Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara

Alahady XIV manaraka ny Trinite, 18-24 Septambra 2022

***“Ny mino velon’ny finoana”***

***\****

Fitarihan-kevitra: “Ny mino velon’ny finoana”. Teny fanorenana nataon’ny Tompo izany, araka ny voasoratra hoe: *“Ny oloko marina [ny marina] dia ho velon'ny finoana; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab.2:3-4). Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy”* Heb.10:38-39. *“Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy”* Heb.11:6a, izay midika fa tsy misy ahazoana mifandray amin’Andriamanitra raha tsy amin’ny finoana, na koa raha tsy misy ny finoana. Fa *“Ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita”* Heb.11:1; fa *“izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy”* Heb.11:6b*.* Koa ny hoe “mahazo sitraka amin’Andriamanitra” dia ny “mahazo fitia eo imasony” ary dia mahazo toky fa tsy ailik’Andriamanitra, na ho laviny. Fa sitrak’Andriamanitra tokoa isika hino Azy, ary dia izay no mampahalalaka ny fony handray antsika, ka anokafany ny varavaran’ny fanjakan’ny lanitra mba hidirantsika sy handraisantsika ny fahasoavany ary handovantsika ny fiainana mandrakizay. Izay no nahasahian’i Jaona Apostoly niteny nanao hoe: *“Ary na inona na inona no angatahintsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika”* 1 Jao.3:22. Ny ankasitrahany dia isika mino Azy, isika matoky izay lazainy ary manankina ny fiainantsika sy izay rehetra ataontsika Aminy, toy ny zanaka tsy mandia lalana samy irery fa matoky ny rainy izay mitantana azy, ka miaro sy miahy azy ary manome izay ilainy araka ny tenin’ny mpanao Salamo (Sal.37:5). Fa misy tokoa mantsy ny atao hoe “fahavalon’ny finoana” dia ny sitrapon’ny nofo, ny ota, ny devoly mpaka fanahy, ny fomban’izao tontolo izao manompo filana, fieremana, rehaka (1 Jao.2:16), izay antony mahatonga ny “tsy finoana”, dia ny fanoherana an’Andriamanitra, ny tsy fankatoavana ny teniny, ny fankahalana izay masina. Mahitsy ny tenin’i Jesosy mamaly izany manao hoe: *“Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina”* Mar.16:16. Araka izany, *“aza ho isan’izay tsy mino fa minoa”* Jao.20:27d, fa *“ny marina ho velon’ny finoany”* Hab.2:4b.

Alatsinainy 19: Ny mino velon’ny finoana.

*“Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao”* Lio.17:19.

Vakiteny 1: Heb.11:8-19. Vakiteny 2: Lio.17:11-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:19.

*Fitarihan-kevitra*: Amin’ny finoana no andraisana ny famonjen’Andriamanitra, ary mbola amin’ny finoana ihany koa no anolorana tena ho Azy sy hanompoana Azy ka hamaliana ny antsony hanao hoe: *“Inty aho, iraho aho”* Isa.6:8b. Fa voasoratra hoe: *“Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy”* Heb.11:6a. Koa amin’izany, dia *“Finoana no andehanantsika, fa tsy fahitana”* 2 Kor.5:7. Fa hoy ny Tompo: *“Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana”* Heb.10:38a.

Talata 20: Ny mino mifaly amin’Andriamanitra.

*“Fa Hianao no fiderako”* Jer.17:14d.

Vakiteny 1: 1 Tes.5:16-24. Vakiteny 2: Jer.17:13-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:14.

*Fitarihan-kevitra*:Ny mino dia mifaly amin’Andriamanitra ary midera Azy, satria ambonin’ny anarana rehetra Izy, ary ekeny ho Tompony sy Mpamonjiny; fa Izy no momba sy miahy azy (Isa.46:4). Zava-dehibe sy laharam-pahamehana aminy ny manao izany, na amin’ny mora na amin’ny sarotra, na amin’ny fifaliana na amin’ny fahoriana (1 Tes.5:18), ary matoky sy mahafantatra izy fa *“ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo*” Rom.8:28*.*

Alarobia 21: Ny mino manaiky ho tarihin’ny Fanahy.

*“Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo hianareo”* Gal.5:16.

Vakiteny 1: Jao.21:18-22.Vakiteny 2: Gal.5:16-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.5:16.

*Fitarihan-kevitra*:Ny mino te-hivelona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy hanao ny sitrapony, dia manaiky ho tarihin’ny Fanahy Masina, satria nateraky ny Fanahy izy (Jao.3:5). *“Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra”* Rom.8:14. Fa ny Fanahy no mitarika ho amin’ny fahalalana ny sitrapon’Andriamanitra, dia *“izay tsara sady ankasitrahana no marina”* Rom.12:2b.

Alakamisy 22: Ny mino mandresy amin’ny finoana.

*“Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika”* 1 Jao.5:4b.

Vakiteny 1: Heb.11:30-34. Vakiteny 2: 1 Jao.5:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.5:4-5.

*Fitarihan-kevitra*: Antoka ataon’Andriamanitra ny hanamarina ny teniny ho an’izay rehetra mino izany, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ilay kapiteny nangataka ny hanasitranany ny ankizilahiny nararin’ny paralysisa manao hoe: *“Tongava aminao araka izay inoanao”* Mat.8:13b. Fa ny “mino” dia ny matoky an’Andriamanitra sy ny teniny (Lio.1:37), izay velona sy mahery (Heb.4:12).

Zoma 23: Ny mino mivavaka amin’ny finoana.

*“Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo”* Mat.21:22.

Vakiteny 1: 1 Sam.1:9-17. Vakiteny 2: Mat.21:18-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:21-22.

*Fitarihan-kevitra*: Ny mivavaka amin’ny finoana no ankasitrahan’Andriamanitra ary hamarininy. Mahazo sitraka eo imasony ny olona, na dia mpanota aza kanefa mino Azy, ary matoky fa tsy hanosi-bohon-tanana ny vavaka ataony. Toy izany no nataon’ilay vehivavy Kananita izay nanana zanaka-vavy nampahorin’ny demonia ka nitalaho tamin’i Jesosy ary nahazo ny famonjeny (Mat.15:21-28). Fa hoy Jesosy: *“Na inona na inona no hangatahinareo amin'ny anarako, dia hataoko izany [...]”* Jao.14:13.

Sabotsy 24: Ny mino mihazona ny finoana.

*“Ny finoana izay anananao dia hazòny ho anao eo anatrehan'Andriamanitra”* Rom.14:22.

Vakiteny 1: Mat.7:24-27. Vakiteny 2: Rom.14:19-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.14:22.

*Fitarihan-kevitra*: Ny mino izay mihazona ny finoana ny Tenin’Andriamanitra dia hazonin’ny tanan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana ny Teniny. Tokim-pamonjena lehibe sady antoka hahatonga fitahiana ho azy tokoa izany. Fa mandalo sy miovaova izao rehetra izao, fa izay mihazona ny finoana ny Tenin’Andriamanitra kosa no manana fiainana (Jao.1:4) ary mitoetra amin’ny firaisana amin’i Jesosy (Jao.15:10). Hoy ny mpanao Salamo: *“Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao”* Sal.119:11.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB*“*Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Église Luthérienne Malagasy

Chant & Évangile

Dimanche XIV suivant la Trinité, 18-24 septembre 2022

**«*Le croyant vit par la foi*»**

\*

Introduction : « Le croyant vit par la foi ». C’est la parole d’édification établie par le Seigneur, selon qu’il est écrit : «*Mon juste [le juste] vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui (Hab.2:3-4). Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme*»Héb.10:38-39. Car il est écrit : «*Sans la foi il est impossible de lui être agréable*»Héb.11:6a, ce qui signifie qu’il n’y a aucune possibilité de communication avec Dieu sinon par la foi, autrement dit sans l’existence de la foi. En effet, «*la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas*»Héb.11:1 ; «*car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent*»Héb.11:6b*.*« Être agréable à Dieu » signifie « trouver grâce à Ses yeux », et avoir la confiance que Dieu n’exclut ni ne rejette. Certainement, Dieu veut que nous croyions en Lui. C’est pourquoi Son cœur est disposé à nous recevoir, et Il ouvre la porte du royaume céleste pour nous y faire rentrer, afin que nous recevions Ses bénédictions et héritions la vie éternelle. Cela encouragea l’apôtre Jean à s’exprimer en ces termes : «*Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable*»1 Jn.3:22. Ce qui plaît à Dieu c’est que nous Lui fassions confiance, que nous croyions à ce qu’Il dit et Lui recommandions nos vies ainsi que tout ce que nous faisons, tel un enfant qui ne poursuit pas seul son chemin, mais qui se confie à son père pour le guider, pour le protéger, pour prendre soin de lui et lui donner ce dont il a besoin, selon les propos du psalmiste (Ps.37:5).Car il existe effectivement des « ennemis de la foi », à savoir les désirs de la chair, le péché, le diable tentateur, les mœurs de ce monde servant les convoitises, la cupidité, les frivolités (1 Jn.2:16). Ils sont à la source de « l’impiété », qui est la révolte contre Dieu, la désobéissance à Sa parole, l’aversion pour ce qui est saint. La réplique de Jésus à tout cela est droite : «*Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné*»Mc.16:16. Ainsi, «*Ne sois pas incrédule, mais crois*»Jn.20:27c, car «*le juste vivra par sa foi*»Hab.2:4b.

Lundi 19 : Le croyant vit par la foi.

«*Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé*» Lc.17:19.

Lecture 1 : Héb.11:8-19. Lecture 2 : Lc.17:11-19. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Lc.17:19.

*Introduction* : Le salut de Dieu se reçoit par la foi, et c’est toujours par la foi que l’on se consacre à Dieu et à Son service, en répondant à Son appel comme suit : «*Me voici, envoie-moi*» És.6:8b. Car il est écrit : «*Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable*»Héb.11:6a. C’est ainsi que «*nous marchons par la foi et non par la vue*»2 Cor.5:7. De fait, le Seigneur dit : «*Mon juste vivra par la foi*» Héb.10:38a.

Mardi 20 : Le croyant se réjouit en Dieu.

«*Car tu es ma gloire*» Jér.17:14c.

Lecture 1 : 1 Thess.5:16-24. Lecture 2 : Jér.17:13-14. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Jér.17:14.

*Introduction* : Le croyant se réjouit en Dieu et Le loue, car Il est au-dessus de tout nom. Il Le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur, parce que c’est Lui qui est avec lui et prend soin de lui (És.46:4). Agir de la sorte est pour lui une chose importante et capitale, que ce soit dans l’aisance ou dans la difficulté, dans la joie ou dans la souffrance (1 Thess.5:1), et il croit et sait que «*toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein* » Rom.8:28*.*

Mercredi 21 : Le croyant accepte d’être conduit par l’Esprit.

«*Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair*»Gal.5:16.

Lecture 1 : Jn.21:18-22. Lecture 2 : Gal.5:16-24. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Gal.5:16.

*Introduction* : Le croyant qui veut vivre selon l’Esprit de Dieu et faire Sa volonté, accepte d’être conduit par le Saint-Esprit, étant né de l’Esprit (Jn.3:5). «*Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu*» Rom.8:14. C’est effectivement l’Esprit qui conduit à la connaissance de la volonté de Dieu,«*ce qui est bon, agréable et parfait*»Rom.12:2b.

Jeudi 22 : Le croyant vainc par la foi.

«*La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi*» 1 Jn.5:4b.

Lecture 1 : Héb.11:30-34 . Lecture 2 : 1 Jn.5:1-5. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : 1 Jn.5:4-5.

*Introduction* : Dieu donne la garantie qu’Il justifie Sa parole pour tous ceux qui croient en elle, suivant les propos que Jésus adressa au capitaine qui le suppliait de guérir Son serviteur atteint de paralysie : «*Va, qu'il te soit fait selon ta foi*»Mt.8:13b. En effet, le croyant a confiance en Dieu et en Sa parole (Lc.1:37), laquelle est vivante et puissante (Héb.4:12).

Vendredi 23 : Le croyant prie avec foi.

«*Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez*»Mt.21:22.

Lecture 1 : 1 Sam.1:9-17. Lecture 2 : Mt.21:18-22. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Mt.21:21-22.

*Introduction* : Dieu agrée la prière de la foi et la justifie. Les hommes, quand bien même ils seraient pécheurs mais croient en Lui, trouvent grâce à Ses yeux, car ils ont l’assurance qu’Il ne repousse pas la prière qu’ils Lui adressent. C’est ce que fit la femme cananéenne dont la fille était tourmentée par un démon ; ayant imploré Jésus, elle en obtint le secours (Mt.15:21-28). En effet, Jésus dit : «*Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai […]*»Jn.14:13.

Samedi 24 : Le croyant garde la foi.

«*Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu*» Rom.14:22.

Lecture 1 : Mt.7:24-27. Lecture 2 : Rom.14:19-23. Prédication 1 (libre choix). Prédication 2 : Rom.14:22.

*Introduction* : Le croyant qui garde la foi en la parole de Dieu est préservé par la main de Dieu, grâce à la foi en sa parole. C’est pour lui une grande promesse de salut et la garantie certaine de bénédiction. Car tout passe et s’altère, mais quiconque garde la foi en la parole de Dieu possède la vie (Jn.1:4) et demeure uni à Jésus (Jn.15:10). Le psalmiste déclare : «*Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi*»Ps.119:11.

Cette péricope est publiée en malagasy, en français, en anglais, peut être consultée sur le site www.hifi-madanet.org, et sur Facebook *“*HiFi- français”. Écoutez “hifiradio.org”- Enseignements, témoignages, chants en 24h/7j. © HiFi Madanet

Malagasy Lutheran Church

Song & Gospel

Sunday XIV after Trinity, 18-24 September 2022

***"The believer lives by faith"***

***\****

Introduction: "The believer lives by faith". This is a foundation statement made by the Lord, according to what is written, *"My righteous one [the righteous] will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him (Hab 2:3-4). But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved"* Heb.10:38-39. *"And without faith it is impossible to please God"* Heb.11:6a. It means that there is no way to relate to God unless through faith or without faith. Because *"Faith is confidence what we hope for and assurance about what we do not see"* Heb.11:1. Because *"anyone who comes to God must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him"* Heb.11:6b."To please God" or "to find favor in His eyes” means to have the confidence that God does not disavow or reject us. Certainly, God wants us to believe in Him, therefore His heart is open to welcome us, and He opens the door of the heavenly kingdom for us to enter, so that we may receive His grace and inherit eternal life. This encouraged the Apostle John to say, *"We receive from Him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him"* 1 Jn.3:22. What pleases God is that we believe in Him, have confidence in what He says and commit our lives and everything we do to Him, as a child does not walk his way alone but relies on his father to uphold his hand, protect him, care for him and provide for his needs as the Psalmist said (Ps.37:5).For there are indeed enemies of the faith which are the desire of the flesh, sin, the tempter devil, the standards of the world that serve the cravings of the flesh and greed and lust (1 Jn.2:16). They cause "unbelief", that is, opposition to God, disobedience to His word, aversion for what is holy. Jesus’ answer to that is straightforward, *"Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned"* Mar 16:16. Therefore, *"Stop doubting and believe"* Jn 20:27c, because *"the righteous will live by is faith"* Hab 2:4b.

Monday 19th: The believer lives by faith.

*"Rise and go; your faith has made you well"* Lk 17:19.

Reading 1: Heb 11:8-19. Reading 2: Lk 17: 11-19. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Lk 17:19.

*Introduction*:It is by faith that we receive God’ salvation, and it is still by faith that we commit ourselves to Him and serve Him, answering His call and saying, *"Here I am, send me"* Isa 6:8b. For it is written, *"And without faith it is impossible to please God"* Heb 11:6a. That is why *"we live by faith not by sight"* 2 Cor 5:7. As the Lord says, *"My righteous will live by faith"* Heb 10:38a.

Tuesday 20th: The believer rejoices in God.

*"For you are the one I praise "* Jer 17:14c.

Reading 1: 1 Thess 5:16-24. Reading 2: Jer 17:13-14. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Jer 17:14.

*Introduction*: The believer rejoices in God and praises Him because He is above all names. He acknowledges Him as his Lord and Savior as He is with him and cares for him (Isa 46:4). It is important and vital for him to do so, whether in ease or hardship, whether in joy or sorrow (1 Thess 5:1). And he has confidence and knows that *"in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose"* Rom 8:28.

Wednesday 21: The believer accepts to be led by the Spirit.

*"Live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature"* Gal 5:16.

Reading 1: Jn 21:18-22. Reading 2: Gal 5:16-24. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Gal 5:16.

*Introduction*: The believer who wants to live by the Spirit of God and do His will accepts to be led by the Holy Spirit, being born of the Spirit (Jn 3:5). *"For all who are led by the Spirit of God are sons of God"* Rom 8:14. Actually it is the Spirit who leads to the knowledge of the will of God, *"what is good and acceptable and perfect"* Rom 12:2b.

Thursday 22: The believer overcomes by faith.

*"The triumph of victory over the world is our faith"* 1 Jn 5:4b.

Reading 1: Heb 11:30-34. Reading 2: 1 Jn 5:1-5. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: 1 Jn 5:4-5.

*Introduction*: God gives the guarantee that He will confirm His word to all those who believe in it. This is consistent with Jesus’ words to the official who begged him to heal his paralyzed servant, *"Go, let it be done to you according to your faith"* Mt 8:13b. For the believer trusts God and His word (Lk 1:37), which is alive and powerful (Heb 4:12).

Friday 23: The believer prays with faith.

*"If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer"* Mat 21:22.

Reading 1: 1 Sam 1:9-17. Reading 2: Mat 21:18-22. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Mat 21:21-22.

*Introduction*: God accepts the prayer of faith and justifies it. Even though men are sinner, they find favor in His eyes when they believe in Him and have the confidence that He will not reject their prayer to Him. So did the Canaanite woman whose daughter was tormented by a devil; she pleaded with Jesus and received His help (Mat 15:21-28). For Jesus says, *"I will do whatever you ask in my name […]"* Jn 14:13.

Saturday 24: The believer keeps the faith.

*"This faith that you have, have as your own conviction before God"* Rom 14:22.

Reading 1: Mat 7:24-27. Reading 2: Rom 14:19-23. Preaching 1 (free choice). Preaching 2: Rom 14:22.

*Introduction*: The believer who keeps faith in the word of God is upheld by God through faith in His word. It is for him a great promise of salvation and a sure guarantee of blessing. For everything is fleeting and alters, but whoever keeps faith in the word of God has life (Jn 1:4) and remains united with Jesus (Jn 15:10). The Psalmist declares: *"I hold your word in my heart, so as not to sin against you"* Ps 119:11.

This pericope is published in Malagasy, in French, in English. It can be consulted on the website www.hifi-madanet.org, and on Facebook "HiFi- French". Listen to "hifiradio.org" - Teachings, testimonies, songs in 24h / 7d. © HiFi Madanet

Madagassische Lutherische Kirche

Lied & Evangelium

Am siebzehnten Sonntag nach Trinitatis, vom 18. bis 24 September 2022

***„Der Gläubige lebt durch den Glauben“***

\*

Einleitung: „Der Gläubige lebt durch den Glauben“. Dies ist eine Grundaussage des Herrn, wie es geschrieben steht: *„Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten“* Hbr 10,38-39. *„Aber ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen“* Hbr 11,6a. Das bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Gott in Beziehung zu treten, außer durch den Glauben oder ohne den Glauben. Denn *„[Glaube] ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht“* Hbr 11,1. Denn *„wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt“* Hbr 11,6b. „Gott zu gefallen“ oder „Gunst in seinen Augen zu finden“ bedeutet, das Vertrauen zu haben, dass Gott uns nicht verleugnet oder ablehnt. Gewiss, Gott möchte, dass wir an Ihn glauben, deshalb ist sein Herz offen, um uns aufzunehmen, und Er öffnet uns die Tür des himmlischen Reiches, damit wir seine Gnade empfangen und das ewige Leben erben können. Dies ermutigte den Apostel Johannes zu den Worten: *„Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen; denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist“* 1. Joh 3,22. Was Gott gefällt, ist, dass wir an Ihn glauben, Vertrauen in seine Worte haben und Ihm unser Leben und alles, was wir tun, anvertrauen, so wie ein Kind seinen Weg nicht allein geht, sondern sich auf seinen Vater verlässt, der seine Hand hält, es beschützt, für es sorgt und für seine Bedürfnisse sorgt, wie der Psalmist sagt (Ps 37,5). Denn es gibt in der Tat Feinde des Glaubens: die Begierde des Fleisches, die Sünde, der Versucher, der Teufel, die Maßstäbe der Welt, die den Begierden des Fleisches, der Gier und der Lust dienen (1. Joh 2,16). Sie verursachen „Unglauben“, d.h. Widerstand gegen Gott, Ungehorsam gegenüber seinem Wort, Abneigung gegen das, was heilig ist. Die Antwort Jesu darauf ist eindeutig: *„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“* Mk 16,16. Deshalb: *„Sei nicht ungläubig, sondern gläubig“* Joh 20,27c, denn *„der gerechte aber wird durch seinen glauben leben“* Hab 2,4b.

Montag, den 19.: Der Gläubige lebt aus dem Glauben.

*„Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen“* Lk 17,19.

Lesung 1: Hbr 11,8-19. Lesung 2: Lk 17,11-19. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Lk 17,19.

*Einleitung*: Durch den Glauben empfangen wir das Heil Gottes, und durch den Glauben verpflichten wir uns Ihm und dienen Ihm, indem wir auf Seinen Ruf antworten und sagen: *„Hier bin ich, sende mich“* Jes 6,8b. Denn es steht geschrieben: *„Aber ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen“* Hbr 11,6a. *„Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen“* 2. Kor 5,7. Wie der Herr sagt: *„Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben“* Hbr 10,38a.

Dienstag, den 20.: Der Gläubige freut sich über Gott.

*„Denn du bist mein Ruhm“* Jer 17,14c.

Lesung 1: 1. Thess 5,16-24. Lesung 2: Jer 17,13-14. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Jer 17,14.

*Einleitung*: Der Gläubige freut sich an Gott und lobt Ihn, weil Er über alle Namen erhaben ist. Er erkennt Ihn als seinen Herrn und Retter an, weil Er mit ihm ist und für ihn sorgt (Jes 46,4). Es ist wichtig und lebensnotwendig für ihn, dies zu tun, ob in Leichtigkeit oder Not, ob in Freude oder Trauer (1. Thess 5,1). Und er hat die Zuversicht und weiß, dass *„denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind“* Röm 8,28.

Mittwoch, den 21.: Der Gläubige akzeptiert es, sich vom Geist leiten zu lassen.

*„Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen“* Gal 5,16.

Lesung 1: Joh 21,18-22. Lesung 2: Gal 5,16-24. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Gal 5,16.

*Einleitung*: Der Gläubige, der aus dem Geist Gottes leben und seinen Willen tun will, lässt sich vom Heiligen Geist leiten und wird aus dem Geist geboren (Joh 3,5). *„Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“* Röm 8,14. Tatsächlich ist es der Geist, der zur Erkenntnis des Willens Gottes führt, *„das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“* Röm 12,2b.

Donnerstag, den 22.: Der Gläubige überwindet durch den Glauben.

*„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat“* 1. Joh 5,4b.

Lesung 1: Hbr 11,30-34. Lesung 2: 1. Joh 5,1-5. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: 1. Joh 5,4-5.

*Einleitung*: Gott gibt die Garantie, dass Er Sein Wort allen bestätigen wird, die daran glauben. Dies entspricht den Worten Jesu an den Beamten, der Ihn um die Heilung seines gelähmten Dieners bat: *„Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast“* Mt 8,13b. Denn der Gläubige vertraut auf Gott und Sein Wort (Lk 1,37), das lebendig und mächtig ist (Hbr 4,12).

Freitag, den 23.: Der Gläubige betet im Glauben.

*„Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr’s empfangen“* Mt 21,22.

Lesung 1: 1. Sam 1,9-17. Lesung 2: Mt 21,18-22. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Mt 21,21-22.

*Einleitung*: Gott nimmt das Gebet des Glaubens an und rechtfertigt es. Auch wenn die Menschen Sünder sind, finden sie Gefallen in seinen Augen, wenn sie an Ihn glauben und das Vertrauen haben, dass Er ihr Gebet zu Ihm nicht abweisen wird. So erging es auch der kanaanäischen Frau, deren Tochter von einem Teufel gequält wurde; sie flehte zu Jesus und erhielt seine Hilfe (Mt 15,21-28). Denn Jesus sagt: *„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun […]“* Joh 14,13.

Samstag, den 24.: Der Gläubige bewahrt den Glauben.

*„Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott“* Röm 14,22.

Lesung 1: Mt 7,24-27. Lesung 2: Röm 14,19-23. Predigt 1 (freie Wahl). Predigt 2: Röm 14,22.

*Einleitung*: Der Gläubige, der sich an das Wort Gottes hält, wird von Gott durch den Glauben an sein Wort bewahrt. Es ist für ihn eine große Verheißung des Heils und eine sichere Garantie des Segens. Denn alles ist vergänglich und wandelt sich; wer aber an das Wort Gottes glaubt, hat das Leben (Joh 1,4) und bleibt mit Jesus verbunden (Joh 15,10). Der Psalmist erklärt: *„Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige“* Ps 119,11.

Diese Perikope wird auf Madagassisch, auf Französisch und auf Englisch veröffentlicht. Sie kann auf der Website www.hifi-madanet.org und auf Facebook „HiFi-Französisch“ nachgelesen werden. Hören Sie „hifiradio.org“ - Belehrungen, Zeugnisse, Lieder in 24h / 7d. © HiFi Madanet