ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho: Rantsan-kazo [Na: amygdala] mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko: Marina ny ahitanao azy; fa mahatsiaro Aho mba hahatanteraka ny teniko”* Jer.1:11-12. Ny anjara sady tombony ho antsika dia ny mino ny Teniny, fa *“Ny làlan'i Jehovah rehetra dia famindrampo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony”* Sal.25:10. Nanterin’i Paoly Apostoly izany, ka hoy izy: *“Fa na dia tsy matoky Azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany Izy, fa tsy mahazo mandà ny tenany”* 2 Tim.2:13. Dia afaka hiteny izy hanao hoe: *“Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra”* Sal.25:3.

Alatsinainy 07: Andriamanitra Mahatoky.

*“Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky”* Deo.7:9a.

Vakiteny 1: Jao.14:1-7. Vakiteny 2: Deo.7:9-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.7:9.

*Fitarihan-kevitra:* Ny hoe “Andriamanitra Mahatoky” dia milaza fa Andriamanitra dia tsy miova na mivadika, fa mitoetra amin’ny Teniny, amin’ny asany, amin’ny fitiavany. Koa dia mendrika ny hitokisana indrindra Izy, ary manao fanekena amin’izay matoky Azy, dia “fanekem-pitokisana”. Izay miankina Aminy sy miandrandra ny famonjeny dia afaka hiteny hanao hoe: *“Vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra”* Sal.73:26b, dia Izy miseho sy miasa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany, Ilay *“Mahatoky sy Marina”* Apok.19:11b.

Talata 08: Mahatoky ny asan'Andriamanitra.

*“Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany […]”* Fil.1:6.

Vakiteny 1: Jao.14:8-11. Vakiteny 2: Fil.1:6-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:6.

*Fitarihan-kevitra*: Asa tsy nataon-tanana ny asan’Andriamanitra, dia avy amin’ny alalan’ny heriny sy ny fahefany izay ambony noho ny hery sy ny fahefana rehetra (Jao.3:31). Ary dia hoy Izy: *“Eny, hatrizay nisian'ny andro, Izaho no Izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tànako; miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?”* Isa.43:13. Izany no iasany hitondra famonjena sy fanavaozana ho antsika olombelona mpanota (2 Kor.5:17), dia isika izay mino Azy ka atsangany ho zanany (Jao.1:12), ary ataony ho “fitahiana mandrakizay” (Sal.21:6).

Alarobia 09: Mahatoky ny famindrampon'Andriamanitra.

*“Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy”* Mat.18:27.

Vakiteny 1: Sal.103:1-5. Vakiteny 2: Mat.18:23-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.18:26-27.

*Fitarihan-kevitra*: Mahatoky ny famindrampon’Andriamanitra Izay mamela ny helotsika ka tsy mamaly antsika araka ny fahadisoantsika (Sal.103:10/ 1 Jao.1:9). Fa *“famindrampo no sitrako”*, hoy Izy (Hos.6:6). Dia adidintsika ny misaotra sy manome voninahitra Azy hanao hoe: *“Inona no havaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko?”* Sal.116:12, ary koa ny hahalala hamindra fo ka hamela heloka ny namantsika, araka ny vavaka nampianaran’i Jesosy manao hoe: *“Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay”* Mat.6:12.

Alakamisy 10: Mahatoky ny famelan-keloka omen’Andriamanitra.

*“Matokia, anaka, voavela ny helokao”* Mat.9:2b.

Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-10. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.

*Fitarihan-kevitra:* Mahatoky ny famelan-keloka omen’Andriamanitra. Tsy miova izany ka tokony hitokisana. Fa tsy misy afaka misakana ny fahatanterahan’ny planim-panavotana izay nataon’Andriamanitra tamin’ny nanomezany an’i Jesosy Zanany ho Zanak’ondry nalatsa-dra mba ho fanamarinana ny mpanota, ka handovany ny fanjakan’Andriamanitra (Rom.8:17). Fa voasoratra hoe: *“Raha misy manota, dia manana Solovava ao amin'ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina”* 1 Jao.2:1, Izay mivavaka sy mitalaho ho antsika tsy mitsahatra (Rom.8:34). Koa dia voasoratra hoe: *“Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy?”* Rom.8:35a.

Zoma 11: Ny olon’Andriamanitra matoky Azy.

*“Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho; fa Hianao no amiko”* Sal.23:4a,b.

Vakiteny 1: Rom.8:31-37. Vakiteny 2: Sal.23:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.23:4.

*Fitarihan-kevitra:* Ny olon’Andriamanitra matoky Azy satria Andriamanitra Mahatoky Izy, Izay momba azy sy miaro ary manome rariny azy. Fa mampahery ny olony Izy ka manao hoe: *“Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; mampahery anao Aho sady mamonjy anao; eny, mitantana anao amin'ny tànana ankavanan'ny fahamarinako Aho”* Isa.41:10. Dia hiteny izy hanao hoe: *“Andriamanitra no itokiako; ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon'ny olona amiko?”* Sal.56:11.

Sabotsy 12: Jesosy Kristy, Toky mandrakizay ho an’ny olona.

*“Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay”* Heb.13:8.

Vakiteny 1: Isa.46:1-4. Vakiteny 2: Heb.13:5-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.13:8.

*Fitarihan-kevitra:* Sambatra ny manana an’i Jesosy ho Tokiny sy Mpamonjiny. Sakaiza tsy mahafoy amin’ny andro sarotra Izy, ka miteny manao hoe: *“Mankanesa atỳ amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo”* Mat.11:28-29. Fa manome antoka ny Aminy ny Tompo ka manao hoe: *“Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara; ary izay mino Azy tsy ho menatra* *(Isa.28:16)”* 1 Pet.2:6.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà ary espaniola, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org, Facebook “Hira sy Filazantsara”, Instagram (@hirasyfilazantsara) and Twitter (@HFilazantsara). Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, fijoroana vavolombelona, hira... 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Église Luthérienne Madégasque

Chant et Évangile

Dimanche XXII suivant la Trinité, 13 - 19 novembre 2022

***« Dieu est fidèle »***

**\***

Introduction : Dieu est fidèle, parce qu’Il est juste. Il est un Dieu qui ne trahit pas Son alliance ni ne revient sur Sa parole, mais accomplit celle-ci. Il agit ainsi, parce qu’Il est un «*Dieu qui ne ment point*», comme le dit l’Écriture (Tit.1:2). Il est profondément jaloux de Sa fidélité, comme le décrivit Balaam alors qu’il refusait la proposition de Balak de maudire Israël, disant : «*Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?*»Nb.23:19. En conséquence, Il donne la garantie que toutes les promesses qu’Il fait ne sont pas vaines, en déclarant : « *Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins*»És.55:10-11. L’apôtre Paul se porta témoin devant les Corinthiens de la véracité de la parole de Dieu et de Sa fidélité, affirmant : «*Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui; car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu*»2 Cor.1:18-20. En vérité, le Seigneur n’oublie pas Sa parole ; ainsi donna-t-Il ce signe à Jérémie, lequel disait : «*La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter*»Jér.1:11-12*.* Il est de notre devoir et dans notre intérêt de croire Sa parole, car «*tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements*»*.* Paul entérina cela en déclarant : «*Si nous sommes infidèles à son égard, Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même*»2 Tim.2:13. Aussi pourrons-nous dire : «*Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus; ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause*»Ps.25:3.

Lundi 07 : Dieu est fidèle.

«*Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu*»Deut.7:9a.

Lecture 1 : Jn.14:1-7. Lecture 2 : Deut.7:9-11. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Deut.7:9.

*Introduction*:L’expression «Dieu fidèle» signifie que Dieu ne change ni ne trahit, mais demeure le même dans Sa parole, dans Son œuvre, dans Son amour. De la sorte, Il mérite au plus haut point d’être cru et fait alliance avec ceux qui croient en Lui, une «alliance de confiance». Celui qui s’appuie sur Lui et espère en Son salut peut proclamer : «*Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage*»Ps.73:26b, Lui qui se manifeste et œuvre en Son Fils Jésus-Christ, «*Fidèle et Véritable*»Apoc.19:11b.

Mardi 08 : L’œuvre de Dieu demeure fidèle.

«*Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite […]*»Phil.1:6.

Lecture 1 : Jn.14:8-11. Lecture 2 : Phil.1:6-11. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Phil.1:6.

*Introduction*: L’œuvre de Dieu n’a pas été faite de main d’homme, mais par Sa puissance et Son autorité qui surpassent toutes les autres (Jn.3:31). Ainsi, Il dit : «*Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main; j'agirai: qui s'y opposera?*»És.43:13. C’est pourquoi Il œuvre pour nous apporter Son salut et Son renouveau, à nous, hommes pécheurs (2 Co.5:17), qui croyons en Lui et qu’Il réhabilite comme Ses enfants (Jn.1:12), en faisant de nous « un objet de bénédictions éternelles» (Ps.21:6).

Mercredi 09 : La miséricorde de Dieu est fidèle.

«*Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette*»Mt.18:27.

Lecture 1 : Ps.103:1-5. Lecture 2 : Mt.18:23-35. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Mt.18:26-27.

*Introduction* : La miséricorde de Dieu est fidèle, en ce qu’Il nous remet nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos transgressions (Ps.103:10/ 1 Jn.1:9). En effet, Il a dit : «*J’aime la miséricorde*» Os.6:6 (NEG). Nous avons donc pour devoir de Lui rendre grâce, de L’honorer en ces termes : «*Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?*»Ps.116:12, et d’être à notre tour miséricordieux pour pardonner les péchés de nos prochains, selon la prière enseignée par Jésus : «*Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés*» Mt.6:12.

Jeudi 10 : Le pardon des péchés que donne Dieu est fidèle.

«*Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés*»Mt.9:2b.

Lecture 1 : 1 Jn.1:5-10 . Lecture 2 : Mt.9:1-8. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Mt.9:1-2.

*Introduction*:Le pardon des péchés que Dieu donne est chose certaine. Puisqu’il ne varie point, il faut lui faire confiance. En effet, rien ne peut contrecarrer le plan de rédemption que Dieu a établi, en offrant Son Fils Jésus-Christ comme Agneau dont le sang a été versé pour justifier les pécheurs, afin qu’ils héritent du royaume de Dieu (Rom.8:17). En effet, il est écrit : «*Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste*» 1 Jn.2:1b, qui prie et plaide sans relâche pour nous (Rom.8:34). C’est ainsi qu’il est écrit : «*Qui nous séparera de l'amour de Christ?*»Rom.8:35a.

Vendredi 11 : Le peuple de Dieu Lui fait confiance.

«*Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi*»Ps.23:4a,b.

Lecture 1 : Rom.8:31-37. Lecture 2 : Ps.23:1-6. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Ps.23:4.

*Introduction*: Le peuple de Dieu Lui fait confiance parce qu’Il est un Dieu fidèle, qui est avec lui, le protège et lui rend justice. En effet, Il exhorte Son peuple en disant : «*Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante*» És.41:10. C’est alors que celui-ci proclamera : «*Je me confie en Dieu, je ne crains rien: que peuvent me faire des hommes?*» Ps.56:11.

Samedi 12 : Jésus-Christ, Promesse éternelle pour les hommes.

«*Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement*»Héb.13:8.

Lecture 1 : És.46:1-4. Lecture 2 : Héb.13:5-8. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Héb.13:8.

*Introduction*: Heureux ceux qui ont Jésus pour Assurance et Sauveur. C’est un Ami qui ne se retire pas dans les moments difficiles, et qui proclame : «*Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes*»Mt.11:28-29. En effet, le Seigneur Dieu se porte Garant de nous en disant :«*Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit en elle ne sera point confus (És.28:16)*» 1 Pi.2:6.

Cette péricope est publiée en malagasy, en français, en anglais, en allemand et en espagnol, et peut être consultée sur le site www.hifi-madanet.org, sur Facebook « HiFi- français », sur Instagram (@hirasyfilazantsara) et sur Twitter (@HFilazantsara). Écoutez hifiradio.org : enseignements, témoignages, chants... 24h/7j. © Madanet

Malagasy Lutheran Church

Song and Gospel

Sunday XXII after Trinity, from 13th - 19th November 2022

***"God is Faithful"***

**\***

Introduction: God is faithful, because He is righteous, He is a God who does not betray His covenant, nor change His Word, but does it. Surely, He does so because He is a "God who does not lie" according to the Holy Scriptures (Tit 1:2). He is deeply jealous of His faithfulness, as described by Balaam when he refused Balak's proposal to curse Israel, saying, *"God is not a human being, that he should lie, or a mortal, that he should change his mind Has he promised, and will he not do it ? Has he spoken, and will he not fulfil it?"* Nb 23:19. As a result, He gives the guarantee that all the promises He makes are not in vain, declaring: *"For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there until they have watered the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and succeed in the thing for which I sent it"* Isa 55:10-11. The Apostle Paul gave his testimony to the Corinthians on the truth of the Word of God and His faithfulness, affirming, *"As surely as God is faithful, our word to you has not been ‘Yes and No.’ For the Son of God, Jesus Christ, whom we proclaimed among you, Silvanus and Timothy and I, was not ‘Yes and No’; but in him it is always ‘Yes.’ For in him every one of God’s promises is a ‘Yes.’ For this reason it is through him that we say the ‘Amen,’ to the glory of God"* 2 Cor 1:18-20. Verily, the Lord did not forget His Word, and gave a sign to Jeremiah, saying, *"The word of the Lord came to me, saying, ‘Jeremiah, what do you see?’ And I said, ‘I see a branch of an almond tree.’ Then the Lord said to me, ‘You have seen well, for I am watching over my word to perform it"* Jer 1:11-12. Our part and our interest is to believe His Word, for *"all the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness, for those who keep his covenant and his decrees"* Ps 25:10. Paul endorsed this by declaring, *"If we are unfaithful to him, he is faithful, for he cannot deny himself"* 2 Tim 2:13. So we can say, *"Do not let those who wait for you be put to shame; let them be ashamed who are wantonly treacherous*" Ps 25:3.

Monday, 07th: God is faithful.

*"Know therefore that the Lord your God is God"* Deut 7:9a.

Reading 1: Jn 14:1-7. Reading 2: Deut 7:9-11. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Deut 7:9.

*Introduction*: The expression "faithful God" means that God does not change nor betray, but remains in His Word, in His work, in His love. For this reason He is most deserving of belief and makes a covenant with those who believe in Him, a "covenant of trust". Whoever leans on Him and hopes for His salvation can proclaim: *"God is the strength of my heart and my portion forever"* Ps 73:2b, He who manifests Himself in Jesus Christ His Son, the "*Faithful and True*" Rev 19:11b.

Tuesday, 08th: The work of God remains faithful.

*"The one who began a good work among you will bring it to completion […]"* Phil 1:6.

Reading 1: Jn 14:8-11. Reading 2: Phil 1:6-11. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Phil 1:6.

*Introduction*: The work of God was not done by human's hand, but by His power and authority which surpass all others (Jn 3:31). Thus, He says: *"I am from the beginning, and no one delivers from my hand; I will do it: who will oppose it?"* Isa 43:13. That is why He is working to bring His salvation and renewal for us sinners (2 Cor 5:17), we who believed in Him and whom He empowers like His children (Jn 1:12), making us "an object of everlasting blessings" (Ps 21:6).

Wednesday, 09th: The mercy of God is faithful.

*"And out of pity for him, the lord of that slave released him and forgave him the debt"* Mt 18:27.

Reading 1: Ps 103:1-5. Reading 2: Mt 18:23-35. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Mt 18:26-27.

*Introduction*: The mercy of God is faithful in that He forgives our sins and does not pay us according to our transgressions (Ps 103:10/ 1 Jn 1:9). Indeed, He said, *"I desire mercy"* Hos 6:6 (NIV). It is then our duty to give thanks to Him, to honor Him with these words, *"What shall I return to the Lord for all his bounty to me?"* Ps 116:12, and to be merciful in our turn to forgive the sins of our neighbours, according to the prayer that Jesus taught: *"Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors"* Mt 6:12.

Thursday, 10th: The forgiveness of the sins that God gives is faithful.

*"Take heart, son; your sins are forgiven"* Mt 9:2b.

Reading 1: 1 Jn 1:5-10. Reading 2: Mt 9:1-8. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Mt 9:1-2.

*Introduction*: The forgiveness of the sins that God gives is a certain thing. Since it remains unchanged, it must be believed. For nothing can thwart the plan of redemption that God established, by offering Jesus Christ His Son as the Lamb whose blood was shed to justify sinners and to inherit the kingdom of God (Rom 8:17). Indeed, it is written, *"If anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous"* 1 Jn 2:1b, who relentlessly prays and pleads for us (Rom 8:34). Thus, it is written, *"Who will separate us from the love of Christ?"* Rom 8:35a.

Friday, 11th: The people of God trust Him.

*"Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil; for you are with me"* Ps 23:4a,b.

Reading 1: Rom 8:31-37. Reading 2: Ps 23:1-6. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Ps 23:4.

*Introduction*: The people of God trust Him because He is a faithful God, who is with Him, protects Him and does Him justice. For He exhorts His people, saying, *"Do not fear, for I am with you; do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you; I will help you; I will uphold you with my victorious right hand"* Isa 41:10. It is then that he proclaims: *"In God I trust; I am not afraid. What can a mere mortal do to me?"* Ps 56:11.

Saturday, 12th: Jesus Christ, Eternal promise for men.

*"Jesus Christ is the same yesterday and today and forever"* Heb 13:8.

Reading 1: Isa 46:1-4. Reading 2: Heb 13:5-8. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Heb 13:8.

*Introduction*: Blessed are those who have Jesus for their Assurance and Savior. He is a friend who does not give up in difficult times and proclaims: *"Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls"* Mt 11:28-29. Indeed, the Lord God vouches for us by saying: *"See, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious; and whoever believes in him will not be put to shame (Isa 28:16)"* 1 Pet 2:6.

This pericope is published weekly in Malagasy, French, English, German and Spanish, and can be seen on www.hifi-madanet.org, on Facebook & "HiFi - english", on Instagram (@hirasyfilazantsara) and on Twitter (@HFilazantsara). Listen to hifiradio.org: teachings, testimonies, songs… 24/24 hours, 7/7 days. © Madanet

Madagassische Lutherische Kirche

Lied & Evangelium

Am zweiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis, vom 13. bis 19. November 2022

***„Gott ist treu“***

**\***

Einleitung: Gott ist treu, denn Er ist gerecht, Er ist ein Gott, der Seinen Bund nicht bricht und Sein Wort nicht ändert, sondern es hält. Gewiss, Er tut es, weil Er ein „Gott ist, der nicht lügt“, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht (Tit 1,2). Er ist zutiefst eifersüchtig auf Seine Treue, wie Bileam es beschrieb, als er Balaks Vorschlag, Israel zu verfluchen, ablehnte: *„Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten?“* 4. Mose 23,19. Daher gibt Er die Garantie, dass alle Verheißungen, die Er macht, nicht vergeblich sind, indem Er erklärt: *„Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende“* Jes 55,10-11. Der Apostel Paulus bezeugte den Korinthern die Wahrheit des Wortes Gottes und Seine Treue, indem Er sagte: *„Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe“* 2. Kor 1,18-20. Wahrlich, der Herr vergaß Sein Wort nicht und gab Jeremia ein Zeichen, indem Er sagte: *„Und es geschah des Herrn Wort zu mir: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich’s tue“* Jer 1,11-12. Unser Teil und zugleich unser Interesse ist es, Seinem Wort zu glauben, denn *„Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten“* Ps 25,10. Der Apostel Paulus bestätigte dies mit den Worten: *„Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen“* 2. Tim 2,13. Daher können wir sagen: *„Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter“* Ps 25,3.

Montag, den 07.: Gott ist treu.

*„So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist“* 5. Mose 7,9a.

Lesung 1: Joh 14,1-7. Lesung 2: 5. Mose 7,9-11. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: 5. Mose 7,9.

*Einleitung*: Der Ausdruck „treuen Gott“ zu sprechen bedeutet, dass Gott sich nicht ändert und nicht betrügt, sondern in Seinem Wort, in Seinem Werk, in Seiner Liebe bleibt. Aus diesem Grund verdient Er es in höchstem Maße, geglaubt zu werden, und schließt mit denen, die an Ihn glauben, einen Bund, einen „Bund des Vertrauens“. Wer sich auf Ihn stützt und auf Sein Heil hofft, kann ausrufen: *„So bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil“* Ps 73,26b, Er, der sich in Jesus Christus, Seinem Sohn, dem *„Treuen und Wahrhaftigen“* Offb 19,11b, offenbart.

Dienstag, den 08.: Das Werk Gottes bleibt treu.

*„Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s auch vollenden“* Phil 1,6.

Lesung 1: Joh 14,8-11. Lesung 2: Phil 1,6-11. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Phil 1,6.

*Einleitung*: Das Werk Gottes wurde nicht von Menschenhand geschaffen, sondern durch Seine Macht und Autorität, die alle anderen übertreffen (Joh 3,31). So sagt Er: *„Ich bin, ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke; wer will’s wenden?“* Jes 43,13. Deshalb wirkt Er Sein Heil und Seine Erneuerung für uns Sünder (2. Kor 5,17), die wir an Ihn geglaubt haben und die Er wie Seine Kinder bevollmächtigt (Joh 1,12), indem Er uns „zu einem Gegenstand ewigen Segens“ macht (Ps 21,6).

Mittwoch, den 09.: Die Barmherzigkeit Gottes ist treu.

*„Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch“* Mt 18,27.

Lesung 1: Ps 103,1-5. Lesung 2: Mt 18,23-35. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Mt 18,26-27.

*Einleitung*: Die Barmherzigkeit Gottes ist treu, denn Er erlässt uns unsere Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Übertretungen (Ps 103,10/ 1. Joh 1,9). In der Tat hat Er gesagt: *„Ich habe Lust an der Liebe [oder: Barmherzigkeit]“* Hos 6,6. Es ist also unsere Pflicht, Ihm zu danken, Ihn zu ehren, in diesen Worten: *„Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut?“* Ps 116,12, und unsererseits barmherzig zu sein, um die Sünden unserer Nächsten zu vergeben, gemäß dem Gebet, das Jesus lehrte: *„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“* Mt 6,12.

Donnerstag, den 10.: Die Vergebung der Sünden, die Gott schenkt, ist treu.

*„Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben“* Mt 9,2b.

Lesung 1: 1. Joh 1,5-10. Lesung 2: Mt 9,1-8. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Mt 9,1-2.

*Einleitung*: Die Vergebung der Sünden, die Gott schenkt, ist eine sichere Sache. Da sie unverändert bleibt, muss sie geglaubt werden. Denn nichts kann den Plan der Erlösung verhindern, den Gott aufgestellt hat, indem Er Jesus Christus, Seinen Sohn, als das Lamm opferte, dessen Blut vergossen wurde, damit die Sünder gerechtfertigt werden und das Reich Gottes erben können (Röm 8,17). Tatsächlich steht geschrieben: *„Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist“* 1. Joh 2,1b, der ständig für uns betet und eintritt (Röm 8,34). So steht geschrieben: *„Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?“* Röm 8,35a.

Freitag, den 11.: Das Volk Gottes vertraut auf Ihn.

*„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir […]“* Ps 23,4a,b.

Lesung 1: Röm 8,31-37. Lesung 2: Ps 23,1-6. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Ps 23,4.

*Einleitung*: Das Volk Gottes vertraut Ihm, weil Er ein treuer Gott ist, der ihm beisteht, es beschützt und ihm Gerechtigkeit widerfahren lässt. Denn Er ermahnt Sein Volk mit den Worten: *„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit“* Jes 41,10. Dann verkündet Er: *„Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun?“* Ps 56,12.

Samstag, den 12.: Jesus Christus, ewige Verheißung für die Menschen.

*„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“* Hbr 13,8.

Lesung 1: Jes 46,1-4. Lesung 2: Hbr 13,5-8. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Hbr 13,8.

*Einleitung*: Selig sind die, die Jesus als Versicherung und Retter haben. Er ist ein Freund, der in schwierigen Zeiten nicht aufgibt und verkündet: *„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen“* Mt 11,28-29. In der Tat bürgt Gott der Herr für uns, indem Er sagt: *„Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden (Jes 28:16)“* 1. Petr 2,6.

Diese Perikope ist auf Madagassisch, Französisch, Englisch und Deutsch verfügbar und kann unter www.hifi-madanet.org, Facebook „HiFi - deutsch“, Instagram

(@hirasyfilazantsara) und Twitter (@HFilazantsara) eingesehen werden. Hören Sie hifiradio.org, 24/7: Lehren, Zeugnisse, Lieder… © Madanet