Senen, 22 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia 7:1-15; Jabur 10; Ibrani 3:7–4:11

Time Is Money

“...padha eling-ingelingna ing sadina-dina sajrone isih bisa kaaranan “dina

iki”, supaya panunggalanmu aja ana kang dadi wangkot atine, marga

saka pamblithuking dosa.” (Ibrani 3:14)

Paribasan “time is money” mratelakake iba ta ajinipun wekdal. Mumpung

taksih pinaringan wekdal dening Gusti, mangga migunakaken kanthi temen

supados maedahi kangge dhiri lan sesami. Tetembungan “dina iki” ing Kitab

Ibrani punika mratelakake kalih bab: 1) Gusti ingkang taksih nyawisi wekdal

lan badhe dumugi titiwancinipun Gusti mundhut ingkang dipun cawisaken

kalawau. 2) Kita gesang ing wekdal ingkang winates mila kedah kita gemeni

kalawan waskita.

Pangandika wau tinalesan kersanipun Gusti supados para kagunganipun

nggemeni wekdal peparingipun Gusti kagem ngluhuraken Gusti. Kanthi

nggemeni wekdal kita boten sami nampi bebendunipun Gusti. Sampun

ngantos kadosdene para leluhur ingkang boten nindakaken gesang sae ing

wekdal peparingipun Gusti. Pramila saking punika kita para kagunganipun

Gusti kedah ngginakaken “dina iki” pinangka kesempatan kangge tumindak. Inggih punika boten nuruti pamblithuking si dosa. Kanthi thok-leh serat Ibrani

nyebataken “wangkot”, lan ing ayat 12 kasebut bilih tumindakipun si dosa

inggih punika “kadunungan ati kang ala sarta ora pracaya amarga murtad

nyingkur marang Gusti Allah”.

Tiyang kristen ing pundia kemawon – kalebet kula lan panjenengan –

tetep saged dhumawah ing dosa, nyingkur Gusti lan kecalan berkahipun Gusti.

Supados kita boten kécalan berkahipun Gusti, mila sumangga wekdal

peparingipun Gusti ingkang winates kangge kita punika, kita pigunakaken

ing sakmesthinipun. Inggih punika setya dhateng Gusti, tansah waspada

sampun ngantos lena kablithuk iblis srana maneka warni solah tingkahipun.

Kita njagi dhiri sampun ngantos dhumawah ing dosa. Makaten ugi kita terus

makarya ingkang migunani sedaya titah. Kanthi makaten kita temen-temen

ngurmati pakaryanipun Gusti ingkang sampun milujengaken lan ngutus kita

mbiwarakaken sih rahmatipun Allah ing jagad. |\*BP

Senin, 22 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 7:1-15; Mazmur 10; Ibrani 3:7–4:11

Time Is Money

"...Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari , selama masih dapat dikatakan "hari ini", supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa..." (Ibrani 3:14)

Ungkapan "time is money" menjelaskan betapa berharganya waktu. Mumpung masih diberikan waktu oleh Tuhan, mari menggunakan dengan sungguh supaya bermanfaat untuk diri sendiri dan sesama. Kata "hari ini" dalam kitab Ibrani ini mengandung arti dua hal: 1) Tuhan yang masih menyediakan waktu dan akan ada waktunya yang menjadi kehendak Tuhan untuk mengambil apa yang telah dia sediakan tadi 2) Kita hidup dalam waktu yang terbatas, jadi kita harus pergunakan dengan bijaksana.

Kata-kata itu didasari kehendak Tuhan supaya yang menjadi miliknya menggunakan waktu pemberian Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dengan menggunakan waktu maka kita tidak menerima hukuman Tuhan. Jangan sampai seperti nenek moyang yang tidak menjalankan kehidupan yang baik di waktu pemberian Tuhan. Itu sebabnya kita milik Tuhan harus menggunakan "hari ini" sebagai kesempatan untuk bertindak. Tidak mengikuti godaan si dosa. Dengan mengingat surat Ibrani menyebutkan “tegar hati”, dan pada ayat 12 dikatakan bahwa perbuatan orang berdosa yaitu "terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.”

Orang Kristen di mana-mana - termasuk Anda dan saya - masih bisa jatuh ke dalam dosa, berpaling dari Tuhan dan kehilangan berkat Tuhan. Agar kita tidak kehilangan berkat Tuhan, marilah waktu pemberian Tuhan yang terbatas pada kita, kita pergunakan semestinya. Yaitu setia kepada Tuhan, selalu waspada jangan sampai lengah oleh godaan iblis dengan berbagai tingkahnya. Kita menjaga diri kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Dan juga kita terus berkarya yang bermanfaat bagi semua ciptaan. Dengan begitu kita sungguh-sungguh menghoramati karya Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengutus kita mewartakan kasih karunia Tuhan di dunia. |\* BP

Slasa, 23 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia7:16-26; Jabur 10; Wahyu 3:7-13 Nampi Berkah Nadyan Winates Ing Daya

“Sira wus Sunwengani lawang kang ora bisa kainebake dening wong.

Ingsun pirsa menawa kakuwatanira ora sepiraa, nanging sira netepi

pangandikaningSun sarta ora nyelaki asmaningSun.”

(Wahyu 3:8)

Ing pasamuwan asring kapireng tiyang ingkang nampik timbalaning

leladi. Upaminipun kacalonaken dados Pinisepuh utawi Diaken. Wonten

kemawon alesanipun “kula boten gadhah kapinteran, boten saged punapapunapa, mila sadherek sanesipun kemawon”. Saestunipun Gusti pirsa daya

kesagedan kita pancen winates; kasebut “menawa kakuwatanira ora sepiraa”.

Saestunipun pasamuwan kristen kala semanten nedheng ngadhepi paprangan

ageng nglawan daya pangwasanipun iblis. Dayaning iblis maujud ing piwulang

intimidatif bilih para pandherekipun Yésus Kristus boten kalebet tiyang

ingkang dipun wilujengaken dening Allah. Ingkang nampi kawilujengan

namung trahipun tiyang Yahudi kémawon. Piwulang intimidatif wau temtu

ancaman ageng tumrap tiyang-tiyang kristen ingkang taksih anyar wau! Benten kaliyan tiyang Yahudi ingkang sampun ngoyod lan nggadahi

pengaruh ing masyarakat, tiyang kristen cacahipun sekedhik (minoritas)

lan pengaruhipun temtu dereng ageng. Daya lan kekiyatanipun sarwa winates. Alit sanget. Menawi ngengeti kanyatan wau, saged kemawon para tiyang

kristen dados alit ing manah lan semplah. Nanging begja dene Gusti nguningani

bilih sanadyan ta daya kekiyatanipun tiyang kristen winates, ewasemanten

para tiyang Kristen wau sami netepi pangandikanIpun lan boten nyelaki Gusti,

kepara tansah setya. Inggih krana kasetyanipun kalawau, mila Gusti ngreksa

umat pilihanipun. Gusti ingkang ngasta soroging kori karahayon, kersa mbikak

korining karahayon. Pamurihipun para tetiyang ingkang piwulangipun cengkah

klayan kersanipun Gusti pungkasanipun sumuyud ing ngarsanipun Gusti.

Pangandika wau dados piwulang adi tumrap kita. Nadyan ta kita winates

ing sadhengah daya, sampun ngantos alit ing manah lan semplah. Ananging

tetepa mbangun semangat berjuang linandhesan setya netepi dhawuhIpun.

Sumangga boten alit ing manah, tetep samangat sanadyan kita winates. |\*BP

Slasa, 23 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 7:16-26; Mazmur 10; Wahyu 3:7-13

Menerima Berkat Meskipun Terbatas Dalam Kekuatan

"Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." (Wahyu 3:8)

Di gereja, sering mendengar orang yang menolak umtuk dipanggil melayani Misalkan dia diusulkan untuk menjadi Penatua atau Diaken. Ada saja alasannya "Saya tidak memiliki kepandaian, saya tidak bisa apa-apa, jadi saudara yang lain saja". Sungguh Tuhan mengetahui bahwa kemampuan kita terbatas; disebutkan " bahwa kekuatanmu tidak seberapa ". Bahwa sebenarnya gereja Kristen pada saat itu sedang menghadapi pertempuran hebat melawan kekuatan iblis. Kekuatan iblis ada melalui ajaran intimidatif bahwa para pengikut Yesus Kristus tidak termasuk yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang menerima keselamatan hanya golongan orang Yahudi saja. Ajaran Intimidatif itu jelas merupakan ancaman besar bagi orang-orang Kristen yang masih baru.

Berbeda dengan orang Yahudi yang sudah mengakar dan mmepunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, orang Kristen jumlahnya sedikit (minoritas) dan pengaruhnya pasti belum besar. Kekuatan dan dayanya terbatas. Sangat kecil. Jika mengingat kondisi itu, bisa saja orang Orang Kristen menjadi kecil hati dan lemah. Tetapi untungnya Tuhan tahu bahwa meskipun kekuatan orang Kristen terbatas, tetapi Orang Kristen menjalankan firman-Nya dan tidak menyangkal Tuhan,bahkan selalu setia. Karena kesetiaannya, Tuhan akan melindungi orang-orang pilihannya. Tuhan yang memegang atas kunci pintu keselamatan, Supaya orang-orang yang pengajarannya berlawanan dengan kehendak Tuhan akhirnya bersujud di hadirat Tuhan.

Firman tadi menjadi pengajaran besar bagi kita. Meskipun kita terbatas dalam daya, jangan samapai ah kecil hati dan lemah. Namun terus membangun semangat berjuang berdasar kesetiaan mematuhi perintahnya. Jangan kecil hati, tetap semangat meski kita terbatas. |\*BP

Rebo, 24 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia 7:27-34; Jabur 10; Lukas 6:6-11

Allah Kang Ngrampungi Prakarane Umat

“Tanganipun tiyang duraka saha tiyang awon mugi Paduka tugel,

durakanipun mugi Paduka cuthati, ngantos Paduka boten manggih malih.

Sang Yehuwah jumeneng Raja ing sateruse lan ing salawase.

Bangsa-bangsa padha sirna saka ing tanah kagungane.”

(Jabur 10:15, 16)

Nalika umatipun Allah wonten ing kawontenan sosial lan politik saweg

ruwet, juru mazmur ngaturaken pandonga panyuwunan supados Allah paring

pangluwaran. Punika jalaran lampahipun para tiyang sami boten perduli

dhateng Allah. Punapa malih wonten pasekuthoning duraka (mafia jahat)

ingkang adreng adamel rerusuh ing babagan sosial-ekonomi lan politik.

Kahanan ingkang sarwa kisruh lan rupek njalari juru mazmur semplah lan

nelakaken sesambat “punapaa dene Paduka jumeneng wonten ing katebihan,

sarta umpetan ing wekdal karupekan?”. (ay.1)

Pandonga pasambat ing ayat 15 wujuding panyuwunan supados Allah

karsa perduli lan ngrampungi karupekanipun umat. Lajeng ing ayat 16

nelakaken wangsulanipun Gusti Allah tumrap pandonga pasambat punika.

Inggih punika bilih Allah ingkang jumeneng raja, kagungan kwasa ngrampungi

prekawising umatipun. Pangandika ingkang makaten wau damel legawaning

umat. Allah kanyata tetep preduli. Boten umpetan, kepara midhangetaken

pasambating umat. Umat ingkang ing sakawit rumaos lola amargi nganggep

dipun tilar dening Allah lan boten dipun gatosaken, ing sanyatanipun Allah

boten makaten. Allah tetep migatosaken lan paring pangluwaran. Satemah

boten wonten panidhesing tiyang ingkang dadosaken giris lan geter awit

kinanthi dening Gusti. (ay. 18b)

Karupekan lan panindhes saged kemawon nempuhi gesanging umat

ingkang njalari tuwuhing raos giris. Malah saged ugi krana awrating momotan

lajeng semplah. Mbok bilih ngantos sami nggrundel kenging punapa Allah

kok boten migatosaken! Lantaran kitab jabur punika kita kaatag supados

namung sesambat dhateng Allah nyuwun kaluwaran. Inggih namung Gusti

Allah Rama kita ingkang kagungan kwasa ngudhari lan ngrampungi prekawising

gesang kita. Gusti Allah inggih Rama kita; Rama ingkang kebak ing sih mirma,

mesthi mbuktekaken sih palimirmanipun dhateng kita ingkang sesambat

dhumateng Gusti Allah. |\*BP

Rabu, 24 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 7:27-34; Mazmur 10; Lukas 6:6-11

Allah Yang Menyelesaikan Masalah Umat

“Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat,tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. TUHAN adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanah-Nya." (Mazmur 10:15, 16)

Ketika umat Tuhan berada dalam situasi sosial dan politik yang rumit, pemazmur memanjatkan doa meminta Tuhan untuk memberi pembebasan. Itu disebabkan karena tindakan orang-orang yang tidak peduli kepada Allah. Apalagu ada permufakatan jahat (mafia jahat) yang sering membuat kerusuhan dalam masalah sosial ekonomi dan politik. Situasi kacau dan ruwet menyebabkan pemazmur menjadi putus asa dan berseru, "Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya TUHAN, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? (ayat 1)

Doa dalam ayat 15 adalah bentuk permohonan kepada Tuhan untuk peduli dan memecahkan masalah umat. Kemudian di ayat 16 menunjukkan Jawaban Tuhan atas doa ini. Yaitu bahwa Tuhan, yang berkedudukan sebagai raja, memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah umatnya. Kata-kata itu membuatnya lega umat. Allah nyata masih peduli. Tidak bersembunyi, bahkan mendengarkan seruan umat. Umat yang merasa sendiri karena beranggapan ditinggalkan oleh Allah dan diabaikan, dalam kenyataan Allah bukan seperti itu. Allah selalu peduli dan memberikan jalan keluar.Sehingga tidak ada yang namanya penindasan orang yang membuat takut dan gemetar karena disertai oleh Tuhan. (ayat 18b)

Kesukaran dan penindasan bisa saja menimpa kehidupan umat yang menyebabkan tumbuhnya perasaan takut. Bahkan mungkin membuat beban berat bahkan putus asa. Mungkin sampai menggerutu mengapa Tuhan tidak memperhatikan. Karena kitab mazmur ini, kita diperintahkan untuk hanya berseru kepada Tuhan saja untuk memohon jalan keluar. Hanya Tuhan Bapa kita yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan dan melepaskan dari masalah hidup kita. Tuhan Allah yang adalah Bapa kita;Bapa yang penuh belas kasihan, pasti membuktikan belas kasihannya kepada kita yang berseru kepada Tuhan. |\* BP

Kemis, 25 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia 11:1-17; Jabur 81:1, 10-16; I Petrus 3:8-12

Wohing Pambangun Turut

“Ah, saupama umatingSun ngrungokake marang dhawuhingSun, saupama

Israel ngambah ing dalan pitedahingSun....umatingSun bakal Sunparingi

mangan gandum kang becik dhewe, malah bakal padha Sunwaregi

kalawan madu saka ing parang” (Jabur 81:14, 17)

Agami Kristen memulang bilih kawilujenganipun manungsa punika

dhedhasar sih rahmatipun Allah (sola gratia) lan pangandel (sola fide). Lajeng

punapa solah tingkah, pandamel lan amalanipun manungsa boten saged

kangge nggayuh kawijujengan? Ing PPA-GKJ kaandharaken bilih amalipun

tiyang pitados pancèn dados “berkah kang tumumpang ing berkah”. Tegesipun

tumindak sae lan amalipun tiyang pitados minangka berkah ingatasipun

sih rahmat lan pitados kita. Amal kasaenan wujuding pambangun turut

estunipun bukti berkahipun Allah. Allah paring wewengan lan ngeparengaken

kita kangge nindakaken amal kasaenan minangka wujuding pambangun

turut. Mila menawi kita nindakaken amal kasaenan mesthi ndadosaken

renaning penggalihipun Gusti Allah.

Juru mazmur mratelakaken bilih Allah karsa paring berkah pangluwar

saking karibedan nalikanipun umat sami purun mirengaken lan ngambah

margi pitedahipun Allah. Sami mbangun turut dhateng Allah. Pangandika

wau katujokaken dhateng umat kagunganipun Allah. Inggih umat ingkang

sampun sami mangertos dhawuh lan pitedah-pitedahipun Allah. Umat

ingkang sami mangertos dhawuh lan pitedahipun Allah nanging boten

sami mbangun turut, mesthi tebih saking berkahipun Allah. Dene ingkang

sami mbangun turut badhe nampi berkah. Cunduk kaliyan pangandika

“…bakal Sunparingi mangan gandum kang becik dhewe malah bakal

padha Sunwaregi kalawan madu saka ing parang.” (ay. 17)

Mila saking punika, sok sintena kemawon ingkang mbangun turut Allah,

mesthi nampi berkahipun Allah ing bab punapa kemawon. Badhea sandang,

pangan, papan, katentreman lan karahayon. Sampun ngantos kadosdene

para leluhur ingkang krana wangkoting manahipun boten nampi berkah. Kita

rak kepingin lestari sami nampi berkahipun Allah, ta? Kumandela! Berkah

badhe kita tampi samangsa kita mbangun turut ing sadhawuhipun Allah.

Sumangga!|\*BP

Kamis, 25 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 11:1-17; Mazmur 81:1, 10-16; I Petrus 3:8-12

Buah dari Ketaatan

"Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan!...umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu." (Mazmur 81:14, 17)

Agama Kristen mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah berdasarkan anugerah Tuhan (sola gratia) dan iman (sola fide). Kemudian apa perilaku, tindakan, dan amal manusia tidak bisa untuk mendapatkan keselamatan? Dalam PPA-GKJ disebutkan bahwa amal orang-orang percaya merupakan "berkat di atas berkat". Artinya perbuatan baik dan perbuatan amal orang percaya sebagai berkat dalam kasih karunia dan iman kita. Amal kebaikan adalah bentuk ketaatan yang sesungguhnya bukti berkat Tuhan. Allah memberi wewenang dan mengizinkan kita untuk melakukan perbuatan amal kebaikan sebagai bentuk ketaatan. Sehingga, jika kita melakukan perbuatan baik, tentu membuat senang hati Tuhan.

Pemazmur berkata bahwa Tuhan berkenan memberikan berkat pelepasan dari kesukaran ketika umat mau mendengarkan dan mengikuti jalan perintah Allah. Taat kepada Tuhan. Firman tadi ditujukan kepada umat yang menjadi milik Allah. Umat yang telah memahami perintah dan petunjuk Allah tetapi tidak taat, pasti akan jauh dari berkat Tuhan. Adapun yang taat akan menerima berkat. Sesuai dengan firman: "....akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu." (ayat 17)

Oleh karena itu, siapa saja yang membangun ketaatan kepada Tuhan, pasti menerima berkat Tuhan dalam hal apapun. Baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal, kedamaian dan keselamatan. Jangan sampai seperti para leluhur yang keras hatinya tidak mendapat berkah. Kita pasti punya keinginan untuk lestari menerima berkat Tuhan, bukan? Percayalah! Berkat akan kita terima ketika kita membangun ketaatan sesuai dengan perintah Allah. Mari!|\*BP

Jemuwah, 26 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia 12:1-13; Jabur 81:1, 10-16; I Petrus 4:7-11

Dadi Juru-Gedhong Sih Rahmate Allah

“Padha laden-linadenana miturut ganjaran kang wus kaparingake marang saben

wong jalaran anggone dadi juru-gedhonge sih rahmating Allah kang becik”

(I Petrus 4:10)

Umume ing perusahaan kang gedhe ana Kepala Bagian Umum utawa

sebutan liyane kang kanggo ngurusi kabutuhan rutin. Mranata tugas-tugas

karyawan lan liya-liyane, murih kabeh lumaku harmonis. Mangkono uga bab

urip patunggilaning para wong kristen. Bab lampahe patunggilan sejati ya

kudu ditata. Kasebut ing ayat 10 perangan pungkasan, pangandikane Gusti

menawa saben wong pracaya pinaringan kalungguhan madeg “dadi-jurugedhonge sih rahmate Gusti”.

Urip patunggilan kristen iku tinangsulan anane suh (tali-pengikat). Yaiku

katresnan. Salah sijine wujude katresnan yaiku laden-linadenan siji lan

sijiné. Saben wong kristen pinaringan kalenggahan dadi “juru gedhong” utawa

penatalayan “sih-rahmate Allah”. Ngurusi kahanan supaya urip kekristenan iku

harmonis lan ndhatengake berkah marang titah kabeh. Kang sinebut “sih

rahmate Allah” iku sadhengah kang ndhatengake kabegjan lan kabungahane

kabeh titah.

Sacara praktis cak-cakane dicethakake dening rasul Petrus yaiku sapa

bae kang memulang (aweh pitutur) iku kudu nglantarake kersaning Allah

kanggo mbangun pangarep-arep. Uga kang padha leladi kudu tinalesan

kekuatan kang saka Allah. Ora dhasar kekuatane dhewe. Kabeh iku pamurihe

urip bebarengan iki harmonis lan kanti mangkono Gusti Allah kang kaluhurake

(ay.11).

Pangandikane Gusti memulang kita kabeh yen sejatine Gusti Allah

netepake kita dadi wong kang padha bisa ngrumati siji lan sijine. Supaya

patunggilane Kristen kabeh bisaa ngrasakake sih rahmate Allah. Wujude

tumindak dadi juru-gedhong yaiku memulang, utawa micara apa bae

ndadekake bungahe pepadha lan ndadosake renane Gusti. Tumidak mau

kadhasaran pamberege Gusti, dudu karep kita dhewe. Satemene pamicara

kang becik lan paladosan kang tulus, iku mesthi dadi bungahing liyan. Yen

kabeh bisa ngrasakake kabungahan lan kabegjan krana laku kita. Lah iku

bukti yen kita wus ndherek ngipuk-ipuk maujude sih rahmate Gusti. Sumangga

nindakake adeg kita dadi Juru-Gedhong. |\*B

Jumat, 26 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 12:1-13; Mazmur 81:1, 10-16; I Petrus 4:7-11

Menjadi Pengurus Kasih Karunia Tuhan

“Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." (I Petrus 4:10)

Umumnya di perusahaan besar terdapat seorang Kepala Bagian Umum atau istilah lain untuk mengurus kebutuhan rutin. Mengelola tugas-tugas karyawan dan lain-lain, semuanya supaya berjalan harmonis. Begitu juga tentang kehidupan persekutuan orang Kristen. Tentang jalannya persekutuan sejati harus ditata. Disebutkan dalam ayat 10 bagian terakhir, firman Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang beriman diberi kedudukan “menjadi pengurus kasih karunia Allah”.

Menjalani hidup pesekutuan kristen itu terikat adanya tali pengikat yaitu kasih. Salah satu bentuk kasih adalah saling melayani satu sama lain. Setiap orang Kristen diberikan posisi sebagai "pengurus" atau penata layanan "kasih karunia Tuhan". Mengurusi situasi supaya kehidupan Kristen itu harmonis dan mendatangkan berkat bagi semua ciptaan. Yang disebut "kasih karunia Allah" adalah hal yang mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan semua ciptaan.

Secara praktis, penerapannya dijelaskan rasul Petrus yaitu siapa saja orang yang mengajar (memberi nasehat) harus menyampaikan kehendak Allah untuk membangun pengharapan. Juga mereka yang melayani harus dilandasi kekuatan Tuhan. Bukan atas dasar kekuatannya sendiri. Semuanya adalah supaya hidup bersama dengan harmonis dan dengan demikian Tuhan dimuliakan (ayat 11).

Firman Tuhan mengajarkan kita semua bahwa Tuhan itu menetapkan kita sebagai orang yang bisa saling menjaga satu sama lain. Supaya persekutuan kristen dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Bentuknya menjadi pengurus yaitu mengajar, atau berbicara tentang apapun yang membuat senang sesama dan menyenangkan Tuhan. Tindakan itu dilandasi dorongan dari Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Sesungguhnya tuur kata yang baik dan pelayanan yang tulus, pasti akan menjadi suka cita bagi orang lain. Jika semua orang bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dari tindakan kita. Itu adalah bukti bahwa kita telah ikut berperan meujudkan kasih karunia Tuhan. Marilah melakukan posisi kia menjadi “Pengurus”. |\*BP

Setu, 27 Agustus 2022 Minggu Limrah XVI

Yeremia 2:1-3, 14-22; Jabur 81:1, 10-16; Mateus 20:20-28

Drajading Manungsa: Ngladosi

“Padha karo Putrane Manungsa anggone rawuh iku ora supaya diladosi,

nanging malah ngladosi,...” (Matius 20:28)

Kados-kados sampun dados wataking manungsa kepingin dipun ladosi!

Kathah para lare sanadyan sampun saged tumindak piyambak nanging

kepinginipun dipun ladosi kemawon. Upaminipun sampun saged mendhet

andhuk piyambak yen adus lha kok taksih nyuwun ibu ingkang mendhetaken.

Nalika tiyang wis dadi wong, drajad lan pangkatipun inggil, kersanipun dipun

ladosi dening andhahanipun.

Wewatekan makaten wau kelampahan ugi ing brayatipun Zebedheus.

Ibunipun sowan Gusti Yesus, matur nyuwun anak-anakipun ing tembe sami

kaparingana kalenggahan mulya ing kratonipun Gusti. Mireng panyuwunan

kalawau, para sakabatipun nepsu, sajakipun meri. Gusti lajeng ngandika

“Sing sapa kepingin padha dadi gedhe ana ing antaramu, iku dadia batur”.

(ay. 26-17) Salajengipun Gusti nyethakaken bilih rawuhipun boten supados

dipun ladosi nanging ngladosi.

Drajading manungsa punika boten kok jalaran anggenipun dipun ladosi

ananging krana anggenipun saged ngladosi. Makaten ugi tumrap Yesus

Kristus. Panjenenganipun lelados ngantos seda sinalib nebus dosanipun

manungsa. Wajib kita nuladha Gusti ing bab prinsip ngladosi! Mila yen jejering

renungan dinten punika “Drajading Manungsa Yaiku Ngladosi” tegesipun

kita sami nulad Gusti Yesus bab anggenipun kagungan prinsip ngladosi

langkung utama tinimbang dipun ladosi. Adeg kita ing tengahing jagad ngriki

kedah adhedhasar prinsip ngladosi murih sedaya titah saged ngraosaken

kabingahan lan kabegjan. Drajad kita kacihna ing peladosaning gesang.

Pakaryan lelados ing jaman sapunika saya penting jalaran kathah tiyang

ingkang kawontenanipun mrihatosaken, merlokaken pambiyantu paladosan

kita. Kula lan panjenengan sami pinaringan werni-werni berkah; mbok bilih

langkung ageng tinimbang sedherek sanes. Sumangga kita ingkang taksih

pinaringan werni-werni berkah, kita nindakaken paladosan dhateng sesami. |\*BP

Sabtu, 27 Agustus 2022 Minggu Biasa XVI

Yeremia 2:1-3, 14-22; Mazmur 81:1, 10-16; Matius 20:20-28

Derajatnya Manusia: Melayani

"sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ..." (Matius 20:28)

Seolah sudah menjadi karakter manusia yang ingin dilayani. Banyak anak, meskipun mereka sudah mampu berjalan sendiri, tetapi keinginannya harus terus dilayani. Misalnya sudah bisa ambil handuk sendiri kalau mandi, tetapi masih minta tolong ibunya untuk mengambilkan. Ketika seseorang telah menjadi “orang”, pangkat dan derajatnya tinggi, keinginannya selalu dilayani bawahannya.

Hal yang sama terjadi dalam keluarga Zebedeus. Sang ibu datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan bahwa meminta supaya anak-anaknya di masa depan diberi kedudukan yang mulia di kerajaan Allah. Mendengar permintaannya, murid-murid marah, merasa cemburu. Tuhan kemudian berkata “dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.”(ay. 26-27) Kemudian Tuhan menyatakan bahwa kedatangannya tidak untuk dilayani tetapi melayani.

Derajat manusia bukanlah karena dia bisa dilayani tetapi karena kemampuan bisa melayani. Hal yang sama bagi Yesus Kristus. Dia mati sampai dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita harus mengikuti teladan Tuhan dalam hal prinsip melayani! Betul sekali judul dari renungan hari ini adalah "Derajatnya Manusia yaitu Melayani". artinya kita meneladani Tuhan Yesus dalam memiliki prinsip melayani lebih utama daripada dilayani. Posisi kita di tengah dunia ini harus didasarkan pada prinsip melayani supaya semua makhluk bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Derajat kita terlihat dalam pelayanan hidup.

Pekerjaan pelayanan pada jaman ini semakin penting karena ada banyak orang yang keadaaanya memprihatinkan, membutuhkan bantuan kita. Anda dan saya diberi banyak berkat; mungkin itu lebih besar dari saudara lainnya. Marilah kita yang masih diberi bermacam-macam berkat, kita melakukan pelayanan bagi sesama. |\*BP

Minggu, 28 Agustus 2022 Minggu Limrah XVII

Yeremia 2:4-13; Jabur 81:2, 11-17; Ibrani 13:1-8,15-16; Lukas 14:1,7-14

Dipadha Bisaa Rumangsa

“Sebab sing sapa ngluhurake awake dhewe, bakal kaasorake, lan sing

sapa ngasorake awake dhewe bakal diluhurake”

(Lukas 14:11).

Ing sawijining pawiwahan manten kula mrangguli wonten bapak-ibu

sarimbit lenggah ing kursi ngajeng. Sasampunipun sawetawis wekdal juru

among tamu nyumanggakaken bapak-ibu wau pindah mawingking, jalaran

wonten tamu malih ingkang kedah dipun aturi lenggah ngajeng. Kula mbatos

”rak ya isin ta bapak-ibu mau, ora ngrumangsani temen, ora ngilo githoke

dhewe. Mesthi tamu anyar mau drajade luwih dhuwur!”.

Lah makaten ugi lelampahan pasemon ingkang dipun ngendikakaken

dening Gusti Yesus ing waosan Injil Lukas 14. Tepa slira, tahu diri, bisa

ngrumangsani. Perangan ingkang wigatos ing tengahing gesang bebrayan.

Badhea ing brayat, pasamuwan punapa dene masyarakat. Patrap bisa

rumangsa punika patrap lembah manah. Ngasoraken manah, andhap asor.

Punika boten ateges asor, malah nedahakan kamulyan, jalaran ngesoraken

awakipun piyambak, suka atur pakurmat dhateng tiyang sanes. Gusti Yesus

ngandika sinten ingkang andhap asor inggih punika ingkang badhé kaluhuraken.

Kosok-wangsulipun ingkang ngluhuraken awakipun piyambak, ingkang ngegung- egungaken dhiri malah badhe kaasoraken! Gusti memulang sejatosipun

ingkang nganggep bab mulya-asoripun manungsa punika boten kok awakipun

piyambak, nanging kadospundi panganggepipun tiyang sanes. Lah ing ngriki

perlunipun kita rumaos bisa rumangsa, wani ngilo githoke dhewe, ngasoraken

manah lan ngurmati adeging tiyang sanes.

Patrap tepa slira, “aja rumangsa bisa, ananging bisaa rumangsa”, mila

penting ing gesang bebrayan. Urmat-ingurmatan, ajen-ingajenan dados

wujuding lembah manah; nebihaken wewatekan gumunggung. Sebab

gumunggungging manah badhe ndadosaken patrap nyepelekaken tiyang

sanes. Lan yen ngantos makaten badhe tebih saking santosaning gesang

bebrayan. Patrap lembah manah punika boten ngemungaken kaetrapaken

ing dhiri pribadi, ananging sumrambah ing gesanging bebrayan agung. Wiwit

saking kulawarga, sumrambah ing masyarakat lan bangsa. Sumangga lembah

manah, tepa slira, urip kang bisa rumangsa kita tindakaken, murih lestantuning

gesang bebrayan. |\*BP

Minggu, 28 Agustus 2022 Minggu Biasa XVII

Yeremia 2:4-13; Mazmur 81:2, 11-17; Ibrani 13:1-8,15-16; Lukas 14:1,7-14

BISA MERASA

“Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Lukas 14:11).

Di salah satu resepsi pernikahan, saya menjumpai ada sepasang bapak-ibu duduk di kursi depan. Setelah beberapa waktu petugas penerima tamu mempersilakan bapak ibu tadi untuk pindah ke belakang, karena ada tamu lain yang dipersilakan duduk di depan. Saya berpikir "betapa malu bapak ibu itu, mereka tidak sadar diri, tidak tahu diri,pasti tamu yang baru hadir itu punya derajat yang tinggi!".

Ini juga peristiwa perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan Injil Lukas 14. Tepa slira, tahu diri , bisa menyadari. Bagian penting di tengah hubungan kehidupan. Baik dalam keluarga, gereja atau masyarakat. Sikap sadar diri itu adalah sikap rendah hati. Kerendahan hati, bukan berarti rendah, melainkan menunjukkan kemuliaan, karena merendahkan diri sendiri, suka memberi hormat kepada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang akan ditinggikan. Sebaliknya, mereka yang meninggikan diri sendiri, mereka yang menyombongkan diri akan direndahkan! Tuhan mengajarkan tentang yang menilai tinggi rendahnya manusia bukanlah dirinya sendirii, tetapi bagaimana penilaian orang lain. Di sini kita perlu merasa mawas diri , berani melihat diri kita sendiri, merendahkan hati dan menghormati martabat orang lain.

Sikap tepa slira, *“aja rumangsa bisa,ananginging bisaa rumangsa”* penting dalam hidup berkeluarga. Saling menghormati, saling menghargai, menjadi bentuk rendah hati; menjauhkan dari sikap sombong. Sebab tinggi hati bisa menyebabkan sikap memandang rendah orang lain. Dan jika terjadi, itu akan jauh dari lestarinya kehidupan berkeluarga. Sikap rendah hati tidak hanya diterapkan dalam diri pribadi, tetapi berkembang dalam kehidupan pergaulan yang besar. Sejak dari keluarga, berkembang dalam masyarakat dan bangsa. Marilah sikap rendah hati, tepa slira, hidup mawas diri apa yang bisa kita lakukan, supaya lestarinya hidup berkeluarga. |\*BP