e-Santapan Harian 2012

Publikasi e-Santapan Harian (e-SH)
Bahan renungan yang diterbitkan secara teratur setiap hari oleh Scripture Union Indonesia (SU Indonesia) d/h. Pancar Pijar Alkitab (PPA) dan diterbitkan secara elektronik oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA).

Bundel Tahunan Publikasi Elektronik e-Santapan Harian (http://sabda.org/publikasi/e-sh)
Diterbitkan secara elektronik oleh Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org)

© 2012 (hubungi Yayasan Lembaga SABDA)
Daftar Isi
(1-1-2012) Mazmur 42-43 Rindu kepada Allah ................................................................. 14
(2-1-2012) Markus 1:1-8 Kristus yang terutama ............................................................... 15
(3-1-2012) Markus 1:9-13 Dibaptis lalu dicobai ................................................................. 16
(4-1-2012) Markus 1:14-20 Pencobaan berlalu, tugas dimulai .............................. 17
(5-1-2012) Markus 1:21-28 Otoritas Sang Hamba Allah .............................................. 18
(6-1-2012) Markus 1:29-34 Waktu Hamba Allah: melayani ........................................ 19
(7-1-2012) Markus 1:35-39 Prioritas Hamba Allah: berdoa ............................................ 20
(8-1-2012) Mazmur 44 Menderita demi Tuhan ............................................................... 21
(9-1-2012) Markus 1:40-45 Maksud baik yang tidak baik ............................................ 22
(10-1-2012) Markus 2:1-12 Berjuang agar orang kenal Kristus .................................... 23
(11-1-2012) Markus 2:13-17 Datang untuk orang berdosa .......................................... 24
(12-1-2012) Markus 2:18-22 Lama atau baru ................................................................. 25
(13-1-2012) Markus 2:23-28 Sabat untuk manusia ....................................................... 26
(14-1-2012) Markus 3:1-6 Siapa yang Anda layani? ..................................................... 27
(15-1-2012) Mazmur 45 Mempelai perempuan yang setimpal .................................. 28
(16-1-2012) Markus 3:7-12 Tidak merespons positif .................................................... 29
(17-1-2012) Markus 3:13-19 Untuk meneruskan pelayanan Yesus ......................... 30
(19-1-2012) Markus 3:31-35 Hubungan sejati .............................................................. 32
(20-1-2012) Markus 4:1-20 Menyambut firman Tuhan ................................................ 33
(21-1-2012) Markus 4:21-25 Memancarkan terang .................................................... 34
(22-1-2012) Mazmur 46 Perlindungan yang pasti ........................................................ 35
(23-1-2012) Markus 4:26-29 Benih kehidupan .............................................................. 36
(24-1-2012) Markus 4:30-34 Bagai biji sesawi .............................................................. 37
(25-1-2012) Markus 4:35-41 Tenang di tengah badai .................................................. 38
(27-1-2012) Markus 5:14-20 Respons yang berbeda .................................................... 40
(28-1-2012) Markus 5:21-24, 35-43 Tertunda ............................................................... 41
(29-1-2012) Mazmur 47 Raja atas segala bangsa ........................................................ 42
(30-1-2012) Markus 5:25-34 Pengharapan yang tidak sia-sia .................................. 43
(31-1-2012) Markus 6:1-6a Siap menghadapi penolakan ................................................................. 44
(1-2-2012) Markus 6:6b-13 Pelatihan pelayanan ............................................................... 45
(2-2-2012) Markus 6:14-29 Nurani yang menghantui .......................................................... 46
(3-2-2012) Markus 6:30-44 Belas kasih Kristus ................................................................. 47
(4-2-2012) Markus 6:45-52 Pencobaan berlalu, tugas dimulai ........................................ 48
(5-2-2012) Mazmur 48 Perlindungan Allah ...................................................................... 49
(6-2-2012) Markus 6:53-56 Waktu Hamba Allah: melayani .............................................. 50
(7-2-2012) Markus 7:1-23 Prioritas Hamba Allah: berdoa .............................................. 51
(8-2-2012) Markus 7:24-30 Iman yang bertahan ............................................................ 52
(9-2-2012) Markus 7:31-37 Berbagi kebaikan dengan sesama ........................................ 53
(10-2-2012) Markus 8:1-10 Berapa roti ada padamu? ....................................................... 54
(11-2-2012) Markus 8:11-13 Tidak perlu ditanggapi ........................................................ 55
(12-2-2012) Mazmur 49 Jangan diperbudak harta .............................................................. 56
(13-2-2012) Markus 8:14-21 Jagalah imanmu! ................................................................. 57
(14-2-2012) Markus 8:22-26 Mencelikkan kebutaan rohani .............................................. 58
(16-2-2012) Markus 8:31-9:1 Apakah salib Anda? ......................................................... 60
(17-2-2012) Markus 9:2-13 Yesus sungguh adalah Allah .................................................. 61
(18-2-2012) Markus 9:14-29 Doa dan iman sebagai dasar pelayanan .............................. 62
(19-2-2012) Mazmur 50 Kritik terhadap ibadah yang salah ........................................... 63
(20-2-2012) Markus 9:30-32 Tidak mau belajar ................................................................ 64
(21-2-2012) Markus 9:33-37 Motivasi pengikut sejati Kristus ........................................... 65
(22-2-2012) Markus 9:38-41 Kesatuan tubuh Kristus ..................................................... 66
(23-2-2012) Markus 9:42-50 Waspadai penyesatan internal .......................................... 67
(24-2-2012) Markus 10:1-12 Katakan tidak pada perceraian! ......................................... 68
(25-2-2012) Markus 10:13-16 Yesus memberkati anak-anak .......................................... 69
(26-2-2012) Mazmur 51 Jijik terhadap dosa ...................................................................... 70
(27-2-2012) Markus 10:17-27 Buang berhala 'harta' ...................................................... 71
(29-2-2012) Markus 10:32-34 Keprihatinan Tuhan Yesus ............................................. 73
(1-3-2012) Markus 10:35-45 Ambisi kehambaan ............................................................. 74
(2-3-2012) Markus 10:46-52 Anugerah: buta jadi melihat ................................................................. 75
(3-3-2012) Markus 11:1-11 Jangan salah konsep! ............................................................................... 76
(4-3-2012) Mazmur 52 Orang jahat jangan meghakan diri ............................................................ 77
(5-3-2012) Markus 11:12-14 Jangan berdaun saja! .............................................................................. 78
(6-3-2012) Markus 11:15-19 Masih degil? ......................................................................................... 79
(7-3-2012) Markus 11:20-26 Ampuni dulu ....................................................................................... 80
(8-3-2012) Markus 11:27-33 Keteguhan otoritas-Nya ......................................................................... 81
(9-3-2012) Markus 12:1-12 Berani karena salah? .............................................................................. 82
(10-3-2012) Markus 12:13-17 Memilih untuk taat ............................................................................ 83
(12-3-2012) Markus 12:18-27 Arti kesesatan .................................................................................. 84
(13-3-2012) Markus 12:28-34 Berapa roti ada padamu? ................................................................. 85
(14-3-2012) Markus 12:35-37 Kini giliran Yesus .............................................................................. 86
(15-3-2012) Markus 12:38-40 "Kesalehan" yang menindas ............................................................ 87
(16-3-2012) Markus 12:41-44 Besar-kecilnya persembahan .......................................................... 88
(17-3-2012) Markus 13:1-13 Kehancuran dan penghambatan ......................................................... 89
(18-3-2012) Mazmur 54 Pembalasan kepada orang jahat ............................................................... 90
(19-3-2012) Markus 13:14-23 Apakah salib Anda? .......................................................................... 91
(20-3-2012) Markus 13:24-32 Jangan sok tahu ................................................................................. 92
(21-3-2012) Markus 13:33-37 Karena kita adalah hamba .............................................................. 93
(22-3-2012) Markus 14:1-2 Cinta kekuasaan atau Tuhan? .............................................................. 94
(23-3-2012) Markus 14:3-9 Wujudkan cinta kasih Anda! ................................................................. 95
(24-3-2012) Markus 14:10-11 Cinta uang atau Tuhan? ................................................................. 96
(25-3-2012) Mazmur 55 Sakitnya dikhianati .................................................................................... 97
(26-3-2012) Markus 14:12-21 Teguran? Bukti cinta ................................................................. 98
(27-3-2012) Markus 14:22-25 Perjamuan terakhir ............................................................................ 99
(28-3-2012) Markus 14:26-31 Kesempatan berharga ................................................................. 100
(29-3-2012) Markus 14:32-42 Bersandar pada Allah ................................................................. 101
(30-3-2012) Markus 14:43-52 Tetap setia ..................................................................................... 102
(31-3-2012) Markus 14:53-65 Pelaku kebenaran sejati ............................................................. 103
(1-4-2012) Mazmur 56 Kepada Allah aku percaya ......................................................................... 104
(2-4-2012) Markus 14:66-72 Berjaga-jaga dan berdoa ............................................................. 105
(3-4-2012) Markus 15:1-15 Anugerah: buta jadi melihat ................................................................. 106
(4-4-2012) Markus 15:16-20a Semua karena kasih ............................................................................. 107
(5-4-2012) Markus 15:20b-32 Perjumpaan yang berdampak ............................................................ 108
(6-4-2012) Markus 15:33-41 Ditinggalkan Allah .............................................................................. 109
(7-4-2012) Markus 15:42-47 Ada buah atau cuma daun? ................................................................. 110
(8-4-2012) Markus 16:1-8 Ditimpa kegentaran dan kedahsyatan! ...................................................... 111
(9-4-2012) Roma 1:1-7 Hamba Kristus Yesus ................................................................................ 112
(10-4-2012) Roma 1:8-15 Berani karena salah? .................................................................................. 113
(11-4-2012) Roma 1:16-17 Injil: Kekuatan Allah ............................................................................... 114
(12-4-2012) Roma 1:18-32 Jangan tekan hati nurani Anda! ............................................................... 115
(13-4-2012) Roma 2:1-16 Membius hati nurani .................................................................................. 116
(14-4-2012) Roma 2:17-29 Kesaksian luar-dalam ............................................................................ 117
(15-4-2012) Mazmur 57 Kasih setia-Mu besar .................................................................................. 118
(16-4-2012) Roma 3:1-8 Tidak ada alasan! ......................................................................................... 119
(17-4-2012) Roma 3:9-20 Ngeri dan dahsyatnya dosa ...................................................................... 120
(18-4-2012) Roma 3:21-31 Keselamatan hanya oleh anugerah ......................................................... 121
(20-4-2012) Roma 5:1-11 Damai sejahtera sejati .............................................................................. 123
(21-4-2012) Roma 5:12-21 Kasih karunia melumpuhkan dosa ......................................................... 124
(22-4-2012) Mazmur 58 Cinta kekuasaan atau Tuhan? ................................................................. 125
(23-4-2012) Roma 6:1-14 Mati dan bangkit bersama Kristus ................................................................ 126
(24-4-2012) Roma 6:15-23 Cinta uang atau Tuhan? ......................................................................... 127
(25-4-2012) Roma 7:1-12 Hukum yang dilanggar ............................................................................ 128
(27-4-2012) Roma 8:1-17 Hidup dipimpin Roh Allah ........................................................................ 130
(28-4-2012) Roma 8:18-30 Roh menguatkan dan menolong ........................................................ 131
(29-4-2012) Mazmur 59 Hanya anjing menggonggong .................................................................... 132
(30-4-2012) Roma 8:31-39 Kitalah umat pemenang ........................................................................ 133
(11-3-2012) Mazmur 53 Anda orang bebal? ................................................................................. 134
(1-5-2012) Roma 9:1-5 Rindu akan keselamatan orang lain .......................................................... 135

5
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanggal</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3-5-2012</td>
<td>Roma 9:14-29 Kedaulatan dan kemurahan Allah</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>4-5-2012</td>
<td>Roma 9:30-10:3 Diselamatkan oleh anugerah iman</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>5-5-2012</td>
<td>Roma 10:4-15 Kebenaran karena iman</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>6-5-2012</td>
<td>Mazmur 60 Berharap pada Tuhan</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>7-5-2012</td>
<td>Roma 10:16-21 Menolak atau menerima Injil</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>8-5-2012</td>
<td>Roma 11:1-10 Selalu ada yang percaya</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>9-5-2012</td>
<td>Roma 11:11-24 Keterkaitan Israel dan bangsa lain</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>10-5-2012</td>
<td>Roma 11:25-36 Rahasia keselamatan bangsa Israel</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>11-5-2012</td>
<td>Kolose 1:1-8 Injil: kekuatan Allah</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>12-5-2012</td>
<td>Kolose 1:9-14 Ketika hidup baru menjadi milik kita</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>13-5-2012</td>
<td>Mazmur 61 Membius hati nurani</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>14-5-2012</td>
<td>Kolose 1:15-20 Mengapa harus mengenal Yesus Kristus?</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>15-5-2012</td>
<td>Kolose 1:21-23 Jangan memusuhi Allah!</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>16-5-2012</td>
<td>Kolose 1:24-29 Bersyukur di tengah penderitaatan</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>17-5-2012</td>
<td>Markus 16:9-20 Kembali ke dalam kemuliaan-Nya</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>18-5-2012</td>
<td>Kolose 2:1-5 Harta yang tak ternilai harganya</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>19-5-2012</td>
<td>Kolose 2:6-7 Sumber dan dasar hidup kita</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>20-5-2012</td>
<td>Mazmur 62 Hanya dekat Allah</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>21-5-2012</td>
<td>Kolose 2:8-15 Mengapa berpaling dari Kristus?</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>22-5-2012</td>
<td>Kolose 2:16-3:4 Ibadah yang benar</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>23-5-2012</td>
<td>Kolose 3:5-17 Manusia baru yang terus menerus diberui</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>24-5-2012</td>
<td>Kolose 3:18-4:1 Hamba kebenaran atau hamba dosa?</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>25-5-2012</td>
<td>Kolose 4:2-6 Gaya hidup pelayan Tuhan</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>26-5-2012</td>
<td>Kolose 4:7-18 Jangan anggap remeh pelayananmu</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>27-5-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 1:6-8 Tanggung jawab untuk bersaksi</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>28-5-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 9:1-19a Keselamatan adalah anugerah Allah</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>29-5-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 9:19-31 Tanda-tanda kehidupan orang percaya</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>30-5-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 9:32-43 Dipakai dan dibentuk oleh Roh Kudus</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>31-5-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:1-8 Anda orang bebal?</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>1-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:9-16 Diubah untuk melayani</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>2-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:17-23a Pemeliharaan Tuhan dan ketaatan kita</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal</td>
<td>Nama Bab</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>3-6-2012</td>
<td>Mazmur 63 Kerinduan yang terpuaskan</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>4-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:23-33 Kebesaran kuasa Allah</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>5-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:34-43 Percaya Yesus? Jadilah saksi-Nya</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>6-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 10:44-48 Roh Kudus: Sang Pemersatu</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>7-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 11:1-18 Keselamatan bagi bangsa-bangsa</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>8-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 11:19-30 Sukacita Injil dalam jemaat</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>9-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 12:1-5 Penguasa dunia vs penguasa surga</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>10-6-2012</td>
<td>Mazmur 64 Kehancuran orang fasik</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>11-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 12:6-19 Gereja: sebuah komunitas kasih</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>12-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 12:20-23 Jangan menantang kuasa Allah</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>13-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 12:24-13:3 [kosong]</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>14-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 13:4-12 Mengapa harus mengenal Yesus Kristus?</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>15-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 13:13-25 Tetaplah fokus melayani Tuhan</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>16-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 13:26-37 Injil adalah berita yang pasti</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>17-6-2012</td>
<td>Mazmur 65 Pengampunan dan pemulihan</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>18-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 13:38-49 Sudahkah Anda sungguh percaya?</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>19-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 13:50-14:7 Bersukacita dan penuh Roh Kudus</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>20-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 14:8-20 Allah pelihara hamba-Nya</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>21-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 14:21-28 Mengapa berpaling dari Kristus?</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>22-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 15:1-21 Kesatuan suara dalam kebenaran</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>23-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 15:22-34 Bukti lisan dan tulisan</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>24-6-2012</td>
<td>Mazmur 66 Pada-Mu Allah kami memuji</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>25-6-2012</td>
<td>Kisah Para Rasul 15:35-41 Beda pendapat = serasi?</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>26-6-2012</td>
<td>Kejadian 27:1-17 Meraih janji Allah dengan cara salah</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>27-6-2012</td>
<td>Kejadian 27:18-29 Menggenapi rencana Allah</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>28-6-2012</td>
<td>Kejadian 27:30-40 Konsekuensi dari ketidakberimanan</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>29-6-2012</td>
<td>Kejadian 27:41-28:9 Orang tua dan keretakan dalam keluarga</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>30-6-2012</td>
<td>Kejadian 28:10-22 Kasih dan pertolongan Allah</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>1-7-2012</td>
<td>Mazmur 67 Syukur untuk segala berkat</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>2-7-2012</td>
<td>Kejadian 29:1-14 Pemeliharaan Allah</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>3-7-2012</td>
<td>Kejadian 29:15-30 Penipu tertipu</td>
<td>198</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(4-7-2012) Kejadian 29:31-30:13 Tuhan mengasihi yang tidak dikasihi ............................................ 199
(5-7-2012) Kejadian 30:14-24 Poligami dan masalahnya ................................................................... 200
(6-7-2012) Kejadian 30:25-43 Percaya Yesus? Jadilah saksi-Nya ..................................................... 201
(7-7-2012) Kejadian 31:1-21 Roh Kudus: Sang Pemersatu ................................................................. 202
(8-7-2012) Mazmur 68:1-19 Allah pemenang..................................................................................... 203
(9-7-2012) Kejadian 31:22-42 Allah yang mencegah malapetaka..................................................... 204
(10-7-2012) Kejadian 31:43-55 Melampaui pikiran kita ...................................................................... 205
(11-7-2012) Kejadian 32:1-21 Kekhawatiran dan pemeliharaan Allah................................................ 206
(12-7-2012) Kejadian 32:22-32 Berjuang untuk mendapatkan berkat Allah...................................... 207
(13-7-2012) Kejadian 33:1-20 Hasil perjumpaan dengan Allah ....................................................... 208
(14-7-2012) Kejadian 34:1-19 Ketaatan orang tua ............................................................................. 209
(15-7-2012) Mazmur 68:20-36 Allah penanggung.............................................................................. 210
(16-7-2012) Kejadian 34:20-31 Jangan berlebihan ............................................................................ 211
(17-7-2012) Kejadian 35:1-15 Allah tetap setia ................................................................................... 212
(18-7-2012) Kejadian 35:16-29 Allah tetap setia ................................................................................. 213
(19-7-2012) Kejadian 36:1-43 Sudahkah Anda sungguh percaya?..................................................... 214
(20-7-2012) Kejadian 37:1-11 Respons terhadap kesulitan hidup..................................................... 215
(21-7-2012) Kejadian 37:12-36 Tetap taat dan setia ............................................................................ 216
(22-7-2012) Mazmur 69:1-19 Mohon penyelamatan Tuhan............................................................... 217
(23-7-2012) Kejadian 38:1-11 Dosa harus diselesaikan! ................................................................. 218
(24-7-2012) Kejadian 38:12-30 Pilihan yang berisiko ........................................................................ 219
(25-7-2012) Kejadian 39:1-6 Penyertaan Tuhan .................................................................................. 220
(26-7-2012) Kejadian 39:7-23 Beda pendapat = serasi?................................................................. 221
(27-7-2012) Kejadian 40:1-23 Perhatian, pertolongan, dan kuasa Allah............................................. 222
(28-7-2012) Kejadian 41:1-16 Jangan kecewa pada Allah .............................................................. 223
(29-7-2012) Mazmur 69:20-37 Minta keadilan Tuhan ....................................................................... 224
(30-7-2012) Kejadian 41:17-36 Sumber utama hikmat dan kekayaan................................................ 225
(31-7-2012) Kejadian 41:37-57 Sabar dan berserah kepada Tuhan..................................................... 226
(1-8-2012) Kejadian 42:1-17 Konsekuensi perbuatan di masa lalu.................................................... 227
(2-8-2012) Kejadian 42:18-28 Bagaimana keluar dari perasaan bersalah?....................................... 228
(3-8-2012) Kejadian 42:29-38 Allah, perancang karya keselamatan............................................... 229
(4-8-2012) Kejadian 43:1-14 Yehuda yang telah diperbarui--------------------------------------------------- 230
(5-8-2012) Mazmur 70 Pertolongan-Nya tidak terlambat------------------------------------------------------------------------------------------ 231
(6-8-2012) Kejadian 43:15-34 Kedewasaan Yusuf-------------------------------------------------------------------------------------------------- 232
(7-8-2012) Kejadian 44:1-17 Keluarga yang bersatu--------------------------------------------------------------------------------------------- 233
(8-8-2012) Kejadian 44:18-34 Janji adalah janji----------------------------------------------------------------------------------------- 234
(9-8-2012) Kejadian 45:1-15 Pemeliharaan Allah------------------------------------------------------------------------------------------- 235
(10-8-2012) Kejadian 45:16-28 Tiada perdamaian tanpa pengampunan--------------------------------- 236
(12-8-2012) Mazmur 71 Yakin akan keadilan Allah------------------------------------------------------------------------------------------ 238
(13-8-2012) Kejadian 46:28-34 Penyertaan-Nya teruji------------------------------------------------------------------------------------------- 239
(14-8-2012) Kejadian 47:1-12 Pertemuan yang membawa berkat-------------------------------------------------------------------------- 240
(15-8-2012) Kejadian 47:13-26 Bukan sekadar alat penguasa-->-------------------------------------------------------------------------------- 241
(16-8-2012) Kejadian 47:27-31 Tetap yakin akan janji Tuhan--------------------------------------------------------------------------------- 242
(17-8-2012) Kejadian 48:1-16 Bukan sembarang "melihat"---------------------------------------------------------------------------------- 243
(18-8-2012) Kejadian 48:17-22 Berkat berdasarkan anugerah------------------------------------------------------------------------------------- 244
(19-8-2012) Mazmur 72 Doa bagi pemimpin---------------------------------------------------------------------------------------------------- 245
(20-8-2012) Kejadian 49:1-7 Wasiat yang memperingatkan------------------------------------------------------------------------------------- 246
(21-8-2012) Kejadian 49:8-12 Yehuda, penerus berkat sesungguhnya--------------------------------------------------------------------------- 247
(22-8-2012) Kejadian 49:13-21 Wasiat berisi doa------------------------------------------------------------------------------------------ 248
(23-8-2012) Kejadian 49:22-28 Berkat dan perlindungan Allah------------------------------------------------------------------------------ 249
(24-8-2012) Kejadian 49:29-50:14 Meninggal dalam pengharapan-------------------------------------------------------------------------- 250
(25-8-2012) Kejadian 50:15-21 Iman yang melampaui pembalasan------------------------------------------------------------------------------- 251
(26-8-2012) Mazmur 73 Percaya keadilan Allah------------------------------------------------------------------------------------------ 252
(27-8-2012) Kejadian 50:22-26 Iman yang menatap ke depan-------------------------------------------------------------------------------- 253
(28-8-2012) Filipi 1:1-2 Hamba Kristus Yesus----------------------------------------------------------------------------------------- 254
(29-8-2012) Filipi 1:3-11 Ucapan syukur bagi saudara seiman-------------------------------------------------------------------------------- 255
(30-8-2012) Filipi 1:12-26 Arti hidup-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 256
(31-8-2012) Filipi 1:27-30 Karunia untuk percaya dan menderita-------------------------------------------------------------------------- 257
(1-9-2012) Filipi 2:1-11 Belajar merendahkan diri---------------------------------------------------------------------------------------- 258
(2-9-2012) Mazmur 74 Tidak untuk selamanya------------------------------------------------------------------------------------------ 259
(3-9-2012) Filipi 2:12-18 Etos kerja Kristen------------------------------------------------------------------------------------------ 260
(4-9-2012) Filipi 2:19-24 Bersedia dimuridkan? ................................................................. 261
(5-9-2012) Filipi 2:25-3:1b Pelayanan dan pengurbanan ...................................................... 262
(6-9-2012) Filipi 3:1-16 Maju di dalam iman........................................................................ 263
(7-9-2012) Filipi 3:17-4:1 Salib Kristus yang mulia ................................................................ 264
(8-9-2012) Filipi 4:2-9 Bersikap di dalam masa sulit ............................................................. 265
(9-9-2012) Mazmur 75 Pada waktu Tuhan .......................................................................... 266
(10-9-2012) Filipi 4:10-20 Buah pemberian ........................................................................... 267
(11-9-2012) Filipi 4:21-23 Yesus Kristus menyertai jemaat ............................................... 268
(12-9-2012) Yosua 13:8-33 Semua adalah anugerah ............................................................. 269
(13-9-2012) Yosua 14:1-5 Keadilan Tuhan dan rasa syukur .................................................. 270
(14-9-2012) Yosua 14:6-15 Tetap sama, tidak berubah ......................................................... 271
(15-9-2012) Yosua 15:1-12,20-63 Batas wilayah dan tanggung jawab ................................. 272
(16-9-2012) Mazmur 76 Bayar nazarmu! ............................................................................. 273
(17-9-2012) Yosua 15:13-19 Perjuangan yang membawa dampak ........................................ 274
(18-9-2012) Yosua 16:1-10 Taat sebulat hati ......................................................................... 275
(19-9-2012) Yosua 17:1-18 Iman dan cara pandang ............................................................. 276
(20-9-2012) Yosua 18:1-10 Janji dan perintah Tuhan ............................................................ 277
(21-9-2012) Yosua 18:11-28 Tuhan setia memelihara ......................................................... 278
(22-9-2012) Yosua 19:1-23 Tuhan mengetahui kebutuhan kita ............................................ 279
(23-9-2012) Mazmur 77 Mengingat perbuatan Tuhan! ......................................................... 280
(25-9-2012) Yosua 20:1-9 Perlindungan dari ketidakadilan ................................................. 282
(26-9-2012) Yosua 21:1-8 Pemeliharaan Tuhan atas hamba-Nya ........................................ 283
(27-9-2012) Yosua 21:9-42 Mendukung hamba Tuhan ......................................................... 284
(28-9-2012) Yosua 21:43-45 Tuhan tak pernah ingkar janji .................................................... 285
(29-9-2012) Yosua 22:1-8 Yang terpenting di antara yang penting ........................................ 286
(30-9-2012) Mazmur 78 Belajar dari sejarah ........................................................................ 287
(1-10-2012) Yosua 22:9-20 Pelanggaran kecil berakibat besar ........................................... 288
(2-10-2012) Yosua 22:21-34 Jangan menghakimi! ............................................................... 289
(3-10-2012) Yosua 23:1-16 Rahasia keberhasilan regenerasi ............................................... 290
(4-10-2012) Yosua 24:1-13 Tuhan yang berdaulat atas sejarah ........................................... 291
(5-10-2012) Yosua 24:14-28 Hidup adalah pilihan

(6-10-2012) Yosua 24:29-33 Janji yang tidak ditepati

(7-10-2012) Mazmur 79 Belas kasih Allah

(8-10-2012) Yesaya 13:1-22 Hukuman atas kesombongan

(9-10-2012) Yesaya 14:1-23 Pengharapan yang tidak berubah

(10-10-2012) Yesaya 14:24-27 Penggenapan hukuman Tuhan

(11-10-2012) Yesaya 14:28-32 Perlindungan di tengah ancaman

(12-10-2012) Yesaya 15:1-16:5 Bertobat sesuai cara Allah

(13-10-2012) Yesaya 16:6-14 Carilah Dia dengan rendah hati

(14-10-2012) Mazmur 80 Ya Allah, pulihkanlah kami

(15-10-2012) Yesaya 17:1-14 Hukuman dan pertobatan

(16-10-2012) Yesaya 18:1-7 Di balik penghukuman: kasih Tuhan

(17-10-2012) Yesaya 19:1-25 Tuhan, Allah bagi semua manusia

(18-10-2012) Yesaya 20:1-6 Memegahkan diri: akan dihina

(19-10-2012) Yesaya 21:1-10 Hanya Allah dan Allah saja

(20-10-2012) Yesaya 21:11-12 Carilah Tuhan dan bergantung kepada-Nya

(21-10-2012) Mazmur 81 Memuji dan mendengarkan

(22-10-2012) Yesaya 21:13-17 Firman-Nya meruntuhkan kesombongan

(23-10-2012) Yesaya 22:1-14 Tuhan adalah andalanku

(24-10-2012) Yesaya 22:15-25 Jangan salah gunakan kepercayaan

(25-10-2012) Yesaya 23:1-18 Hukuman, pertobatan, dan pemulihan

(26-10-2012) Yesaya 24:1-23 Tuhan, Raja umat manusia

(27-10-2012) Yesaya 25:1-5 Rencana Tuhan: rancangan yang terbaik

(28-10-2012) Mazmur 82 Pemimpin yang benar

(29-10-2012) Yesaya 25:6-12 Tuhan, Allah semua bangsa

(30-10-2012) Yesaya 26:1-21 Tuhan, pelindung orang percaya

(31-10-2012) Yesaya 27:1-13 Perwujudan pemulihan Tuhan

(1-11-2012) Ayub 1:1-5 Tentang kaya dan mendoakan anak

(2-11-2012) Ayub 1:6-22 Milikku = milik Allah?

(3-11-2012) Ayub 2:1-10 Pilihan dan konfirmasi

(4-11-2012) Mazmur 83 Doa saat terjepit siasat musuh
(5-11-2012) Ayub 2:11-13 Sahabat = saudara dalam kesukaran ................................................................. 323
(6-11-2012) Ayub 3 Memahami penderitaan .......................................................................................... 324
(7-11-2012) Ayub 4:1-5:27 Hati-hati dalam berkata-kata ........................................................................ 325
(8-11-2012) Ayub 6:1-7:21 Bukan selalu karena dosa ........................................................................... 326
(9-11-2012) Ayub 8 Sahabat dikala duka ............................................................................................... 327
(10-11-2012) Ayub 9:1-10:22 Tidak ada yang kebetulan ................................................................. 328
(11-11-2012) Mazmur 84 Rindu dekat dengan Tuhan ........................................................................... 329
(12-11-2012) Ayub 11 Supaya bermakna ............................................................................................. 330
(13-11-2012) Ayub 12:1-14:22 Menghadap Hakim yang Agung ......................................................... 331
(14-11-2012) Amos 1:1-8 Kesabaran Tuhan sudah habis ........................................................................ 332
(15-11-2012) Amos 1:9-15 Menghormati saudara dan perjanjian ......................................................... 333
(16-11-2012) Amos 2:1-5 Hindari dendam, pegang perintah Tuhan ......................................................... 334
(17-11-2012) Amos 2:6-16 Ketidaktaatan menghasilkan kejahatan ................................................... 335
(18-11-2012) Mazmur 85 Janji syalom Tuhan ..................................................................................... 336
(20-11-2012) Amos 3:9-15 Penghukuman Tuhan ............................................................................... 338
(21-11-2012) Amos 4:1-5 Perpuluhan+dosa = sia-sia+hukuman ........................................................... 339
(22-11-2012) Amos 4:6-13 Menantang Allah ....................................................................................... 340
(23-11-2012) Amos 5:1-6 Ketika semuanya terlambat ......................................................................... 341
(24-11-2012) Amos 5:7-13 Allah berpikah, demi keadilan .................................................................. 342
(25-11-2012) Mazmur 86 Model doa seorang hamba ......................................................................... 343
(26-11-2012) Amos 5:14-17 Carilah yang baik! .................................................................................... 344
(29-11-2012) Amos 7:1-9 Tali sipat Israel .......................................................................................... 347
(30-11-2012) Amos 7:10-17 Buruk muka cermin dibelah ................................................................. 348
(1-12-2012) Amos 8:1-3 Hasil panen atau hukuman ......................................................................... 349
(2-12-2012) Mazmur 87 Warga negara "Sion" .................................................................................... 350
(3-12-2012) Amos 8:4-14 Melanggar firman vs haus firman ............................................................. 351
(4-12-2012) Amos 9:1-6 Inilah murka Tuhan ....................................................................................... 352
(5-12-2012) Amos 9:7-10 Akibat mengabaikan anugerah ................................................................. 353
(6-12-2012) Amos 9:11-15 Janji keselamatan.................................................................354
(7-12-2012) Yoel 1:1-12 Di balik bencana..............................................................................355
(8-12-2012) Yoel 1:13-20 Perkabungan nasional...............................................................356
(9-12-2012) Mazmur 88 Fokus pada Tuhan........................................................................357
(10-12-2012) Yoel 2:1-11 Hari Tuhan ..................................................................................358
(11-12-2012) Yoel 2:12-17 Koyakkanlah hatimu!.................................................................359
(12-12-2012) Yoel 2:18-27 Perubahan yang memulihkan .....................................................360
(13-12-2012) Yoel 2:28-32 Pencurahan Roh........................................................................361
(14-12-2012) Yoel 3:1-8 Pemulihan yang berkeadilan .........................................................362
(15-12-2012) Yoel 3:9-21 Keadilan yang penuh berkat .......................................................363
(16-12-2012) Mazmur 89:1-19 Percaya pada kasih setia Tuhan.........................................364
(17-12-2012) Wahyu 4:1-11 Pusat penyembahan ...............................................................365
(18-12-2012) Wahyu 5:1-14 Anak domba yang disembelih ...............................................366
(20-12-2012) Wahyu 7:1-8 Masa anugerah juga .................................................................368
(21-12-2012) Wahyu 7:9-17 Penderitaan akan berakhir .....................................................369
(22-12-2012) Wahyu 8:1-13 Kemurahan dalam murka......................................................370
(23-12-2012) Mazmur 89:20-38 Kasih setia dan tanggung jawab .........................................371
(24-12-2012) Matius 1:1-17 Keselamatan untuk segala bangsa ........................................372
(25-12-2012) Matius 1:18-25 Membuka hati.........................................................................373
(26-12-2012) Wahyu 9:1-12 Kasih yang adil .......................................................................374
(28-12-2012) Wahyu 10:1-11 Tidak ada penundaan ..........................................................376
(29-12-2012) Wahyu 11:1-14 Tak perlu takut ......................................................................377
(30-12-2012) Mazmur 89:38-52 Bisakah Allah berubah setia? ........................................378
(31-12-2012) Wahyu 11:15-19 Tuhan memerintah dan menyertai .....................................379

Publikasi e-Santapan Harian (e-SH) 2012 ..............................................................................380
Sumber Bahan Renungan Kristen .........................................................................................380
Yayasan Lembaga SABDA – YLSA .....................................................................................380
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA .........................................................380
Minggu, 1 Januari 2012

Bacaan : Mazmur 42-43

Mazmur 42-43
Rindu kepada Allah

Judul: Rindu kepada Allah


Namun, perasaan yang mencekam pemazmur ini tidak menenggelamkannya pada keputusasaan. Pemazmur tetap meyakini kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, ia menegur dirinya sendiri, ia membangunkan kembali pengharapan dalam batinnya (6, 12, 43:5). Ia percaya dapat terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang adil akan menolongnya lepas dari himpitan musuh (43:1-3) sehingga ia bisa menyembah Tuhan lagi dengan segenap hatinya (43:4).


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/01/
Markus 1:1-8
Kristus yang terutama

Judul: Kristus yang terutama

Untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ia mendorong orang untuk menyadari dosa-dosa mereka dan meminta pengampunan Allah (4).


Dalam hidup dan pelayanan kita, kiranya kita pun belajar untuk menyadari bahwa Kristuslah yang seharus kita tinggikan. Dialah yang utama dalam hidup kita, Dialah yang harus ditinggikan dalam setiap pelayanan. Dan kiranya kita pun semakin belajar untuk merendahkan diri kita di bawah keutamaan-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/02/
Judul: Dibaptis lalu dicobai


Setelah Yesus dicobai, kita melihat bagaimana malaikat-malaikat melayani Dia. Meski tak ada seorang pun yang menemani Yesus, Bapa tidak meninggalkan Dia. Allah selalu menunjukkan kasih karunia-Nya dan menyediakan pertolongan-Nya pada waktunya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/03/
Bacaan : Markus 1:14-20

Markus 1:14-20
Pencobaan berlalu, tugas dimulai

Judul: Pencobaan berlalu, tugas dimulai


Mengikut Kristus berarti menjala orang. Ini bukan hanya berlaku bagi para mahasiswa sekolah teologis, pendeta, atau misionari, tetapi bagi semua orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 5 Januari 2012

Bacaan: Markus 1:21-28

Markus 1:21-28
Otoritas Sang Hamba Allah

Judul: Otoritas Sang Hamba Allah


Pelayanan orang Kristen pada masa kini banyak terpusat pada masalah penginjilan, yang bermaksud memulihkan hubungan manusia dengan Allah sehingga manusia dapat mengalami pengampunan dosa dan dapat menikmati keselamatan kekal. Ini merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting.

Namun gereja perlu juga menjamah bidang-bidang lain, pelayanan yang memulihkan harkat manusia yang menderita, diperbudak, terluka, dan terjajah baik oleh penyakit, kuasa jahat, maupun oleh pihak-pihak lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tergerak menangani pelayanan ini dan membuat perbedaan di dalam hidup manusia yang kita layani karena melalui kita, Roh Kudus menyentuh hidup orang lain.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/05/
Bacaan : Markus 1:29-34

Markus 1:29-34
Waktu Hamba Allah: melayani

Judul: Waktu Hamba Allah: melayani


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/06/
Sabtu, 7 Januari 2012

Bacaan : Markus 1:35-39

Markus 1:35-39
Prioritas Hamba Allah: berdoa

Judul: Prioritas Hamba Allah: berdoa
Dalam bacaan kemarin kita melihat bagaimana Yesus begitu sibuk melayani Allah dan manusia. Mulai saat ia mengajar di Bait Allah, mengusir roh jahat dari orang yang dirasuki, menyembuhkan ibu mertua Petrus, sampai menyembuhkan orang-orang sekota yang sakit dan kerasukan, yang mendatangi Dia di rumah Petrus.


Jika Yesus merasa perlu memiliki waktu untuk bersendiri dengan Bapa dan berdoa, maka kita pun butuh waktu seperti itu. Ini bukan hanya bagi mereka yang melayani secara khusus di gereja atau bekerja dalam bidang kerohanian. Siapa pun kita yang meyakini bahwa segala yang kita lakukan sesungguhnya merupakan pelayanan, seharusnya menggali kekuatan kita melalui doa. Jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bersendiri dengan Allah dan berdoa. Sebagai orang-orang yang hidup melayani Tuhan, kita harus berdisiplin menyediakan waktu untuk berdoa dengan tidak terbura-buru. Bila kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa maka akan ada hal-hal lain yang mengisi waktu kita, dan bisa saja itu menjadi sesuatu yang tidak menenangkan hati Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 44
Menderita demi Tuhan

Judul: Menderita demi Tuhan

Namun, di mazmur ini, ternyata alasan itu tidak muncul. Saat umat menderita karena tekanan musuh, dan berseru agar Tuhan berbelas kasih dan menolong mereka, tidak ada pengakuan dosa atau permohonan ampun. Pemazmur mewakili umat menyatakan kesetiaan mereka terhadap perjanjian Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan, apalagi sampai menyembah ilah-ilah bangsa lain (18-22). Kalau demikian mengapa mereka menderita kekalahan dari bangsa musuh?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 9 Januari 2012

Maksud baik yang tidak baik

Markus 1:40-45

Judul: Maksud baik yang tidak baik


Namun sayang, si orang kusta yang telah disembuhkan itu tidak mematuhi perintah Yesus agar tidak memberitahu orang lain tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi dia. Mungkin dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan akan membuat nama Yesus terkenal. Sayangnya, dia tidak memahami dampaknya. Seharusnya Yesus melayani lebih banyak orang, tetapi tindakan si orang kusta membuat Yesus tidak dapat masuk kota secara terang-terangan dan harus tinggal di tempat-tempat yang sepi (45).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 10 Januari 2012

Bacaan : Markus 2:1-12

Markus 2:1-12
Berjuang agar orang kenal Kristus

Judul: Berjuang agar orang kenal Kristus


Simpati, kerja sama, dan kerelaan untuk berjerih lelah memang diperlukan bila kita ingin membawa orang lain kepada Kristus. Maka jangan biarkan kerinduan agar orang lain mengenal Kristus hanya tinggal kerinduan semata. Lakukan sesuatu dan berjuanglah untuk itu.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 11 Januari 2012

Bacaan : Marcus 2:13-17

Markus 2:13-17
Datang untuk orang berdosa

Judul: Datang untuk orang berdosa
Respons Lewi, anak Alfeus, terhadap panggilan Yesus membuat Yesus berada di rumah Lewi dan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa (15). Inilah komunitas yang tidak akan Yesus temui di ruang Bait Allah karena orang-orang semacam ini tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Namun keberadaan Yesus di tengah orang-orang semacam itu menimbulkan keheranan di kalangan ahli-ahli Taurat. Mengapa demikian?

Pemungut cukai adalah orang-orang yang tidak disukai masyarakat kala itu. Mereka dianggap sebagai pemeriksa rakyat dan antek-antek penjajah. Mereka juga dianggap pendosa karena relasi mereka dengan orang-orang nonYahudi dan tetap melakukan pemungutan pajak pada hari Sabat. Maka menurut para pemimpin agama Yahudi, adalah terlarang untuk berbicara dan berjalan bersama para pemungut cukai. Apalagi untuk makan bersama mereka! Tak heran bila para ahli Taurat tidak bisa memahami mengapa Yesus mau makan bersama para pendosa itu. Namun Yesus menjawab mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." (17)

Yang Yesus maksudkan di sini bukanlah orang benar yang sejati, melainkan orang yang merasa diri benar. Karena orang yang merasa diri benar tidak akan menyadari bahwa dirinya berdosa dan butuh Juruselamat. Hanya orang yang sadar bahwa dirinya sakit, yang tidak akan malu untuk mendaatangi tabib dan mohon disembuhkan.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 12 Januari 2012

Bacaan : Markus 2:18-22

Markus 2:18-22
Lama atau baru

Judul: Lama atau baru


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 13 Januari 2012

Bacaan : Markus 2:23-28

Markus 2:23-28
Sabat untuk manusia

Judul: Sabat untuk manusia
Kita diperhadapkan pada kontras antara format religi yang kaku dan suka cita hidup yang ditemukan di dalam Yesus.


Padahal perbuatan murid-murid Yesus memetik bulir gandum sama sekali tidak menyalahi Taurat (bdk. Ul. 23:25). Namun aturan tambahan buatan para pemimpin agama itu justru bertentangan dengan taurat yang sebenarnya berderajat lebih tinggi. Anehnya, para pemimpin agama justru lebih kuat berpegang pada aturan buatan manusia!

Melalui kisah Daud, Yesus mengajarkan bahwa bagi Tuhan manusia lebih penting dibandingkan dengan berbagai aturan (25-26). Maka Sabat dibuat untuk kepentingan manusia dan bukan sebaliknya. Tuhan memberikan hari Sabat agar manusia bisa berhenti dari rutinitas pekerjaan yang telah dilalui sehari-hari lalu beristirahat serta beribadah kepada Tuhan. Karena itu hari Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk melarang orang mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan kepada sesamanya. Hari Sabat seharusnya juga menjadi hari yang dipenuhi dengan kasih dan anugerah.

Kefanatikan orang Farisi terhadap tradisi agama kiranya membuat kita mengkaji ulang tradisi keagamaan yang masih kita berlakukan. Perhatikanlah apakah tradisi keagamaan atau aturan gereja dibuat dan dilakukan dengan maksud agar orang menikmati sukacita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama? Atau justru membuat orang menjadi orang saleh yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati sukacita kemerdekaan di dalam Tuhan? Bila kita terbuka mengevaluasi hal ini, Tuhan pasti berbicara agar kita dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Markus 3:1-6

Markus 3:1-6
Siapa yang Anda layani?

Judul: Aturan Sabat
Sikap Yesus dan murid-murid-Nya yang kontroversial membuat para pemimpin agama mencari-cari titik lemah Yesus yang memungkinkan mereka menggugat Dia atas pelanggaran yang Dia lakukan.

Ketika ada orang yang tangannya lumpuh sebelah di rumah ibadat, bukan belas kasihan yang ada dalam benak orang-orang Farisi (1-2). Mereka malah mengamat-amati Yesus, untuk melihat apakah Yesus akan melanggar Sabat dengan menyembuhkan orang itu.


Di sini kita melihat bahwa penekanan yang berlebihan pada hukum dan tradisi bisa menghancurkan kasih dan kepedulian pada sesama. Prioritas pada pelaksanaan hukum secara kaku dapat menggerus kasih dan peri kemanusiaan. Mari kita lihat ulang berbagai peraturan yang ada dalam gereja kita, adakah semua itu membuat orang merasa dipendulikan atau justru membuat orang merasa takut untuk masuk ke dalam?

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/14/
Minggu, 15 Januari 2012

Bacaan : Mazmur 45

Mazmur 45

Mempelai perempuan yang setimpal

Judul: Mempelai perempuan yang setimpal
Tidak ada orang yang suka dipimpin oleh pemimpin yang korup. Pemimpin seperti itu alih-alih menyejahterakan rakyat, malah menyengsarakan dan menghisap rakyat demi keuntungan pribadi. Di manakah kita bisa mendapatkan pemimpin yang bersih?


Di Perjanjian Baru, mazmur ini dikutip dan dikenakan pada Tuhan Yesus (ay. 7-8 oleh Ibr. 1:8-9). Tradisi Kristen memahami mazmur ini secara simbolis adalah nyanyian pernikahan Kristus sebagai mempelai pria dengan gereja sebagai pengantin perempuannya. Mengenai sang mempelai pria, tidak ada keraguan. Dialah yang diurapi Allah untuk memimpin umat-Nya. Mengenai mempelai perempuan, adakah gereja menyadari panggilannya sebagai pasangan yang setimpal dengan Sang Raja Mesias?

Mencari pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti mencari jarum di timbunan jerami. Akan tetapi, kalau gereja menyediakan dirinya sebagai mempelai perempuan yang menyelaraskan hidupnya bagi Sang Raja Mesias, bukan tidak mungkin dari gereja akan lahir pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, untuk membangun kerajaan-Nya di bumierti yang kita cintai. Kalau mereka masuk ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan pemerintahan, bagaikan secercah cahaya Ilahi yang menyucikan dan membangun harapan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Markus 3:7-12
Tidak merespons positif

Judul: Tidak merespons positif


Dari sikap orang banyak yang mencari Jesus karena ingin mencari keuntungan diri dan sikap roh-roh jahat yang tunduk di hadapan Jesus karena tahu siapa Jesus sesungguhnya, kita dapat melihat bahwa tanggapan dari kedua pihak tersebut sama sekali tidak melahirkan suatu respons aktif yang positif, yaitu munculnya komitmen pribadi untuk mengikut Tuhan Jesus.

Kisah ini menegur kita, apakah pernyataan bahwa kita adalah seorang Kristen benar-benar mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang mengikuti Dia bukan karena keuntungan pribadi? Ingatlah bahwa tidak cukup hanya mengetahui bahwa Kristus adalah Anak Allah, tanyakanlah diri kita sendiri apakah pengetahuan itu nyata juga dalam hidup kita sehari?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 17 Januari 2012

Bacaan : Markus 3:13-19

Markus 3:13-19
Untuk meneruskan pelayanan Yesus

Judul: Untuk meneruskan pelayanan Yesus
Yesus berada dalam masa-masa kritis. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang tengah mengincar kematian-Nya. Bahkan kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak akur pun jadi berkoalisi untuk membunuh dia.

Memang banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi mereka tidak tertarik pada pengajaran-Nya sehingga bisa saja sewaktu-waktu mereka berbalik menentang Dia. Lalu apa yang harus Yesus lakukan? Ia menyendiri dan berdoa semalam-malaman (Luk. 6:12). Keesokan harinya Ia memilih dua belas orang untuk menjadi murid-murid-Nya (14, 16-19).

Yesus tahu bahwa keberadaan-Nya di dunia ini tidak akan lama. Maka Ia harus mengatur strategi agar firman-Nya tetap dikabarkan di antara manusia. Maka Ia memilih kedua belas orang itu untuk mempersiapkan mereka agar dapat diutus untuk melanjutkan tugas pelayanan-Nya.

Pada abad pertama, seorang murid bukan hanya belajar di ruang kelas. Murid harus hidup mengikuti gurunya. Maka begitulah tugas utama orang-orang yang dipilih Yesus untuk menjadi murid, mereka harus selalu berada bersama-sama dengan Yesus dan belajar dari Dia. Sebelum mereka diutus untuk melanjutkan karya Yesus, mereka harus terlebih dahulu hidup bersama Yesus dan belajar dari Dia. Yesus juga memberi mereka kuasa untuk mengusir setan-setan.


Maka kerinduan untuk melayani Yesus seharusnya lahir bukan semata karena merasa diri mampu dan layak. Kiranya itu lahir dari rasa syukur atas kasih karunia-Nya dengan kerinduan agar Injilnya semakin luas diberitakan di muka bumi.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 18 Januari 2012

Bacaan : Markus 3:20-30

Markus 3:20-30
Jangan menghujat Roh Kudus

Judul: Jangan menghujat Roh Kudus
Secara konstan, Yesus berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama yang sekaligus menjadi pemimpin politik di kalangan bangsa Yahudi. Untuk itu Yesus harus menghadapi penolakan mereka. Kebencian mereka pada Yesus cukup beralasan, karena Ia merupakan ancaman bagi kedudukan mereka.

Ternyata Yesus harus berhadapan juga dengan keluarga-Nya, yang menganggap Dia gila (20-21). Lalu bagaimana reaksi Yesus terhadap komentar keluarganya itu? Markus tidak mencatat apa pun mengenai reaksi Yesus.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/18/
Kamis, 19 Januari 2012

Bacaan : Markus 3:31-35

Markus 3:31-35
Hubungan sejati

Judul: Hubungan sejati
Dalam bacaan kemarin, kita melihat bahwa Yesus tidak bereaksi apa-apa ketika saudara-saudara-Nya mengatakan bahwa Dia tidak waras lagi (Mrk. 3:31).

Kemudian ibu dan saudara-saudara Yesus mendatangi Dia lagi saat Ia sedang dikerumuni orang banyak (32). Mungkin mereka hendak membawa Dia pulang karena mereka menyebut Dia sudah gila. Namun Yesus berkata bahwa mereka yang disebut ibu dan saudara-saudara oleh Dia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya (33-35).

Dengan perkataan itu, Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam Kerajaan Allah ikatan darah tidak bermakna apa-apa. Kita diselamatkan bukan karena hubungan darah, melainkan oleh darah Kristus.


Akan tetapi, para pembaca mula-mula Injil Markus ini adalah orang-orang yang menderita aniaya karena iman kepada Kristus. Hubungan dengan keluarga mereka terputus. Bahkan ada di antara mereka yang diasingkan dari keluarga karena komitmen untuk mendahulukan iman mereka. Bagi mereka, firman Tuhan ini justru meneguhkan mereka untuk tetap kuat mempertahankan iman mereka meski harus mengorbankan hubungan keluarga.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/01/19/
Jumat, 20 Januari 2012

Bacaan : Markus 4:1-20

Markus 4:1-20
Menyambut firman Tuhan

Judul: Menyambut firman Tuhan
Ilmu pertanian dapat menjelaskan bahwa selain mutu benih tanaman yang ditabur maka kesuburan tanah juga menentukan tumbuh tidaknya benih. Jika kedua faktor ini saling mendukung maka benih akan tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Sebaliknya, meskipun benih baik yang ditanam, tetapi jika tanahnya tidak subur maka benih tidak akan tumbuh optimal.

Demikian halnya dengan kehidupan rohani, firman Tuhan digambarkan sebagai benih yang ditaburkan dalam hati setiap orang (14). Namun keadaan hati seseorang ketika mendengar firman Tuhan juga berpengaruh terhadap kehidupan rohani selanjutnya. Keadaan hati yang tidak baik digambarkan seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah bersemak duri (4-7). Ketiga macam tanah ini tidak memungkinkan benih bertumbuh dengan baik.

Itulah gambaran orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan (15-19). Ada orang yang sudah lama menjadi jemaat suatu gereja, tetapi hidupnya masih kekanak-kanakan karena ia hanya mau mendengar firman Tuhan saja, tetapi tidak mau dibentuk sesuai firman tersebut. Maka setiap firman yang didengar berlalu begitu saja tanpa mendatangkan perubahan apa-apa.

Sedangkan keadaan hati yang baik digambarkan sebagai tanah yang subur sehingga memungkinkan benih dapat tumbuh dan menghasilkan buah lebat sesuai harapan penabur. Inilah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan kemudian mengalami pertumbuhan sehingga ia bertumbuh ke arah kedewasaan rohani (8, 20). Ini bisa terjadi karena ia tidak hanya mendengarkan firman saja, tetapi juga bersedia menempatkan firman sebagai ketentuan tertinggi yang mengontrol hidupnya.

Bersediaakah kita menyambut firman-Nya? Setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya orang yang memiliki sikap hati mau menyambut firman dengan benar yang akan mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh dan berbuah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 21 Januari 2012

Bacaan : Markus 4:21-25

Markus 4:21-25
Memancarkan terang

Judul: Memancarkan terang
Firman berkuasa mengubah hati manusia bila orang bersedia membuka diri agar firman beroperasi di dalam hidupnya. Bila manusia memiliki hati seperti tanah yang subur maka firman akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan orang tersebut. Akan tetapi, orang tidak boleh bersikap egois setelah mendengar firman dan mengalami karya firman di dalam hidupnya. Ia memiliki tanggung jawab untuk menyebarakan atau memberitakan firman itu kepada orang lain.

Orang tidak akan menyembunyikan hal-hal yang berharga untuk selamanya. Misalnya orang memiliki perhiasan/permata tentu bukan dengan tujuan untuk disimpan, melainkan untuk dipakai sekaligus dilihat orang. Bisa saja orang itu akan menyimpannya untuk sementara waktu, tetapi akan ada masanya orang itu memamernyannya kepada orang lain. Jika orang menyembunyikan permantanya terus maka akan ada risiko terlupa atau malah akan hilang. Orang hanya menyimpannya dengan maksud melindunginya. Jika permata hanya disimpan saja maka permata itu kehilangan kegunaan yang semestinya.

Terang firman Tuhan juga tidak boleh disembunyikan (21). Tuhan memberikan kita terang bukan untuk disembunyikan. Jika kita memiliki terang firman Allah maka kita bertanggung jawab untuk menyebarakan kebenaran firman dalam tiap kesempatan yang Allah bukakan bagi kita. Terang firman Tuhan berguna untuk menolong orang agar tidak tersesat di jalan hidupnya.

Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan cermat setiap pengajaran firman yang kita dengar karena Allah akan memberi respons sesuai respons yang kita berikan terhadap firman-Nya. Jika kita punya kebiasaan yang baik terhadap firman (misal: baca Alkitab setiap hari) dan kita hidup di di dalamnya, maka akan ada hal-hal baik yang dibungun di atasnya. Jika orang memberi respons secara tepat, maka Allah akan memberikan kerinduan untuk lebih banyak mendengar firman, pemahaman yang lebih baik tentang firman yang didengar, dan berkat-berkat dari apa yang didengar.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Mazmur 46

Mazmur 46
Perlindungan yang pasti

Jadilah Perlindungan yang pasti

Mazmur 46 menjawab: hanya pada Allah ada perlindungan yang pasti. Pergerakan dalam mazmur ini menggambarkan keyakinan pemazmur bahwa Allah dapat diandalkan. Bagian pertama mazmur ini, ay. 2-4 adalah pernyataan bahwa betapa pun bumi berubah oleh karena kuasa kekacauan yang dilambangkan laut yang bergelora dan gunung yang bergoncang (dua kali kegoncangan dipaparkan pemazmur, 3, 4), Allah tidak berubah. Dia bagaikan batu karang yang kokoh, tak tergerakkan oleh semua kekacauan itu. Pada bagian kedua, ay. 5-8, Allah adalah benteng yang teguh, tidak ada bangsa yang paling garang yang sanggup melawan-Nya (satu kali pemazmur memaparkan kegoncangan, 7). Umat Tuhan yang berlindung pada benteng-Nya, aman tenteram.

Bagian ketiga (9-12), bukan lagi pernyataan melainkan undangan untuk menyaksikan karya Allah yang meredam semua gejolak di dunia yang kacau ini (tidak ada lagi paparan mengenai kegoncangan). Allah akan menghancurkan semua usaha musuh mengacaukan ciptaan-Nya. Allah akan menegakkan Diri-Nya mengatasi bangsa-bangsa, dan semua orang yang berlindung pada-Nya akan mendapatkan keamanan sejati (12).

Tidak ada alasan buat anak-anak Tuhan untuk takut bahkan putus asa menghadapi gejolak dunia ini. Tuhan adalah pemilik yang berdaulat atas alam semesta ini. Baik gejolak alam, maupun gejolak hidup manusia, tidak satu pun yang lepas dari kendali-Nya. Maukah Anda menyerahkan semua ketakutan dan kegelisahan Anda kepada-Nya. "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah!"

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 23 Januari 2012

Bacaan : Markus 4:26-29

Markus 4:26-29
Benih kehidupan

Judul: Benih kehidupan
Seorang petani memang akan berusaha sebaik-baiknya mencari benih yang unggul, menyuburkan tanah, dan mencari musim yang paling cocok agar benih yang dia tanam dapat tumbuh dengan subur. Setelah benih itu ditanam, sang petani tinggal menunggu benih itu memunculkan tunasnya. Namun si petani tidak mengetahui bagaimana si benih berproses di dalam tanah hingga kemudian bertumbuh dan siap dipanen. Rahasia pertumbuhan itu ada dalam benih, bukan pada tanah atau udara. Semua itu memang membantu pertumbuhan, tetapi benih itu sendiri bertumbuh menurut sifat alaminya.


Secara tersembunyi firman itu berkuasa mengubah hidup kita. Tak heran jika kita mengalami bagaimana firman menegur kita, menantang kita, menghibur kita, atau menguatkan kita.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Bagai biji sesawi

Biji sesawi ini dipakai Yesus untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah. Sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Karena itu orang tidak boleh menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat kecil. Dalam kaitannya dengan kerajaan Allah, ini merupakan peringatan agar orang tidak memandang rendah signifikansi pemberitaan tentang kerajaan Allah, meskipun semula terlihat tidak meyakinkan atau kurang mengesankan.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Markus 4:35-41

Markus 4:35-41
Tenang di tengah badai

Judul: Tenang di tengah badai


Yesus kemudian menegur mereka karena mengira bahwa Dia tidak memedulikan mereka (40). Itu menunjukkan bahwa mereka belum mengenali siapa Yesus yang sesungguhnya. Ketika kita mengira bahwa Yesus tidak peduli pada kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada Dia.

Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia ada dalam hidup kita, maka tidak ada masalah yang dapat menenggelamkan kita. Memang perlu iman yang cukup besar untuk tahu bahwa Yesus peduli, meskipun kelihatannya tidak begitu. Namun inilah iman yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Markus 5:1-13
Kuasa Yesus atas roh-roh jahat

Judul: Kuasa Yesus atas roh-roh jahat
Ini bukan pertama kalinya Markus menceritakan kisah Yesus mengusir roh jahat. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam kisah yang terjadi di Gerasa ini dibanding kisah-kisah sebelumnya.

Markus menggambarkan bahwa orang yang kerasukan setan ini memiliki kekuatan fisik yang begitu besar (3-4), tetapi keadaan lainnya sungguh menyedihkan (5). Sungguh mengenaskan keadaan orang yang dikendalikan oleh roh jahat. Orang lain pun mungkin jadi ketakutan bila melihat dia.


Namun fakta itu kiranya tidak menyurutkan iman kita. Karena fakta bahwa Iblis dapat menjadikan manusia sebagai tawanan bukanlah fakta yang penting. Fakta yang terpenting, yang menguatkan iman kita, adalah bahwa tidak ada kuasa apa pun di kolong langit ini yang bisa melampau kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia Maha Kuasa sehingga dapat mematahkan kuasa apa pun yang membelenggu manusia. Tuhan kita tidak menginginkan manusia, yang telah Dia ciptakan menurut gambar dan rupa-Nya, dibelenggu oleh kuasa-kuasa kejahatan. Fakta ini bagaikan benteng teguh yang menguatkan iman kita.

Sebagai pengikut Kristus, kiranya fakta ini tidak membuat kita mudah menyerah kalah pada si jahat yang senantiasa berusaha mengusir dan mengalah kita. Gunakan kuasa Kristus dan nyatakanlah dengan tegas bahwa hanya dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan atas si Iblis. Haleluya!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 27 Januari 2012

Bacaan : Markus 5:14-20

Markus 5:14-20
Respons yang berbeda

Judul: Respons yang berbeda
Sungguh ironis! Orang-orang Gerasa lebih merasa terancam ketika orang yang kerasukan itu sudah dipulihkan oleh Yesus daripada ketika ia masih kerasukan (15). Entah apa yang menyebabkan mereka takut. Mungkin mereka takut kalau-kalau keberadaan Yesus akan membuat penduduk wilayah itu mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Tampaknya mereka lebih menyayangkan tewasnya babi-babi mereka ketimbang kesembuhan orang yang dipulihkan Yesus itu. Sungguh tragis, karena orang lebih takut pada apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka dibanding apa yang roh-roh jahat itu lakukan. Itu sebabnya mereka lalu mendesak Yesus agar segera meninggalkan wilayah mereka (17).

Lalu bagaimana dengan orang yang dipulihkan itu? Menyadari karya Yesus di dalam hidupnya, muncul kerinduan dalam diri orang itu untuk mengikut Yesus (18). Namun Yesus tidak memperbolehkan dia ikut, karena ada suatu tugas yang dipercayakan kepada orang itu yaitu agar dia memberitakan suatu kabar baik, yaitu tentang belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Karya Tuhan telah begitu nyata dia alami, Tuhan telah mengubah dia secara radikal, dari tawanan Legion dimerdekakan menjadi pengikut Kristus (19-20). Sungguh menakjubkan!


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 28 Januari 2012

Bacaan : Markus 5:21-24, 35-43

Markus 5:21-24, 35-43
Tertunda

Judul: Tertunda


Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang membuat kita nyaris kehilangan pengharapan untuk menyatakan bahwa Dia ada dan berkuasa. Dalam situasi demikian, mintalah kekuatan agar Anda dapat melangkah maju dalam iman.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 29 Januari 2012

Bacaan : Mazmur 47

Mazmur 47
Raja atas segala bangsa

Judul: Raja atas segala bangsa
Dalam budaya timur kuna, perayaan naik takhta seorang raja diselenggarakan dengan semarak. Setelah raja dimahkotai di kuil dewanya, rakyat akan mengelu-elukannya dengan seruan "Nyatakan dia raja..." Mereka akan bertepuk tangan serta berteriak "Hidup raja sampai selamanya"


Senin, 30 Januari 2012

Bacaan : Markus 5:25-34

Markus 5:25-34
Pengharapan yang tidak sia-sia

Judul: Pengharapan yang tidak sia-sia


Yesus, yang tentu saja mengetahui peristiwa itu, segera memberikan konfirmasi atas apa yang terjadi (30-34). Yesus ingin agar perempuan itu tahu bahwa ia benar-benar telah disembuhkan karena percaya pada kuasa Yesus. Yesus juga ingin agar orang lain tahu bahwa perempuan itu telah sembuh. Hal ini penting karena perempuan itu telah dianggap najs oleh karena penyakitnya sehingga dia dijauhi orang. Konfirmasi mengenai kesembuhannya akan membantu dia bisa diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Konfirmasi itu juga penting untuk meneguhkan Yairus yang tengah harap-harap cemas dalam perjalanan ke rumahnya karena mengkhawatirkan keadaan anaknya.

Meyakini kuasa Tuhan Yesus dan tidak mudah berputus asa juga harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan putus asa. Datanglah kepada Yesus dengan penuh iman dan beritahu apa yang Anda harapkan dari Dia. Bila Dia berkenan, Dia akan menolong.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 31 Januari 2012

Bacaan: Markus 6:1-6a

Markus 6:1-6a
Siap menghadapi penolakan

Judul: Siap menghadapi penolakan
Ada seorang pemuda yang baru lulus dari sekolah teologi sedang menjalani masa orientasi pelayanan di sebuah gereja. Baru setahun melayani, pemuda ini keluar dan mencari tempat pelayanan yang lain. Saat ditanya alasan, ia menjawab gereja itu bukan ladang pelayanan yang sesuai dengan panggilannya. Ternyata dalam beberapa tahun ke depan, pemuda itu telah berganti beberapa gereja pula. Rupanya ia belum menemukan gereja yang sesuai dengan 'panggilan'nya. Ia berulang kali merasa tidak cocok dengan gereja yang ia layani karena merasa kurang dihargai, dianggap masih terlalu muda dan belum berpengalaman.

Yesus bisa saja memiliki perasaan serupa. Di kampung halamannya, Nazaret (1; Luk. 4:16), ia tidak mendapatkan penerimaan yang seharusnya. Orang hanya mengenal diri-Nya sebagai tukang kayu, anak dari Maria dan kakak bagi Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Walaupun penduduk Nazaret merasakan otoritas-Nya waktu Ia mengajar dan telah mendengar mukjizat yang dilakukan-Nya (2), di mata mereka Yesus hanyalah salah seorang dari warga mereka. Tidak lebih. Yesus pasti kecewa dengan sikap mereka. Akan tetapi, apa pun perasaan Yesus, Ia tidak terburu-buru memvonis penduduk Nazaret dan langsung meninggalkan mereka. Ia tetap melayani mereka walau pun tidak dapat berbuat banyak (5).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 1 Februari 2012

Bacaan : Markus 6:6b-13

Markus 6:6b-13
Pelatihan pelayanan

JUDUL: Pelatihan pelayanan


Ditolak memang tidak enak. Semangat kita bisa redup, sukacita sepertinya hilang, dan rasanya ingin menyerah. Akan tetapi, penolakan bisa menjadi cambuk untuk kita lebih mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Bisa jadi penolakan terjadi karena kita tidak bijaksana dalam memaparkan kabar baik, terlalu mengandalkan akal budi dan hal-hal yang ada pada kita, bukan pada hikmat dan kuasa-Nya. Di sini, kehadiran rekan kerja bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan kebutuhan bersandar pada Tuhan.

DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/01
Kamis, 2 Februari 2012

Bacaan: Markus 6:14-29

Markus 6:14-29
Nurani yang menghantui

Judul: Nurani yang menghantui
Siapa bilang Herodes sudah mati hati nuraninya? Buktiya saat ia mendengar berita marak tentang Yesus yang semakin populer, ia langsung menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Kesimpulan ini pasti timbul dari rasa bersalah yang menghantui Herodes karena telah membunuh Yohanes.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/02/
Jumat, 3 Februari 2012

Bacaan: Markus 6:30-44

Markus 6:30-44
Belas kasih Kristus

Judul: Belas kasih Kristus
Pelayanan Yesus selalu didasari belas kasih-Nya kepada orang-orang yang sesat bak domba tanpa gembala (34). Begitu padat pelayanan Yesus, begitu banyak kebutuhan yang mau dilayani, sehingga waktu untuk beristirahat maupun makan tidak sempat (31). Bahkan rencana Yesus dan para murid menarik diri ke tempat sunyi dan beristirahat tidak bisa terealisasi dengan baik. Orang banyak mendatangi tempat mereka akan beristirahat.


Apakah pelayanan kita digerakkan oleh belas kasih Kristus yang terlebih dahulu sudah kita alami? Belas kasih itulah yang akan memampukan kita berkurban dalam melayani, menajamkan kepekaan hati kita dalam melihat kebutuhan orang banyak serta ketaatan untuk melakukan tindakan konkret. Semua demi kemuliaan Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/03/
Sabtu, 4 Februari 2012

Bacaan: Markus 6:45-52

Markus 6:45-52
Pencobaan berlalu, tugas dimulai

Judul: Masih degil?
Degil menurut KBBI bisa berarti keras kepala atau kepala batu. Markus menggunakan istilah ini pada orang-orang Farisi yang melihat mukjizat Yesus namun menolak untuk memercayai atau menerimanya sebagai berasal dari Allah (3:5).

Apakah kata degil itu tepat dikenakan kepada para murid (6:52)? Para murid ini sudah mengikut Yesus cukup intens. Mereka menyaksikan pelbagai karya Yesus yang melampaui akal manusia untuk mengertinya. Bahkan mereka ikut mengalami kuasa-Nya langsung, misalnya ketika Yesus meneduhkan danau yang bergelora yang akan menenggelamkan perahi mereka (4:35-41) dan yang baru-baru saja mereka alami, menikmati makan malam yang mengenyangkan bersama lima ribu orang lainnya (6:42). Namun, hal-hal tersebut ternyata tidak membuat mereka mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan menerima-Nya secara tepat. Dikatakan "sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil" (52).

Pengalaman menjelang dini hari, sehabis menikmati mukjizat pelipatgandaan roti dan ikan, tidak juga membuat mereka sadar. Padahal mereka menyaksikan Yesus berjalan di atas air, dan Dia meneduhkan angin sakal saat naik ke perahu mereka. Mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air, namun mereka malah ketakutan seakan melihat hantu. Ini menggambarkan mata rohani yang buta atau picik. Buta karena memang tidak bisa melihat dengan benar. Picik karena setelah melihat dan mengenali pun, tetap tidak mau percaya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 48
Perlindungan Allah

Judul: Perlindungan Allah


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/05/
Markus 6:53-56
Waktu Hamba Allah: melayani

Judul: Terus melayani


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/06/
Markus 7:1-23
Prioritas Hamba Allah: berdoa

Judul: Yang membuat najis
Ada kelompok masyarakat atau agama tertentu yang berpikir bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan atau benda tertentu, mereka akan menjadi tidak najis. Sampai sekarang pun, masih ada orang yang berpegang pada tradisi atau adat istiadat seperti itu. Pada zaman Yesus, adat istiadat itu masih sangat kuat diberlakukan. Ternyata Tuhan Yesus membawa ajaran yang memerdekakan manusia dari keterikatan mempraktikkannya secara keliru.

Tradisi najis dan tidak najis sangat kuat dianut oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak dapat menerima murid-murid Yesus makan dengan tanpa cuci tangan terlebih dahulu sebagaimana adat istiadat nenek moyang mereka (1-5). Menurut Yesus adalah kemunafikan ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah, tetapi memegang ajaran manusia (6-8). Terbukti juga, dengan pengajaran mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan orang tua mereka dengan dalih uangnya sudah dipersembahkan untuk kurban kepada Allah (9-13). Itu jelas perbuatan munafik. Yesus mengatakan bahwa perbuatan jahat kepada sesama itu adalah yang membuat seseorang menjadi najis (14-23). Kejahatan kemanusiaanlah yang membuat kita menjadi najis. Bagi Yesus, ada yang jauh lebih utama dari sekedar melaksanakan aturan-aturan adat istiadat atau agama, yaitu tindakan nyata mengasihi sesama.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 8 Februari 2012

Bacaan : Markus 7:24-30

Markus 7:24-30
Iman yang bertahan

Judul: Iman yang bertahan
Cinta pantang menyerah. Seringkali, seseorang berani berkurban karena cintanya kepada orang yang diperjuangkannya. Seorang ibu menahan rasa sakit saat mengandung dan melahirkan bayinya karena cintanya pada sang bayi dan demi kelangsungan generasi.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 9 Februari 2012

Bacaan : Markus 7:31-37

Markus 7:31-37
Berbagi kebaikan dengan sesama

Judul: Berbagi kebaikan dengan sesama


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 10 Februari 2012

Bacaan : Markus 8:1-10

Markus 8:1-10
Berapa roti ada padamu?

Judul: Berapa roti ada padamu?
Ada banyak orang yang sangat hitung-hitungan di tengah masa kesulitan ekonomi sekarang ini. Terlebih orang yang hidup pas-pasan, mereka berpikir apa yang akan saya makan besok jika makanan ini saya bagi kepada orang lain. Namun, ada banyak juga orang yang mampu berbagi makanan dengan sesamanya, meski dalam situasi sulit, dan mereka tidak pernah kelaparan. Menurut pengalaman, orang yang mau berbagi dengan sesamanya, selalu ada saja makanan tersedia bagi mereka.


Tidak dapat dipungkiri, berkat Allah selalu tersedia bagi kehidupan bersama. Berapa roti, uang, waktu, tenaga, perhatian, dst ada pada Anda untuk diserahkan supaya Allah memberkatkannya juga bagi kesejahteraan orang yang tidak punya? Pengalaman orang beriman kepada Allah membuktikan bahwa orang yang bersedia berbagi dalam iman kepada Allah tidak pernah kekurangan dalam hidupnya. Jangan lupa juga, berkat paling penting dan mendasar adalah pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Sudahkah Anda berbagi dengan sesama keselamatan yang Anda sudah terima dari Allah?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 11 Februari 2012

Bacaan: Markus 8:11-13

Markus 8:11-13
Tidak perlu ditanggapi

Judul: Tidak perlu ditanggapi

Pernahkah Anda merasa sedang dites oleh teman bicara Anda? Kadang kala, kita menyangutnya, sehingga yang terjadi adalah debat kusir. Apabila seseorang dari awal bertujuan hendak menguji kita, proses percakapan akan menjadi tekanan yang melelahkan bagi kita, karena kita diposisikan sebagai pihak yang sedang diuji kemampuannya. Sebenarnya, bagaimanakah sikap kita yang tepat menghadapi orang seperti itu?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 12 Februari 2012

Bacaan : Mazmur 49

Mazmur 49
Jangan diperbudak harta

Judul: Jangan diperbudak harta
Sebuah tafsiran mengatakan bahwa mazmur ini lahir dari pengalaman seorang benar yang dikejar-kejar dan hendak dibinasakan oleh orang-orang kaya yang sombong sehingga ia menjadi terancam maut dan ketakutan (6-7), tetapi ia mengalami pertolongan Tuhan (16). Pemazmur tidak menggubah mazmur ini sebagai mazmur syukur melainkan pengajaran/hikmat. Tujuannya adalah mengajarkan pembacanya agar jangan mengandalkan harta atau kuasa untuk keselamatan diri.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/12/
Judul: Jagalah imanmu!


Yesus meyakinkan para murid supaya percaya pada pemeliharaan Allah. Yesus mengingatkan kembali peristiwa luar biasa ketika Yesus memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang sisa 12 bakul dan tujuh roti untuk empat ribu orang sisa 7 bakul (19-21). Persoalan makan dan minum semuanya dapat diatasi dengan baik bersama dengan Yesus.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 14 Februari 2012

Bacaan : Markus 8:22-26

Markus 8:22-26
Mencelikkan kebutaan rohani

Judul: Mencelikkan kebutaan rohani
Mengapa orang buta tersebut tidak langsung mengalami kesembuhan setelah dijamah Yesus? Apakah kuasa Tuhan Yesus kurang? Atau iman orang buta tersebut kecil? Atau adakah pembelajaran tertentu yang hendak disampaikan Tuhan Yesus melalui peristiwa penyembuhan ini?


Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/14/
Rabu, 15 Februari 2012

Bacaan : Mark 8:27-30

Markus 8:27-30
Iman personal

Judul: Iman personal
Dalam sebuah kelompok doa, seseorang pernah berdoa kepada Allah dengan mengatakan "Ya Bapa". Setelah selesai berdoa, seseorang yang lain mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima Allah sebagai Bapa karena pengalaman buruknya dengan bapaknya yang jahat dan yang telah menyia-nyiakan dirinya. Pengalaman di masa lalu dapat memengaruhi pengungkapan iman seseorang kepada Allah. Pengungkapan iman yang lahir dari pengalaman bersama Allah akan lebih kuat berakar daripada pengungkapan iman yang hanya mengulang pengungkapan iman orang lain.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Markus 8:31-9:1
Apakah salib Anda?

Judul: Apakah salib Anda?


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/16/
Jumat, 17 Februari 2012

Bacaan : Markus 9:2-13

Markus 9:2-13
Yesus sungguh adalah Allah

Judul: Yesus sungguh adalah Allah


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 18 Februari 2012

Bacaan: Markus 9:14-29

Markus 9:14-29
Doa dan iman sebagai dasar pelayanan

Judul: Doa dan iman sebagai dasar pelayanan
Murid-murid Yesus sudah sering melihat Yesus mengusir roh jahat. Yesus pun telah memberi kuasa atas roh-roh jahat kepada mereka (Mrk. 6:7). Kalau begitu mengapa para murid ini tidak mampu mengusir roh jahat yang membuat bisu dan gejala yang mirip sakit ayan tersebut?


Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita relasi antara iman seseorang dengan penyataan kuasa Kristus. Tuhan Yesus menuntut iman dari orang tua sang anak yang kerasukan setan tersebut (23). Iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dipasrahkan kepada Tuhan (24). Ketulusan itulah yang dilihat Tuhan Yesus sehingga Ia menyatakan kuasa-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/18/
Mazmur 50

Kritik terhadap ibadah yang salah

JUDUL: Kritik terhadap ibadah yang salah


Ibadah sejati keluar dari hati yang bersyukur karena mengalami kebaikan Tuhan. Ibadah sejati diwujudkan bukan sekadar berupa persembahan kurban atau persembahan uang/harta, tetapi berupa perubahan hidup yang semakin kudus, semakin benar dan adil, semakin memuliakan Tuhan. Apakah Anda sudah beribadah dengan pemahaman benar dan dengan perbuatan yang selaras?

DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/02/19/
Bacaan : Markus 9:30-32

Markus 9:30-32
Tidak mau belajar

Judul: Tidak mau belajar
Selama 400 tahun sejak nabi Maleakhi sampai kepada Kristus, Tuhan tidak mengutus seorang nabi pun kepada bangsa Yahudi. Dan selama itu orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi telah diajarkan untuk memegang pengharapan yang sama, yaitu akan munculnya seorang mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Konsep mesias yang salah ini begitu kuat tertancap dalam pikiran orang-orang Yahudi, termasuk para murid Yesus sehingga menciptakan tembok dalam pikiran mereka untuk bisa menerima konsep mesias yang Yesus ajarkan kepada mereka. Yaitu konsep bahwa mesias akan diserahkan dan dibunuh tetapi kemudian akan bangkit kembali pada hari yang ketiga.


Seringkali dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita menemukan pengertian yang baru dari firman Tuhan, atau mungkin juga pengetahuan baru tentang dosa. Namun seringkali kita lebih memilih untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan diri kita dan prinsip atau konsep yang telah kita pegang selama ini. Namun yang terbaik adalah apabila kita dapat "menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian" (Kis. 17:11).

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 21 Februari 2012

Bacaan : Markus 9:33-37

Markus 9:33-37
Motivasi pengikut sejati Kristus

Judul: Motivasi pengikut sejati Kristus
Dalam dunia kepemimpinan, motivasi merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting. Motivasi yang benar dalam diri seorang pemimpin dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah digariskan bersama. Demikian juga dalam dunia pelayanan, motivasi adalah salah satu faktor penting keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan.

Tidak heran kalau kalau motivasi para murid masih keliru. Mereka memang belum mengerti tujuan mengikut Kristus, yaitu memikul salib masing-masing seperti Kristus memikul salib-Nya. Para murid telah terjebak dalam pola pikir duniawi yang sibuk memperdebatkan siapa yang terhebat di antara mereka (34), Motivasi mereka adalah mendapat kedudukan dan kehormatan. Maka Yesus memperingatkan para murid agar merenungkan kembali motivasi mereka dalam mengikut-Nya.

Yesus menunjukkan dua prinsip penting dalam pelayanan. Pertama, kepemimpinan yang melayani (35). Dunia berpandangan bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang terkemuka dan mendapatkan banyak fasilitas. Sebaliknya, pemimpin dalam konteks pengikut Kristus adalah pemimpin yang melayani. Untuk menjadi pemimpin yang melayani dibutuhkan kerendahan hati.

Prinsip kedua adalah kerendahan hati! Yesus memakai contoh menyambut anak kecil sebagai ilustrasi kerendahan hati. Menyambut anak kecil seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri membutuhkan kerendahan hati (37). Dalam mengikut Kristus hendaknya segala bentuk motivasi yang berorientasi pada diri sendiri dan kemuliaannya harus dibuang.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Markus 9:38-41

Markus 9:38-41

Kesatuan tubuh Kristus

Judul: Kesatuan tubuh Kristus

Yohanes menunjukkan sikap egosentris seperti itu. Bagi dia, "bukan pengikut kita" (dua kali disebut oleh Yohanes) adalah kata kuncinya. Padahal Tuhan Yesus melihat hal yang esensial, yaitu berasal dari Roh yang sama. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa mengadakan mukjizat dalam nama Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka, tidak peduli apakah orang tersebut berwarna kulit yang berbeda dari kita, atau lulusan sekolah teologi yang bukan dari denominasi kita, atau memiliki tradisi gerejani yang lain, asalkan ia memiliki Kristus di hati, dialah saudara kita.


Bagaimana kita mau bicara toleransi dengan pengikut agama lain, kalau di dalam gereja kita terjebak dengan ini kelompokku, itu kelompokkumu? Mari bereskan dulu kesatuan tubuh Kristus!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Markus 9:42-50

**Markus 9:42-50**

**Waspadai penyesatan internal**

**Judul: Waspadai penyesatan internal**
Dalam sejarah Kekristenan, ajaran sesat merupakan hal yang mendapat perhatian serius. Ini terbukti dari kuatnya upaya memproteksi jemaat dari berbagai pengaruh ajaran sesat baik yang berasal dari luar maupun dalam lingkungan Kekristenan. Proteksi ini biasanya bersifat doktrinal, yaitu jemaat dilindungi sedemikian rupa agar tidak terpengaruh ajaran sesat.


Bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus kita adalah garam dunia. Sudahkah kita mewaspadi penyesatan yang muncul dari kelemahan dan hawa nafsu kita? Beranikah kita mengambil tindakan tegas menguduskan diri dan menjadikan diri berkat untuk sesama?

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Markus 10:1-12
Katakan tidak pada perceraian!

Judul: Katakan tidak pada perceraian!

Isu pertama yang melibatkan Yesus dengan pemuka agama di Yudea adalah masalah perceraian. Orang Farisi yang menanyakan Yesus mengenai boleh tidaknya bercerai bukan sedang mencari kebenaran melainkan mencobai Yesus sehingga bisa mempersalahkan-Nya. Kalau jawaban Yesus menyimpang dari Taurat, entah lebih longgar atau lebih keras, maka ada bahan bagi mereka untuk menuduh Yesus.


Jawaban tegas Yesus membungkam para pemuka agama yang munafik, juga menegur keras setiap kita, anak-anak Tuhan yang meremehkan ikatan pernikahan yang kudus. Hargailah apa yang telah Tuhan taruh dalam hidupmu. Pelihara dengan penuh kasih dan dengan bersandar penuh pada Allah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Yesus memberkati anak-anak

Yesus memberkati anak-anak


Mari tanggalkan semua keraguan kita dan kenakan kerendahan hati serta ketulusan untuk menyambut Allah di dalam Tuhan Yesus. Kalau perlu belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita. Perhatikan dan tiru kepolosan mereka dalam memercayai Tuhan. Hati-hati kalau ada anak-anak yang tidak tulus, jangan-jangan mereka meniru kita yang dewasa dan munafik!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 51

Jijik terhadap dosa

Judul: Jijik terhadap dosa
Mazmur pengakuan dosa ini mengungkapkan perasaan terdalam Daud terhadap dirinya yang telah melakukan dosa, dan yang tanpa disadarinya telah berbuah dosa yang kelak menimbulkan pertumpahan darah tak henti di keluarganya. Mazmur ini juga mengungkapkan kasih setia dan belas kasih Tuhan terhadap orang yang diperbudak dosa, yang tidak berdaya menyelesaikannya sendiri.

Jijik, demikian perasaan Daud saat ia menyadari keberdosaannya (5-7). Ungkapan "dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku" tidak boleh dimengerti sebagai pernyataan doktrin bahwa hubungan seks adalah dosa atau perempuan yang melahirkan anak adalah dosa. Ungkapan itu adalah perasaan jijik Daud terhadap diri sendiri yang begitu dalam terlibat dengan dosa. Ia diperbudak oleh nafsu kedagingan, disetir oleh upaya menutupi dosanya dengan mengkambinghitamkan orang lain, puncaknya ia membinasakan orang itu (16).

Gelisah dan tidak ada damai, demikian perasaan Daud, yang menyimpan dosa-dosanya begitu rapi di hadapan orang lain (10-14). Kalau bukan Natan yang diutus Tuhan untuk membongkarkannya, Daud pasti masih terlena (2Sam. 12). Tegoran keras itu menyadarkan Daud untuk menghampiri takhta kudus Allah dan memohon pengampunannya. Hanya Tuhan yang dapat menyucikan dirinya dari noda dosa dan mendamaikan hatinya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 27 Februari 2012

Bacaan : Markus 10:17-27

Markus 10:17-27
Buang berhala 'harta'

Judul: Buang berhala 'harta'
Apa kekurangan orang kaya dalam bacaan kita hari ini? Dia seorang yang kaya raya (22). Dia seorang yang saleh (19-20). Paling tidak di mata manusia ia pasti seorang dermawan. Pasti dari kekayaannya ia sudah menyumbang buat rumah sembahyang, bersedekah untuk fakir miskin, dst. Kalau begitu apa yang kurang?


Sungguh ironis keadaan orang kaya ini. Dalam hati ia tahu ada yang kurang dalam hidupnya, makanya ia mencari Tuhan Yesus. Namun, ia tidak mau mengakui bahwa kekurangannya adalah ia sedang diperbudak harta. Andai saja ia bersedia melepas harta, dan memilih mengikut Tuhan Yesus, masalahnya akan selesai. Bukan hanya ia tidak lagi diperbudak harta, ia menjadi merdeka dari ikatan duniawi.

Melepas harta sebagai pegangan hidup dan memilih ikut Tuhan sepenuhnya adalah perkara iman! Tidak akan ada orang yang sangggup untuk menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Hanya anugerah Tuhan yang akan menyanggupkan seseorang melepas harta dan mengikut Tuhan. Mungkin berhala Anda bukan harta, tetapi takhta, atau kuasa, atau seks, atau yang lainnya. Anda merasa harus mempertahankan semua itu agar Anda selamat. Keliru besar! Semakin Anda mempertahankannya, semakin hal itu membelenggu Anda. Berserulah pada Yesus karena hanya Dia yang sangggup memerdekakan Anda!

Markus 10:28-31
Tidak sia-sia membuang semua

Judul: Tidak sia-sia membuang semua


Yesus pernah mengajar dalam khotbah di bukit, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada (Mat. 6:21). Menolak menempatkan hartu dunia sebagai pusat hidup dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gantinya adalah bukti bahwa hatimu sudah menjadi milik Dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 29 Februari 2012

Bacaan : Markus 10:32-34

Markus 10:32-34
Keprihatinan Tuhan Yesus

Judul: Keprihatinan Tuhan Yesus
Apa yang menyebabkan para murid cemas dan orang-orang yang mengikuti Yesus takut dalam perjalanan ke Yerusalem? Pasti bukan karena mereka sadar akan apa yang harus terjadi pada Yesus, sebagai Mesias yang akan menderita. Walau sudah dua kali (Mrk. 8:31, 9:31) atau tiga kali (kalau 9:12 diperhitungkan) Yesus memberi tahu mereka bahwa Ia harus menderita. Mereka masih belum mengerti akan hal itu sampai saat itu. Itu sebabnya, Yesus harus memberitahu mereka sekali lagi dan kali ini lebih mendetail. Para murid cemas dan orang banyak takut mungkin karena penampilan Tuhan Yesus sendiri yang sangat serius dan prihatin!


Mudah-mudahan Tuhan Yesus tidak usah prihatin dengan iman kita. Seharusnya kita tidak meragukan bahwa Yesus pernah mati di salib untuk menebus dosa kita, dan bahwa Dia bangkit sebagai pemenang. Tugas kita adalah memberitakan karya salib dan kemenangan-Nya atas dosa dan maut.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 1 Maret 2012

Bacaan: Markus 10:35-45

Markus 10:35-45
Ambisi kehambaan

Judul: Ambisi kehambaan
Profil Yakobus dan Yohanes mewakili banyak orang yang berjuang merebut kursi utama dalam suatu organisasi politik, pemerintahan, bahkan gereja.

Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan agar diberi tempat "basah" supaya dapat menjadi pembesar (36-37). Padahal Yesus baru saja berbicara tentang penderitaan yang akan Dia alami (33-34), tetapi mereka malah mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah pemerintahan baru. Maka tanpa buang waktu dan mungkin karena tidak mau didahului orang lain, mereka segera memesan posisi istimewa dalam pemerintahan Yesus nantinya. Mereka ingin memborong dua kedudukan penting sekaligus: menjadi orang kepercayaan nomor satu dan nomor dua!


Pada masa kini, secara umum dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan kerohanian disebut melakukan pelayanan. Padahal ada kalanya orang terlibat dalam karya pelayanan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang yang dilayani. Mungkin kita akan bertanya, "Bagaimana mungkin seorang melakukan pelayanan untuk orang lain, tetapi ditujukan bagi kepentingan sendiri?" Hal itu bisa terjadi kalau dia ingin mencari nama di lingkungan sosial kerohanian, misalnya.

Maka kebesaran sejati seorang pemimpin terletak bukan pada seberapa banyak orang yang bersedia melayani dia, melainkan pada berapa banyak orang yang dia layani. Karena dalam kerajaan Allah status, uang, dan popularitas bukanlah hasil yang dapat diperoleh seseorang dari pelayanan kepemimpinan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/01/

Pertanyaan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?", adalah penyelidikan untuk mengetahui sejauh mana iman dan pengharapan Bartimeus. Lalu Bartimeus menyatakan bahwa yang ia minta adalah agar ia dapat melihat. Dari permintaan Bartimeus, terlihat pengakuan iman akan kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Maka Yesus pun mengkonfirmasi bahwa imannya menyelamatkan dia sehingga dalam tindakan tunggal Yesus terjadi dua hal besar dalam diri Bartimeus, yaitu keselamatan rohani dan kesembuhan jasmaninya. Bukan hanya mata jasmaninya yang jadi dapat melihat Yesus secara fisik, mata rohannya pun dapat melihat kemahakuasaan Yesus.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/02/
Sabtu, 3 Maret 2012

Bacaan : Markus 11:1-11

Markus 11:1-11
Jangan salah konsep!

Judul: Jangan salah konsep!
Markus menuturkan kedatangan Yesus ke Yerusalem menjelang hari "H" penderitaan-Nya.


Sambutan orang banyak terhadap Yesus yang datang mengendarai keledai (8) bagai upaya membentangkan karpet merah bagi orang terhormat yang akan melalui tempat itu. Tampaknya orang banyak melihat tindakan Yesus sebagai suatu pernyataan simbolis tentang identitas-Nya sebagai Mesias bagi Israel. Oleh karena itu mereka mengelu-elukan Dia sebagai Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Dalam hal ini orang banyak telah bertindak dengan benar. Akan tetapi, konsep mereka mengenai misi kedatangan Yesus dan kerajaan-Nya merupakan suatu kesalahan besar. Mereka telah gagal memahami kedatangan Yesus yang mengendarai keledai sebagai simbol misi yang mengusung kerendahhatian, bukan kuasa politik atau militer.


Kiranya hubungan kita dengan Yesus dibangun bukan di atas konsep dan hasrat yang keliru, melainkan atas kerinduan mengalami perjumpaan dengan Dia hari demi hari hingga kita serupa dengan Dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/03/
Minggu, 4 Maret 2012

Bacaan : Mazmur 52

Mazmur 52
Orang jahat jangan megahkan diri

Judul: Orang jahat jangan megahkan diri

Mazmur ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang bersikap jahat (4-6) seperti Doeg atau siapa pun akan dibinasakan Allah (7). Nasihat Daud kepada orang semacam itu adalah "jangan memegahkan diri" (3). Walaupun orang seperti itu tidak kelihatan jahat oleh orang lain, namun Tuhan tidak bisa dikelabui. Tuhan akan menghukum orang jahat. Kehancuran orang jahat seperti itu akan membawa kelegaan bagi orang benar (8) karena mereka menyaksikan keadilan Allah ditegakkan (9).

Mazmur ini ditutup dengan pernyataan keyakinan Daud bahwa orang benar bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan, seperti pohon zaitun bertumbuh subur di dalam rumah Allah (10). Tuhan yang adil akan menegakkan kasih setia-Nya di atas orang-orang yang mengandalkan Dia. Maka tidak ada yang lebih tepat untuk menutup mazmur ini selain mengucap syukur kepada Allah!


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 5 Maret 2012

Bacaan : Markus 11:12-14

Markus 11:12-14
Jangan berdaun saja!

Judul: Jangan berdaun saja!


Bila Tuhan melihat iman kita, iman seperti apakah yang akan Dia lihat? Iman yang dipenuhi aktivitas pelayanan, tetapi tanpa waktu untuk mendengar suara Allah melalui Alkitab? Mari kita memperlihatkan iman kita di dalam hidup kita hari demi hari, dalam hal yang kecil sekalipun.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/05/
Selasa, 6 Maret 2012

Bacaan : Markus 11:15-19

Markus 11:15-19
Masih degil?

Judul: Ada buah atau cuma daun?
Saat melihat pohon ara berdaun, Yesus berharap menemui buahnya. Begitu pula ketika memasuki Bait Allah, Yesus tentu mengharapkan bertemu dengan orang-orang yang hidup selaras dengan firman Allah. Namun realitas yang terlihat sungguh mengejutkan Yesus.


Apakah Anda juga kelihatan saleh atau merasa diri saleh? Bagaimana bila Tuhan melihat ke dalam hati Anda? Adakah Dia akan menemukan kehidupan rohani yang berbuah ataukah Dia harus kecewa juga?

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/06/
Rabu, 7 Maret 2012

Bacaan : Markus 11:20-26

Markus 11:20-26
Ampuni dulu

Judul: Ampuni dulu
"Percayalah kepada Allah!" itulah perkataan Yesus ketika Petrus seolah takjub melihat pohon ara yang jadi mati akibat kutukan Yesus. Pohon ara itu memang jadi kering sampai ke akar-akarnya (20), padahal sebelumnya Yesus hanya berkata bahwa pohon itu tidak akan berbuah lagi (Mrk. 20:14). Tampaknya Yesus memang menginginkan, jika pohon itu memang tidak berbuah maka sebaiknya pohon itu tidak berdaun juga supaya tidak mengelabui orang.

Pohon ara itu merupakan gambaran orang Yahudi, yang tidak lagi menghasilkan buah dalam kehidupan persekutuan mereka dengan Allah. Mereka memang masih melakukan ibadah, tetapi hanya ritual saja, jadi bersifat kosong, kering, dan tak bermakna. Atau dengan kata lain, munafik!

Di dalam kondisi demikian Allah saja yang dapat menjadi sumber perubahan, meskipun perubahan itu seperti upaya memindahkan gunung. Namun murid Kristus yang sejati akan berdoa (Mat. 6:10). Dengan berdoa, ia dapat mengimani bahwa apa yang dia minta akan dikabulkan karena apa yang didoakan merupakan kehendak Allah. Ia tidak perlu meragukan kemampuan Allah untuk menjawab doa karena Allah mampu melakukan segala sesuatu, yang dianggap tidak mungkin sekalipun.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 8 Maret 2012

Bacaan : Markus 11:27-33

Markus 11:27-33
Keteguhan otoritas-Nya

Judul: Keteguhan otoritas-Nya
Tindakan Yesus membereskan Bait Allah dan menghentikan segala aktivitas komersial yang ada di dalamnya, tentu mengejutkan para pejabat dan pekerja di Bait Allah. Karena itu para pemimpin agama mempertanyakan otoritas yang membuat Yesus merasa berhak melakukan semua tindakan itu. Pertanyaan mereka merupakan jebakan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengajukan Yesus ke pengadilan agama. Namun trik itu ditangkis Yesus dengan memberikan pertanyaan yang dilematis bagi mereka.


Banyak juga orang Kristen masa kini yang meragukan otoritas Yesus. Orang lebih yakin pada kemampuan teknologi atau kuasa manusia daripada percaya otoritas Yesus. Banyak juga orang Kristen yang beralih dari kepercayaan karena meragukan kuasa mutlak Yesus.

Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita yakin bahwa Yesus berotoritas untuk menguatkan, menghibur, menolong, dan memulihkan kita? Percayalah kita pada kuasa Yesus, yang sudah terbukti dapat mengalahkan Iblis, menyembuhkan orang yang dirasuki Iblis, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, mengampuni dosa, meredakan angin ribut, memberi makan ribuan orang, dan banyak lagi yang lain? Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 9 Maret 2012

Bacaan: Markus 12:1-12

Markus 12:1-12
Berani karena salah?

Judul: Berani karena salah?
"Berani karena benar" tentu bukan slogan yang asing. Namun di zaman yang sinis ini, kita melihat bahwa orang lebih banyak "Berani karena salah". Kepentingan diri lebih patut diutamakan, bagaimana pun cara mencapainya. Bahkan bagi sebagian orang, untung karena berbuat salah lebih sedap ketimbang keuntungan yang diraih secara lurus dan benar.


"Keberanian" para pemimpin Yahudi merupakan pelajaran yang bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kita mesti meniru teladan Yesus yang berani mengkritik dan memvonis "keberanian" para pemimpin Yahudi di dalam melawan Allah. Di saat para pemimpin yang jahat makin "berani" menolak Allah, kita pun mestinya makin berani menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Di sisi lain, kita sekali lagi memperoleh janji Allah bahwa dosa yang dilakukan para pemimpin niscaya akan dijatuhi hukuman setimpal.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Markus 12:13-17
Memilih untuk taat

Judul: Memilih untuk taat
Kaum Farisi biasanya alergi membayar pajak kepada penjajah Romawi, dan menganggap mereka yang patuh sebagai pengkhianat atau bahkan penyembahan berhala. Sebaliknya, kaum Herodian justru mengganggap setoran pajak kepada penguasa Romawi sebagai keharusan. Walaupun begitu, mereka bekerja sama untuk menjebak Yesus di dalam posisi serba salah: jika Ia menjawab "Ya," itu berarti Yesus adalah pengkhianat, bahkan mendukung penyembahan berhala; jika "Tidak," Yesus pantas ditangkap pihak berwajib sebagai provokator.


Di dalam kehidupan sebagai warga negara, kita dipanggil untuk menjabarkan kewajiban kita kepada Allah dan kepada pemerintah. Idealnya, kita mesti taat kepada pemerintah karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Namun jika terjadi pertentangan di antara keduanya, kita memperoleh peluang untuk taat karena betapa pun besarnya tekanan pemerintah, kita harus lebih siap untuk taat kepada Allah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 12 Maret 2012

Bacaan : Markus 12:18-27

Markus 12:18-27
Arti kesesatan

Judul: Arti kesesatan
Setelah para "imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua" (Mrk. 11:27), "orang Farisi dan Herodian" (Mrk. 12:13), kini giliran perwakilan dari kaum Saduki (Mrk. 12:18). Mereka hendak menjebak Yesus berdasarkan kekhasan doktrin yang mereka pegang, mereka menolak kebangkitan dan hendak merusak popularitas Yesus di hadapan orang banyak.

Namun respons Yesus justru membongkar kesesatan mereka (24). Pertama, bagi Yesus, keberatan mereka tidak relevan karena kebangkitan melampaui urusan seksualitas (24-25). Kedua, Yesus mengutip kisah dari Taurat, yang otoritasnya juga diakui oleh kaum Saduki, bahwa Allah adalah "Allah orang hidup" (27). Artinya, walaupun Abraham, Ishak, dan Yakub, para bajak leluhur Israel telah mati, tetapi karena Allah adalah Allah atas orang hidup, maka itu berarti kehidupan adalah tujuan akhir mereka, karena mereka akan bangkit kembali.


Karena itulah di dalam kehidupan bergereja, kebaktian keduakan dan penghiburan bukanlah sesuatu yang ditujukan bagi sang almarhum/almarhumah, tetapi justru bagi mereka yang berduka, baik itu keluarga dekat maupun jemaat jamaat setempat. Semua itu bukanlah sekedar terapi psikologis di mana kita bisa meluapkan kesedihan, tetapi merupakan wadah untuk mengakui dukacita kita di hadapan Allah dan menyerahkan semua itu kepada-Nya, sekalicus mengingat dan menaruh percaya akan janji Allah Tritunggal, bahwa dia yang meninggal dan juga kita yang berduka, kelak akan bersama-sama menjalani kehidupan yang baru di dalam kebangkitan kelak.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 13 Maret 2012

Bacaan: Markus 12:28-34

Markus 12:28-34
Berapa roti ada padamu?

Judul: Dilandasi satu hal penting
Tak seperti tokoh-tokoh lain yang merespons Yesus secara negatif, si ahli Taurat ini, disebut Yesus sebagai "tidak jauh dari Kerajaan Allah"; artinya ia mengakui Allah di dalam kehidupannya sebagai Sang Raja yang berkuasa atas segala sendi kehidupannya.

Hukum yang pertama yang ditekankan Yesus bersangkutan dengan Allah: Allah itu Esa adanya dan kita mesti mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita. Di sini Yesus pertama-tama mengutip Ul. 6:4-5, sambil menambahkan frasa "dengan segenap akal budimu". Nas ini menegaskan kembali bahwa entah itu doktrin, ritus agama, politik dan kedudukan, atau yang lainnya, semua itu hanyalah wadah bagi kita untuk menyembah, memuliakan, dan mengasihi Allah. Tidak ada yang lebih utama dari mengasihi Dia. Sebagai contoh, jika dalam beribadah kita lebih antusias dengan posisi/kehormatan sosial yang kita tempati atau pertunjukkan di sana, dan bukan dengan kerinduan untuk mengungkapkan rasa kasih dan bersekutu dengan Dia, maka tampak jelas bahwa ibadah kita itu munafik.

Nas dari Ul. 6:4-5 itu dikombinasikan-Nya dengan Im. 19:18. Hukum tentang mengasihi Allah tidak lengkap tanpa hukum tentang mengasihi sesama. Dari penempatan hukum kedua ini, bisa kita simpulkan bahwa sesorang tidak mungkin bisa mengasihi Allah jika ia tak bisa mengasihi sesamanya. Kasih kepada sesama merupakan bagian yang penting dan integral dari ibadah kepada Allah.

Ternyata, seluruh kehidupan kita mestinya dilandasi oleh satu hal penting, yaitu mengasihi Allah dan dengan demikian, mengasihi sesama. Nas ini menginsyafkan kita untuk terus menelisik dan mencermati segala motivasi dari ibadah, perbuatan baik, bahkan doktrin yang kita percayai: apakah itu semua didasari oleh mengasihi Allah dan sesama, ataupun justru karena alasan yang sama sekali berbeda? Jika yang disebut terakhir, artinya kita mesti bertobat dan meminta Roh-Nya untuk mengajar kita tentang bagaimana sejatinya cara mengasihi Dia dan sesama. Jika yang disebut pertama, sepatutnya kita terus bersyukur dalam doa kepada-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 14 Maret 2012

Bacaan : Markus 12:35-37

Markus 12:35-37
Kini giliran Yesus

Judul: Kini giliran Yesus


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/14/
Kamis, 15 Maret 2012

Bacaan: Markus 12:38-40

Markus 12:38-40
"Kesalehan" yang menindas

Judul: "Kesalehan" yang menindas


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Markus 12:41-44

Markus 12:41-44
Besar-kecilnya persembahan

Judul: Besar-kecilnya persembahan
Di dalam kehidupan berjemaat, tolok ukur keterlibatan seseorang di dalam kehidupan jemaat kadang diukur dari besar persembahan yang ia berikan. Jika ia secara rutin memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup besar, ada kemungkinan orang tersebut diajak untuk ikut aktif di dalam aneka program jemaat, bahkan kalau perlu menjadi anggota majelis jemaat. Nilai seperti ini dijungkirbalikkan oleh contoh yang Yesus berikan ini.

Kehidupan janda di Palestina zaman Yesus memang tidak mudah. Jika si wanita tetap menjadi bagian dari keluarga suaminya, ia akan bergeser ke posisi yang lebih tidak terhormat. Tak jarang, para janda menjadi target penindasan sosial kalangan berkuasa seperti para ahli Taurat di masa itu (lihat ayat 40). Konteks ini membuat perbuatan sang janda yang disebut Yesus kian mengejutkan. Yang dilihat bukan besar nominal sumbangan yang diberikan, tetapi pengurbanan yang diakibatkan oleh pemberian itu: jumlah besar rupanya tak berpengaruh bagi orang kaya, tetapi menghasilkan kehormatan sosial yang besar, sementara jumlah kecil pemberian sang janda sangat berarti baginya, walaupun tak mendatangkan kehormatan sosial apa pun.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/16/
Sabtu, 17 Maret 2012

Bacaan: Markus 13:1-13

Markus 13:1-13
Kehancuran dan penghambatan

Judul: Kehancuran dan penghambatan
Sebelum penghakiman terakhir datang, seperti apa masa depan yang menanti umat Allah?

Nas ini menjadi awal pasal 13, pasal yang kadang disebut sebagai "Wahyu kecil" karena isinya membahas akhir zaman. Bagian ini diawali sebuah klaim dahsyat, yang faktanya mungkin telah diketahui sebagian orang Kristen Romawi pembaca pertama Injil ini waktu itu: Bait Allah Yahudi niscaya hancur. Kehancuran itu jadi picu bagi pembahasan tentang "kesudahannya": akhir dari zaman ini; bukan hanya "zaman" dalam arti penjajahan yang diderita bangsa Yahudi waktu itu, tetapi akhir dari sejarah manusia, sebelum dunia ini, dalam istilah Kitab Wahyu, diganti dengan "langit dan bumi yang baru". Tak hanya itu, rupanya waktu-waktu menjelang akhir itu pun diwarnai oleh penghambatan yang mesti dialami para murid Yesus.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Pembalasan kepada orang jahat
Bolehkah kita meminta pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Doa Elie Wiesel, korban kekejaman Nazi di Auschwitz yang selamat adalah: "Allah yang rahmani, jangan karunai rahmat pada mereka yang melakukan kekejaman tersebut." Bolehkah kita menaikkan doa yang sama kalau kita, misalnya adalah korban tragedi kerusuhan Mei 98 yang lalu?

Pemazmur meminta kepada Tuhan agar Tuhan membalas kerugian yang kita tanggung. Tuhan membalas dengan menimpa kejahatan kepada mereka yang kita cintai. Permintaan pemazmur adalah agar keadilan Tuhan ditegakkan. Pemazmur menaikkan syukur kepada Tuhan berupa persembahan kurban (8).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 19 Maret 2012

Bacaan : Markus 13:14-23

Markus 13:14-23
Apakah salib Anda?

Judul: Akhir zaman atau zaman akhir?
Istilah akhir zaman dan zaman akhir kadang menimbulkan pemahaman yang rancu. Yang paling sering, nas-nas yang sebenarnya membahas tentang zaman akhir justru ditunjuk sebagai tanda-tanda persis akan tibanya akhir zaman.

Nas ini, seperti Markus 13 pada umumnya, tak menunjuk pada titik persis akhir zaman ketika kedatangan kedua kali Tuhan Yesus niscaya terjadi dalam waktu sangat dekat, tetapi pada zaman akhir, yaitu kurun waktu yang sebenarnya telah kita alami sekarang, tetapi yang akan diakhiri oleh kedatangan kedua Tuhan. Nas ini justru menunjuk kepada zaman akhir, persisnya awal dari zaman akhir itu. Kesalahkaprahan ini kadang berakibat kekonyolan dalam penafsiran: si pembaca jungkir-balik menyama-nyamakan berbagai unsur di dalam nas ini dengan kejadian kontemporer, lalu berkesimpulan bahwa hari kiamat terjadi tanggal sekian.

Seperti banyak bagian Alkitab lainnya, nas ini menunjuk pada zaman akhir, apa yang sedang dan akan terjadi di dalamnya, yaitu zaman yang di dalamnya kita ada sekarang. Ada dua penanda akhir zaman yang dibeberkan nas ini. Pertama, ketika si "Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya" (14). Ayat 14-20 kerap dikaitkan dengan penghancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh Romawi di tahun 70 M. Namun yang terpenting, hal itu menjadi konteks bagi karya Allah untuk "orang-orang pilihan yang telah dipilih-Nya" (20). Siksaan berat tidak bisa mencegah Allah berkarya bagi kebaikan umat-Nya. Tak hanya itu, tanda kedua dalam nas ini, yang menjadi sambungan dari peringatan di ayat 5-6, menyebut kemunculan para mesias palsu dan nabi palsu. Mereka berbahaya karena berupaya "sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan" (22). Para murid Yesus diperingatkan untuk waspada dan merespons secara tepat.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/19/
Selasa, 20 Maret 2012

Bacaan : Markus 13:24-32

Markus 13:24-32
Jangan sok tahu

Judul: Jangan sok tahu


Mestinya kita lebih waspada menghadapi zaman yang bergejolak dengan bertekun melakukan firman-Nya, bukan utak-atik mencari waktu kedatangan Tuhan. Panggilan kita sebagai murid Yesus justru membuktikan kata-kata Yesus, bahwa melalui karya, pelayanan, dan hidup kita, "perkataan-Ku tidak akan berlalu", walau bumi dan langit hancur sekalipun.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 21 Maret 2012

Bacaan: Markus 13:33-37

Markus 13:33-37
Karena kita adalah hamba

Judul: Karena kita adalah hamba


Bagi kita, ini berarti tak boleh membiarkan diri dibius oleh ajaran yang secara eksklusif menekankan hak-hak orang percaya. Kita tak boleh mengabaikan tanggung jawab panggilan kita sebagai respons syukur atas berkat keselamatan yang kita terima. Mengapa semua itu kita lakukan? Karena kita tak lebih dari sekumpulan hamba Kristus, yang hidupnya tak lagi diperintah oleh diri sendiri, melainkan yang mau "menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Aku" (Mrk. 8:34). Dalam konteks panggilan ini, salah satu arti berhati-hati dan berjaga-jaga adalah tidak meninggalkan persekutuan dengan Allah dalam perenungan firman, doa, persekutuan jemaat.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 22 Maret 2012

Bacaan: Markus 14:1-2

Markus 14:1-2
Cinta kekuasaan atau Tuhan?

Judul: Cinta kekuasaan atau Tuhan?

Apa yang menyebabkan para imam kepala dan ahli taurat bertindak demikian? Iri hati terhadap Yesus membuat mereka melupakan hukum Taurat yang sangat mereka pegang itu. Yesus dilihat sebagai musuh yang mengancam kedudukan, kuasa dan popularitas mereka. Demi mempertahankan kedudukan, kuasa, dan popularitas, siapapun bisa dibinasakan, sekalipun harus menggunakan cara-cara yang licik dan penuh tipu muslihat. Mereka sama sekali tidak takut akan Allah, sebaliknya yang menjadi fokus mereka adalah pandangan orang banyak supaya posisi, kekuasaan, dan wibawa mereka tetap terpelihara.

Kecintaan terhadap kekuasaan dan popularitas bisa membuat seseorang kehilangan hati nurani bahkan melupakan Tuhan. Apa pun bisa dilakukan untuk mendukung tindakannya termasuk memakai aturan-aturan agama sebagai alat untuk pembenaran. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus bisa memilih: mana yang paling kita cintai, "Tuhan" atau "kekuasaan dan popularitas"? Kekuasaan dan popularitas bukanlah segala-galanya, tetapi jika kita memiliki itu semua, pergunakan itu sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama serta bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 23 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:3-9

Markus 14:3-9
Wujudkan cinta kasih Anda!

Judul: Wujudkan cinta kasih Anda!

Perempuan itu adalah perempuan biasa (dalam Injil Yohanes, nama perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria, tetapi dalam Injil Markus ini hanya disebut sebagai "seorang perempuan"). Namun pujian dan penghargaan yang diberikan Yesus padanya menunjukkan bahwa ia jauh lebih tahu tentang apa yang akan segera terjadi pada diri Yesus (8-9). Ia melakukan sesuatu bagi Yesus dengan mempertaruhkan uang dan reputasinya sebagai wujud pelayanan dan kasihnya kepada Yesus. Bagi dia, Yesus jauh lebih berharga dibanding apa pun juga.

Sikap ini sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dalam perikop sebelumnya, yang menganggap kedudukan dan kuasa jauh lebih berharga di atas segalanya. Itulah sebabnya mereka berencana membunuh Yesus. Begitu pula dengan orang-orang yang hadir saat itu. Mereka menganggap bahwa minyak narwastu terlalu mahal untuk dicurahkan ke atas kepala Yesus. Yang mereka pikirkan hanya uang, yang mereka tutupi dengan alasan untuk membantu orang-orang miskin (5).

Apa yang sudah kita berikan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan? Bersediakah kita mempertaruhkan uang, reputasi, harga diri, bahkan diri kita sebagai wujud pelayanan kasih kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita menganggap uang, reputasi, dan harga diri jauh lebih berharga dibanding Yesus? Mari wujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Sekalipun kita ditolak, dikecam, bahkan dipandang sebelah mata, kiranya tidak menghalang kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 24 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:10-11

Markus 14:10-11
Cinta uang atau Tuhan?

Judul: Cinta uang atau Tuhan?
Setelah percakapan di Betania, Yudas pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid yang lain. Tindakan ini tentu bukan reaksi emosional karena kecewa terhadap tindakan Yesus, yang memuji seorang perempuan yang mengurapi Dia dengan minyak narwastu murni yang mahal (dalam Yoh. 12:4, orang yang mengecam itu adalah Yudas Iskariot).


Judul: Sakitnya dikhianati


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 26 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:12-21

Markus 14:12-21
Teguran? Bukti cinta

Judul: Teguran? Bukti cinta
Mengapa Yesus membiarkan Yudas Iskariot mengkhianati Dia? Benarkah Yudas Iskariot ditakdirkan untuk mengkhianati Yesus agar Yesus dapat menyelamatkan manusia? Sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap tindakan pengkhianatan Yudas Iskariot sebagai cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebab jika Yudas tidak mengkhianati Yesus, maka Yesus tidak akan mati di kayu salib dan itu berarti manusia tidak diselamatkan. Namun benarkah demikian?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Markus 14:22-25
Perjamuan terakhir

Judul: Perjamuan terakhir


Dalam tradisi kekristenan, perjamuan ini kita kenal dengan istilah Perjamuan Kudus, yang merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan pengikut-Nya akan cinta kasih-Nya yang besar, sehingga Ia rela menyerahkan nyawa-Nya untuk menyelamatkan manusia. Makan roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus hendaknya mengingatkan kita agar tidak menyinggung-Nya dan menolak kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 28 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:26-31

Markus 14:26-31
Kesempatan berharga

Judul: Kesempatan berharga
"Akan tetapi, sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea". Apa maksud perkataan Yesus ini? Mengapa Yesus mengatakan hal ini pada murid-muridNya?


Pengikut Kristus memang bisa saja gagal untuk tetap setia kepada Tuhan dan mempertahankan imannya ketika berhadapan dengan penderitaan atau ancaman maut. Sebab itu, Ia memberikan kesempatan bagi para pengikut-Nya untuk menyadari kelemahan mereka dan jadi teguh mengikuti Dia kembali. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang berharga itu.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 29 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:32-42

Markus 14:32-42
Bersandar pada Allah

JUDUL: Bersandar pada Allah
Apa yang membuat Yesus memiliki keberanian untuk menghadapi penderitaan yang berat, bahkan untuk menyerahkan nyawa-Nya? Beratnya penderitaan itu digambarkan melalui pergumulan Yesus di dalam doa, sampai tiga kali Ia mengucapkan doa yang sama. Karena itu Ia juga merasa takut dan gentar (33), bahkan sangat sedih. Kesedihan yang mendalam terungkap melalui perkataan "...seperti mau mati rasanya..." (34). Apa yang Ia lakukan untuk menghadapi kegentaran dan kesedihan itu?

Yesus berdoa! Ia merebahkan diri ke tanah dan meminta Bapa untuk mengambil cawan penderitaan yang harus Dia hadapi. Ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun bukan segala sesuatu merupakan kehendak Allah (36). Karena itu Ia menyampaikan permohonan sekaligus menyerahkan diri-Nya dengan penuh ketaatan pada kehendak Bapa. Ia memohon agar Ia sendiri melakukan apa yang dikehendaki Allah, sekali pun itu berarti kematian. Ketergantungan total dan bersandar penuh pada kehendak Allah inilah yang menjadi sumber keberanian Yesus untuk menyerahkan nyawa-Nya.

Hal ini berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh para murid. Dalam perikop sebelumnya kita tahu bahwa mereka lebih yakin pada kekuatan diri sendiri. Sayangnya, ketika Yesus meminta mereka untuk menemani Dia berdoa dan berjaga-jaga, mereka tidak sanggup menunjukkan kekuatan mereka. Mereka jatuh tertidur (37, 40, 41). Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar, roh memang penurut tetapi daging lemah (38).

Hanya dengan bersandar kepada Allah manusia dapat menghadapi penderitaan maupun ujian iman lainnya. Semakin berat penderitaan yang kita hadapi, hendaknya makin kuat kita berpegangan pada Tuhan. Mari kita sampaiakan seluruh beban penderitaan kita kepada-Nya dan serahkan juga diri kita dengan penuh ketaatan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita akan berani menyangkal diri kita dan tetap percaya pada Tuhan dalam ketaatan kita kepada-Nya.

DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
Jumat, 30 Maret 2012

Bacaan : Markus 14:43-52

Markus 14:43-52
Tetap setia

JUDUL: Tetap setia


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/03/30/
Sabtu, 31 Maret 2012

Bacaan: Markus 14:53-65

Markus 14:53-65
Pelaku kebenaran sejati

Judul: Pelaku kebenaran sejati
Ironis sekali, para imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat yang tahu dan menganggap diri sebagai "pengawal" Taurat justru menjadi orang-orang yang melanggar Taurat itu sendiri. Mereka menggunakan hukum dan tradisi sebagai senjata untuk menuduh, mengucilkan, dan membinasakan orang lain.

Setelah ditangkap, Yesus segera dibawa menghadap Imam Besar untuk diadili (53). Sungguh janggal karena biasanya pengadilan tidak dilaksanakan pada malam hari. Selain itu, tak ada seorang pun saksi pun yang diajukan sebagai pembela, yang ada hanya saksi-saksi yang memberatkan, yang justru memberikan kesaksian yang saling bertentangan (56-59). Menurut hukum, mereka seharusnya membebaskan Yesus (baca Kel 23:1-2, 7-8).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 56
Kepada Allah aku percaya

Judul: Kepada Allah aku percaya
Daud termasuk salah seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh. Saat belum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh raja Saul yang ingin membunuhnya. Saat telah menjadi raja, kekisruhan menimpa keluarganya, dan ia hendak dibunuh oleh putra kandungnya sendiri. Mazmur ini digubah untuk mengingat pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap raja Akhis dari Gat (1Sam. 21).


Kalau Anda saat ini sedang mengalami bertubi-tubi masalah mendera, satu persatu persoalan menerpa, dan Anda sepertinya ada di tepi jurang kehidupan, janganlah Anda sampai menyerah. Angkatlah hatimu dan suaramu kepada Tuhan Yesus. Dia sudah pernah mengalami penderitaan bahkan yang jauh lebih dahsyat daripada yang dialami Daud atau siapa pun di muka bumi ini. Saat Anda menaruh harap hanya kepada-Nya, Dia akan bertindak memberikan kekuatan baru pada Anda (Yes. 40:31) dan juga memukul mundur semua musuh yang berniat jahat kepada Anda. Waktu Anda takut, katakan "Aku ini percaya kepada-Mu...Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?"

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 2 April 2012

Bacaan : Markus 14:66-72

Markus 14:66-72
Berjaga-jaga dan berdoa

Judul: Berjaga-jaga dan berdoa
Situasi yang kritis masih harus dihadapi oleh Petrus. Ia kembali diperhadapkan dengan ujian iman.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 3 April 2012

Bacaan : Markus 15:1-15

Markus 15:1-15
Anugerah: buta jadi melihat

Judul: Jangan jadi pengecut!
Pilatus adalah pemegang "kunci" penting dalam skenario penyaliban Yesus. Ia sebenarnya dapat membebaskan Yesus dari jerat salib, jika saja ia bukan seorang pengecut dan penjilat.


Sebagai pemimpin entah perusahaan, gereja, organisasi, atau rumah tangga ketegasan dan keberanian untuk membela yang benar adalah hal yang krusial untuk Anda junjung tinggi. Keputusan yang akan Anda buat sebagai pimpinan, bukan hanya memengaruhi orang lain yang menerima konsekuensi dari keputusan Anda, tetapi juga akan memengaruhi reputasi Anda sebagai pemimpin.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 4 April 2012

Bacaan : Markus 15:16-20a

**Markus 15:16-20a**

**Semua karena kasih**

**Judul: Semua karena kasih**

Membaca penggalan perikop ini, membuat hati saya konflik. Di satu sisi saya pilu membayangkan apa yang Yesus alami di dalam gedung pengadilan ini. Gedung yang seharusnya menjadi tempat Yesus mendapatkan keadilan justru menjadi saksi penganiayaan yang diterima Yesus. Para serdadu yang menganiaya Yesus justru menikmati apa yang mereka lakukan! Di sisi lain, hati saya terharu karena Yesus diam saja tidak membalas, bahkan kelak di atas kayu salib Ia menyatakan pengampunan-Nya. Apalagi kalau semua itu bukan karena kasih!


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 5 April 2012

Bacaan : Markus 15:20b-32

Markus 15:20b-32
Perjumpaan yang berdampak

Judul: Perjumpaan yang berdampak


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/04/05/
Jumat, 6 April 2012

Bacaan : Markus 15:33-41

Markus 15:33-41
Ditinggalkan Allah

Judul: Ditinggalkan Allah


Sabtu, 7 April 2012

Bacaan: Markus 15:42-47

Markus 15:42-47
Ada buah atau cuma daun?

Judul: Motivasi melayani
Walaupun Yusuf, orang Arimatea, adalah pribadi yang sangat terhormat; salah seorang anggota Majelis Besar (Sanhedrin) pada waktu itu (43), secara diam-diam ia mengagumi akan karakter Yesus dan pengajaran-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 8 April 2012

Bacaan: Markus 16:1-8

Markus 16:1-8
Ditimpa kegentaran dan kedahsyatan!

Judul: Ditimpa kegentaran dan kedahsyatan!


Ayat 8b menyimpulkan bahwa setelah mengatasi rasa takut, mereka memberitahukan peristiwa itu kepada para murid lainnya. Berita kebangkitan Yesus kemudian menjadi isi utama berita Injil. Hal signifikan yang kita pelajari adalah perubahan dari takut menjadi berani memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan sampai sekarang ini, dan sampai Yesus datang kembali. Orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit akan dapat mengatasi rasa takut dan gentar karena tidak memiliki pengharapan sejati. Karena Yesus yang bangkit menjadi sumber hidup yang kekal dan sumber pengharapan bagi semua orang percaya kepada-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Roma 1:1-7

Roma 1:1-7
Hamba Kristus Yesus

Judul: Hamba Kristus Yesus

Semua ini adalah pengejawantahan dari pengakuan Paulus bahwa dirinya adalah "hamba Kristus Yesus". Pengakuan itu berarti bahwa seluruh identitas dirinya ia definisikan dalam hubungannya dengan Injil. Saat Paulus melihat dirinya, ia tidak melihat latar belakang dirinya, prestasi-prestasinya. Ia tidak lagi memandang penting atribut-atribut dirinya. Tidak berarti bahwa ia tidak punya sesuatu apa pun untuk dibanggakan (bnd. Fil. 3:4-7). Seorang hamba tidak membanggakan CV-nya sendiri; ia hidup untuk tuan dan pemiliknya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 10 April 2012

Bacaan : Roma 1:8-15

Roma 1:8-15
Berani karena salah?

Judul: Hamba Tuhan butuh komunitas


Di dalam kehidupan bergereja, ada kalanya para pengerja rohani dipandang dan diposisikan "jauh" dari jemaat. Tugas "kaum yang terpilih" ini adalah untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat. Hal itu memang tidak salah, tetapi satu hal yang sering dilupakan adalah: para pengerja rohani adalah bagian dan anggota dari komunitas di mana mereka melayani. Kita belajar menyadari bahwa seorang rasul butuh untuk dikuatkan, butuh untuk dihibur dan butuh menjadi bagian dari suatu komunitas umat beriman alih-alih hanya menjadi kurir dan pemasok kebutuhan rohani umat, sementara dia sendiri tetap menjadi orang luar yang dipersilakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bagaimana Anda dan gereja Anda bersikap terhadap para pengerja rohani yang melayani Tuhan di tengah-tengah Anda? Sudahkah mereka menikmati persekutuan sebagai bagian dari komunitas umat beriman yang mereka layani?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 11 April 2012

Bacaan: Roma 1:16-17

**Roma 1:16-17**

**Injil: Kekuatan Allah**

**Judul: Injil: kekuatan Allah**


Di tengah tantangan kehidupan dunia sehari-hari ada kalanya saat kita perlu menunjukkan identitas sebagai orang Kristen kita merasa rendah diri dengan iman kita dan dengan pengetahuan kita sementara ketika melihat orang lain kita merasa mereka lebih pintar, terpelajar, dan berbudaya. "Layakkah saya menyampaikan Injil ini? Jangan-jangan saya akan didebat habis-habisan oleh mereka dan malah hanya menjadi bahan tertawaan."

Paulus mengatakan bahwa poin penting dari pemberitaan Injil bukanlah pada perbandingan siapa kita yang memberitakan dan siapa mereka yang hendak kita Injili. Yang penting adalah Injil itu sendiri. Sebagaimana Paulus melihat dirinya sebagai hamba Kristus (1) sehingga ia tidak punya pilihan lain selain memberitakan Injil, begitu pula setiap Kristen. Jika kita adalah hamba Kristus, maka segala kelemahan yang nampak pada diri kita dan segala kelebihan yang nampak pada diri orang yang menjadi sasaran Injil menjadi tidak relevan. Bukan diri kita yang kuat tetapi Allah yang kuat dan wujud dari kekuatan itu adalah Injil. Injil itu yang menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun "orang Yunani" (juga orang Indonesia dan semua bangsa di dunia, seperti nyata dalam Surat Roma ini).

Di dalam Injil nyata pembenaran yang Allah kerjakan untuk manusia. Selama kita setia kepada berita Injil dan setia kepada natur serta tujuan dari Injil itu sendiri, tidak ada alasan untuk ragu, malu, ataupun rendah diri atas Injil ini karena di dalamnya ada keselamatan bagi kita dan bagi siapa pun yang menerima.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Jangan tekan hati nurani Anda!

Judul: Jangan tekan hati nurani Anda!

Kontras dengan Hab. 2:4 (TB2), "Orang yang dibenarkan karena imannya, akan hidup", bacaan kita hari ini menyatakan bahwa orang yang memalingkan wajahnya dari Allah justru diserahkan Allah kepada kebinasaan. Tiga kali disebutkan "Allah menyerahkan mereka" (24, 26, 28). Mereka begitu keras berontak dan memalingkan wajah dari penyataan Allah yang begitu gamblang sehingga Allah seolah-olah mengolok-olok mereka dengan melepaskan dan membiarkannya menjebloskan diri ke dalam lubang yang mereka gali sendiri.

Alinea pertama (18-23) memaparkan pemberontakan mereka yang menggantikan Allah dengan hal-hal semu (23, kemuliaan vs. gambaran). Alinea berikutnya memaparkan tiga ranah tempat Allah membiarkan mereka: keinginan hati (24-25), hawa nafsu (26-27) dan pikiran-pikiran terkutuk (28-29). Mereka menjadi orang-orang yang bukan saja secara pribadi menikmati kubangan, tetapi secara aktif mempromosikan kebejatan mereka kepada orang banyak (30-32). Paulus berupaya mengabarkan Injil, tetapi rupanya orang-orang yang membenci Allah pun aktif "menginjili" orang-orang lain agar menjadi bagian dari mereka.

Tiliklah hidup Anda: masih adakah sensitivitas terhadap hal-hal rohani? Jangan biasakan membius hati nurani dan sensitivitas Anda sehingga lama kelamaan Anda terlena dan tanpa disadari sudah jauh dari Allah dan tidak lagi memiliki kepekaan terhadap dosa. Kita hidup di tengah peperangan antara dua kekuatan yang aktif sama-sama "menginjili"; di pihak mana Anda ikut berperang?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 13 April 2012

Bacaan : Roma 2:1-16

**Roma 2:1-16**

**Membius hati nurani**

**Judul: Membius hati nurani**

Adakah seorang manusia yang bisa lepas dari kejahatan-kejahatan yang kemarin kita baca dan pelajari? Adakah seorang manusia yang tidak pernah membius hati nurani dan sensitivitasnya terhadap dosa agar ia dapat lebih menikmati dosa itu, walaupun sebentar saja? Tidakkah kita semua, pada satu dan lain kesempatan, terjatuh ke dalam dosa dan mencoba memberikan argumen sebagai pembenaran atas dosa itu atau membekap suara hati nurani kita agar kita bisa lebih lama menikmati dosa itu?

Waktu kita membaca katalog dosa dalam bacaan kemarin kita teringat kepada orang-orang lain dan kita menuding mereka dengan berbagai dosa. Perikop hari ini menegur kita bahwa kita pun tidak lepas dari dosa-dosa yang tidak kalah parahnya. Saat kita menghakimi orang lain, tidakkah dalam diri kita juga ada keinginan hati yang menyimpang, hawa nafsu yang memalukan, pikiran yang terkutuk? Beranikah kita mengatakan di hadapan Allah bahwa hati, nafsu dan pikiran kita sungguh-sungguh kudus tak bercela di hadapan-Nya?


Selama kita hidup dalam pergaulan erat dengan Allah, hati nurani kita akan terus diasah tetap peka terhadap kebenaran Allah sehingga bisa dijadikan pegangan yang dipercaya dalam hidup. Semakin sering hati nurani itu dibius dan diabaikan, semakin tidak andal ia dalam membuat keputusan. Penghakiman itu akan datang maka jagalah hati Anda tetap bersih, sadar dan waspada.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Roma 2:17-29
Kesaksian luar-dalam

Judul: Kesaksian luar-dalam
Kita bukan orang Yahudi yang mengikuti hukum Yahudi. Namun jika kita sudah lama (apalagi turun-temurun) menjadi Kristen dan menjadi bagian dari gereja, mungkin teguran Paulus kepada orang Yahudi ini sama absahnya dan relevannya bagi kita. Ay. 17-21 berisi seruntutan pertanyaan: jika kita merasa tahu Alkitab, bisa mengenali mana kehendak Allah, percaya diri bahwa kita bisa memberikan terang kepada mereka yang ada dalam gelap dan mengajar orang untuk bertumbuh dalam iman, sudahkah kita sendiri menjalani apa yang kita ajarkan itu?

Sejak kecil kita diajar berbagai kebenaran firman Tuhan. Di kelas katekisasi, dalam kelas pembinaan dan kelompok tumbuh bersama kita diajarkan berbagai doktrin dan pengetahuan Alkitab yang mungkin pada awalnya entah memukau atau menakutkan, tetapi setelah menahun dalam kehidupan beriman, ada ancaman yang nyata bahwa semua pengetahuan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Ketika ada orang bertanya tentang iman Kristen mungkin bisa kita jelaskan dengan gamblang, sementara bagi hidup kita sendiri semua kebenaran itu sudah tawar. Inilah yang diingatkan Paulus, jangan sampai karena kita "nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain" (24).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 57
Kasih setia-Mu besar

Judul: Kasih setia-Mu besar


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 16 April 2012

Bacaan: Roma 3:1-8

Roma 3:1-8
Tidak ada alasan!

Judul: Tidak ada alasan!
Di sana-sini sering terdengar orang yang tertarik kepada berita Injil tetapi tidak mau menjadi Kristen dengan alasan, "Ah, lihat saja orang Kristen seperti itu. Untuk apa saya menjadi orang Kristen kalau cuma menjadi seperti dia?" Ada juga orang-orang yang sudah ke gereja beberapa waktu lamanya, ikut serta dalam pembinaan dan pelayanan, tetapi kemudian berhenti pelayanan dan bahkan berhenti pergi ke gereja dengan alasan yang serupa, bahwa ada orang Kristen lain yang bersikap tidak sepatutnya. Dapatkah alasan-alasan ini dibenarkan?

Isu ini dijawab Paulus dalam perikop hari ini. Jika sebelumnya dikatakan "Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain" (24), di sini Paulus berargumen: memang Allah pertama-tama menyatakan diri-Nya kepada orang Yahudi, tetapi jika (dan memang pada kenyataannya) ada sebagian dari orang Yahudi yang tidak setia kepada Allah, bisakah ketidaksetiaan orang Yahudi itu dijadikan alasan bagi kita untuk mempertanyakan kesetiaan Allah? Jika ada sebagian orang Kristen yang tidak hidup layaknya orang Kristen, tidak sepadan dengan berita Injil, dapatkah itu kita jadikan alasan untuk mempertanyakan kebenaran Injil dan kesetiaan Allah?

Argumen seperti itu tak masuk akal, tetapi ada saja orang yang mengelak dari keputusan untuk menerima Yesus sebagai Juruselamatnya karena alasan itu. Ada saja orang yang mundur dari pelayanan dan imannya karena alasan demikian. Justru di tengah ketidaksetiaan dan ketidakbenaran manusia kesetiaan dan kebenaran Allah menjadi semakin kontras dan tak terbantahkan: tidak mungkin mengharapkan manusia datang kepada Allah; sebaliknya, Dia datang dan merangkul manusia agar mereka diselamatkan.

Orang yang kecewa terhadap orang Kristen dan memakai alasan itu untuk mundur dari iman mengerdilkan Allah dan mempertaruhkan keselamatan mereka. Orang Kristen yang sengaja bermain-main dengan kesetiaan Allah dan menggampangkan anugerah-Nya, perlu bertanya: "Sungguhkah saya sudah selamat?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 17 April 2012

Bacaan : Roma 3:9-20

Roma 3:9-20
Ngeri dan dahsyatnya dosa

Judul: Ngeri dan dahsyatnya dosa


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 18 April 2012

Bacaan : Roma 3:21-31

**Roma 3:21-31**

**Keselamatan hanya oleh anugerah**

**Judul: Keselamatan hanya oleh anugerah**


Apa implikasinya bagi manusia? Selain tersedianya jalan keselamatan yang bisa diakses sehingga kita terbebas dari roda marmut keberdosaan kita, kita juga harus menghadapi kesetaraan kita di hadapan Allah. Mungkin terdengar indah dan menyenangkan, tetapi ada saja orang yang menyenangi aturan-aturan lama yang walaupun tidak bisa dipenuhi, tetapi setidaknya ia bisa memenuhinya lebih baik daripada orang lain; mereka senang sebab sistem yang lama bisa mereka gunakan untuk memperoleh kehormatan, walaupun semu sebab tidak bisa menyelamatkan mereka.

Menerima keselamatan melalui iman berarti mengakui kegagalan hidup agama kita dan menerima ketakbergunaan usaha kita memenuhi hukum Allah. Apakah itu berarti kita tinggalkan semua usaha menjalankan hukum itu? Sama sekali tidak! Menerima keselamatan tidak berarti meninggalkan hukum, tetapi sekarang kita bisa menjalankan hukum itu tidak dengan beban berat, tetapi dengan hati riang, sebab kita tahu bahwa ketika kita menjalankan hukum itu kita tengah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Bukankah itu suatu wujud rasa syukur yang sangat berharga dan indah?

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 19 April 2012

Bacaan: Roma 4:1-25

Roma 4:1-25

Akhir zaman atau zaman akhir?

Judul: Abraham sebagai model iman


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan: Roma 5:1-11

**Roma 5:1-11**

**Damai sejahtera sejati**

Judul: Damai sejahtera sejati


Pertama, orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Relasi yang dulu digambarkan sebagai ketidakberdayaan (=lemah dan durhaka, 6) untuk menyenangkan Tuhan karena dibelenggu dosa (8) dan ada di bawah bayang-bayang murka Allah (9), serta bermusuhan dengan Allah (10), oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi relasi damai sejahtera (1). Kedua, oleh karena itu, orang yang dibenarkan oleh iman memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak, hidupnya akan dipermuliakan oleh kemuliaan Allah (2). Suatu hari ia secara penuh berada di hadirat Allah yang mulia dengan karakter yang serupa dengan Kristus. Ketiga, pemahaman seperti ini akan membawa dampak, orang yang dibenarkan oleh iman berani menghadapi penderitaan. Malah ia bermegah di dalamnya (3) karena ia tahu bahwa melalui penderitaan, imannya itu justru semakin teguh, dan teruji. Semakin imannya teruji, semakin pula bertambah teguh ia pada pengharapan yang sudah dijanjikan Tuhan (5). Roh Kuduslah akan meneguhkan iman orang tersebut.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 21 April 2012

Bacaan: Roma 5:12-21

Roma 5:12-21
Kasih karunia melumpuhkan dosa

Judul: Kasih karunia melumpuhkan dosa
Bagi manusia berlaku pepatah "sejahat-jahatnya harimau, tidak akan pernah memakan anaknya". Bagaimana pun seorang anak bandel, kurang ajar, bahkan durhaka kepada orang tuanya, mereka tidak akan sampai hati membinasakan anak sendiri. Mereka bisa marah dan menghukum, tetapi kemudian mereka kembali mengampuni dan memulihkannya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 58
Cinta kekuasaan atau Tuhan?

Judul: Hukuman buat diktator

Mazmur 58 adalah mazmur yang menyatakan keyakinan Daud bahwa diktator akan dihukum setimpal dengan kejahatan dan ketidakadilan mereka (2-3) oleh Hakim yang adil, yaitu Allah sendiri! Diktator ini dikatakan sejak lahir sudah jahat (4). Mungkin ini gaya bahasa yang mau mengatakan bahwa kejahatan mereka sudah mendarah daging. Mereka bagaikan ular berbisa yang begitu berbahaya sampai-sampai pawang ular tidak berdaya menjinakkan mereka (5-6). Hanya ada satu solusi, yaitu membinasakan mereka.

Oleh karena itu, Daud memohon Tuhan bertindak menghancurkan mereka sebelum lebih banyak korban berjatuhan karena ulah mereka. Rangkaian ayat 7-10 merupakan kiasan-kiasan akan kehancuran mereka, seperti tulang belulang dihancurkan oleh gigi singa, air tertuang yang terserap habis di tanah, rumput menjadi layu di tepi jalan, siput yang meleleh oleh terik matahari, dan anak yang gugur tidak pernah hidup. Ayat 10 mungkin bisa diartikan, sebelum air di periuk mendidih, api menghabiskan semak belukar, mereka sudah dibinasakan Tuhan.

Memang pemimpin yang jahat akan membawa rakyat sengsara dan pemerintahan amburadul, serta negara kacau. Hanya ketika pemimpin seperti itu diganti dengan pemimpin yang bijak, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, barulah keadilan Allah ditegakkan, rakyat sejahtera, pemerintahan tertib dan negara aman.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 23 April 2012

Bacaan  : Roma 6:1-14

Roma 6:1-14
Mati dan bangkit bersama Kristus

Judul: Mati dan bangkit bersama Kristus
Banyak orang Kristen yang menyalahartikan kasih karunia Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah, manusia dapat dengan bebasnya melakukan dosa. Prinsip yang dipegang adalah, "ketika saya berbuat dosa, saya minta pengampunan, dan pasti Tuhan akan mengampuni saya sesuai janji-Nya". Benarkah demikian?


Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Paulus memberi nasehat bagi kita agar, memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita menyerahkan hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, talenta, dan tubuh kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia saja (13b). Kita harus tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita untuk dikendalikan dan dipakai oleh iblis, dibujuk dan ditipu oleh dunia ini, dan dikuasai dan dikontrol oleh keinginan daging kita sebagai alat kejahatan (13a). Kita hanya boleh punya satu tuan atau majikan, yaitu Allah yang sudah menebus kita dan bukan iblis yang sudah kalah!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 24 April 2012

Bacaan : Roma 6:15-23

Roma 6:15-23
Cinta uang atau Tuhan?

Judul: Hamba kebenaran atau hamba dosa?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 25 April 2012

Bacaan : Roma 7:1-12

Roma 7:1-12
Hukum yang dilanggar

Judul: Hukum yang dilanggar
Sering sekali kita mendengar pernyataan "peraturan atau hukum dibuat untuk dilanggar". Menurut yang membuat pernyataan ini, setiap aturan yang dibuat baik di gereja, keluarga, sekolah, pemerintah, maupun sosial kemasyarakatan adalah buatan manusia jadi tidak apa-apa untuk dilanggar. Padahal tujuan dari pembuatan peraturan tersebut adalah untuk menertibkan dan menenteramkan kehidupan dalam setiap komunitas. Setiap peraturan yang dibuat tentu saja bertujuan baik dan sesuai dengan norma serta etika yang dikehendaki Tuhan.


Demikian juga kehidupan kita dihadapan Tuhan. Dosa dalam diri kita dihadihapan Tuhan. Sekarang kita bebas dan menjadi milik orang yang telah menolong membebaskan kita, yaitu Yesus (4). Tentu saja sekarang kita mengikuti hukum dan aturan dari Dia sendiri. Aturan dari Tuhan sendiri membawa damai sejahtera, jadi tidak ada dalih untuk melanggar. Melanggar berarti kita kembali kepada hidup yang lama dengan "suami/istri" yang lama yaitu dosa.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 26 April 2012

Bacaan : Roma 7:13-25

Roma 7:13-25
Teguran? Bukti cinta

Judul: Pengakuan yang jujur


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 27 April 2012

Bacaan : Roma 8:1-17

Roma 8:1-17
Hidup dipimpin Roh Allah

Judul: Hidup dipimpin Roh Allah


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 28 April 2012

Bacaan : Roma 8:18-30

**Roma 8:18-30**

**Roh menguatkan dan menolong**

_Judul: Roh menguatkan dan menolong_


Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin (22) Sembilan bulan menderita berbagai ketidaknyamanan. Puncaknya adalah menjelang dan saat melahirkan. Namun, setelah melahirkan, sukacita yang tidak terhingga melihat bayi yang lahir sehat sempurna, hadir menghapus semua duka yang dirasakan sebelumnya. Demikian juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini, tidak sebanding dengan pengharapan Sorgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya di kelak (18).


_Diskusi renungan ini di Facebook:_

Mazmur 59
Hanya anjing menggonggong

Judul: Hanya anjing menggonggong


Bersama Daud dan pemazmur, kita bisa menangkap musuh-musuh kita yang kelihatan garang sebagai tidak lebih anjing yang menggonggong. Hal itu mungkin kita lakukan kalau kita fokus kepada Allah daripada berpusat pada para musuh atau masalah kita. Allah akan memberikan jalan keluar dan kemenangan menghadapi musuh sehebat apa pun, selama kita juga mau belajar menyandarkan diri kita kepada-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 30 April 2012

Bacaan : Roma 8:31-39

**Roma 8:31-39**

**Kitalah umat pemenang**

JUDUL: Kitalah umat pemenang


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Minggu, 11 Maret 2012

Bacaan : Mazmur 53

**Mazmur 53**

**Anda orang bebal?**

**Judul: Anda orang bebal?**

Kecuali penggunaan nama Allah (Elohim) dan bukannya Tuhan (Yahweh) serta perbedaan di ayat 6 (band. 14:5-6), Mazmur 53 ini persis sama dengan Mazmur 14. Dari satu mazmur yang sama, berkembang sesuai dengan konteksnya. Mazmur 14 mungkin beredar di Kerajaan Selatan, Yehuda sedangkan Mazmur 53 di Kerajaan Utara, Israel.


Orang Kristen seharusnya bukan orang bebal. Kita sudah memperoleh anugerah Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari pikiran yang dibelenggu kebebalan. Namun, sungguh ironis kalau kita memiliki cara hidup seperti orang bebal. Yaitu, menjalani hidup seperti Tuhan tidak ada sehingga sembarang, mengumbar hawa nafsu, dan ikut-ikutan dunia ini. Apa bedanya dengan mereka yang memang masih dibelenggu dosa? Apakah Anda orang bebal?

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Selasa, 1 Mei 2012

Bacaan: Roma 9:1-5

Roma 9:1-5
Rindu akan keselamatan orang lain

Judul: Rindu akan keselamatan orang lain
Berbeda dengan Petrus yang memberitakan Injil kepada kaum Yahudi, Paulus dipakai secara khusus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada kaum non-Yahudi. Meski begitu, Paulus selalu merindukan agar kaum Yahudi menerima keselamatan. Itu sebabnya, ke mana pun Paulus pergi memberitakan Injil, ia selalu mencari tempat ibadah Yahudi agar dapat melayani kaum tersebut.

Kerinduan Paulus jelas tergambar dari hati nuraninya yang sangat berduka karena kaum sebangsanya menolak Injil. Jika mungkin, Paulus bahkan rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi keselamatan orang Yahudi. Ia rela berkorban dan binasa bila hal itu dapat menyelamatkan mereka. Di dalam PL, kerinduan Paulus mirip dengan Musa yang rela binasa demi pengampunan umat Israel (Kel. 32:31-32).


Belajar dari Paulus, adakah kita juga mempunyai kerinduan yang sama agar orang lain mendapatkan keselamatan? Adakah kita juga merindukan dengan sungguh-sungguh agar orang-orang berbalik kepada Yesus, termasuk orang-orang yang memberi penolakan keras, seperti yang dilakukan bangsa Israel? Bila ya, marilah kita memakai setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil kepada orang lain atau membawa mereka ke gereja agar mereka sendiri dapat bertemu Tuhan Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Marilah kita juga berdoa, agar Tuhan bekerja dalam melembutkan hati orang-orang yang secara keras menolak Injil Tuhan Yesus.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/01/
Rabu, 2 Mei 2012

Bacaan : Roma 9:6-13

**Roma 9:6-13**

**Dasar pemilihan Allah**

**JUDUL: Dasar pemilihan Allah**

Meski orang Israel telah menolak dan bahkan menyalibkan Kristus, apakah kegagalan mereka membuat firman Tuhan turut gagal? Paulus berkata tidak. Firman Tuhan tidak mungkin gagal karena meskipun manusia sering gagal dan tidak setia kepada-Nya, Allah tetap setia.

Tuhan akan memelihara orang percaya, pertama, bukan berdasarkan keturunan (6-7). Sebagai contoh, Ismael dan Esau adalah anak-anak sulung yang seharusnya dipilih Allah, nyatanya Ishak dan Yakublah yang dipilih Dia. Artinya, tidak semua keturunan Abraham berhak menjadi pewaris perjanjian yang sah, tidak semua orang Israel adalah Israel sejati.


Jadi, seseorang diselamatkan dan dipilih oleh Tuhan bukan karena jasa dan perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahan Allah yang berkenan memilih orang tersebut. Orang yang telah dipilih Tuhan, berhak menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus.


Jika Tuhan demikian mengasihi kita, maka bukankah sudah sepatasnya kita giat untuk belajar hidup secara kudus dan benar di hadapan Allah sebagai suatu bentuk ucapan syukur kita kepada-Nya?

**Diskusi renungan ini di Facebook:**

http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/02/
Kamis, 3 Mei 2012

Bacaan : Roma 9:14-29

**Roma 9:14-29**

**Kedaulatan dan kemurahan Allah**

**Judul: Kedaulatan dan kemurahan Allah**


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Jumat, 4 Mei 2012

Bacaan: Roma 9:30-10:3

Roma 9:30-10:3
Diselamatkan oleh anugerah iman

Judul: Diselamatkan oleh anugerah iman


Setiap orang harus mengambil sikap dan keputusan ketika berhadapan dengan Yesus Kristus, apakah percaya atau menolak Dia? Walaupun Israel tersandung, Paulus tetap berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka dan berusaha menjangkau mereka ke mana pun dia pergi memberitakan Injil. Paulus begitu ingin agar mereka percaya kepada Yesus dan dibenarkan oleh Allah.

Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha dan perbuatan baik kita, melainkan melalui iman berdasarkan anugerah Allah. Oleh karena itu, marilah kita menyambut anugerah itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Dan marilah kita juga, seperti Paulus, turut berdoa bagi orang lain yang belum percaya agar mereka mau membuka hati, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/04/
Sabtu, 5 Mei 2012

Bacaan : Roma 10:4-15

Roma 10:4-15
Kebenaran karena iman

Judul: Kebenaran karena iman
Apakah kegagalan Israel memenuhi tuntutan hukum Taurat menghilangkan harapan untuk memperoleh kebenaran? Paulus berkata tidak. Sebab Yesus telah datang untuk memenuhi segala tuntutan Taurat sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh kebenaran itu dari Allah.


Kebenaran menurut firman Tuhan adalah kebenaran karena iman. Dan kebenaran ini harus diberitakan kepada semua orang. Tugas kita untuk memberitakan kebenaran itu karena kita adalah orang yang sudah percaya dan dibenarkan. Firman Tuhan ini perlu diberitakan sebab tanpa itu, tidak ada sumber lain bagi manusia untuk memahami kebenaran semacam ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi utusan Injil yang rindu bersaksi dan memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/05/
Mazmur 60
Berharap pada Tuhan

Judul: Berharap pada Tuhan
Mazmur ratapan ini adalah penutup dari rangkaian mazmur miktam dari Daud (pasal 56-60). Fokusnya jelas pada Allah. Mulai dari seruan minta tolong kepada Allah (3-7), jawaban yang diperoleh dari Allah (8-10), serta pertanyaan retoris yang menegaskan bahwa pengharapan pemazmur hanya pada Allah (11-14). Mari kita membayangkan mazmur ini dikumandangkan dalam ibadah di rumah Tuhan.


Bagian kedua, diwakili para imam yang menyajikan jawaban Tuhan (8-10) yang membawa pengharapan. Pada bagian ini Tuhan digambarkan sebagai pahlawan perang yang membebaskan umat-Nya dari ancaman musuh, bahkan membalikkan keadaan musuh menjadi jarah bagi umat-Nya. Pada bagian akhir mazmur ini (11-14) pemazmur kembali mengajukan permohonannya agar Tuhan segera bertindak karena manusia tidak dapat diandalkan.

Beberapa penafsir melihat konteks mazmur ini adalah ibadah memohon kemenangan dalam peperangan menghadapi musuh. Buat kita, mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah andalan dan harapan kita saat kita mengalami situasi hidup yang sulit.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/06/
Bacaan : Roma 10:16-21

Roma 10:16-21  
Menolak atau menerima Injil

Judul: Menolak atau menerima Injil
Berita Injil terus disebarkan ke seluruh dunia, tetapi hanya sedikit orang yang menanggapinya. Banyak orang mengeraskan hati dan sulit menerima gagasan bahwa hanya dengan mengaku dan percaya mereka akan diselamatkan. Nabi Yesaya pernah bertanya tentang siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan firman (Yes. 53:1). Mengapa ia bertanya demikian? Bukan karena tidak ada yang memberitahukan kebenaran firman Tuhan (17), melainkan karena yang mendengarkan firman Tuhan tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan.

Sebenarnya, Israel telah mendengar Injil, baik melalui Yesus sendiri maupun melalui rasul-rasul (18 b, Mzm. 19:5). Namun orang Israel menolak Injil yang mereka Dengar itu. Apa yang mereka dengar tidak sampai masuk ke dalam hati mereka dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Karena penolakan ini, Allah pun mengalihkan anugerah-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Allah menyatakan diri pada bangsa lain melalui hamba-Nya sehingga mereka pun mengenal Dia (20; Yes. 65:1). Melalui tindakan itu, Allah ingin membangkitkan kecemburuan bangsa Israel, yaitu ketika mereka menyaksikan segala berkat yang diterima bangsa-bangsa lain yang mereka anggap tidak layak mendapat bagian dalam rencana keselamatan Allah. Sepatutnya bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Namun mereka justru membangkang dan tidak taat pada firman Tuhan, hingga mereka pun tidak mendapat bagian dalam keselamatan itu.

Seseorang tidak mendapat keselamatan bukan karena Injil tidak diberitakan kepada mereka, melainkan karena mereka menolak Injil itu. Dan seperti Israel yang telah menolak Yesus, mereka pun akan binasa dalam dosa mereka. Oleh karena itu, bila hari ini Anda mendengar Injil Yesus, janganlah keraskan hati Anda melainkan bertobatlah dan percayalah kepada Yesus agar Anda diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Dan marilah kita tetap setia memberitakan Injil, karena firman Tuhan tidak sia-sia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/07/
Selasa, 8 Mei 2012

Bacaan : Roma 11:1-10

**Roma 11:1-10**
Selalu ada yang percaya

**Judul: Selalu ada yang percaya**


Dengan menyadari bahwa di tengah kegelapan dunia akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya, maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan harus terus bergiat dan setia dalam memberitakan Injil karena kini kita telah diyakini bahwa bagaimanapun gelap dan jahatnya dunia, pasti akan selalu ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/08/
Rabu, 9 Mei 2012

Bacaan : Roma 11:11-24

Roma 11:11-24
Keterkaitan Israel dan bangsa lain

Judul: Keterkaitan Israel dan bangsa lain
Orang Israel selalu membanggakan diri mereka sebagai keturunan Abraham dan umat pilihan Allah, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hanya akan ada sisa Israel yang percaya dan selamat sedangkan sebagian besar dari mereka akan binasa. Jika demikian, adakah tersandung dan jatuhnya Israel adalah hal yang sia-sia? Paulus berkata: sekali-kali tidak! Mengapa? Pertama, karena pelanggaran Israel justru mendatangkan keselamatan dan pendamaian bagi bangsa-bangsa lain. Allah mengalihkan karya keselamatan dari Israel agar mereka menjadi cemburu (11; Rm. 10:19; Ul. 32:21). Melalui kecemburuan itu, diharapkan Israel akan menyesal dan mau berbalik pada Kristus. Kedua, jika di dalam penolakan mereka saja Allah masih bisa melakukan hal yang baik bagi bangsa lain, maka betapa besarnya berkat yang akan Allah limpahkan jika akhirnya Israel bertobat? (15)


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 10 Mei 2012

Bacaan : Roma 11:25-36

Roma 11:25-36
Rahasia keselamatan bangsa Israel

Judul: Rahasia keselamatan bangsa Israel
Walaupun sejak zaman Paulus hingga sekarang, hanya sebagian kecil saja dari bangsa Israel yang menerima Yesus sebagai Messias, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak akan melupakan Israel.


Melalui tulisan ini, kita dapat belajar tentang kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia, baik yang berasal dari bangsa Yahudi, maupun dari nonYahudi. Di dalam kesabaran-Nya yang luar biasa, Allah bahkan tidak melupakan bangsa yang telah menolak Yesus Kristus. Di dalam hikmat-Nya yang luar biasa, Allah bahkan telah mengatur karya keselamatan agung yang dapat menjangkau seluruh bangsa di dunia. Siapakah kita yang merasa layak untuk bermegah di hadapan Allah? Siapakah kita yang tidak tergerak untuk bersyukur atas kemurahan-Nya?

Kita patut bersyukur karena segala rencana keselamatan Allah bagi umat manusia pada umumnya dan Israel pada khususnya akan tergenapi. Hal ini menjadi bukti kuat bagi kita bahwa Allah kita adalah Pribadi yang setia dan mampu menggenapi apa yang telah direncanakan-Nya. Marilah mulai sekarang, kita selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai rencana-Nya Marilah kita juga senantiasa rindu untuk memuliakan Dia di dalam setiap langkah hidup kita (36).

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/10/
Jumat, 11 Mei 2012

Bacaan : Kolose 1:1-8

Kolose 1:1-8
Injil: kekuatan Allah

Judul: Gereja: sebuah komunitas kasih


Hubungan kasih yang terjalin di antara para pelayan firman dengan jemaat ini menjadi penting untuk kita refleksikan bagi kehidupan gereja di masa sekarang. Sudahkah kita membangun hubungan yang demikian di dalam kehidupan gereja kita sekarang? Sebab tanpa itu, peran kita sebagai tubuh Kristus di dunia akan kurang bahkan tidak terasa bagi orang lain.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 12 Mei 2012

Bacaan : Kolose 1:9-14

Kolose 1:9-14
Ketika hidup baru menjadi milik kita

Judul: Ketika hidup baru menjadi milik kita


Jemaat Kolose sudah percaya kepada Yesus, tetapi untuk berbuah dalam pekerjaan baik jemaat ini perlu terus memperoleh hikmat dan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Tanpa itu, jemaat akan mudah sekali diompong-ompongkan oleh ajaran yang sesat. Jemaat Kolose perlu menerima kekuatan dari Tuhan agar mereka dapat berpegang pada iman yang sejati secara kokoh. Tanpa itu, betapa mudahnya jemaat ini dikalahkan oleh orang-orang yang menentang iman mereka.

Seperti jemaat Kolose, kita pun dapat meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan kekuatan. Agar kita dapat semakin mengenal kehendak Tuhan dan senantiasa kuat dalam menghadapi cobaan terhadap iman kita. Sehingga pada gilirannya, kita dapat menghasilkan buah pertobatan dan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/12/
Mazmur 61  
Membius hati nurani

Kalau penulis Mazmur 60 merasakan diri terbuang dari hadapan Allah, maka mazmur 61 ini mungkin ungkapan seorang raja yang sedang terbuang jauh dari bangsanya, yaitu di ujung bumi. Sejarah Israel pernah mencatat beberapa raja yang terasing dari takhtanya sendiri. Misalnya, Daud ketika lari dari Absalom dan Manasye yang ditawan ke Babel (2Taw. 33). Keduanya dicatat pula dalam sejarah kembali ke takhtanya, oleh kasih karunia Allah.

Seruan sang raja bukan tanpa pengharapan. Justru karena ia tahu Tuhan adalah tempat perlindungan yang pasti (4), ia berani menaikkan permohonannya. Ia tahu, kendati keadaan terasing secara fisik ini begitu pahit, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Maka, ia berupaya mencari hadirat Tuhan dan hidup benar di hadapan-Nya (5). Ia menyadari bukan kekuatan sendiri yang memampukannya hidup berkenan kepada-Nya, maka ia meminta tuntunan Tuhan (3b).


Kalau Anda sedang merasa terasing oleh karena dosa-dosa Anda. Bertobatlah dan mintalah pemulihan dari Allah agar Anda dikembalikan dalam kesempatan semula. Anda bisa memulai hidup baru, pelayanan baru, dan kesempatan menjadi berkat yang baru pula.

Diskusi renungan ini di Facebook:  
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/13/
Senin, 14 Mei 2012

Bacaan : Kolose 1:15-20

Kolose 1:15-20
Mengapa harus mengenal Yesus Kristus?

Judul: Mengapa harus mengenal Yesus Kristus?
Berbeda dengan pandangan dunia tentang Yesus Kristus sebagai seorang nabi, atau tokoh yang saleh, atau pun pendiri agama, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Yesus adalah Pencipta. Dengan demikian, Alkitab juga secara tegas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Sungguh mudah menerima Yesus sebagai manusia biasa yang saleh, guru yang baik atau nabi yang agung. Tetapi dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk mengenal dan memahami Yesus Kristus yang sebenarnya.

Jangankan segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di surga pun, dicipta oleh Yesus (16). Jangankan segala sesuatu yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang tidak terlihat pun dicipta oleh-Nya. Dunia bisa menolak Yesus Kristus. Tetapi dunia harus tahu, bahwa di antara yang paling berkuasa di dunia ini, tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa-Nya. Setiap nafas manusia, baik yang dipakai untuk menghujat Yesus maupun memuji Dia, adalah nafas yang diberikan oleh-Nya. Setiap tangan manusia, baik yang dipakai untuk menulis hal-hal buruk tentang Yesus atau pun yang dipakai untuk memuliakan nama-Nya, adalah tangan yang dicipta oleh-Nya. Setiap hati yang membenci Dia, tidak akan pernah ada kecuali oleh hikmat dan kuasa-Nya telah dibarkan menjadi ada. Juga setiap hati yang mencintai Dia, adalah berasal dari Dia.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/14/
Selasa, 15 Mei 2012

Bacaan : Kolose 1:21-23

Kolose 1:21-23
Jangan memusuhi Allah!

Judul: Jangan memusuhi Allah!
Memusuhi Allah tampaknya adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Bagaimana mungkin kita yang sangat kecil ini berani dan mampu menjadi musuh Allah yang mahabesar? Namun, bacaan Alkitab hari ini berkata demikian tentang jemaat Kolose sebelum mereka diperdamaikan oleh Kristus. Apa maksud "memusuhi Allah" dalam nasihat Paulus itu?

Banyak orang mengira bahwa kejahatan hanyalah sesuatu yang dikaitkan pada aspek perbuatan saja. Artinya, sesuatu yang benar-benar jahat di mata Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan jahat seperti membunuh, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa kejahatan terhadap sesama manusia adalah juga perbuatan yang terkait dengan sikap kita terhadap Allah Pencipta (Mat. 25:40). Memusuhi manusia atau tidak mengasihi sesama adalah sikap yang pada hakikatnya memusuhi Allah juga (21). Namun sebenarnya sikap memusuhi Allah dapat pula terjadi di dalam hati kita, yaitu ketika kita memilih untuk melakukan segala sesuatu yang semata-mata sesuai dengan kehendak hati kita sendiri, tanpa peduli apa yang menjadi kehendak hati Allah. Contohnya, adalah: ketika kita berusaha mengejar keselamatan menurut cara kita sendiri dan bersikeras menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka pada dasarnya kita juga sedang memusuhi Allah.


Kini sebagai orang-orang yang sudah bertobat kita harus berpegang teguh pada pengharapan Injil. Kita memiliki jaminan keselamatan maka kita bisa bergiat mengabarkan kabar pendamaian itu kepada semua orang dan mewujudkan pendamaian itu dengan saling mengasihi.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/15/
Rabu, 16 Mei 2012

Bacaan : Kolose 1:24-29

Kolose 1:24-29
Bersyukur di tengah penderitaan

Judul: Bersyukur di tengah penderitaan


Dengan meyakini bahwa berita Injil sangat penting bahkan urgen untuk didengarkan dunia ini, kita akan dimampukan untuk menghadapi persoalan dan penderitaan bahkan dengan tetap bersyukur.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/16/
Markus 16:9-20
Kembali ke dalam kemuliaan-Nya

Judul: Kembali ke dalam kemuliaan-Nya


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/17/
Harta yang tak ternilai harganya

Paulus juga berlomba-lomba dalam mengejar suatu harta. Dalam surat Kolose, Paulus melukiskan upayanya itu sebagai suatu perjuangan yang berat (1). Harta macam apakah kiranya yang sedang dikejar Paulus dengan perjuangan berat itu? Jawabnya adalah Yesus Kristus, sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan (3).

Berbeda dengan pemilik harta dunia yang enggan membagi-bagikan miliknya pada orang lain, Paulus justru berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus melakukan apa saja agar jemaat Kolose dapat merasa terhibur dan dapat bersatu dalam kasih (2). Sehingga pada gilirannya jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Yesus. Paulus begitu ingin agar jemaat Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, iman jemaat Kolose kala itu sedang diperhadapkan kepada sebuah ancaman yang dikhawatirkan dapat membelokkan jemaat tersebut dari iman mereka yang sejati pada Yesus Kristus. Bagi rasul Paulus, penting sekali untuk memiliki iman yang sejati kepada Yesus.

Sabtu, 19 Mei 2012

Bacaan : Kolose 2:6-7

Kolose 2:6-7
Sumber dan dasar hidup kita

Judul: Sumber dan dasar hidup kita
Menerima Yesus Kristus sama artinya dengan percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa dan bangkit untuk memberi hidup yang kekal kepada kita. Kita menerima karya Yesus itu dengan iman, yaitu kemauan untuk memercayakan pengampunan dosa kita hanya kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus saja. Kita tidak lagi mengandalkan keselamatan kita pada segala perbuatan dan amal ibadah menurut pikiran atau versi kita sendiri.


Rasul Paulus memakai gambaran pohon yang memakai akar untuk mencari makanan dari dalam tanah, demikian pula hidup kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Artinya, Yesus adalah sumber utama kehidupan kita, darimana kita memperoleh makanan baik bagi tubuh maupun bagi kerohanian kita. Selain itu, Yesus juga digambarkan seperti sebuah batu fondasi yang menjadi tumpuan dari sebuah bangunan. Artinya, sebagai orang percaya kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Setiap keputusan dalam hidup, perilaku, dan cara berpikir kita harus sesuai dengan Kristus karena Dia adalah dasar hidup kita. Jika kita dengan setia selalu mencari makanan hidup kita dari Yesus maka niscaya iman kita pun akan semakin kokoh. Dan jika kita dengan setia membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus, maka Alkitab mengatakan bahwa hidup kita pun akan penuh dengan ucapan syukur.

Nasihat Paulus ini berguna bagi jemaat Kolose saat mereka sedang terancam oleh ajaran sesat. Bagi kita saat ini pun, nasihat Paulus penting untuk dipegang karena Yesuslah sumber hidup kita dan dasar bagi kehidupan kita. Marilah kita tinggal tetap di dalam Dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/19/
Minggu, 20 Mei 2012

Bacaan : Mazmur 62

Mazmur 62
Hanya dekat Allah

Judul: Hanya dekat Allah
Memiliki posisi yang tinggi atau jabatan top tidak selalu membuat orang merasa tenang. Justru, sering kali orang dengan posisi sedemikian sadar bahwa bahaya mengincar dari sekeliling. Bisa jadi datangnya justu dari orang terdekat yang berambisi merebut takhta dan menghancurkannya. Tidak jarang orang dalam posisi sedemikian paranoid dan akan menggunakan segala cara untuk bertahan dalam jabatannya itu.


"Hanya dekat Allah saja aku tenang" (2, 6). Tenang mengandung makna berdiam diri sambil menatap Tuhan penuh pengharap bahwa Tuhan pasti bertindak membela dirinya. "Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku..." (3, 7). Pemazmur sangat yakin kepada Allah, andalan satu-satunya. Oleh karena itu, pemazmur berani menantang para musuh yang hendak menghancurkannya (4-5) dan menganggap mereka tidak lain hanya angin (10). Bahkan pemazmur menasihati mereka yang menggunakan dusta (5) dan pemerasan (11) untuk menjatuhkannya (5) bahwa hal itu tidak ada gunanya. Mazmur ini ditutup dengan suatu pengakuan iman bahwa kuasa asalnya dari Tuhan demikian juga kasih setia (12-13).


Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/20/
Senin, 21 Mei 2012

Bacaan: Kolose 2:8-15

Kolose 2:8-15
Mengapa berpaling dari Kristus?

Judul: Mengapa berpaling dari Kristus?
Haruskah kita berpaling dari Yesus Kristus? Jemaat Kolose menghadapi pilihan untuk merangkul kepercayaan lain di luar Kristus. Adakah alasan bagi jemaat ini untuk tidak menerima gagasan yang ditawarkan oleh ajaran lain itu? Sikap Paulus tegas sekali: ada!


Demi semua hal yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan jemaat, masih adakah alasan untuk berpaling dari Dia? Apa yang diterima oleh jemaat Kolose dari Yesus Kristus, diterima pula oleh kita di zaman sekarang ini jika kita percaya kepada Yesus. Haruskah kita berpaling dari Yesus Kristus, setelah segala yang la berikan untuk menjamin hidup kita kini dan nanti? Tentu tidak.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/21/
Selasa, 22 Mei 2012

Bacaan: Kolose 2:16-3:4

**Kolose 2:16-3:4**

**Ibadah yang benar**

**Judul: Ibadah yang benar**

Kesan yang dapat ditimbulkan oleh suatu ritual ibadah dapat menyesatkan jemaat Tuhan. Mengapa? Sebab sekalipun ritual ibadah terlihat begitu religius, hal itu tidaklah otomatis berkenan di hati Tuhan. Yang paling utama dari ibadah adalah pribadi Kristus itu sendiri, bukan ritualnya. Ritual hanya suatu sarana untuk membawa jemaat kepada siapa yang paling utama.

Paulus perlu menasihati jemaat Kolose mengenai hal yang utama dalam ibadah, karena jemaat itu telah keliru dalam menempatkan prioritas. Jemaat ini lebih tertarik pada ritual ibadah daripada terhadap Yesus Kristus sendiri.

Yesus Kristus adalah kepala jemaat, artinya Yesus adalah pemilik jemaat, pemelihara jemaat, dan bahkan sumber hidup utama bagi jemaat. Tanpa Kristus tidak mungkin ada pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin jemaat Kolose bisa mengharapkan sesuatu yang baik di luar Kristus untuk pertumbuhan rohani mereka? Memang ada berbagai aturan dalam agama, aturan mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, bahkan menyembah malaikat dan penglihatan-penglihatan, tetapi mengapa jemaat bersedia dipengaruhi oleh aturan-aturan itu sementara Allah sendiri tidak menghendakinya?


**Diskusi renungan ini di Facebook:**

http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/22/
Rabu, 23 Mei 2012

Bacaan : Kolose 3:5-17

**Kolose 3:5-17**

**Manusia baru yang terus menerus dbarui**

**Judul: Manusia baru yang terus menerus dbarui**

Ada pandangan umum yang mengatakan: "Lebih mudah membangun dari pada memelihara. Lebih mudah memulai dari pada meneruskan." Mengapa demikian? Nampaknya, memelihara sesuatu yang sudah ada dan meneruskan suatu pekerjaan yang baik adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita, apakah kesulitan semacam ini juga muncul?

Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan segala yang duniawi (5-8). Itu berarti, walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, secara praktis sehari-hari mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Mereka harus secara sadar berusaha menepis kecenderungan mereka untuk kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaruan hidup itu haruslah kita pelihara dalam upaya yang berkelanjutan. Rasul Paulus melihat pentingnya pembaruan dengan ungkapan: menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dbarui (10).


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 24 Mei 2012

Bacaan : Kolose 3:18-4:1

Kolose 3:18-4:1
Hamba kebenaran atau hamba dosa?

JUDUL: Hubungan yang saling mengasihi
Sebuah kerangka acuan akan berguna kalau kita menyadari apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pembuatan kerangka acuan itu. Tanpa memahami dengan benar kerangka acuan itu kita akan terjebak pada aturan-aturannya saja tanpa melihat tujuan keseluruhan dari kerangka acuan tersebut.


DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/24/
Jumat, 25 Mei 2012

Bacaan : Kolose 4:2-6

Kolose 4:2-6
Gaya hidup pelayan Tuhan

Judul: Gaya hidup pelayan Tuhan
Alkitab mengajarkan pada kita bahwa sebagai orang Kristen kita senantiasa mengalami peperangan rohani melawan musuh yang tidak kelihatan (Ef. 6:2). Ketika seseorang memberitakan Injil, ia bukan saja sedang menyampaikan sebuah komunikasi verbal untuk memperkenalkan sesuatu kepada pendengar, sebagaimana yang terjadi pada proses promosi atau penjualan. Ketika seseorang memberitakan Injil, sesungguhnya orang itu sedang berperang dengan kekuatan rohani jahat yang ingin menghalangi pendengarnya dari pengenalan akan Yesus Kristus.


Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/25/
Sabtu, 26 Mei 2012

Bacaan : Kolose 4:7-18

Kolose 4:7-18
Jangan anggap remeh pelayananmu

Judul: Jangan anggap remeh pelayananmu

Dalam bagian akhir dari surat Kolose ini, kita bertemu dengan "aktor-aktor di belakang layar" yaitu orang-orang yang namanya jarang kita ingat atau sebutkan, tetapi memiliki kontribusi yang besar bagi pelayanan Paulus. Ada Tikhikus yang menjadi pembawa pesan serta Onesimus yang menemaninya. Secara sepintas terkesan bahwa peranan mereka tidaklah besar, karena mereka hanya bertugas sebagai kurir. Namun dapatkah kita bayangkan, bahwa jika tidak ada orang-orang seperti Tikhikus dan Onesimus, bagaimana mungkin surat kepada jemaat Kolose dapat sampai?

Lalu ada pula Aristarkhus, Markus, serta Yesus Yustus yang berperan besar dalam menghibur Paulus. Peranan mereka tidak kalah penting karena mereka yang menghibur dan menguatkan Paulus sehingga dapat terus menulis dan melayani jemaat.

Belajar dari hal itu, kita tidak boleh memandang remeh dukungan dari sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang telah menghibur kita berperan besar dalam pelayanan kita karena tanpa mereka, mungkin kita telah kehabisan energi untuk melayani di dunia yang penuh cobaan dan tantangan ini. Peranan yang dijalankan oleh Epafras dan Arkhipus juga tidak kalah penting. Paulus mempercayakan kepada kedua sahabat pelayannya segala sesuatu yang telah ia tulis. Artinya, Epafras dan Arkhipus adalah orang-orang yang terjun langsung di dalam jemaat dan yang berjuang langsung di ladang itu untuk memastikan bahwa segala nasihat Paulus dapat dijalankan dengan baik oleh jemaat. Tanpa mereka, Paulus pun akan kesulitan karena ia sendiri tidak dapat datang kesana.

Janganlah kita menganggap remeh pelayanan sesama kita sebab kita tidak pernah tahu secara persis, bagaimana pelayanan tersebut dapat berarti bagi orang lain. Biarlah Tuhan yang memakai pelayanan kita semua untuk kemuliaan-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/26/
Kisah Para Rasul 1:6-8

Tanggung jawab untuk bersaksi

Judul: Tanggung jawab untuk bersaksi
Bangkitnya Yesus dari kematian membangkitkan pula harapan para murid akan kembalinya kejayaan Israel seperti zaman Daud. Namun, benarkah situasi seperti itu yang menjadi harapan dan tujuan Yesus Kristus di dalam karya keselamatan-Nya?

Bagi Yesus, bukanlah bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, melainkan bahwa hal itu bukan urusan para murid untuk mengetahui kapan waktu terjadinya. Yesus mengingatkan bahwa pemulihan Israel atau pun pemulihan keadaan dunia hanya ada di dalam pengetahuan Bapa (Mrk. 13:32). Para murid tidak perlu memfokuskan diri pada hari kapan pemulihan itu akan terjadi.

Kepada para murid, Yesus menjanjikan kuasa untuk bersaksi yang berasal dari Roh Kudus. Bukan kerajaan yang bersifat materi yang Yesus janjikan tetapi sebuah kerajaan rohani, yaitu ketika Roh Allah sendiri bertakhta dan berkuasa di dalam hati para murid dan orang-orang yang percaya. Bukan kemenangan politik lewat peperangan yang Yesus janjikan, tetapi sebuah kemenangan rohani melalui kesaksian para murid yang didukung oleh Roh Allah sendiri. Kemenangan rohani sudah dimiliki secara mutlak oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitan-Nya, tetapi Yesus ingin agar kemenangan itu juga diwujudnyatakan di dalam dan melalui diri orang-orang yang percaya kepada-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 28 Mei 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 9:1-19a

Kisah Para Rasul 9:1-19a
Keselamatan adalah anugerah Allah

Judul: Keselamatan adalah anugerah Allah
Monster ganas, barangkali itulah istilah tepat untuk melukiskan seorang Saulus sebelum ia bertemu Yesus. Betapa tidak, Alkitab melukiskan bagaimana Saulus memasuki rumah demi rumah, menyeret orang-orang percaya, dan memenjarakan mereka (Kis. 8:3). Alkitab melukiskan betapa Saulus dengan semangat berkorban-korban serta didukung oleh surat kuasa dari Imam Besar, pergi untuk menangkap dan membebaskan orang yang mengikuti Jalan Tuhan (Kis. 9:1, 2). Sungguh ganas dan mengerikan!

Saulus boleh saja punya semangat, punya rencana, dan dukungan Imam Besar, tetapi rencana tinggal rencana ketika ia kemudian bertemu dengan Imam Besar dan Pemilik Kuasa yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang ia rencanakan pupus dengan segera. Di hadapan Yesus, Saulus terkapar di tanah dan tidak berdaya. Jangankan mencari dan menangkap orang-orang percaya, melihat pun ia tidak dapat (8-9).

Kisah selanjutnya, sungguh di luar penalaran kita, bahkan Ananias pun semula ragu bahwa Saulus telah bertobat. Namun Yesus telah memerintahkan Ananias untuk melayani Saulus, membaptis dia, dan membawanya ke dalam lingkungan orang percaya lainnya. Dalam sekali perjumpaan, melalui firman Yesus yang penuh kuasa, seorang monster yang ganas kemudian berubah menjadi seorang laki-laki biasa yang lemah dan butuh pertolongan. Di kemudian hari Saulus bahkan berubah menjadi salah satu tokoh Kristen yang paling gigih dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya.

Dari pertobatan Saulus ini kita belajar betapa keselamatan di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Ketika tidak ada orang yang berani mendekati Saulus karena kekejamannya, Allah sendiri bertindak. Seperti Saulus, kita pun bukan orang yang layak di hadapan Tuhan, tetapi kita pun telah mengalami perjumpaan dan menerima Firman itu sehingga kita menjadi orang percaya. Sudahkah kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri? Maukah kita taat pada pimpinan Yesus, Tuhan kita?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 29 Mei 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 9:19-31

Kisah Para Rasul 9:19-31
Tanda-tanda kehidupan orang percaya

Judul: Tanda-tanda kehidupan orang percaya
Entah disadari atau tidak, kehidupan kita selalu berdampak bagi orang lain, baik dampak positif atau negatif, ataupun dalam skala besar atau kecil.

Citra Saulus sebagai seorang yang kejam terhadap pengikut Yesus sudah sedemikian terkenal di kalangan orang percaya, sehingga ketika Saulus diberitakan mengalami pertobatan pun, banyak pengikut Yesus yang masih takut dan sukar untuk percaya. Meski demikian, tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal: perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut.


Kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah yang baik; kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada risiko dan tantangan berkaitan dengan iman kita. Dan ketiga, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Sudahkah tanda-tanda ini kita miliki?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 30 Mei 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 9:32-43

Kisah Para Rasul 9:32-43
Dipakai dan dibentuk oleh Roh Kudus

Judul: Dipakai dan dibentuk oleh Roh Kudus
Yesus pernah berjanji bahwa setelah kepergian-Nya, Ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan penghibur orang percaya. Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus seringkali memakai orang-orang percaya untuk turut serta dalam melakukan pekerjaan-Nya tersebut.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/30/
Kamis, 31 Mei 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:1-8

Kisah Para Rasul 10:1-8
Anda orang bebal?

Judul: Anugerah Allah bagi semua bangsa
Dalam iklim kemajemukan seperti sekarang ini, ada kecenderungan untuk membagi masyarakat ke dalam golongan dan kelompok. Persoalan muncul ketika golongan yang satu mulai curiga dan membuat penilaian negatif terhadap kelompok yang lain.


Betapa besar kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak boleh lupa bersyukur pada-Nya melalui perbuatan-perbuatan baik kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/05/31/
Judul: Diubah untuk melayani

Barangsiapa bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ia akan diubah dan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus dan siap dipakai untuk melayani Dia di mana pun ia diutus.


Allah begitu sabar dalam menerima kekurangan Petrus dan dengan penuh kasih mengubah dia menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah pun ingin mengubah setiap kekurangan kita jika kita bersungguh-sungguh dalam mencari kehendak-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/01/
Sabtu, 2 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:17-23a

Kisah Para Rasul 10:17-23a
Pemeliharaan Tuhan dan ketaatan kita

JUDUL: Pemeliharaan Tuhan dan ketaatan kita
Kesibukan dan rutinitas sehari-hari seringkali membuat kita lupa bahwa Allah memelihara kehidupan kita dari waktu ke waktu. Sementara banyak dari kita mungkin berpikir bahwa kita mampu menangani rutinitas sehari-hari yang sederhana, kita tidak sadar entah ada berapa banyak campur tangan Tuhan dalam memelihara kehidupan kita melalui pengaturan waktu yang tepat dari berbagai peristiwa yang kita alami sehari-hari.

Ketika Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, ia tidak menyangka bahwa Allah sedang bekerja untuk membentuk dirinya menjadi pemberita Injil bagi kaum nonYahudi serta untuk mengubah seorang perwira Italia menjadi seorang anak Tuhan.


Sudahkah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kita? Sudahkah kita juga taat pada kehendak dan panggilan Tuhan? Biarlah dengan penuh syukur kita pun melihat bagaimana berkat dan pemeliharaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita.

DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/02/
Mazmur 63
Kerinduan yang terpuaskan

Judul: Kerinduan yang terpuaskan
Secara konteks, Mazmur 63 berbeda dengan Mazmur 42-43 yang mengungkapkan kerinduan dan kehausan pemazmur akan Tuhan. Kalau dalam Mazmur 42-43 pemazmur sepertinya sedang dalam pembuangan, maka dalam Mazmur 63 ini pemazmur mungkin sedang beribadah di bait Allah (3).

Kerinduan pemazmur akan Tuhan bukan karena ia sedang jauh dari-Nya atau merasa Tuhan absen dari hidupnya. Kerinduan pemazmur adalah pengakuan imannya bahwa "Ya Allah, Engkaulah Allahku" (2). Kerinduan itulah yang mendorong pemazmur beribadah kepada Allah di bait-Nya yang kudus untuk menikmati kasih setia-Nya. Ungkapan "kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup" (4) adalah pengakuan pemazmur bahwa hidup menjadi tidak bermakna di luar topangan Allah.

Oleh karena itu, di bagian kedua mazmur ini (6-9) perasaan kerinduan berubah menjadi kepuasan. Metafora yang dipakai pun tepat. Dari "jiwaku...tubuhku rindu...seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair" menjadi "dengan lemak dan sumsum jiwaku dienyangkan." Pemazmur bisa dengan tenang merebahkan diri untuk istirahat sambil merenungkan Tuhan sepanjang malam (7). "Di bawah naungan sayap-Mu" merujuk kepada sayap kerubim yang menutupi tabut perjanjian di bait Allah. Ini membayangkan pemeliharaan dan penopangan Allah atas umat-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/03/
Senin, 4 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:23-33

Kisah Para Rasul 10:23-33
Kebesaran kuasa Allah

Judul: Kebesaran kuasa Allah


Betapa sering kita melihat kebesaran kuasa Allah dinyatakan melalui bermacam cara, baik dalam hidup kita maupun dalam hidup orang percaya lainnya. Seperti Kornelius, maukah kita juga menyediakan telinga dan hati seperti murid yang siap mendengar kata-kata Tuhan?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 5 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:34-43

Kisah Para Rasul 10:34-43
Percaya Yesus? Jadilah saksi-Nya

Judul: Percaya Yesus? Jadilah saksi-Nya
Berita tentang Yesus adalah berita yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, bukan hanya milik budaya atau bangsa tertentu. Berita semacam itulah yang disampaikan Petrus kepada Kornelius. Petrus menyampaikan kepada Kornelius dan keluarga besarnya, suatu berita yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri dan telah dialaminya sendiri.

Dari penuturan Petrus kepada Kornelius, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus Kristus, yaitu pertama, bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekadar suatu kepercayaan yang buta (37-38). Kedua, kepercayaan kepada Yesus Kristus mempunyai dukungan kuat dari orang-orang yang juga menjadi saksi mata atas peristiwa tesebut (39). Pada gilirannya, saksi-saksi yang setia ini meneruskan segala sesuatu yang mereka lihat, berkaitan dengan Yesus Kristus, kepada orang lain yang mereka layani.


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/05/
Rabu, 6 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:44-48

Kisah Para Rasul 10:44-48
Roh Kudus: Sang Pemersatu

Judul: Roh Kudus: Sang Pemersatu
Pemberitaan Injil Yesus Kristus tidaklah sama seperti pemberitaan suatu peristiwa selayaknya orang yang sedang menceritakan sejarah. Mengapa? Sebab pemberitaan Injil Yesus Kristus melibatkan Roh Allah sendiri.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 7 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 11:1-18

Kisah Para Rasul 11:1-18
Keselamatan bagi bangsa-bangsa

Judul: Keselamatan bagi bangsa-bangsa
Kabar tentang pemberitaan Injil kepada bangsa nonYahudi oleh Paulus, terdengar oleh rasul-rasul lain dan orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Sebagai orang yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, mereka tidak bisa mengerti bagaimana firman Allah juga sampai kepada bangsa lain. Mereka mempertanyakan bagaimana Petrus dapat masuk ke rumah mereka dan makan bersama kaum nonYahudi, sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan orang-orang Yahudi.

Lalu Petrus menceritakan penglihatan yang sudah dialaminya di Yope (Kis. 10:10-20), yaitu penglihatan agar ia pergi ke tempat orang kafir untuk menyampaikan Kabar Keselamatan. Pengalaman itu ia jelaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa Allah juga membuka pintu pemberitaan Injil kepada bangsa lain. Baru setelah mendengar penjelasan Petrus tersebut, orang Yahudi menjadi tenang dan memuliakan Allah.

Dari kisah ini, kita diajak untuk memahami beberapa hal: Pertama, Allah adalah kasih, itu sebabnya Ia selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua yang mau dipanggil dan percaya. Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, latar belakang budaya, atau status sosial orang-orang yang mau kita layani.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 8 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 11:19-30

Kisah Para Rasul 11:19-30
Sukacita Injil dalam jemaat

Judul: Sukacita Injil dalam jemaat
Terbentuknya banyak gereja dan persekutuan dimana-mana harus dilihat sebagai karya Tuhan semata-mata. Sebab walaupun mungkin ada banyak faktor yang seolah-olah dapat menjadi alasan sehingga gereja tersebut dapat berdiri, tetapi tetap Tuhanlah yang berada di belakang itu semua. Hal yang sama juga terjadi dalam bacaan kita hari ini.


Mungkin Anda sudah lama menjadi orang Kristen atau gereja Anda sudah lama berdiri, tetapi coba renungkan, adakah sukacita Injil terus mengalir pada Anda dan gereja Anda sampai hari ini?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Kisah Para Rasul 12:1-5

Kisah Para Rasul 12:1-5
Penguasa dunia vs penguasa surga

Judul: Penguasa dunia vs penguasa surga
Semakin wilayah kekuasaannya diperluas maka penguasa dunia semakin luas juga tindakan duniawinya. Namun diatas itu semua ada Penguasa surgawi yang tindakan-Nya jauh melampaui dunia ini, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia termasuk pikiran sang penguasa dunia. Inilah yang digambarkan dalam perikop hari ini.


Ketika situasi dunia mencekam dan kita tidak dapat bergerak bebas bahkan hidup beriman kita dibatasi oleh banyak halangan, ingatlah bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas semua itu dan Tuhan pun dapat berkarya melalui hal-hal sederhana dan yang tidak tampak secara kasat mata. Mari ingatlah bahwa kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Dia adalah Allah yang menyertai kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Kehancuran orang fasik

Dalam Mazmur 64 ini kita juga akan melihat bagaimana orang fasik menyerang/meneror orang benar serta apa akibat yang ditimulkannya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 11 Juni 2012

Bacaan: Kisah Para Rasul 12:6-19

Kisah Para Rasul 12:6-19
Gereja: sebuah komunitas kasih

Judul: Kuasa Allah tidak terhalangi apapun


Kehendak Allah tidak dapat dihalangi pula oleh kadar iman dari orang-orang yang berdoa pada-Nya. Jemaat begitu tekun berdoa pada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menjawab doa mereka, hanya Rode, si hamba perempuanlah yang pertama menyadarinya. Ialah yang memberitahuikan kepada saudara yang lain bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Murid-murid yang berdoa dengan tekun itu barulah sekumpulan orang berdoa agar hujan turun, tetapi tak seorang pun membawa payung. Mereka tidak siap akan jawaban yang Tuhan berikan.

Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Jika Ia menghendaki sesuatu maka tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mampu menghalangi Dia dalam menggenapi kehendak-Nya. Marilah kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan yang penuh kuasa ini.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 12 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 12:20-23

Kisah Para Rasul 12:20-23
Jangan menantang kuasa Allah

Judul: Jangan menantang kuasa Allah
Siapakah kita manusia yang berani menantang kuasa Allah dan menganggap diri kita sama
dengan Dia? Herodes melakukan kesalahan itu dan ia menerima akibat yang mengerikan.

Sebagai orang yang berkuasa, banyak orang yang hidupnya bergantung pada keputusan dan
kebijakan Herodes. Rakyat Tirus dan Sidon amat bergantung pada Herodes dalam memenuhi
kebutuhan pokok mereka. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini, mereka terlihat sedang
berusaha menyenangkan hatinya (20). Menyadari pengaruh besar yang ia miliki, Herodes
menjadi orang yang tinggi hati. Dengan semena-mena ia pernah membunuh Yakobus (Kis 12:2)
dan menangkap Petrus (Kis 12:3). Kini kesombongan hati Herodes semakin terlihat ketika rakyat
mengelu-elukan dirinya sebagai allah. Tampaknya rakyat di bawah pimpinan Herodes sudah
sedemikian sesat sehingga berani menyamakan pemimpin mereka dengan Allah. Mungkin sekali
kesesatan rakyat pada saat itu merupakan buah perbuatan dan kesombongan Herodes sendiri.

Allah tidak tinggal diam, hukuman kepada Herodes segera dijatuhkan dan ia yang menganggap
dirinya sama tinggi dengan Allah akhirnya harus menjadi makanan cacing (23). "Dimakan
cacing" adalah suatu ungkapan yang menunjukkan betapa rendahnya posisi Herodes di hadapan
Tuhan. Alih-alih ingin berkuasa seperti Allah, Herodes justru tidak berdaya digerogoti oleh
makhluk kecil di dalam tanah. Alih-alih ingin membasmi kekristenan, hidup Herodeslah yang
justru terbasmi.

Marilah kita tidak menuruti jalan yang ditempuh oleh Herodes. Allah adalah Pribadi yang penuh
kuasa. Hidup kita ada di tangan-Nya, hidup kita dipelihara oleh-Nya, bahkan hanya kepada
Dialah hidup kita bergantung. Jika kita memakai hidup ini untuk menindas orang lain, maka pada
dasarnya kita telah melawan Tuhan. Demikian pula ketika kita meninggikan diri di hadapan-Nya.
Adakalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kuasa dan pengaruh atas orang lain, tetapi
janganlah hal itu membuat kita lupa bahwa hanya Dialah yang patut disembah, ditaati, dan
dicintai.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Pelayanan Allah, pelayanan kita


Pada bagian firman hari ini, kita dapat melihat bahwa Allah pun dapat memelihara jemaat melalui cara yang tidak langsung, yaitu melalui orang-orang percaya yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan.

Jemaat Antiokhia memiliki beberapa nabi dan pengajar, artinya di dalam jemaat ini sudah terbentuk sarana untuk membangun firman Tuhan di dalam hidup jemaat. Firman Tuhan bukan saja untuk disebarluaskan melalui penginjilan, melainkan juga harus diajarkan dan diamalkan di dalam hidup mereka sehari-hari. Itulah peran yang harus dijalankan oleh para nabi dan pengajar tersebut. Selanjutnya, jemaat Antiokhia juga dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan tugas pengutusan sehingga firman Tuhan bukan saja menjadi milik jemaat lokal, melainkan juga semakin tersebar ke daerah-daerah lain.

Allah telah memberi contoh pada kita tentang bagaimana Ia telah memelihara jemaat dan bagaimana Ia mempersiapkan jemaat untuk diutus keluar dari komunitas lokal mereka. Di dalam semua aktivitas itu Allah adalah aktor utamanya. Ia yang memelihara, Ia yang memperlengkapi, dan Ia pula yang mengutus jemaat.

Meskipun di dalam kuasa-Nya Allah dapat mengerjakan segala sesuatu sendiri, tetapi Ia telah memilih untuk memakai orang-orang percaya untuk turut serta dalam memelihara, memperlengkapi, dan mengutus para pelayan firman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita yang telah menjadi orang percaya, bersama-sama dengan gereja lokal, turut serta dalam pekerjaan Allah ini. Marilah kita turut serta dalam upaya memelihara iman jemaat. Marilah kita dukung upaya gereja dalam memperlengkapi jemaat sehingga pada gilirannya mereka pun dapat diutus menjadi para pelayan firman.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 14 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 13:4-12

Kisah Para Rasul 13:4-12
Mengapa harus mengenal Yesus Kristus?

Judul: Dihambat untuk maju
Melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah, tantangan besar maupun kecil akan mewarnai perjalanan pelayanan kita. Namun dalam kesemuaanya itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Nya. Bahkan jarang pula, tantangan yang kita temui itu justru dipakai Tuhan untuk memajukan pelayanan kita. Pengalaman Saulus dalam melayani Tuhan di Pafos dapat kita jadikan contoh yang baik.


Maukah kita juga belajar untuk mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan? Jika Tuhan bisa memakai sebuah tantangan hidup untuk membentuk kita, maka maukah kita mulai dari sekarang belajar untuk melihat tantangan sebagai suatu batu loncatan untuk lebih maju lagi? Kiranya melalui berbagai hambatan dan tantangan itu, iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/14/
Jumat, 15 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 13:13-25

Kisah Para Rasul 13:13-25
Tetaplah fokus melayani Tuhan

Judul: Tetaplah fokus melayani Tuhan

Mengingat pendengar Paulus di rumah ibadat itu adalah orang-orang Israel, Paulus pun memulai pemberitaannya dengan apa yang sudah mereka kenal yaitu pilihan atas Israel, perbudakan di Mesir, peristiwa keluaran, tanah perjanjian, raja Daud, hingga akhirnya Yesus Kristus. Melalui peristiwa sejarah itulah, Paulus membawa para pendengarnya untuk mengenal Yesus, Juruselamat Israel (23).

Betapa ruginya jika Paulus hanya berfokus pada kekesalan hatinya dan melupakan apa yang menjadi tujuan utama dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kekuatan kepada Paulus untuk tetap maju sekalipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam pelayanannya. Kita juga bersyukur bahwa melalui pengetahuan yang dimiliki oleh Paulus, berita Injil akhirnya dapat didengar. Para pendengar yang sudah paham dengan sejarah Israel dan hubungannya dengan Allah, saat itu bisa melihat hubungan antara sejarah mereka dengan Yesus Kristus, Juruselamat mereka.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 16 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 13:26-37

**Kisah Para Rasul 13:26-37**

**Injil adalah berita yang pasti**

**Judul: Injil adalah berita yang pasti**


Bersediaakah kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dunia di sekitar kita? Janganlah kita menjadi gentar menghadapi orang-orang yang hatinya belum terbuka pada berita Injil. Dan biarlah kita mempercayakan upaya-upaya pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada Roh Kudus, sebab hanya Dialah yang mampu membuka hati seseorang untuk dapat mengerti, percaya, dan menerima Yesus.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Minggu, 17 Juni 2012

Bacaan : Mazmur 65

Mazmur 65
Pengampunan dan pemulihan

Judul: Pengampunan dan pemulihan
Mazmur 65-68 adalah kelompok kecil mazmur yang berjudul "Nyanyian" dan yang merupakan nyanyian syukur atau puji-pujian. Mazmur 65 merupakan pujian kepada Allah karena mendengarkan doa umat-Nya yang telah berdosa kepada-Nya dan berkenan mengampuni (2-6a) bahkan memulihkan mereka (10-14). Di tengah-tengahnya ada pujian kepada Allah yang berdaulat atas alam semesta (6b-9).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Sudahkah Anda sungguh percaya?
Hanya di dalam Yesuslah ada pengampunan dosa. Berita semacam ini bukanlah sebuah berita yang dikarang oleh gereja demi membuat orang tertarik untuk datang memenuhi gedung-gedung gereja. Berita semacam ini adalah sesuatu yang sudah diwartakan bahkan sejak sebelum Yesus datang ke dunia. Allah sendiri yang merancang karya keselamatan di dalam Kristus yaitu suatu karya "yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu" (41).


Penolakan orang-orang Yahudi terhadap berita Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas tidak menjadikan pemberitaan Injil di tempat itu sia-sia karena banyak orang yang berasal dari kalangan nonYahudi, yaitu mereka yang diberi cap sebagai "orang yang tidak mengenal Allah," justru menjadi percaya.

Banyak orang Kristen pada zaman ini mempunyai sikap seperti orang-orang Yahudi itu. Memang mereka beragama Kristen dan memiliki anggapan bahwa keselamatan sudah pasti menjadi milik mereka, tetapi mereka lupa bahwa Kristuslah yang mengerjakan keselamatan pada diri orang percaya sehingga pengampunan dosa diberikan sehingga dapat memiliki pertumbuhan iman yang sejati.

Bukan karena tradisi agama atau keturunan sehingga keselamatan itu diberikan, tetapi melalui respons kita kepada Tuhan Yesus yang telah mengerjakan karyaNya dalam hidup kita. Maukah kita percaya?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 19 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 13:50-14:7

Kisah Para Rasul 13:50-14:7
Bersukacita dan penuh Roh Kudus

Judul: Bersukacita dan penuh Roh Kudus
Orang yang hidupnya penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus belum tentu merupakan orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya atau orang yang selalu mengalami kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan hidupnya.

Pengalaman pelayanan Paulus dan Barnabas di berbagai tempat dan daerah, penuh dengan dinamika, baik berupa tantangan bahkan ancaman penganiayaan atas diri mereka maupun penerimaan jemaat atas kehadiran mereka. Apa pun yang mereka hadapi, pelayanan mereka memberikan sukacita bagi diri mereka sendiri maupun bagi jemaat yang menerima.

Orang yang bersukacita dan penuh Roh Kudus adalah orang yang tidak menjadi kecewa ketika pelayanan mereka ditolak. Bahkan dengan penuh keyakinan mereka melihat penolakan itu bukan sebagai suatu kegagalan di pihak mereka melainkan sebagai tanda bahwa daerah tersebut telah ditolak oleh Tuhan (13:51).

Penuh dengan sukacita dan Roh Kudus ditandai pula oleh keberanian dalam mengajar dan memberitakan Injil. Keberanian yang ada di sini bukan timbul oleh perasaan sombong yang semu melainkan oleh keyakinan yang kokoh kepada Tuhan (14:3).

Paulus dan Barnabas menghadapi kesulitan yang tidak sedikit, bahkan kehidupan penuh bahaya telah mereka lalui, tetapi semua hal itu tidak menyurutkan semangat mereka dalam memberitakan Injil dimana-mana.

Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah hati kita bersuka hanya ketika segala sesuatu sedang berjalan dalam kondisi lancar? Bagaimana jika kita harus menghadapi begitu banyak tantangan yang hebat di dalam pelayanan kita, akan menjadi muram dan tawar hatikah kita? Belajar dari Paulus, marilah kita biarkan kuasa Roh Kudus memenuhi kita dan biarlah kita bisa menikmati sukacita yang dari dalam yaitu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar diri kita.

Tantangan selalu datang dan kita harus siap menghadapinya. Namun jangan takut, jika kita sungguh berpegang pada firman-Nya maka kuatlah kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/06/19/
Rabu, 20 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 14:8-20

Kisah Para Rasul 14:8-20
Allah pelihara hamba-Nya

Judul: Allah pelihara hamba-Nya
Perjalanan misi adalah perjalanan yang penuh dinamika. Meski demikian, pemeliharaan Allah selalu nyata.

Ketika berada di Listra, Paulus dan Barnabas bertemu seorang lumpuh yang memiliki iman (9). Dengan kuasa Allah, Paulus pun menyembuhkan orang itu sehingga ia bisa berjalan.


Mendapat perlakuan begitu, Paulus dan Barnabas pun mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda kesedihan yang mendalam atas perilaku orang banyak tersebut. Paulus dan Barnabas menegur orang banyak dan menolak anggapan orang banyak bahwa mereka adalah dewa. Paulus dan Barnabas juga berusaha sebisa mungkin untuk memberitakan Injil kepada orang banyak tersebut.

Munculnya orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, merupakan dinamika yang lain lagi. Orang-orang ini begitu benci pada Paulus sehingga mereka diperkirakan telah menempuh 160 kilometer untuk mengejar Paulus dan menghalangi pelayanannya. Paulus bahkan nyaris mati oleh karena perbuatan mereka. Betapa besarnya kebencian yang mereka miliki hingga ingin melakukan hal tersebut bukan?


Pelayanan mereka di Listra sekali lipun menempuh banyak tantangan tetap menunjukkan pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika ada orang yang bertobat dan ketika ada jalan keluar bagi Paulus dan Barnabas ketika maut mengancam mereka. Bersandarlah hanya kepada Allah dalam setiap langkah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 21 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 14:21-28

Kisah Para Rasul 14:21-28
Mengapa berpaling dari Kristus?

Judul: Tuhan menopang pelayanan kita
Jika ada pelayan Tuhan yang mampu melayani di berbagai tempat dengan jadwal pelayanan yang begitu padat, maka pastilah hal itu bukan karena kekuatannya sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang dan menyertai orang tersebut.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Kesatuan suara dalam kebenaran

Paduan suara merupakan gabungan yang kompak dari berbagai jenis suara: pria dan wanita, tinggi dan rendah. Di dalam paduan yang kompak itu, tentu akan terasa mengganggu bila ada satu orang yang bersuara berbeda. Keharmonisannya akan hilang.

Nas hari ini menceritakan adanya ajaran yang ditambahkan pada anugerah keselamatan yang sudah diterima oleh orang nonYahudi. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi tindakan sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu bagaikan suara lain yang menyusup di dalam pengajaran para rasul. Suara lain itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid, yaitu bahwa keselamatan merupakan anugerah yang Dia berikan. Sebab itu, Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah itu dengan rasul-rasul lain.

Penjelasan Petrus di dalam sidang menekankan dua hal utama. Pertama, Tuhan tidak membedakan orang Yahudi dan nonYahudi. Kedua, bahwa keselamatan diperoleh dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan Petrus diteguhkan pula oleh Yakobus yang tidak ingin menyulitkan orang-orang yang ingin berbalik kepada Allah.

Adanya sidang di Yerusalem ini menunjukkan bahwa teologi yang benar adalah hal yang penting untuk dipahami oleh orang-orang Kristen. Sebab teologi merupakan landasan berpikir serta cara pandang orang percaya terhadap Allah, manusia, dan hubungan di antara keduanya. Ketika jemaat menghadapi isu teologi yang menimbulkan pertentangan, sidang pun di adakan agar isu tersebut menjadi jelas bagi semua orang sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bagi orang beriman untuk membedakan pengajaran yang benar dari yang salah.

Bagaimana gereja masa kini menyikapi berbagai pengajaran yang bermunculan? Apakah diskusi diskusi teologi mendapat perhatian jemaat maupun pejabat gereja? Memahami kisah ini, kiranya kita menyediakan waktu untuk mendiskusikan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya bertentangan dengan kebenaran yang sudah kita kenal.

Sabtu, 23 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 15:22-34

Kisah Para Rasul 15:22-34
Bukti lisan dan tulisan

Judul: Bukti lisan dan tulisan
Jika kita mendirikan suatu organisasi atau lembaga, kita harus memiliki kelengkapan-kelengkapan yang menjadi prasyarat guna memelihara keteraturan organisasi tersebut. Dengan demikian organisasi itu akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.


Coba kita renungkan bagaimana pelayanan kita sekarang ini? Lebih menekankan salah satunya, lisan atau tulisan, tentulah tidak bijak karena akan menimbulkan multi tafsir yang dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan, bahkan bisa menghambat perkembangan pelayanan itu sendiri.

Adakah gereja kita atau tempat persekutuan kita memperhatikan hal-hal seperti ini? Ingatlah tidak hanya Paulus dan Barnabas yang mengalaminya, dalam PL ada Nehemia yang kembali ke Yerusalem disertai bukti surat jalan dari raja Artahsasta (Neh. 2:7-8). Maka sudah seyaknyalah kita juga membangun pelayanan Tuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keteraturan seperti itu agar jemaat Tuhan dapat dilayani dengan cara yang semakin baik dan teratur juga.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Pada-Mu Allah kami memuji


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 25 Juni 2012

Bacaan : Kisah Para Rasul 15:35-41

Kisah Para Rasul 15:35-41
Beda pendapat = serasi?

Judul: Beda pendapat = serasi?
Tidak semua yang diartikan sebagai serasi menyangkut hal-hal yang sama atau seragam. Keserasian dapat juga muncul dari hal-hal yang berbeda bahkan bertolak belakang, contohnya adalah mur dan baut. Meskipun bentuknya tidak sama dan fungsiannya berbeda, mur dan baut hanya dapat berfungsi jika mereka dipasangkan. Roda gigi memiliki gigi-gigi yang akan bersinggungan dengan gigi-gigi dari roda gigi yang lain, bahkan diperlukan dua roda gigi atau lebih untuk dapat menghasilkan transmisi daya. Bayangkan jika gigi-gigi tersebut tidak bersinggungan. Keserasian dalam perbedaan dapat pula terjadi dalam dunia pelayanan.


Bagaimana Anda dan tim pelayanan Anda menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam pelayanan Anda? Ingatlah bahwa perbedaan tidak seharusnya dilihat sebagai penghambat pelayanan kita kepada Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 26 Juni 2012

Bacaan : Kejadian 27:1-17

Kejadian 27:1-17
Meraih janji Allah dengan cara salah

Judul: Meraih janji Allah dengan cara salah
Hidup dalam dunia yang berdosa membuat apa yang terjadi sering sekali berbeda dengan yang kita harapkan. Sering ketika kita melihat bahwa orang lain tidak melakukan kewajiban mereka yang merupakan hak kita, kita lalu merasa berhak untuk meraih hak tersebut dengan cara apa pun.

Ishak telah tua dan ia berkeinginan untuk memberi berkat sulungnya kepada Esau. Rupanya kasih Ishak kepada Esau membuat ia tidak memedulikan nubuat Tuhan yang menyatakan bahwa berkat itu harus diberikan kepada Yakub (Kej. 25:23). Matanya yang "rabun" mungkin gambaran dari kebutaan hatinya yang bersikeras memberkati Esau walau telah ditolak Allah (Mal. 1:2-3). Esau pun menunjukkan sikap yang tidak terpuji, meski ia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sumpah (Kej. 25:33), ia tetap saja menginginkan berkat tersebut.

Ketika Ribka mendengar hal itu, ia pun mencari jalan keluar sendiri bagi anak kesayangannya. Jelas Ribka ingat bahwa Tuhan telah menetapkan Yakub sebagai penerima berkat sulung tersebut, dan ia tidak rela jika berkat kesulungan tersebut dimiliki Esau. Ia berusaha menipu Ishak demi mendapatkan apa yang menjadi hak anak kesayangannya.

Mungkin Ribka beranggapan, karena Yakub yang berhak mendapatkan hak kesulungan maka adalah wajar jika ia menipu Ishak untuk mendapatkannya. Ia bahkan berkata bahwa ia rela menangung kutuk dari Ishak jika ternyata Yakub ketahuan membohongi ayahnya (12-13). Dengan sungguh-sungguh mereka merencanakan untuk menipu Ishak agar memberikan berkat tersebut kepada Yakub.

Apakah Allah berkenan ketika kita mencoba meraih hak kita dengan cara yang salah? Tentu tidak. Karena itu walaupun orang lain mengambil apa yang merupakan hak kita, marilah kita tetap berusaha untuk mencoba menggapai hak kita dengan cara yang benar. Jika memang Tuhan telah memberikan sesuatu bagi kita, maka hal itu pasti menjadi milik kita dan tidak seharusnya kita mencoba meraihnya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Menggenapi rencana Allah

Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh, dan karenanya apa yang telah dirancang-Nya pasti akan terjadi. Ketidaktahatan manusia tidak dapat menghalangi Allah dalam menggenapi rencana-Nya.


Allah berdaulat dan apa yang menjadi rencana-Nya pasti akan tergenapi. Karenanya kita harus selalu taat pada perintah-Nya, karena rela atau tidak, kita akan menggenapi pula apa yang telah dikehendaki-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 28 Juni 2012

Bacaan : Kejadian 27:30-40

Kejadian 27:30-40
Konsekuensi dari ketidakberimanan

Judul: Konsekuensi dari ketidakberimanan
Allah memang berdaulat, tetapi bukan berarti manusia tidak perlu bertanggung jawab atas dosanya. Ketika manusia dalam ketidakteraturannya menggenapi rencana Tuhan, ia tetap harus menanggung konsekuensi dari dosanya itu.

Berkat Ishak bagi Yakub menggenapi apa yang telah Allah nubuatkan sehingga Esau tidak lagi mendapatkan berkat sulung tersebut. Walaupun Yakub mendapat berkat tersebut dengan cara menipu ayahnya, bukan berarti Esau tidak bersalah. Nama Yakub memang berarti "dia memegang tumit" dan secara figuratif berarti "dia menipu", Namun Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kesalahan Esau sangat besar, ia dikatakan telah "memandang ringan hak kesulungannya." Ia dengan sadar menjual hak kesulungannya kepada adiknya demi mendapatkan semangkok sup (Kej. 25:34). Dengan demikian sekarang Esau menerima konsekuensi dari perbuatannya, yaitu kehilangan berkat dari hak kesulungan tersebut.

Dengan demikian Ishak terpaksa memberikan berkat yang tersisa bagi Esau. Ia akan menjadi hamba adiknya, walaupun kelak mungkin keturunannya akan melemparkan kuk tersebut dari tengkuknya (40).

Mungkin ketika Esau menjual hak kesulungannya dia tidak berpikir panjang, atau memang tidak terlalu menghargai hak kesulungan tersebut. Esau memandang ringan perjanjian yang telah Allah berikan kepada Abraham, yang lalu diwariskan kepada Ishak, dan kemudian diwariskan kepada keturunan Ishak. Sekarang Esau harus menerima konsekuensi dari ketidakberimanannya. Ia mendapatkan berkat yang tersisa setelah berkat yang baik diberikan kepada Yakub. Ia memandang rendah hak kesulungannya dan sekarang tidak mendapatkan berkat dari hak kesulungan tersebut.

Sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita tidak bebas sama sekali dari konsekuensi atas dosa kita. Kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Marilah kita berupaya melakukan segala sesuatu dengan baik supaya kita dapat menuai buah yang baik, dan bukan yang buruk.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 29 Juni 2012

Bacaan : Kejadian 27:41-28:9

Kejadian 27:41-28:9
Orang tua dan keretakan dalam keluarga

Judul: Orang tua dan keretakan dalam keluarga
Orang tua yang tidak bijaksana dapat menimbulkan banyak masalah dalam keluarga. Ishak dan Ribka secara membabi buta membela anak kesayangan masing-masing. Tindakan yang mereka lakukan berakibat buruk dalam relasi antara Esau dan Yakub dan memecah belah keluarga tersebut.


Inilah akibat dari dosa orang tua yang tidak taat kepada Allah. Ishak bersikeras memberkati Esau walau sudah tahu bahwa hal itu tidak sesuai kehendak Allah, sementara Ribka memakai penipuan untuk memaksakan penggenapan nubuat Tuhan atas Yakub tentang berkat anak sulung. Kepergian Yakub menunjukkan betapa keluarga yang semula tinggal bersama kemudian terpencar karena pertikaian saudara. Ribka sendiri menanggung akibat yang berat dari penipuannya karena setelah Yakub pergi, ia tidak pernah lagi berjumpa dengan Yakub. Ribka meninggal sebelum Yakub kembali pada keluarganya.

Peranan orang tua sangat penting dalam perjalanan rumah tangga dan keharmonisan keluarga. Karena itu sebagai orang tua, marilah kita belajar untuk selalu taat pada kehendak Tuhan atas keluarga kita. Kita juga harus senantiasa memohon hikmat dari Tuhan supaya kita mampu membimbing anggota keluarga kita untuk senantiasa taat pada-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 30 Juni 2012

Bacaan : Kejadian 28:10-22

Kejadian 28:10-22

Kasih dan pertolongan Allah

Judul: Kasih dan pertolongan Allah

Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Ia seorang anak yang tenang dan senang tinggal di kemah (Kej. 25:27-28). Hari ini kita membaca bahwa untuk pertama kalinya Yakub harus keluar seorang diri dari zona nyamannya dan menempuh perjalanan jauh yang berat dan melelahkan. Semua itu harus ia tanggung sebagai akibat kesalahannya kepada Esau sehubungan berkat kesulungan yang sudah ia peroleh. Ia juga harus menanggung persoalan kedua orang tuanya bahkan termasuk juga alasan untuk pergi mencari istri yang berasal dari kaum keluarganya.


Secara fisik Yakub kelelahan tetapi secara rohani ia mendapat kasih dan pertolongan Tuhan. Rasa takut Yakub berganti menjadi rasa takut (hormat) akan kehadiran Allah. Tanda hormat akan Tuhan dinyatakan Yakub dengan mendirikan tugu, menuang minyak, dan bernazar.

Kehadiran Tuhan akan membawa kita lebih menghargai dan menghormati Dia. Ini bisa terjadi karena adanya momentum pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin perjalanan hidup kita saat ini berat dan melelahkan, tetapi sebagai orang percaya kita mendapat kesempatan bertemu Tuhan melalui firman-Nya setiap hari yang melaluinya, kita mendapat kesegaran dan kekuatan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Syukur untuk segala berkat

Berkat apa yang biasanya membuat Anda bersyukur dengan mudah? Apakah hal-hal konkret seperti lulus ujian sarjana, meraih keuntungan besar dalam investasi, menang undian berhadiah mobil atau hal-hal yang lebih prinsip seperti keadilan yang ditegakkan, korupsi yang dibongkar dan pelakunya dipenjarakan?

_Mazmur 67_ adalah ungkapan syukur umat Israel karena panen mereka berhasil (7). Akan tetapi, yang disyukuri bukan melulu kelimpahan pangan. Pemazmur melihat berkat Tuhan yang jauh lebih luas dan prinsip, yaitu mereka memiliki Allah yang memerintah dengan adil dan berdaulat atas umat-Nya, juga atas seluruh bumi (5).

Mazmur ini dibuka dengan menggemakan berkat yang biasa diucapkan seorang imam kepada umat (2; _Bil. 6:24-26_ lalu direspons secara bertanggapan. Ayat 2-3, 5, 7-8 diucapkan oleh seorang imam yang memimpin ibadah. Ayat 4 dan 6 adalah sambutan umat yang menggemaskan bahwa berkat untuk Israel adalah juga untuk bangsa-bangsa di dunia. Maka sepantasnyalah gema mazmur ini dikumandangkan juga oleh semua bangsa sehingga bersama umat Allah, mereka menaikkan syukur kepada Allah yang telah menyatakan keselamatan-Nya.

Dari ungkapan syukur ini terungkap kembali panggilan lama umat Allah. Berkat dari para imam kepada Israel (2) adalah dasar bagi umat Allah untuk menjadi saksi keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa (3).


_Diskusi renungan ini di Facebook:_
Bacaan : Kejadian 29:1-14

Kejadian 29:1-14
Pemeliharaan Allah

Judul: Pemeliharaan Allah


Perjumpaan Yakub, Rahel, dan Laban yang berkata "engkau sedarah sedaging dengan aku" (14), menunjukkan bahwa Yakub telah diterima sebagai saudara. Di sini terlihat betapa Tuhan memelihara keturunan Abraham, yaitu melalui pertolongan-Nya dalam mencarikan mereka pasangan hidup.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 3 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 29:15-30

Kejadian 29:15-30
Penipu tertipu

Judul: Penipu tertipu


Kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus, sehingga Ia akan menghukum orang yang berdosa, tetapi Ia tidak lupa untuk memberikan berkat kepada yang taat dan bersandar kepada-Nya. Karenanya marilah kita dengan giat terus belajar untuk taat kepada Tuhan sehingga kita pun akan menuai berkat sebagaimana yang telah dijanjikan-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/07/03/
Rabu, 4 Juli 2012

Bacaan: Kejadian 29:31-30:13

Kejadian 29:31-30:13
Tuhan mengasihi yang tidak dikasihi

Judul: Tuhan mengasihi yang tidak dikasihi


Jika kita merasa kurang dikasihi oleh orang-orang di sekeliling kita, biarlah kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang secara khusus memperhatikan orang-orang yang kurang dikasihi. Orang yang kita harapkan mengasihinya mungkin tidak akan pernah mengasihinya, tetapi jangan putus asa karena kita memiliki Pribadi yang sangat mengasihinya, yaitu Kristus yang telah mencipta dan menebus kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kejadian 30:14-24
Poligami dan masalahnya

Judul: Poligami dan masalahnya
Dari semula Allah menetapkan pernikahan sebagai suatu ikatan monogami (Kej. 2:24). Tidak mengherankan jika keluarga poligami dalam Alkitab pasti mengalami banyak masalah. Ini dialami keluarga Yakub.


Tuhan dalam anugerah-Nya telah memberikan pada kita suatu konsep pernikahan monogami yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berarti, memang inilah yang terbaik bagi kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/07/05/
Jumat, 6 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 30:25-43

Kejadian 30:25-43
Percaya Yesus? Jadilah saksi-Nya

Judul: Usaha manusia dan berkat Allah
Alkitab mengatakan bahwa manusia merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Apa pun yang kita lakukan, berhasil atau tidak, bukan berada di bawah kendali kita, tetapi di tangan Allah.


Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apakah keberhasilan Yakub dalam memperoleh kekayaan tersebut semata-mata disebabkan oleh kepintarannya, atau ada faktor lain? Ternyata Yakub pun tahu dan percaya bahwa bukan karena kemampuan dirinya ia berhasil, tetapi karena ada Allah yang telah memberkati dirinya dengan keberhasilan (31:7-9). Belajar dari peristiwa yang terjadi pada Yakub ini, hendaknya kita pun tidak menjadi sombong bila kita berhasil, sebab keberhasilan itu kita peroleh karena Allah berkenan untuk memberkati usaha kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 7 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 31:1-21

Kejadian 31:1-21
Roh Kudus: Sang Pemersatu

Judul: Cara penyelesaian yang tidak terpuji
Pada umumnya tidak ada orang yang suka pada perbuatan curang. Namun ada pula orang yang akhirnya turut melakukan kecurangan sebagai upaya balas dendam kepada orang lain yang telah lebih dahulu mencurangi dirinya. Apakah sikap ini dapat diterima sebagai kebenaran?

Dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana kecurangan Laban kepada Yakub direspons oleh Yakub dengan cara yang tidak kalah curangnya. Banyaknya ternak yang dimiliki Yakub membuat Laban dan anak-anaknya merasa kesal dan iri. Laban pun mulai melakukan kecurangan-kecurangan kepada Yakub perihal upah yang harus diterimanya.

Allah sesungguhnya telah melindungi Yakub dari sikap curang Laban tersebut. Allah memerintahkan Yakub untuk pulang (3, 13), Allah memberikan banyak binatang kepada Yakub (10, 12) dan juga telah mengganti kerugian Yakub yang ditimbulkan oleh Laban (6-9). Namun di sisi lain, Yakub beserta Rahel dan Lea telah menanggapi sikap Laban dengan cara yang curang pula. Yakub mengakali Laban perihal kepergiannya (20) dan Rahel mencuri terafim ayahnya (19) sebelum mereka pergi meninggalkan Laban. Perbuatan Laban terhadap Yakub memang curang dan tidak pantas, tetapi haruskah Yakub membalas Laban dengan kecurangan pula? Bukankah Allah sendiri sudah menunjukkan kasih karunia dan pemeliharaan kepada Yakub?

Cara Yakub mencari keadilan bukanlah cara yang terpuji. Kita harus menyadari bahwa walaupun orang mencurangi kita dengan perbuatan jahat mereka, bukan berarti bahwa kita boleh merespons dengan melakukan hal yang sama. Perbuatan yang demikian tidak berkenan kepada Allah dan menunjukkan keraguan bahwa Allah akan memberikan keadilan kepada kita. Marilah kita berkomitmen untuk tetap memberi respons yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah walau apa pun yang dilakukan orang terhadap kita. Ketika seseorang telah berbuat jahat atau curang kepada kita, janganlah kita main hakim sendiri atau membalas kejahatan mereka, tetapi biarlah kita serahkan hal itu kepada Allah Yang Maha Adil.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 68:1-19
Allah pemenang

Judul: Allah pemenang

Ayat 2 mungkin diadaptasi dari Bilangan 10:35. Ini gambaran permulaan perjalanan umat Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir, dan sudah dipersiapkan di gunung Sinai untuk menuju tanah Kanaan. Dalam pengembaraan yang ternyata berlangsung puluhan tahun itu, tabut perjanjian dengan kemah suci yang melambangkan kehadiran Allah berada di pusat pergerakan tersebut. Allah juga ada di depan mereka sebagai tiang awan dan tiang api menuntun perjalanan tersebut menuju tanah perjanjian. Dia berperang melawan musuh yang mencoba menghalangi (8). Para raja musuh harus melarikan diri dari hadapan-Nya (13). Tuhan sendiri menghantar mereka masuk ke tempat kudus milik Allah yang diberikan sebagai pusaka Israel (18) dengan kemenangan dan jaraan (19),


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 9 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 31:22-42

Kejadian 31:22-42
Allah yang mencegah malapetaka

Judul: Allah yang mencegah malapetaka
Pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan ajaib, dan merupakan hal yang sesungguhnya tidak pantas kita terima. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal yang tidak terpuji, ternyata Tuhan tetap memelihara mereka, dalam hal ini dengan mencegah Laban mencelakainya.

Laban yang marah karena ditipu Yakub segera melakukan pengejaran. Namun untuk melindungi Yakub, Allah melakukan tindakan perlindungan bagi dia. Allah memperingatkan Laban agar "jangan mengatai Yakub" (24), Allah juga membuat Laban tidak berhasil menemukan barang miliknya yang telah diambil oleh Rahel. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yakub seandainya Allah tidak melindungi mereka. Laban tentu akan melakukan tindakan yang kejam sebagai balasan atas kesalahan mereka.

Kebaikan Allah bagi Yakub haruslah dilihat dalam kerangka besar janji Allah kepada para pendahulunya, yaitu Abraham dan Ishak. Allah telah berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi dunia. Karena janji itu, Allah telah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melindungi anak cucu Abraham dari upaya-upaya pihak lain yang dapat mencelakakan mereka serta menggagalkan janji itu.


Sebagai orang percaya, kita pun seringkali bertindak seperti Yakub, tetapi kita boleh percaya bahwa Allah tetap setia pada janji keselamatan-Nya. Janganlah kita menyepelekan kasih Allah ini, tetapi marilah kita belajar untuk setia kepada Allah dan berusaha menghargai kasih karunia-Nya itu dengan hidup taat pada perintah-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan: Kejadian 31:43-55

Kejadian 31:43-55
Melampaui pikiran kita

Judul: Melampaui pikiran kita
Sering kali kita tidak percaya bahwa Allah dapat menolong kita keluar dari permasalahan dan karenanya kita sering tidak meminta pertolongan-Nya. Bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah bahkan ketika kita tidak meminta pertolongan-Nya, Ia tetap memberikan jalan keluar yang indah bagi kita, yang melampaui pemikiran kita.


Jika di Betel Yakub mendirikan tugu sebagai peringatan ketika Allah menampakkan diri-Nya dalam mimpi (Kej. 28:18), maka tugu yang dibangun bersama Laban ini berfungsi sebagai saksi antara Laban dan Yakub, yaitu bahwa mereka berdua tidak akan melanggar tanda-tanda tersebut dengan tujuan jahat terhadap pihak yang lain (52). Akhirnya perseteruan antara Laban dan Yakub berakhir damai, dan ini semua terjadi karena Allah secara langsung melakukan intervensi dengan cara memberi peringatan kepada Laban.

Kegagalan kita dalam memercayakan diri kepada Allah tidak serta merta membatalkan rencana Allah untuk menyertai kita. Allah begitu mengasihi kita. Marilah kita senantiasa bergantung kepada-Nya, karena sesungguhnya Ia selalu memberi kita jalan keluar melalui cara yang lebih dari apa pun yang kita pernah bayangkan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 11 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 32:1-21

Kejadian 32:1-21
Kekhawatiran dan pemeliharaan Allah

Judul: Kekhawatiran dan pemeliharaan Allah
Dalam porsi yang wajar, kekhawatiran dapat mendorong kita untuk melakukan persiapan secara lebih baik. Namun kekhawatiran yang berlebihan dapat merupakan cermin dari ketidakberimanan kita pada janji pemeliharaan Allah dalam hidup kita.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 12 Juli 2012

Bacaan: Kejadian 32:22-32

Kejadian 32:22-32
Berjuang untuk mendapatkan berkat Allah

Judul: Berjuang untuk mendapatkan berkat Allah
Sering kali kesulitan yang besar dapat membuat kita lebih menghargai perjumpaan dengan Allah. Yakub juga mengalami hal itu pada malam sebelum ia berjumpa dengan Esau.

Yakub yang tidak dapat tidur karena takut, mendapati dirinya bergumul dengan seorang pria hingga fajar menyingsing. Sungguh suatu pertarungan yang sengit dan menguras tenaga. Dari pertarungan ini Yakub memperoleh tiga hal; nama baru, pangkal paha yang sakit, dan sebuah kemenangan. Nama yang diberikan kepada Yakub menunjukkan pergumulannya dengan Allah serta keinginannya yang kuat untuk mendapat berkat. Pangkal paha yang sakit menunjukkan bahwa Yakub kini tidak lagi berjalan atas kekuatan fisiknya sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan rohani. Namun hal yang paling aneh adalah bagaimana mungkin Yakub menang?

Bagaimana mungkin seseorang yang bergumul dengan Allah bisa memperleh kemenangan? Kitab Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulannya dengan Allah bukan melalui kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan (Hos. 12:4, 5). Inilah kunci dari kemenangan Yakub dalam pergumulannya dengan Allah. Dari pergumulan sengit untuk memohon berkat dari Tuhanlah Yakub mendapatkan nama barunya, Israel.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 13 Juli 2012

Bacaan: Kejadian 33:1-20

Kejadian 33:1-20
Hasil perjumpaan dengan Allah

Judul: Hasil perjumpaan dengan Allah
Perjumpaan dengan Allah seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita karena iman kita akan bertumbuh melalui perjumpaan tersebut. Tidak mengherankan Yakub pun berubah setelah bergulat dengan Allah.


Esau menjadi tergugah oleh sikap Yakub dan langsung berlari memeluk dan mencium Yakub dan merekapun bertangisan (5). Ciuman Esau mempunyai makna yang penting. Sebelumnya Yakub mencium ayahnya Ishak ketika ia menyamar menjadi Esau untuk mendapatkan berkat sulung (27:26), dan ciuman tersebut memulai pertikaian antara kedua saudara kembarnya. Dengan demikian ciuman Esau terhadap Yakub menandai bahwa permusuhan mereka yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun ini akhirnya terselesaikan dengan pemulihan ikatan persaudaraan mereka. Yakub tetap dengan hormat memanggil Esau dengan sebutan "tuan" (8, 13, 14, 15), tetapi Esau memanggil Yakub dengan kata "adikku" (9) yang menunjukkan penerimaan kembali Yakub sebagai adiknya.


Setiap kita perlu mengalami perjumpaan dan pergumulan dengan Allah untuk bertumbuh lebih dewasa dalam iman. Janganlah kita takut pada perjumpaan itu, tetapi marilah kita bersuaka cita atas pekerjaan Allah melalui pergumulan tersebut. Sudahkah Anda berjumpa Dia secara pribadi?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kejadian 34:1-19
Ketaatan orang tua

Judul: Ketaatan orang tua
Sikhem bukan satu-satunya yang bertindak gegabah di dalam cerita ini. Yakub pun tak kalah gegabahnya dengan mendiamkan perkara tersebut. Ia secara pasif hanya menunggu anak-anaknya yang lain pulang dari padang. Entah apa yang mendasari sikap Yakub tersebut. Namun dengan mengambil sikap menunggu hingga anak-anaknya yang laki-laki pulang dari padang, Yakub seakan hendak melimpahkan penyelesaian masalah Dina kepada anak-anaknya tersebut, sebuah sikap yang disesalinya sendiri di kemudian hari (30).


Diam tak selalu emas! Ketika persoalan menimpa keluarga kita, baiklah orang tua segera mengambil tindakan untuk menyelesaikannya sambil datang kepada Tuhan dan berserah dalam doa. Sebab, mungkin saja persoalan itu disebabkan oleh sikap kita yang tidak taat pada perintah Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 68:20-36
Allah penanggung

Judul: Allah penanggung


Tidak ada kehidupan yang terlalu sulit untuk diatasi oleh anak-anak Tuhan, karena kita telah menerima janji penyertaan-Nya. Bahkan di saat-saat yang menurut pandangan manusia terlalu sulit untuk dilalui, Tuhan menggendong kita agar dapat mengarungi arus deras kesulitan itu dengan selamat.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 16 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 34:20-31

Kejadian 34:20-31
Jangan berlebihan

Judul: Jangan berlebihan
Rasa cinta Sikhem yang muncul setelah memperkosa Dina membuatnya tak menyadari tipu muslihat yang dirancang oleh anak-anak Yakub, sehingga tawaran untuk disunat pun mereka terima.


Setelah pembunuhan keji itu dilakukan oleh Simeon dan Lewi, muncul anak-anak Yakub yang lainnya untuk menjarah harta benda dan menawan kaum perempuan serta anak-anak di kota itu (27-29).

Perbuatan mereka disesali oleh Yakub. Menggunakan sunat sebagai cara yang licik untuk membalas dendam sama halnya dengan pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Maka ketika anak-anaknya menghianati perjanjian yang mereka buat sendiri, Yakub menganggapnya sebagai tindakan membusukkan namanya di depan penduduk kota Sikhem (30). Meski demikian tidak ada penyesalan dalam diri Simeon dan Lewi, karena yang terpenting adalah membalaskan sakit hati mereka atas perbuatan Sikhem.

Sungguh mengerikan dampak yang ditimbulkan dari perasaan yang berlebihan. Baik itu hasrat Sikhem untuk memiliki Dina, maupun dendam anak-anak Yakub, keduanya memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan. Begitu pula kita, apa pun yang tengah bergelora di hati kita saat ini, janganlah sampai gelap mata, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Sebab, beragam emosi yang membara di dalam benak manusia jika tidak ditundukkan di bawah kehendak Tuhan, maka hasilnya adalah kehancuran.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 17 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 35:1-15

**Kejadian 35:1-15**  
Allah tetap setia

**Judul: Allah tetap setia**  
Setelah peristiwa yang terjadi di kota Sikhem, Yakub khawatir akan adanya serangan balik dari perhimpunan orang Kanaan dan orang Feris terhadap keluarganya (Kej. 34:30). Allah yang mengetahui isi hati Yakub, menyuruhnya pergi ke Betel. Perintah untuk pergi adalah inisiatif Allah yang sekaligus mengingatkan Yakub pada tujuan panggilannya semula untuk kembali ke tanah leluhurnya bersama kaum keluarganya, bukan menetap di tanah orang asing.


Ketika manusia berserah, Allah akan bertindak. Demikian halnya dengan Yakub, ia dan keluarganya selamat tiba di Betel tanpa satupun dari bangsa-bangsa asing yang berani mengusik perjalanan mereka (5). Bahkan berkat Tuhan juga dinyatakan kepadanya yang ditandai dengan ditegaskannya kembali nama baru Yakub menjadi Israel. Ia yang memulai perjalanan hidupnya dengan ketidakjujuran, ketakutan, dan pemberhalaan, tetap mengalami kasih Tuhan dan bahkan dipilih sebagai alat untuk menggenapi janji keselamatan-Nya.

Karena itu jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Pribadi yang bertakhta di dalam hidup kita, maka segala yang kacau dalam hidup kita, dibarui-Nya.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**  
Judul: Allah tetap setia
Mengikut Tuhan tidak serta merta membuat kita bebas dari masalah. Masalah adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Namun, orang yang akrab dengan Tuhan berusaha melihat suatu masalah bukan dari sudut pandang dirinya, melainkan mencari tahu maksud Tuhan yang tersembunyi di balik masalah tersebut.


Persoalan demi persoalan datang menghampiri kita. Ada yang bisa diselesaikan, ada pula yang terlalu rumit hingga kadang-kadang menguap begitu saja. Yang terpenting dari semuanya itu bukanlah selesai atau tidaknya persoalan-persoalan itu, melainkan kepekaan kita dalam menyaksikan penyertaan dan kesetiaan Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 19 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 36:1-43

Kejadian 36:1-43
Sudahkah Anda sungguh percaya?

Judul: Raihlah berkat yang sesungguhnya!
Ingat betapa marahnya Esau ketika berkat yang seharusnya menjadi miliknya ternyata diambil oleh Yakub dengan cara menipu ayah mereka? Saat itu Esau hanya menerima bagian berkat yang kedua, yang menempatkan dirinya sebagai hamba dari saudara kembarnya, Yakub. Bahkan kemakmuran pun akan jauh dari hidupnya (Kej. 27:39-40). Namun, kalimat terakhir dari berkat yang diberikan Ishak kepada Esau, bernada pengharapan, yakni jika Esau berusaha dengan sungguh-sungguh maka kemungkinan untuk memperoleh hidup yang lebih baik selalu terbuka baginya. Namun adakah hidup Esau kemudian berjalan baik?

Sepintas, pasal 36 ini memang mencatat tanda-tanda kehidupan Esau yang diberkati, yakni ia memperoleh keturunan dan juga materi yang melimpah (6). Namun itu semua tidak sebanding dengan hal-hal utama yang telah hilang dari hidupnya: hak kesulungannya telah terjual, berkat sebagai anak sulung lenyap, dan ia pun kehilangan kasih orang tuanya karena mengambil istri dari perempuan-perempuan Kanaan dan keturunan Ismael (Kej. 28:6-9).

Memiliki banyak hal dalam hidup ternyata bukan jaminan bahwa Tuhan memberkati hidup orang tersebut. Justru oleh karena banyaknya harta yang dimiliki, Esau malah memutuskan untuk keluar dari tanah perjanjian Kanaan dan memilih tinggal di pegunungan Seir. Sebuah keputusan yang tampaknya arif dari seorang kakak yang ingin mengalih terhadap adiknya. Namun tanpa disadari, keputusan tersebut merupakan sebuah penggenapan bahwa Esau tidak akan mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Terbukti, setelah pasal 36 ini, tidak ada lagi catatan tentang Esau dan keturunannya. Sekalipun kaum keturunannya dikenal sebagai orang-orang perkasa sebelum masa raja-raja di Israel (31-43), tetapi sejarah mereka hanya tercatat sebagai musuh yang turut memerangi Israel.

Maka jangan terkecoh oleh kemakmuran hidup seseorang. Apa yang tampak merupakan berkat bisa jadi malah kebalikannya. Berkat Tuhan tidak melulu berupa materi, kasih dan penyertaan Tuhan itulah berkat sejati bagi kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 20 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 37:1-11

Kejadian 37:1-11
Respons terhadap kesulitan hidup

Judul: Respons terhadap kesulitan hidup
Keistimewaan masa depan Yusuf telah tampak ketika namanya ditulis mengawali riwayat keturunan Yakub pada pasal ini, "Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur tujuh belas tahun." (2). Bukan si sulung Ruben atau si bungsa Benyamin, tetapi Yusuf yang disebutkan pertama kali. Tuhan berkehendak bebas untuk memilih siapa saja yang akan Dia pakai sebagai alat untuk menjalankan rencana-Nya, dan Dia memilih Yusuf.

Di usia muda, Yusuf telah menerima tanda akan masa depannya. Seperti halnya Yakub, ayahnya, yang menerima janji pemeliharaan Tuhan lewat mimpi, Yusuf pun mendapat pesan melalui mimpi yang menggambarkan keunggulan dirinya di antara saudara-saudaranya (7), bahkan di hadapan orang tuaanya (10).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 21 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 37:12-36

Kejadian 37:12-36
Tetap taat dan setia

Judul: Tetap taat dan setia


Yusuf juga adalah seorang yang penuh kasih, khususnya kepada para saudaranya. Ini tampak ketika ia tidak menemui mereka di tempat yang dimaksud, Yusuf tidak langsung berbalik pulang. Ia mondar-mandir dulu mencari mereka (15), sampai didapatinya saudara-saudaranya itu di Dotan yang berjarak sekitar 30 kilometer ke arah Selatan dari kota Sikhem. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat jauh hanya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya saja, tetapi itu pun dilakukannya.


Hal yang dapat diteladani dari kisah Yusuf ini adalah tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan dan selalu berusaha mempraktikkan cinta kasih kepada sesama, sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Seperti kata Paulus, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!" (Rm. 12:21), sehingga jalan Tuhan tetap terbuka di tengah-tengah kesulitan kita.

Minggu, 22 Juli 2012

Bacaan : Mazmur 69:1-19

Mazmur 69:1-19
Mohon penyelamatan Tuhan

Judul: Mohon penyelamatan Tuhan

Di sisi lain, pemazmur merasa apa yang menimpa dirinya adalah karena ketekunannya melayani Tuhan (8-13). Oleh karena itu, ia berani berharap kepada Tuhan untuk melepaskannya dari tekanan musuh. Kembali pemazmur menggunakan ilustrasi yang serupa dengan yang di permulaan (15-16).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 23 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 38:1-11

Kejadian 38:1-11
Dosa harus diselesaikan!

**Judul: Dosa harus diselesaikan!**


Perbuatan dosa yang tidak disesali biasanya akan diikuti oleh perbuatan dosa berikutnya. Dosa memang tidak bisa diselesaikan dengan apa pun kecuali bila kita datang kepada Tuhan, lalu menyesali dan mengakuinya. Bersyukur karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu mari segera datang kepada Tuhan karena Dia datang untuk mengampuni dosa kita.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Karangan: Pilihan yang berisiko

Kejadian 38:12-30


Memang kebiasaan dosa seseorang mengakibatkan lumpuhnya hati nurani sehingga kehilangan banyak anugerah Allah dalam hidupnya. Namun luar biasa karya Allah bekerja dalam situasi yang sudah rusak sekalipun, dan ini melampaui batas pikiran manusia. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa melalui keturunan Tamarlah, garis sejarah keselamatan manusia ditorehkan.

Mungkin Anda menghadapi banyak pilihan berisiko tinggi yang harus diambil dalam hidup ini, tetapi sebagai anak Tuhan, mari segera datang terlebih dulu kepada-Nya untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Janganlah kita melakukan segala sesuatu dengan hanya mengikuti keinginan hati sendiri.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 25 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 39:1-6

Kejadian 39:1-6
Penyertaan Tuhan

Judul: Penyertaan Tuhan
Berbeda dengan gambaran kehidupan Yehuda pada pasal sebelumnya, pasal ini menggambarkan pribadi dan keteguhan Yusuf yang sangat kuat dan menonjol. Padahal ia berada jauh dari kaum keluarganya. Ia berada di Mesir, suatu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang asing dan percaya kepada dewa-dewa (1). Lagi pula, hal itu bukan karena pilihannya, tetapi karena persoalan keluarganya sehingga ia sampai di sana. Suatu situasi yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun.


Bukan karena jasa manusia, kemampuan atau kepintaran manusia, tetapi berdasarkan pada pribadi Tuhan sendiri. Hanya melalui anugerah Tuhan maka seseorang mendapatkan berkat-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 26 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 39:7-23

Kejadian 39:7-23
Beda pendapat = serasi?

Judul: Hidup di hadapan Allah
Memiliki paras yang elok serta berhasil dalam pekerjaan bahkan sangat dipercayai oleh tuannya dalam banyak hal (6b), itulah kehidupan Yusuf. Pasti banyak pemuda yang mengidam-idamkan hidup demikian. Namun dibalik segala kelebihan tersebut, Yusuf juga memiliki potensi yang besar untuk jatuh ke dalam dosa.

Sungguh luar biasa jika Yusuf mendapatkan kepercayaan penuh dari Potifar, sebagai seorang yang memiliki kuasa yang besar. Namun di balik hal yang luar biasa itu, bahaya sedang mengintai. Yusuf diingini oleh isteri Potifar dan sebuah bahaya kejatuhan dosa seksual pun sedang menunggunya.


Melalui kisah Yusuf ini kita diingatkan bahwa hidup kita nyata terbuka di hadapan Allah, maka serahkanlah diri kita sepenuhnya di tangan Allah supaya Ia yang menuntun langkah kita. Jika kita tekun, sabar, dan setia bersandar kepada Tuhan yang menuntun hidup kita, maka niscaya kita pun akan menjadi kuat dalam menghadapi godaan dosa.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 27 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 40:1-23

Kejadian 40:1-23
Perhatian, pertolongan, dan kuasa Allah

Judul: Perhatian, pertolongan, dan kuasa Allah
Adakalanya seseorang melakukan hal-hal yang justru tidak bermakna ketika situasi buruk sedang terjadi sehingga memperburuk keadaan. Dalam hal ini dibutuhkan orang lain untuk menolong orang tersebut. Namun tidak demikian dengan Yusuf, ia termasuk dalam sedikit orang yang bisa melalui situasi buruk dengan melakukan hal yang bermakna, bahkan bisa memengaruhi orang bukan hanya dalam penjara, tetapi dalam istana raja Mesir. Mengapa bisa demikian?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Kejadian 41:1-16

Kejadian 41:1-16
Jangan kecewa pada Allah

Judul: Jangan kecewa pada Allah
Adakalanya Tuhan ingin mengajarkan kita untuk bersabar dalam menantikan waktu yang ditetapkan-Nya untuk memberikan berkat kepada kita. Yang kita butuhkan adalah kepercayaan penuh kepada Dia, ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan.


Dalam penentuan Tuhan, masa dua tahun yang seolah tanpa hasil, ternyata membawa dia untuk menghadap Firaun.


Mazmur 69:20-37
Minta keadilan Tuhan

Judul: Minta keadilan Tuhan


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kejadian 41:17-36
Sumber utama hikmat dan kekayaan

Judul: Sumber utama hikmat dan kekayaan
Kekayaan dan kekuasaan sering membuat orang lupa kepada Allah yang merupakan sumber kekayaan, kuasa, dan hikmat. Sebagai orang yang paling berkuasa dan paling kaya di Mesir, Firaun tidak membayangkan bahwa mimpi yang ia alami ternyata membuat dirinya ketakutan dan khawatir, apalagi setelah ia mendapati bahwa tidak seorang pun dapat mengartikan mimpi tersebut.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 31 Juli 2012

Bacaan : Kejadian 41:37-57

Kejadian 41:37-57
Sabar dan berserah kepada Tuhan

Judul: Sabar dan berserah kepada Tuhan
Banyak orang berani menghalalkan segala cara untuk mencari kemuliaan dan pengakuan dalam hidup ini. Yusuf di lain pihak, dengan sabar menanggung derita dan memercayakan hidup sepenuhnya pada Allah yang ia kenal.


Bagaimana dengan kita, apakah kita juga telah sabar dan tabah ketika Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan datang dalam hidup kita? Sabar dan berserahlah kepada Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 1 Agustus 2012

Bacaan  : Kejadian 42:1-17

Kejadian 42:1-17  
Konsekuensi perbuatan di masa lalu

JUDUL: Konsekuensi perbuatan di masa lalu
Sering kali manusia tidak menyadari bahwa perbuatannya membawa serta konsekuensi di kemudian hari.

Bencana kelaparan, telah memaksa Yakub untuk menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Alkitab menggambarkan secara kontras bagaimana anak-anak Yakub adalah sekumpulan orang yang sedang dilanda kelaparan, sementara Yusuf yang pernah mereka buang justru menjadi orang yang berkuasa di Mesir untuk memberikan makanan kepada mereka dan kepada orang-orang lain yang kelaparan. Kedegilan hati saudara Yusuf yang tidak mampu mengenali adik mereka juga digambarkan secara kontras dengan kejernihan mata hati Yusuf yang dengan mudah mengenali saudara-saudaranya di tengah orang-orang lain yang datang ke Mesir. Yusuf bahkan ingat tentang mimpi yang ia ceritakan di waktu lalu dan melihat bagaimana mimpi itu menjadi nyata ketika saudara-saudaranya datang dan sujud di hadapan dia.


Sebagai anak Tuhan, kita pun harus waspada dengan apa yang telah kita perbuat, sebab cepat atau lambat, perbuatan itu akan mendatangkan konsekuensi wajar bagi kita. Berbuat baiklah senantiasa dan jauhilah kejahatan.

Diskusi renungan ini di Facebook:  
Kamis, 2 Agustus 2012

Bacaan: Kejadian 42:18-28

**Kejadian 42:18-28**

**Bagaimana keluar dari perasaan bersalah?**

Judul: Bagaimana keluar dari perasaan bersalah?
Sering kali kesalahan di masa lampau masih membayangi kita hingga ke masa kini. Penyesalan, pertobatan, dan pengampunanlah yang mampu menolong kita keluar dari perasaan bersalah yang menekan itu.

Sebenarnya saudara-saudara Yusuf telah mengalami kasih karunia dari Yusuf yang tidak mau membalas perbuatan mereka kepada dirinya. Namun saudara-saudara Yusuf itu tidak mampu melihat tangan penyertaan Allah dalam hidup mereka karena hati mereka masih dikejar-kejar oleh rasa bersalas.

Saudara-saudara Yusuf telah menerima kasih karunia sekaligus keadilan dari Yusuf. Ujian yang mereka alami adalah suatu keadilan, yaitu hal yang pantas mereka terima sebagai buah kejahatan mereka di masa lalu. Ujian itu adalah tindakan berjaga-jaga yang wajar. Pengalaman Yusuf terakhir kali dengan saudara-saudaranya adalah ketika mereka semua berbuat jahat kepada dirinya. Darimana Yusuf tahu bahwa mereka sudah berubah, jika ia tidak menguji mereka terlebih dahulu?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 3 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 42:29-38

Kejadian 42:29-38
Allah, perancang karya keselamatan

Judul: Allah, perancang karya keselamatan
Bayang-bayang masa lalu yang diliputi dosa dapat menghalangi kita dalam melihat karya agung Allah bagi dunia ini. Pengalaman hidup Yakub dapat mengingatkan kita bahwa di balik segala kesulitan dan kegagalan kita, ada Allah yang merancang keselamatan yang agung.


Diskusi renungan ini di Facebook:  
Sabtu, 4 Agustus 2012

Bacaan: Kejadian 43:1-14

Kejadian 43:1-14
Yehuda yang telah diperbarui

Judul: Yehuda yang telah diperbarui
Terasa sekali kalau telah terjadi suatu perubahan karakter dalam diri Yehuda, khususnya dalam hal tanggung jawabnya atas keluarga. Yehuda bersedia untuk menjamin keselamatan Benyamin dan untuk itu ia berani menanggung dosa bila terjadi sesuatu atas diri Benyamin selama dalam perjalanan ke Mesir (9).


Alkitab tidak mencatat dengan jelas kapan, di mana, dan bagaimana Yehuda mengalami "kelahiran baru". Kemungkinan besar pengalamannya dengan Tamar telah mengajarkan beberapa pelajaran (Kej. 38). Yehuda menjadi lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya. Perubahan karakter inilah yang memampukan dia untuk bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin. Allah telah menyiapkan Yehuda melalui tekanan, tantangan, dan kesulitan sehingga nantinya ia menjadi nenek moyang dari raja-raja besar, bahkan Mesias lahir dari garis keturunan Yehuda.

Karakter seseorang memang dibentuk melalui proses yang terjadi dalam sepanjang hidupnya. Kita sendiri mungkin tidak nyaman ketika mengalami proses tersebut. Sebab proses itu dapat berupa tekanan dan tantangan hidup yang harus dihadapi atau dapat pula melalui kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam kehidupan kita. Proses yang Allah izinkan terjadi atas Yehuda, dapat terjadi pula di dalam hidup kita agar rencana Allah digenapi. Maukah Anda juga dibentuk dan diperbarui oleh Allah?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 5 Agustus 2012

Bacaan: Mazmur 70

Mazmur 70
Pertolongan-Nya tidak terlambat

Judul: Pertolongan-Nya tidak terlambat

Seorang pecinta alam terperosok ke sebuah jurang yang dalam. Sambil berpegang pada seutas akar ia berteriak minta tolong dan berdoa kepada Tuhan. Saat tenaganya melemah, genggamannya mulai melonggar, tiba-tiba sebuah tangan terulur meraih pergelangan tangannya dan menolong dia. Ini membuat dia bersyukur kepada Tuhan karena telah mengirim penyelamat tepat pada waktunya.

Menurut Anda, menilik Mazmur 70 ini, apakah pemazmur akan melanjutkan mazmurnya ini dengan syukur serupa pemuda di atas? Apakah nada-nada pemazmur putus asa atau tetap percaya bahwa penyelamatan Tuhan akan segera dialaminya?


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/08/05/
Judul: Kedewasaan Yusuf

Yusuf sangat terharu hatinya dan merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apa pun, sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya (29-30). Yusuf bahkan memperlakukan Benyamin secara istimewa dalam pesta yang diadakan untuk menyambut kedatangannya. Ia memberikan hidangan untuk Benyamin lima kali lebih banyak dibanding saudara-saudaranya yang lain.


Ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, masih mampukah kita mempertahankan iman kepada Allah yang sejati? Ketika kita diperlakukan jahat, masih mampukah kita memelihara kasih karunia di dalam hati kita?

Biarlah Tuhan membentuk kerohanian kita seperti Tuhan telah membentuk Yusuf agar kita pun dapat mempertahankan iman dan mampu menunjukkan kasih kepada sesama kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
**Selasa, 7 Agustus 2012**

**Bacaan:** Kejadian 44:1-17

---

**Kejadian 44:1-17**

**Keluarga yang bersatu**

**Judul: Keluarga yang bersatu**


**Diskusi renungan ini di Facebook:**

Rabu, 8 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 44:18-34

Kejadian 44:18-34
Janji adalah janji

Judul: Janji adalah janji
Kualitas karakter seseorang teruji ketika ia mendapat tantangan, tekanan dan kesulitan. Disini Yehuda kembali memperlihatkan kualitas karakternya. Ia berani mengambil risiko untuk melindungi Benyamin, adiknya. Ia yang maju untuk menghadapi Yusuf ketika Benyamin akan dijadikan budak oleh Yusuf karena di dalam karungnya kedapatan piala perak Yusuf (Kej. 44:12).

Ungkapan "Yehuda dan saudara-saudaranya" (Kej. 44:14) mengingatkan kita bahwa Yehuda sekarang menjadi juru bicara untuk keluarga. Terasa sekali bedanya ketika Yehuda masih muda, ia tidak mengasihi saudaranya ataupun ayahnya. Dia telah meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak (Kej. 37:27), kemudian ia bersama-sama saudara-saudaranya membohongi ayahnya tentang nasib Yusuf (Kej. 37:32). Yehuda juga telah tidur dengan Tamar menantunya (Kej. 38). Namun oleh kasih karunia Allah, Yehuda telah diubah!

Pria yang telah menjual salah satu adiknya untuk menjadi budak, sekarang berani menawarkan diri untuk menjadi budak ganti adiknya. Dia begitu peduli akan ayahnya dan begitu mengasihi adiknya sehingga ia bersedia mati untuk mereka.


Kamis, 9 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 45:1-15

**Kejadian 45:1-15**

**Pemeliharaan Allah**

**Judul: Pemeliharaan Allah**

Nas hari ini secara tegas menyatakan bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Pemeliharaan ini dimulai dengan dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian, yang nantinya menjual Yusuf ke tanah Mesir. Meskipun saudara-saudara Yusuf ingin menghilangkannya, Allah memakai tindakan itu untuk menggenapi rencana-Nya. Dia telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarganya (5-7), menyelamatkan Mesir (8), dan mempersiapkan jalan bagi cikal bakal bangsa Israel (9-11).


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Jumat, 10 Agustus 2012

Bacaan   : Kejadian 45:16-28

Kejadian 45:16-28
Tiada perdamaian tanpa pengampunan

Judul: Tiada perdamaian tanpa pengampunan
Yusuf tahu bahwa ia tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Tidak mudah baginya untuk mengampuni mereka, tetapi kasih dan pertolongan Allah yang ia alami telah mendorong dirinya untuk mengampuni orang yang telah bersalah padanya. Ia sadar bahwa jalan perdamaian dengan saudara-saudaranya adalah melalui pengampunan yang ia berikan kepada mereka. Yusuf mau berdamai dan bersedia mengampuni saudara-saudaranya itu.


Tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu merupakan suatu gambaran kasih karunia sebagaimana yang Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus kepada kita. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan Ia telah bersedia untuk mencurahkan kebaikan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima pengampunan itu, tetapi karena anugerah Tuhan kita dapat memperolehnya. Oleh karena itu mengucap syukurlah atas keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma dan peganglah keselamatan itu erat-erat dengan cara menjalani hidup kita dengan tidak bermain-main lagi dengan dosa.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 11 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 46:1-27

Kejadian 46:1-27
Allah yang setia

Judul: Allah yang setia
Cemas dan khawatir, itulah yang dirasakan oleh Yakub karena kepindahannya ke Mesir. Ia tidak merasa nyaman. Perpindahannya akan menyebabkan dirinya menjadi orang asing. Hal ini berbeda dengan di Hebron bila ia tetap berada di sana (Kej. 35:27). Yakub lebih merasa nyaman dan aman di kota yang telah ia tinggali bersama keluarga besarnya selama bertahun-tahun. Di kota ini, Yakub telah mengenal lingkungan sekitarnya, begitu juga dengan keberadaan teman-teman dari lingkungan keluarga mereka, tetapi sekarang waktunya sudah tiba bagi mereka semua untuk pindah (1).


"Yakub, Yakub", sapaan Allah kepada Yakub mengingatkan kita akan sapaan Allah kepada Abraham (Kej. 22:11), Samuel (1Sam. 3:10), Marta (Luk. 10:41), dan juga Paulus (Kis. 9:4). Ini adalah suatu tanda keakraban Allah pada pribadi yang disapa-Nya. Sapaan ini menjamin kita bahwa Tuhan mengenal pribadi serta kebutuhan kita masing-masing. Ia tahu betul akan ketakutan kita masing-masing dan Ia bersedia untuk menemani perjalanan kehidupan kita sebagaimana Ia menemani Yakub menuju Mesir. Janganlah Anda takut dalam menghadapi hidup sebab Allah selalu setia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 12 Agustus 2012

Bacaan : Mazmur 71

Mazmur 71
Yakin akan keadilan Allah

Judul: Yakin akan keadilan Allah
Saya punya seorang kerabat yang sudah berusia lanjut. Ia sudah mulai lupa akan beberapa hal. Namun satu hal ia tidak lupa, bahwa Tuhan mengasihinya dan ia siap untuk dipanggil oleh-Nya.


Namun di masa tuanya, sepertinya pemazmur mengalami masalah. Selain kekuatan fisik menurun dan juga berbagai aspek penuaan sedang dialaminya, ada orang-orang yang menggunakan kesempatan keluhannya ini untuk merencanakan hal jahat terhadapnya. Mereka mengira ia telah ditinggalkan Tuhan (10-11). Oleh karena itulah, pemazmur berdoa doa minta tolong.

Pemazmur meyakini Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dia adalah Allah yang adil, yang akan membela dirinya sebagai anak-Nya. Mazmur menyebut keadilan Tuhan berulang kali (2, 15, 16, 19, 24) sebagai tanda kepercayaannya yang besar akan Allah. Oleh karena keadilan Allah pemazmur pun bisa menaikkan pujian dan syukur (6, 8, 14) kepada-Nya serta bertekad untuk terus menaikkan syukur tiada henti (22-23).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 13 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 46:28-34

Kejadian 46:28-34
Penyertaan-Nya teruji

Judul: Penyertaan-Nya teruji


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 14 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 47:1-12

Kejadian 47:1-12
Pertemuan yang membawa berkat

Judul: Pertemuan yang membawa berkat
Akhirnya, keluarga Yakub bertemu dengan Firaun sebagaimana telah diatur oleh Yusuf (Kej. 46:31-33). Sebagai pejabat tinggi, Yusuf tahu bagaimana bersikap dan berbicara di hadapan Firaun. Yusuf memilih lima orang saudaranya untuk menyertai dia menghadap Firaun (2). Kita tidak tahu siapa saja yang termasuk kelima orang itu.


Dibandingkan dengan Firaun, Yakub bukanlah siapa-siapa. Firaun adalah penguasa, Yakub tidak punya kuasa apa-apa. Namun tidak berarti Yakub hanya mengemis kemurahan hati Firaun. Memang Firaun berkuasa mengabulkan permintaan Yakub untuk tinggal di Gosyen (6), tetapi dalam pertemuan yang singkat itu sampai dua kali disebutkan bahwa Yakub "memohonkan berkat" bagi Firaun (7, 10). Istimewa "barakh" memiliki arti dasar "memberkati", baik dalam arti "memohonkan berkat" maupun "menjadi berkat." Usia Yakub yang sudah sangat lanjut (9) menempatkannya dalam posisi memungkinkan hal ini.

Namun di balik semua itu, Yakub yang telah melalui pasang surut kehidupan tetaplah Yakub yang mengusung janji Tuhan kepada Abraham (Kej. 12:1-3). Tak terkecuali, Mesir pun diberkati lewat Israel (Kej. 12:3)!


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/08/14/
Rabu, 15 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 47:13-26

Kejadian 47:13-26
Bukan sekadar alat penguasa

Judul: Bukan sekadar alat penguasa
Selain menyelamatkan keluarganya dari kelaparan (Kej. 47:11-12), misi dan tugas Yusuf yang lebih luas ialah menyelamatkan seisi negeri Mesir. Kondisinya sedemikian parah (13), tetapi, atas nama Firaun, Yusuf telah siap untuk menanggulangi bencana ini sesuai dengan rencana yang telah disingkapkan dari mimpi Firaun (Kej. 41:1-57). Sebagai wakil Firaun, Yusuf mengambil kebijakan yang memperkokoh dan memperkaya kerajaan (16-17).


Sentuhan manusiawi dalam transaksi antara rakyat dan kerajaan yang diberikan Yusuf adalah dengan mengabulkan permintaan mereka untuk mendapatkan benih bagi tanah mereka (23). Dengan pengecualian terhadap kaum imam, tanah rakyat menjadi milik Firaun, tetapi 80% hasilnya tetap menjadi hak mereka (24). Itu sebabnya mereka berkata kepada Yusuf, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku" (25).

Yusuf merupakan contoh nyata dari peran yang dilakukan umat Tuhan. Dalam situasi serba sulit, kita pun dapat dipakai Tuhan sebagai alat-Nya, yaitu sebagai kepanjangan tangan berkat-berkat Allah bagi dunia pada umumnya dan sesama kita pada khususnya.

Diskusi renungan ini di Facebook: 
Kamis, 16 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 47:27-31

Kejadian 47:27-31
Tetap yakin akan janji Tuhan

Judul: Tetap yakin akan janji Tuhan
Setelah melalui pergulatan hidup yang panjang (Kej. 47:9), tibalah saatnya bagi Yakub untuk meninggalkan pesan terakhir. Keturunan Yakub untuk sementara hidup aman dan sentosa di tanah asing (27). Hingga menjelang ajalnya, Yakub diberi gambaran mengenai penggenapan janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar (Kej. 28:3, 35:11). Selama tujuh belas tahun ia masih hidup menyaksikan perkembangan yang membersarkan hati ini.

Hanya saja, semuanya ini terjadi di tanah asing! Setelah melalui tahun-tahun pengembaraan yang "buruk adanya" (47:9), janji Tuhan mengenai tanah yang akan diberikan sebagai milik keturunan Abraham belum menjadi kenyataan (Kej. 15:7). Bagaimana sikap Yakub selaku pewaris janji Tuhan menghadapi kenyataan ini? Menjelang ajalnya, ia meminta Yusuf mengikat diri dengan sumpah kepadanya (29).

Yakub sadar ajalnya kian mendekat dan hal terbaik yang dapat ia lakukan adalah menatap ke depan kepada janji Allah yang akan memberi tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Dalam pesan terakhirnya, Yakub meminta Yusuf untuk membawanya "keluar" dari Mesir. Pesan ini mengingatkan anak cucu Israel untuk tetap mengingat janji Tuhan kepada leluhur mereka.

Bagi Yusuf sendiri dapat dikatakan, ia boleh saja menikmati jabatan sedemikian tinggi di Mesir, tetapi Mesir bukanlah tujuan terakhir. Mesir buat sementara memang menjanjikan keselamatan dari kelaparan, tetapi Mesir bukanlah negeri perjanjian itu sendiri.

Dari akhir hidup Yakub, kita kembali belajar mengenai pentingnya pengharapan. Pengharapan berarti kita bersiteguh dalam keyakinan kita akan apa yang belum terlihat dan terwujud. Kita memiliki dasar yang teguh untuk itu, sebab yang kita nantikan ialah penggenapan janji Tuhan. Kepada umat Israel dahulu dan juga kepada kita sekarang yang menantikan Tanah Perjanjian abadi (Flp. 3:20). Dan sebagaimana Allah setia menggenapi janjinya pada Israel, Allah juga setia menggenapi janjinya pada kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Kejadian 48:1-16

Kejadian 48:1-16
Bukan sembarang "melihat"

Judul: Bukan sembarang "melihat"
Ketika Yusuf mendengar Yakub sakit, ia segera membawa kedua putranya, Manasye dan Efraim, ke hadapan ayahnya. Israel yang menyadari hari-hari akhirnya semakin mendekat berusaha bangkit dan memberi berkat terakhir (1-2). Berkat terakhir sangatlah penting, sebanding dengan surat wasiat yang menentukan warisan yang akan diterima.


Menariknya, hal itu dimulai dengan mengangkat Manasye dan Efraim menjadi anak-anaknya sendiri (5-6), sehingga kedudukan mereka setara dengan Ruben dan Simeon (5). Pembagian warisan kepada keturunan Yusuf akan dilakukan menurut status Manasye dan Efraim sebagai anak-anak Yakub. Kelak keturunan Yusuf mendapat warisan sebagai dua suku ketika dilakukan pembagian tanah Kanaan (Yos 16:17-18).

Di usia lanjutnya mata Yakub sudah rabun sehingga tidak dapat melihat. Itu sebabnya ia tidak langsung mengenali kedua putra Yusuf (9-10). Di Pniel Yakub telah melihat "wajah Allah" (Kej. 32:30). Lalu ia melihat wajah Esau bagaikan melihat wajah Allah sendiri (Kej. 33:10). Kini ketika matanya tidak dapat melihat lagi, ternyata ia masih dianugerahi kesempatan untuk "melihat" wajah Yusuf dan keturunannya (11).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 18 Agustus 2012

Bacaan: Kejadian 48:17-22

Kejadian 48:17-22
Berkat berdasarkan anugerah

Judul: Berkat berdasarkan anugerah


Sebagai keturunan Abraham berdasarkan iman kepada Kristus, pemberian Tuhan atas kita pun tidak didasarkan pada kriteria yang serba "masuk akal". Daripada membanding-bandingkan berkat Allah yang diterima secara berbeda-beda, lebih baik kita tahu diri dan mensyukuri kemurahan-Nya atas penggilan kita menjadi umat-Nya (Rm. 9:16-18)!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 19 Agustus 2012

Bacaan : Mazmur 72

Mazmur 72
Doa bagi pemimpin

Judul: Doa bagi pemimpin


Mari doakan pemimpin bangsa kita dengan doa ini agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan mandat Ilahi mereka dengan penuh rasa keadilan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kejadian 49:1-7
Wasiat yang memperingatkan

Judul: Wasiat yang memperingatkan


Seperti yang kita pelajari dari hidup Ruben, berkat kepada umat Tuhan bukanlah hak alami yang tak terbatas. Lagi pula, seperti wasiat terakhir Yakub dalam bacaan kita, adakalanya teguran dan peringatan keras justru merupakan warisan yang amat berharga demi pembelajaran bagi kita dan generasi mendatang.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 21 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 49:8-12

Kejadian 49:8-12
Yehuda, penerus berkat sesungguhnya

Judul: Yehuda, penerus berkat sesungguhnya
Brbeda dengan nada peringatan keras yang terdengar dalam pesan terakhir Yakub kepada Ruben, Simeon, dan Lewi, kita mendengar nada sebaliknya dalam wasiat kepada Yehuda. Menggantikan kedudukan ketiga saudaranya itu, Yehuda menjadi yang terkemuka di antara anak-anak Israel. Sekalipun tanpa hak kesulungan, Yehuda akan memimpin keturunan ayahnya. Serupa dengan pengalaman Yusuf (Kej. 37:7-10), saudara-saudara Yehuda akan sujud kepadanya (8).

Yehuda digambarkan sebagai singa yang menggentarkan hati para lawannya (9). Dialah yang akan memegang tongkat kepemimpinan bukan saja atas bangsanya sendiri, tetapi juga atas bangsa-bangsa (10). Di bawah kepemimpinan Yehuda, negeri mereka akan berlimpah anggur dan susu, gambaran mengenai kesejahteraan dan kemakmuran yang luar biasa (11-12). Gambaran-gambaran yang diberikan di sini tidak perlu dimengerti secara harfiah. "Mata yang merah karena anggur" (12) tidak berarti bahwa mabuk anggur merupakan ciri kemakmuran. Maksudnya hanyalah untuk menggambarkan kelimpahan anggur dalam negeri itu di kemudian hari.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 22 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 49:13-21

Kejadian 49:13-21
Wasiat berisi doa

Judul: Wasiat berisi doa
Bacaan hari ini berbicara tentang berkat kepada keturunan Yakub dari Lea (Zebulon, Isakhar), Zilpa -hamba Lea- (Gad, Asyer), serta Bilha -hamba Rahel- (Dan, Naftali). Masing-masing mendapat berkat yang berlainan sebagaimana watak mereka yang berbeda pula.


Hubungan antara gambaran yang diberikan dan kenyataan hidup masing-masing suku keturunan leluhur Israel memperlihatkan bahwa masing-masing mereka memiliki peluang dan tantangan sesuai dengan watak dan perilakunya.

Menariknya, di tengah-tengah wasiat Yakub terselip seruan akan keselamatan dari Tuhan (18). Ada yang berpendapat, seruan ini "mengganggu" alur pesannya. Namun, kita dapat memaknai seruan itu sebagai sebuah doa di tengah-tengah segala tantangan hidup yang telah dilihat oleh Yakub bahkan sebelum hal itu terjadi. Bukankah seruan seperti ini yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan ketika menatap ke hari depan yang penuh tantangan bagi kita dan anak cucu kita?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kejadian 49:22-28
Berkat dan perlindungan Allah

Judul: Berkat dan perlindungan Allah

Yusuf sebagai "orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya" (26) menerima berkat yang khusus dari ayahnya. Ia dibandingkan dengan pohon buah-buahan muda yang tumbuh subur (22), yang menerima kelimpahan air dari atas dan bawah (25). Sungguh luar biasa berkat yang diterima Yusuf dalam wasiat Yakub tersebut.


Kelak keturunan Yusuf berperan penting dalam kehidupan suku-suku Israel di tanah Kanaan. Yosua, tokoh yang memimpin Israel masuk ke Kanaan dan membagi-bagi tanah itu di antara suku-suku Israel adalah seorang Efraim. Samuel bin Elkana, yang mengurapi Saul dan Daud, juga berasal dari suku Efraim (1Sam 1:1).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan: Kejadian 49:29-50:14

Kejadian 49:29-50:14
Meninggal dalam pengharapan

Judul: Meninggal dalam pengharapan

Bagi kita yang hidup dalam dunia yang semakin pragmatis ini keinginan terakhir untuk dipersatukan dengan para leluhur dalam satu makam bisa saja terkesan berlebihan. Namun, bagi manusia Ibrani kuno seperti Yakub, ini bukanlah hanya soal "selera" pribadi. Makam bukan cuma tempat membaringkan mayat. Makam adalah lambang kasat mata yang mengingatkan kita kepada rentetan hubungan dan peristiwa yang pernah dialami dan dijalani bersama orang-orang yang kita kasihi, termasuk jejak-jejak iman yang mereka wariskan.


Kelak, nama Yakub disebut di antara saksi-saksi iman bagi umat Tuhan. Sungguh, iman seperti itulah yang merupakan dasar pengharapan kita dan "bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat" (Ibr. 11:1).

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 25 Agustus 2012

Bacaan : Kejadian 50:15-21

Kejadian 50:15-21
Iman yang melampaui pembalasan

Judul: Iman yang melampaui pembalasan

Alangkah bedanya pandangan Yusuf tentang semua kejadian buruk yang menimpanya! Bagi Yusuf, tindakan mereka yang jahat justru telah diubah Allah menjadi rencana keselamatan (Kej. 45:7). Dalam kedudukan yang diraihnya, tak terpikir olehnya rencana pembalasan atas saudara-saudaranya. Malah, ia meyakini, di tangan Allah, rencana jahat pun dapat menjadi berkat.


Memang sulit memercayai rencana Allah di balik penderitaan bila kita sedang menjadi korban kejahatan atau ketidakadilan. Namun seperti yang kita pelajari dari kisah Yusuf, kita diajak melihat Tangan Yang Tak Kelihatan itu menuntun perjalanan hidup kita, bahkan di saat terburuk dan terpuruk (Rm. 8:28). Seperti Yusuf, kiranya iman kepada-Nya mengubah hati kita, dari kesesakan, pahit getir, menjadi hati yang penuh pengampunan!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 73
Percaya keadilan Allah

Judul: Percaya keadilan Allah


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Iman yang menatap ke depan


Keyakinan itulah yang mendorongnya untuk berpesan agar tulang-belulangnya dibawa keluar kelak bersama keluarnya Israel dari Mesir. Tentu bukan tulang-belulang ini yang terpenting, melainkan janji Tuhan yang tetap diyakininya sampai akhir. Pesan Yusuf terwujud ketika Musa membawanya keluar bersama umat Israel (Kel. 13:19) dan ketika Yosua menguburkannya di Sikhem (Yos. 24:32).

Sebenarnya Tanah Perjanjian pun dimengerti hanya sebagai persinggahan bagi umat Tuhan. Penulis surat Ibrani menegaskan bahwa tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Yakub, dan Yusuf, ternyata tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi umat-Nya (Ibr 11:39). Inilah yang kita imani sementara menatap ke depan, ke negeri baru yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya yang baru, yang melampaui batas Israel lahiriah (Why. 21:1-7)!
Selasa, 28 Agustus 2012

Bacaan: Filipi 1:1-2

Filipi 1:1-2
Hamba Kristus Yesus

Judul: Hamba Kristus Yesus
Berbeda dengan kebanyakan surat-suratnya, Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Filipi bukan sebagai rasul melainkan sebagai hamba Kristus Yesus. Ini menunjukkan betapa dekat dan mesranya hubungan antara Paulus dan jemaat di Filippi, sehingga ia tidak perlu menunjukkan otoritas kerasulannya.

Ketika gelar 'rasul' dilekatkan pada diri seseorang, maka melekat pula otoritas dan kepemimpin Ilahi pada orang tersebut. Sebaliknya ketika kata 'hamba' yang dilekatkan pada diri seseorang, maka tidak ada otoritas dan kuasa yang melekat pada orang tersebut. Seorang hamba adalah milik tuannya, ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tuannya dan ia tunduk kepada perintah-perintah tuannya. Seorang hamba Kristus Yesus adalah milik Yesus, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan serta taat sepenuhnya kepada Dia.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Ucapan syukur bagi saudara seiman


Kedua, Paulus mendoakan jemaat Filipi supaya kasih mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan segala pengertian yang benar (9-11). Kasih yang bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar menunut kepada keputusan yang benar dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya itulah inti pertumbuhan iman Kristen. Setiap orang Kristen perlu untuk bertumbuh di dalam imannya dan di dalam kasihnya. Semakin dewasa iman sesearang, semakin banyak keputusan benar yang diambilnya, dan dengan demikian membuat dirinya semakin berkenan kepada Tuhan.

Marilah kita mulai mendoakan saudara-saudari seiman kita sebagaimana yang Paulus telah lakukan bagi jemaat di Filipi. Marilah kita juga menaikkan doa dan ucapan syukur atas kesetiaan Tuhan yang telah memelihara hidup kita dari hari ke sehari, dan marilah kita berdoa supaya kita semua boleh bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Filipi 1:12-26
Arti hidup

Judul: Arti hidup

Cinta dan komitmen Paulus terlihat dari bagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Ketika ia dipenjara, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu demi kemajuan Injil. Paulus bahkan melihat bahwa melalui pemenjaraan dirinya, banyak orang beriman yang semakin dikuatkan imannya dan semakin berani dalam memberitakan Injil (12-14)

Ketika melihat orang-orang yang telah memberitakan Kristus dengan motivasi tidak baik, Paulus tidak menjadi putus asa, sebaliknya ia tetap bersuka cita demi pemberitaan Injil itu sendiri. Paulus memberi teladan kepada kita untuk tidak mengeluh ketika situasi hidup kita menjadi sulit. Paulus telah meneladani bagaimana ia tetap taat bekerja menghasilkan buah rohani dan membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang selama ia masih bernafas.


Belajar dari kehidupan Paulus, marilah kita pun belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang Dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan   : Filipi 1:27-30

Filipi 1:27-30
Karunia untuk percaya dan menderita

Judul: Karunia untuk percaya dan menderita
Di tengah zaman yang penuh kesulitan dan pergolakan, pengikut Kristus diharapkan dapat menjadi teladan bagi kehidupan orang lain yang belum percaya. Seperti apakah hidup Kristen yang harus kita jalani agar dapat menjadi teladan bagi dunia?


Untuk menjawab kekuatiran jemaat itu, Paulus menjelaskan bahwa karunia Kristus bagi orang Kristen bukan saja membuka jalan bagi kita untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita karena Kristus. Paulus mengindikasikan bahwa kedua karunia tersebut bagai koin yang dua muka dari satu keping. Iman kepada Kristus bukanlah iman yang teoretis, tetapi iman yang taat mengikuti setiap jalan yang dilalui Kristus. Kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi karunia percaya dan karunia menderita telah dianugerahkan satu paket bagi kita, seperti yang disaksikan oleh Paulus di dalam hidupnya sendiri.

Ingatlah bahwa hidup Kristen adalah hidup yang sepenuhnya berpadanan dengan Injil Kristus, dan hidup yang sepenuhnya bergantung pada karunia Yesus Kristus. Biarlah melalui kehidupan semacam ini, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain di tengah tengah dunia ini.

Belajar merendahkan diri

Selama kita merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu, entah itu keluarga, gereja, atau masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya berada dalam bahaya.

Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antar pribadi dan berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas orang percaya.

Orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling hebat dan menginginkan orang lain pun menganggap dia demikian. Orang seperti ini biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Bagi orang tersebut keutuhan komunitas bukanlah prioritasnya.


Merendahkan diri memang bukan perkara mudah, sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Itu bisa ditunjukkan dengan kesediaan mengalah saat berbeda pendapat untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Dalam kehidupan berjemaat pun kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Tidak untuk selamanya

Mazmur 74 adalah keluhan yang bersifat komunal. Keluhan umat adalah karena musuh yang telah menjajah dan menjarah negeri mereka (4-8). Penindasan itu begitu berat, sementara Tuhan sepertinya berdiam diri (9). Mereka merasa terbuang dari Tuhan (1), seperti burung merpati dalam cengkeraman binatang liar (19).

Bila konteks keluhan ini adalah pembuangan ke Babel, maka perasaan terbuang "untuk seterusnya" atau selama-lamanya sangat wajar (1, 3, 10, 19). Bagi Yehuda ini adalah pengalaman terjajah dan terbuang yang terberat sejak Bait Allah didirikan. Bagi generasi yang lahir pada masa pembuangan, pertanyaan mereka tentunya, apakah untuk seterusnya kami akan terjajah dan tertindas seperti ini?


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 3 September 2012

Bacaan : Filipi 2:12-18

Filipi 2:12-18
Etos kerja Kristen

Judul: Etos kerja Kristen
Salah satu alat ukur penting untuk menilai pekerjaan seseorang adalah etos kerjanya. Sebagai orang Kristen kita melakukan yang terbaik karena Kristus telah memberikan yang terbaik, yaitu anugerah keselamatan. Itulah etos kerja Kristen dan itulah makna "mengerjakan keselamatan" (12).

Etos kerja yang baik mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, kerja bukan karena dilihat orang. Paulus menasihati jemaat untuk mengerjakan pelayanan mereka dengan baik sekalipun Paulus tidak hadir di tengah-tengah mereka karena pelayanan itu ditujukan kepada Allah (12-13). Bukanakah kita sering menemukan orang-orang yang bekerja keras di depan bos, tetapi bersikap santai ketika bos pergi?


Ketiga, kerja dengan berdedikasi dan kerelaan untuk berkurban. Semangat materialistis mengajarkan supaya kita bekerja sesuai dengan bayaran yang disediakan. Sedangkan etos kerja Kristen mengajarkan untuk rela berkurban dan membayar harga (17).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 4 September 2012

Bacaan : Filipi 2:19-24

Filipi 2:19-24
Bersedia dimuridkan?

Judul: Bersedia dimuridkan?
Adalah menarik untuk melihat proses pemuridan yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Hasil proses pemuridan yang dilakukan oleh Paulus adalah tiga karakter emas yang dimiliki oleh Timotius.


Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seperti Timotius dan Paulus yang bersedia memberi diri dimuridkan oleh Kristus?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 5 September 2012

Bacaan: Filipi 2:25-3:1b

Filipi 2:25-3:1b
Pelayanan dan pengurbanan

Judul: Pelayanan dan pengurbanan
Epafraditus adalah bagian dari jemaat di Filipi yang dikirimkan untuk melayani bersama Paulus. Ia sangat militan, penuh dedikasi, dan bersungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Entah apa yang dilakukan oleh Epafraditus di dalam pelayanannya, tetapi ia sempat sakit dan nyaris mati, bukan karena kecelakaan, tetapi karena bekerja bagi Kristus. Ia rela mempertaruhkan nyawanya di dalam pelayanan yang dia lakukan (30).


Dari Epafraditus kita belajar mengenai dua kualitas utama di dalam melayani Tuhan. Pertama, pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang tidak takut berkurban seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kedua, pelayanan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi menolong, mendukung, menghibur, memberkati, dan menguatkan orang lain.

Pelayanan bukan semata kegiatan gerejawi pemuas kebutuhan pribadi kita, tetapi juga usaha untuk membangun orang lain. Marilah kita mulai membangun pelayanan kita seperti teladan Epafraditus.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Filipi 3:1-16

Filipi 3:1-16
Maju di dalam iman

Judul: Maju di dalam iman
Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang harus sungguh-sungguh dijalani.
Demikian juga bagi rasul Paulus. Kejayaan dan kemuliaan di masa lalu tidak lagi bernilai karena
pengenalan akan Kristus. Apa yang dahulu dianggap bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti
sampah (7-8).

Mengapa Paulus mengungkapkan hal ini? Dia sedang memperingatkan jemaat Filipi untuk
berhati-hati terhadap "anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang
palsu" (2). Orang-orang itu menekankan hidup keagamaannya secara lahiriah semata (4). Orang-
orang yang demikian melakukan ibadahnya secara ritualistik dan legalistik. Mereka perlu
diwaspadai karena ada di dalam jemaat dan berpotensi menyesatkan kerohanian jemaat. Dengan
memakai kesaksian hidupnya, rasul Paulus menasihati jemaat Filipi. Dulu segala kemegahan
lahiriah seperti itu dianggapnya keuntungan, tetapi sekarang tidak. Pengenalan akan Kristus
itulah yang diingininya.

Nasihat ini ditulisnya dari penjara. Sekiranya Paulus tetap mengingini kejayaan dan
kemuliaannya dulu, dia tidak akan ada di penjara. Paulus dengan tegas menyatakan imannya dan
terus mengarahkan pandangannya ke depan bahkan 'berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu
panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus' (14).

Sikap Paulus ini tidak mudah untuk diteladani. Bagi kita yang berada dalam keadaan aman dan
nyaman, mengikut Kristus adalah mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam keadaan seperti
Paulus tentu lain ceritanya. Godaan untuk kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan
sangat besar. Ingat saja pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir (Bil. 11:4-6). Ketika
merasa bosan, mereka dengan mudah merindui kemakmuran di Mesir. Oleh karena itu, kita
perlu bertekad seperti Paulus, "melupakan apa yang telah ada di belakangku" agar dapat fokus ke
depan! Sebagai pengikut-pengikut Kristus seharusnya kita juga memiliki kesungguhan dalam
iman. Iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus dan
bertumbuh di dalam-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 7 September 2012

Bacaan : Filipi 3:17-4:1

**Filipi 3:17-4:1**
**Salib Kristus yang mulia**

**Judul: Salib Kristus yang mulia**


Dunia memandang Salib sebagai hal yang rendah sedangkan Surga memandang Salib sebagai hal yang mulia. Pikiran duniawi memandang penjara Paulus sebagai sesuatu yang hina, sedangkan pikiran surgawi memandang sengsara penjara seperti yang Paulus alami sebagai jalan salib yang mulia. Lebih jauh lagi, pikiran surgawi melihat kehinaan tubuh dan penderitaan yang dialami di dunia sebagai sesuatu yang akan diubah menjadi kemuliaan di dalam kuasa kebangkitan Kristus.

Pesan-pesan inilah yang diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi supaya tidak tawar hati melihat pemenjaraan dirinya. Paulus senantiasa mendorong segenap jemaat untuk tetap teguh di dalam Tuhan meskipun mereka mengalami situasi yang sulit (4:1).

Kita juga harus tetap teguh di dalam iman walaupun situasi yang kita hadapi tidak menentu. Kita harus selalu ingat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah suatu proses menuju pemuliaan di surga kelak.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Sabtu, 8 September 2012

Bacaan : Filipi 4:2-9

Filipi 4:2-9
Bersikap di dalam masa sulit

Judul: Bersikap di dalam masa sulit
Sebagai manusia yang masih hidup di dunia, orang Kristen tidak bebas dari masalah. Demikian juga dengan jemaat di Filipi yang mencemaskan Paulus dan juga memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dalam hidup yang demikian, Paulus memberikan beberapa nasihat untuk hidup di dalam situasi seperti itu.

Pertama, di tengah masalah dan ancaman kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatan di antara umat Tuhan (2-3). Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Namun, Paulus mengajarkan yang sebaliknya, para pemimpin jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan kepentingan sesamanya.

Kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik (4-5). Di tengah-tengah kesulitan, hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya, karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Namun, umat Tuhan dipanggil justru untuk menyatakan kebaikan kepada sesama, dalam keadaan apapun. Tentu saja ini bukan pamer perbuatan baik untuk mendapat pujian orang, tetapi untuk menyatakan berkat Tuhan buat sesama.

Ketiga, tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita hidup di dalam kekhawatiran maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpi hati dan pikiran kita.

Keempat, memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik, seperti yang telah diajarkan Paulus (8-9). Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Namun, agar dapat lolos dan menjadi pemenang, kita perlu mempraktikkan semua pikiran baik tersebut.

Karena itu pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah arus dunia ini. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata melainkan berdasarkan pada janji firman-Nya!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 75
Pada waktu Tuhan

Judul: Pada waktu Tuhan
Pengalaman masa lampau ditolong oleh Tuhan tidak selalu menjadi jaminan bahwa Tuhan akan menolong persis sama pada masa kini. Pengalaman masa lampau hanya menegaskan bahwa Tuhan dapat diandalkan.


Mamur 75 ditutup oleh pemimpin ibadah mewakili umat dengan pujian kepada Tuhan yang bertindak dalam keadilan-Nya. Tanduk orang fasik (=kuasa yang disombongkannya) akan dihancurkan Tuhan. Sebaliknya tanduk orang benar (=kemegahanannya di dalam Tuhan) akan ditinggikan, yaitu mendapatkan pembenaran.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 10 September 2012

Bacaan : Filipi 4:10-20

Filipi 4:10-20
Buah pemberian

Judul: Buah pemberian


Tidak semua orang dapat melayani dengan menjadi misionaris, pendeta, atau guru. Namun, banyak di antara kita yang dapat melayani dengan memberikan uang kita. Menurut Paulus, uang jemaat di Filipi yang dikirimkan kepadanya telah menolong pelayanannya sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian jemaat Filipi telah menghasilkan buah (17). Maka marilah kita memuliakan Tuhan melalui rejeki atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mendukung hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan agar mereka dapat melayani dengan baik.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 11 September 2012

Bacaan : Filipi 4:21-23

Filipi 4:21-23
Yesus Kristus menyertai jemaat

Jadul: Yesus Kristus menyertai jemaat


Terakhir, salam penutup Paulus berpusat kepada Kristus, bukan pada dirinya sendiri. Paulus meyakinkan jemaat di Filipi bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menyertai roh mereka (23). Pemenjaraan Paulus bukanlah masalah besar yang akan menganggu kehidupan dan pelayanan jemaat, karena bukan Paulus yang menjamin kemajuan sebuah jemaat, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka.

Paulus memang dapat dijadikan teladan bagi para pemimpin gereja. Pemimpin yang baik tidak membawa jemaat berpusat pada dirinya, sehingga mereka sangat tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin harus mengajarkan bahwa jemaat harus meyakini dan mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus, meski saat tak ada pemimpin.

Bacaan : Yosua 13:8-33

Yosua 13:8-33
Semua adalah anugerah

Judul: Semua adalah anugerah
Banyak perusahaan pada awalnya begitu berhasil dan jaya, tetapi kemudian terpuruk dan bangkrut. Salah satu penyebabnya adalah cepat puas dan terlena dalam keberhasilannya sehingga kalah bersaing dalam menciptakan produk-produk baru yang inovatif untuk menarik pelanggannya.


Berbeda dengan mereka, suku Lewi mendapatkan anugerah yang tidak ternilai yaitu Tuhan sendiri sebagai milik pusaka mereka. Ini jauh lebih berharga daripada tanah warisan karena Tuhan adalah penguasa dan pemilik alam semesta sehingga sanggup memenuhi segala kebutuhannya. Dengan demikian, sebagai pelayan Tuhan, yang menggantikan semua anak sulung Israel, suku Lewi dapat melayani Tuhan dan umat Israel dengan tenang. Yang terpenting suku Lewi harus senantiasa percaya dan hidup bergantung kepada Tuhan.

Baik tanah pusaka maupun panggilan menjadi pelayan Tuhan, keduanya adalah anugerah. Maka, apa yang telah kita peroleh dan capai dalam studi, pekerjaan, dan pelayanan maupun panggilan kita hendaknya tidak membuat kita cepat puas dan terlena. Sebaliknya kesadaran akan anugerah Tuhan seharusnya mendorong kita untuk terus berjuang memberikan yang terbaik serta senantiasa bergantung kepada Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 13 September 2012

Bacaan : Yosua 14:1-5

Yosua 14:1-5
Keadilan Tuhan dan rasa syukur

Judul: Keadilan Tuhan dan rasa syukur
Dalam perjuangan umat Israel menaklukkan tanah Kanaan, Allah berperan sangat besar dalam memimpin dan menyertai mereka. Melalui ketaatan dan iman mereka kepada Allah, sudah banyak wilayah yang ditaklukkan. Namun, masih ada daerah-daerah yang belum ditaklukkan.

Walaupun Yosua sudah lanjut usia, Tuhan tetap memerintah dia untuk membagikan tanah Kanaan kepada sembilan setengah suku itu. Perintah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan menghargai setiap perjuangan Israel dan akan memberikan tanah pusaka secara adil, terbuka, dan proporsional sesuai dengan populasi mereka. Hal ini penting agar tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang kelebihan, sesuai dengan perintah Tuhan (lih. Bil. 33:54).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 14 September 2012

Bacaan : Yosua 14:6-15

**Yosua 14:6-15**

**Tetap sama, tidak berubah**

**Judul: Tetap sama, tidak berubah**

Banyak tokoh pemimpin, termasuk tokoh Alkitab, yang mengawali karier dan iman mereka dengan baik, tetapi mengakhiri dengan kegagalan dan kehancuran. Bacaan hari ini memaparkan tokoh Alkitab yang tetap setia beriman kepada Allah dan berkarakter baik meskipun sudah berusia lanjut, yaitu Kaleb.

Melalui perkataan Kaleb kepada Yosua dan klaimnya terhadap janji Tuhan, kita bisa meneladani Kaleb dalam tiga hal. Pertama, berkaitan dengan Tuhan. Kaleb selalu beriman dan setia mengikut Tuhan sepenuh hati (8, 9, 14), meskipun sudah berlalu empat puluh lima tahun dan saat itu ia berusia delapan puluh lima tahun. Ini terjadi karena Tuhan memelihara dan menopang hidupnya.

Kedua, berkaitan dengan diri sendiri. Kaleb adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya. Ia tetap kuat dan bersemangat untuk menaklukkan musuh, sekalipun ia sudah berusia lanjut.

Ketiga, berkaitan dengan orang lain. Ini terlihat ketika ia menagih apa yang Tuhan janjikan kepadanya melalui Yosua. Mungkin saja Yosua melupakan janji itu, tetapi dengan sikap lemah lembut Kaleb datang untuk mengingatkan Yosua supaya Kaleb dan keturunannya mendapatkan tanah warisan. Itu memang layak, karena Kaleb telah berjuang menghadapi musuh bangsanya dengan tidak takut dan gentar (15), padahal musuhnya adalah orang Enak, yang adalah raksasa (Bil. 13:3). Dalam kesemuanya itu, Kaleb menyadari bahwa Tuhan menyertai dia.


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Bacaan : Yosua 15:1-12,20-63

Yosua 15:1-12,20-63
Batas wilayah dan tanggung jawab

Judul: Batas wilayah dan tanggung jawab
Jika kita memiliki tanah ataupun properti lainnya tentu kita mengetahui batas-batas kepemilikan kita, mana bagian yang merupakan kepunyaan dan tanggung jawab kita dan mana yang bukan. Demikian juga dengan bangsa Israel kala itu, tiap suku memiliki bagiannya sendiri. Tanah yang mereka miliki merupakan tanah perjanjian berdasarkan anugerah Tuhan. Tanah itu berfungsi sebagai petunjuk identitas umat Allah. Dengan batas wilayah yang jelas, masing-masing suku Israel tidak akan saling menguasai tanah milik suku Israel lainnya. Tiap suku juga harus menjaga, mempertahankan dan mengusahakan tanah tersebut dan tidak diizinkan diperjualbelikan (Im. 25:23-28).


Kisah di atas memberikan pelajaran agar kita menghargai pemberian Tuhan serta tidak menjadi orang yang serakah dengan menguasai atau mengambil harta milik orang lain. Hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ia ingin agar kita memelihara, mengelola dan bertanggungjawab dengan bagian yang diberikan pada kita. Toh, semua yang Tuhan berikan itu sebenarnya cukup. Daripada mengingini punya orang lain lebih baik mengembangkan dan mengasihinya yang Tuhan sudah berikan. Itulah bentuk penghargaan dan ucapan syukur kita kepada-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 16 September 2012

Bacaan : Mazmur 76

Mazmur 76
Bayar nazarmu!

Judul: Bayar nazarmu!
Kasus yang dihadapi GKI Yasmin juga HKBP Filadelfia mungkin bisa dianalogikan dengan bangsa Israel yang harus menghadapi serangan di ibu kotanya sendiri, Yerusalem. Sanherib, raja Asyur setelah menghancurkan Israel utara, merambah Yehuda dan mengepung Yerusalem. Di tempatnya yang berdaulat, dua jemaat di atas harus disingkirkan oleh para musuh Tuhan!

Mazmur 76 adalah pujian kepada Allah yang dapat diandalkan! Yehuda mengenal Tuhan sebagai Raja mereka. Perlindungan-Nya sudah teruji. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi-Nya. Tuhan digambarkan sebagai cemerlang (5). Kemuliaan-Nya begitu menyilaukan sehingga para musuh tak berdaya (6-7). Paulus adalah contoh nyata bagaimana di tengah kegarangannya menganiaya orang Kristen, kecemerlangan Yesus membutakan matanya sehingga ia tidak berdaya (Kis. 9:3-9). Bahkan hardik-Nya sanggup menenedahkan ombak ganas (Mrk. 4:39).

Kalau kecemerlangan Allah sudah membuat lemah semua musuh-Nya, apalagi kedahsyatan-Nya saat murka (8-9)! Kegarangan bak Firaun yang mengejar kaum Israel hancur tenggelam di laut Teberau karena kuasa-Nya. Ayat 11 bisa diterjemahkan, "sesungguhnya panas hati manusia telah mengakui Engkau/dan sisa panas hati itu telah Kau ikat."


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 17 September 2012

Bacaan : Yosua 15:13-19

Yosua 15:13-19
Perjuangan yang membawa dampak

Judul: Perjuangan yang membawa dampak
Mungkin kebanyakan orang berpikir jika nanti sudah tua akan menikmati masa pensiun dengan santai dan tidak bekerja keras lagi. "Biar sekarang giliran anak-anak yang berjuang, saya sudah cukup."

Berbeda dengan pemikiran tersebut, Kaleb tidak merasa waktunya untuk pensiun sudah tiba, sekalipun ia telah berusia delapan puluh lima tahun. Ia justru terus berusaha untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dan berikan kepadaanya. Ia tidak merasa dirinya 'sudah habis', Ia justru tetap bersempangat. Oleh karena itu, setelah mendapatkan penegasan Yosua dengan memberikan pegunungan Hebron -sesuai dengan permintaannya-, ia maju menyerang kota Hebron dan merebutnya. Keteguhan hati dan keberanian Kaleb tetap sama seperti ketika ia masih muda (Bil. 13:30).

Kaleb masih terus berjuang memperluas warisannya dengan dibantu oleh keponakannya, Otniel. Kaleb pun memberikan putrinya -Akhsa- menjadi isteri Otniel sesuai dengan janjinya karena Otniel berhasil menaklukkan Kiryat-Seger. Ia juga memberikan tanah dan mata air sebagai mas kawin anaknya itu.


Mari kita belajar dari Kaleb yang memberikan pengaruh positif pada orang lain. Faktor usia bukanlah masalah. Seperti halnya buah kelapa, yang makin tua makin bersantan, demikianlah Kaleb. Semakin tua ia semakin memberi dampak. Iman, kesetiaan, perjuangan, semangat, dan keberanian yang kita miliki akan menular dan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita layani sehingga mereka juga boleh memiliki hidup penuh kemenangan. Apakah hidup Anda juga berpengaruh bagi orang lain?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 18 September 2012

Bacaan : Yosua 16:1-10

**Yosua 16:1-10**

**Taat sebulat hati**

**Judul: Taat sebulat hati**
Tanah begitu penting bagi orang Israel. Abraham menerima janji Tuhan mengenai tanah perjanjian (Kej. 12:1, 7). Lalu Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian orang Israel berada di tanah perjanjian setelah melalui perjalanan panjang dan mendudukinya dengan perjuangan. Jadi, masalah tanah adalah masalah janji Tuhan kepada bapak leluhur mereka, sehingga suku demi suku mendapatkan bagian untuk menjadi milik pusakanya.


Pentingnya suku Yusuf terlihat dari luasnya tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Deskripsi tentang batas-batas tanah Efraim diakhiri dengan pernyataan bahwa semua itu merupakan milik pusaka Efraim. Ini mungkin berkaitan dengan hak istimewa yang diterima Efraim berkaitan dengan berkat Yakub atas anak-anak Yusuf (Kej. 48).


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Yosua 17:1-18
Iman dan cara pandang

Judul: Iman dan cara pandang
Menerima dan merespons janji Tuhan bisa menjadi dua hal yang berbeda, tergantung dari iman yang menentukan cara pandang seseorang terhadap janji Tuhan tersebut.


Namun berbeda dengan sikap orang Efraim dan Manasye, yang adalah keturunan Yusuf. Walaupun mereka sudah mendapat bagian masing-masing, tetapi mereka meminta wilayah tambahan lagi kepada Yosua karena daerah yang mereka tempati tidak cukup luas padahal jumlah mereka banyak. Namun Yosua mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka, hanya saja mereka perlu turun tangan dan menyingsingkan lengan baju untuk merebut tempat itu.

Bagaimana tanggapan orang Efraim dan Manasye terhadap perkataan Yosua itu? Belum apa-apa mereka sudah pesimis, takut terhadap perlengkapan perang yang dimiliki orang Kanaan (16). Ketiadaan iman terhadap janji Tuhan membuat gentar menguasai mereka. Menyedihkan bukan?

Berapa banyak janji Tuhan yang sudah kita dengar dan bagaimana kita mengimani janji Tuhan tersebut? Dari anak-anak Zelafehad dan anak-anak Yusuf kiranya kita belajar untuk tidak membatasi cara pandang dan iman kita terhadap janji Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 20 September 2012

Bacaan : Yosua 18:1-10

Yosua 18:1-10
Janji dan perintah Tuhan

Judul: Janji dan perintah Tuhan

Sayangnya, sukses pertama tidak memicu mereka untuk menghasilkan sukses berikut. Mungkin mereka sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka saat itu sehingga enggan untuk terjun lagi ke dalam peperangan. Namun mereka lupa bahwa bila mereka belum menaklukkan semua tempat, masih ada tujuh suku lagi yang belum mendapatkan milik pusaka mereka (2). Memang Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan bagi orang Israel, tetapi mereka sendiri harus ambil bagian dan berjuang untuk mendapatkannya (Bil. 33:51-56).

Sebagai pemimpin, Yosua tentu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas menduduki negeri itu, termasuk membaginya untuk tiap suku. Karena itu ia mengingatkan bangsanya untuk keluar dari kenyamanan dan kembali bergerak (3). Tidak hanya itu, Yosua telah mengatur strategi pengintaian dengan melibatkan semua suku yang harus mengirimkan wakil-wakilnya (4-7). Ia juga sudah membuat deskripsi rinci mengenai tugas yang harus dilakukan oleh para pengintai tersebut (8), sehingga mereka kemudian dapat melaksanakannya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 21 September 2012

Bacaan : Yosua 18:11-28

Yosua 18:11-28
Tuhan setia memelihara

Judul: Tuhan setia memelihara
Suku Benyamin adalah suku pertama dari tujuh suku terakhir Israel yang mendapatkan bagian milik pusaka mereka setelah pertemuan di Silo (1-10). Bagian wilayah suku Benyamin terletak di antara Yehuda serta suku Efraim dan Manasye. Wilayah utara berbatasan dengan wilayah Efraim, bagian timur dibatasi sungai Yordan, dan bagian selatan berbatasan dengan wilayah Yehuda, sedangkan bagian barat dibatasi wilayah Yehuda bagian Barat yang berakhir dengan kota Kiryat Yearim (12-20). Demikian juga dengan empat belas kota yang mereka miliki (21-28).

Walau Benyamin termasuk keturunan Yakub yang paling terakhir (Kej. 35:16-20) dan wilayahnya tidak begitu luas bila dibandingkan dengan wilayah suku Israel lainnya, tetapi tanah pusaka tetap harus mereka perjuangkan. Suku Benyamin dan keturunannya memegang peranan penting dalam catatan sejarah orang Israel. Contohnya Saul, raja Israel pertama (1Sam. 9:1-2) dan Rasul Paulus (Rm. 11:1) di kemudian hari. Pada masa hakim-hakim, Ehud (Hak.3:12-30) adalah salah satunya. Peristiwa besar yang dialami suku ini dan akhirnya menjadi perhatian dan tanggungjawab kesebelas suku lainnya ada pada Hak.19-20.


Kesetiaan Tuhan dalam hidup umat-Nya tidak akan pernah terhenti maka hendaknya kita belajar untuk tidak mengabaikan kasih setia Tuhan itu dengan belajar untuk setia juga kepada Tuhan, apa pun kondisinya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 22 September 2012

Bacaan : Yosua 19:1-23

Yosua 19:1-23
Tuhan mengetahui kebutuhan kita

Judul: Tuhan mengetahui kebutuhan kita
Banyak orang memiliki sifat yang tidak pernah puas dengan berkat-berkat yang diterimanya. Ia akan berusaha untuk mendapatkan berkat yang lebih besar dan banyak. Bahkan, ia tidak rela bila orang lain mendapatkan berkat yang lebih dari yang ia dapat. Mungkin Anda pernah membaca berita tentang seorang adik yang berani membunuh kakak kandungnya. Penyebab utamanya adalah pembagian harta warisan yang dianggapnya tidak adil.


Apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di mata Tuhan, demikian pula sebaliknya. Seringkali kita menganggap diri paling tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita mengharapkan Tuhan akan memberikan hal tersebut. Kita tidak mencari kehendak Tuhan, apa yang Dia anggap terbaik untuk kita. Sehingga, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita merasa Tuhan tidak mengasihinya kita atau telah memperlakukannya kita tidak adil.

Mari kita belajar meneladani suku-suku Israel yang menerima pembagian milik pusaka mereka dengan sukacita. Seperti mereka, kita juga percaya bahwa Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Kita juga meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita sesuai dengan keadilan-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Mengingat perbuatan Tuhan!
Genre mazmur ini sulit ditentukan. Di satu sisi ada seruan dan keluhan, tetapi tak ada permohonan spesifik. Lalu ada tekan dan pujian. Kita dapat merasakan pergumulan mendalam pemazmur yang kemudian diselesaikan dengan mengingat perbuatan Tuhan!


Mari bersyukur kepada Tuhan. Selain ingatan akan perbuatan Tuhan di masa lalu, kita juga memiliki firman Tuhan yang menyatakan kuasa dan karakter-Nya yang tidak berubah dan janji-Nya yang tidak pernah diingkari-Nya. Kalau si pemazmur bisa bertahan untuk percaya dan berharap kepada-Nya, apalagi kita!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 24 September 2012

Bacaan : Yosua 19:24-51

Yosua 19:24-51
T-A-A-T

Judul: T-A-A-T


Hal yang menarik perhatian kita adalah Yosua tidak berusaha untuk mengambil bagian mereka terlebih dahulu. Dia mendapatkan bagian mereka di saat-saat terakhir setelah masing-masing suku memperoleh bagian mereka. Yosua adalah pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri.

Tuhan pasti memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Tunaikan tugas kita dengan tuntas tanpa bersungut-sungut. Apa yang dilakukan oleh Yosua dan suku-suku Israel dapat kita ringkas dengan satu kata, yaitu TAAT. Waktu kita melakukan bagian kita, maka kita bisa berkata: "dalam Tangan Allah Aku Tenang." Sebaliknya saat kita menolak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kita, "di luar Tangan Allah Aku Tamat."

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 25 September 2012

Bacaan : Yosua 20:1-9

Yosua 20:1-9
Perlindungan dari ketidakadilan

Judul: Perlindungan dari ketidakadilan
Sebuah bangsa tentu memerlukan sebuah pemerintahan yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan kehidupan di antara bangsanya itu. Beberapa tahun sebelumnya, Allah telah memberitahu Musa tentang bagaimana mengatur dan memimpin bangsanya. Salah satu tugas yang Tuhan ingin agar dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian adalah menentukan beberapa kota untuk dijadikan kota perlindungan (bdk. Bil. 35).

Kota-kota perlindungan itu ditujukan untuk melindungi orang-orang dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang, misalnya pembalasan dendam, meskipun orang itu telah melakukan kesalahan. Contoh yang jelas di dalam Taurat, bila seseorang tidak sengaja mencelakai orang lain sampai mati, maka ia bisa menghindarkan diri dari pembalasan dendam keluarga korban dengan lari ke kota suaka dan mendapat perlindungan di sana, sebelum ia diadili dalam rapat jemaat (3-6).

Ditetapkan bahwa ada enam kota yang akan dijadikan tempat perlindungan (7-8) dan lokasi kota-kota tersebut berada dalam jarak yang mudah dijangkau sehingga orang yang bersalah dapat mencapai salah satu dari keenam kota itu dengan cepat untuk melindungi dirinya. Orang Lewi bertanggung jawab atas kota-kota itu karena mereka harus memastikan bahwa prinsip keadilan Allah dijalankan.

Adil memang merupakan karakter Allah maka keadilan hidup dalam setiap hukum atau peraturan yang diberlakukan bagi umat. Di dalam kebenaran terkandung keadilan, itu sebabnya setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Allah seharusnya gemar juga melakukan keadilan. Orang benar tidak sepatutnya mengabaikan keadilan, justru harus menjadikan keadilan sebagai pertimbangan dalam tindakan atau perlawanan kepada sesama, termasuk kepada mereka yang bersalah sekali pun. Melalui keberadaan kota-kota perlindungan, kita juga belajar untuk tidak main hakim sendiri karena ada lembaga peradilan yang akan mengatur agar keadilan tercipta.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Pemeliharaan Tuhan atas hamba-Nya


Lihatlah hikmat mulia Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan yang telah memberi mandat kepada suku Lewi untuk melayani umat-Nya secara khusus, juga mengatur sistem agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, begitu juga tempat untuk tinggal.


Kamis, 27 September 2012

Bacaan : **Yosua 21:9-42**

**Yosua 21:9-42**
Mendukung hamba Tuhan

**Judul: Mendukung hamba Tuhan**


Menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan untuk melayani jemaat dalam hal kerohanian jelas bukan perkara mudah. Ada cukup banyak aspek yang harus diperhatikan, ada cukup banyak jemaat yang perlu diperhatikan. Sebab itu perlu dukungan dari jemaat agar hamba Tuhan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kiranya setiap unsur dalam jemaat menggumuli dengan serius, bagian apa yang dapat dilakukan sebagai dukungan bagi hamba Tuhan agar maksud-maksud Tuhan atas jemaat dapat tergenapi dan karya Tuhan digenapi.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Jumat, 28 September 2012

Bacaan : Yosua 21:43-45

Yosua 21:43-45
Tuhan tak pernah ingkar janji

Judul: Tuhan tak pernah ingkar janji
Menerima janji Tuhan terkadang disalahartikan dengan diam dan duduk menadahkan tangan untuk menantikan tercurahnya penggenapan atas janji itu.

Namun dari kisah penggenapan janji Tuhan atas Israel, kita mempelajari hal berbeda.

Allah pernah berjanji kepada umat pilihan-Nya bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka, dan Ia kemudian memang menggenapi janji-Nya kepada umat-Nya. Namun di dalam penggenapan itu tidak terkandung maksud bahwa umat pilihan-Nya dibiarkan menerima secara pasif, hanya dengan menunggu dan menadahkan tangan. Umat Tuhan harus aktif di dalam ketaatan kepada perjanjian Tuhan. Allah memang telah berjanji memberikan tanah, tetapi bangsa itu harus menyadari bahwa kepemilikan penuh atas tanah itu hanya bisa terjadi melalui ketaatan dan kesetiaan penuh kepada Allah.

Bila mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka kepemilikan penuh atas tanah itu tidak akan terwujud. Meski banyak musuh yang berusaha mengalahkan mereka, sepanjang umat setia kepada Tuhan maka tak ada satu musuh pun yang dapat mengalahkan mereka. Telah terbukti bahwa Allah menggenapi janji-Nya kepada Israel, meski hal itu memakan waktu lama karena semua itu terjadi berdasarkan waktu Tuhan sendiri. Oleh karena itu diperlukan kesetiaan untuk menantikan saatnya tiba.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 29 September 2012

Bacaan : Yosua 22:1-8

Yosua 22:1-8
Yang terpenting di antara yang penting

Judul: Yang terpenting di antara yang penting


Memiliki harta kekayaan memang penting, mewariskannya kepada keturunanya juga baik. Namun dari semua hal yang perlu diwariskan dan dijaga oleh orang percaya dan keturunannya adalah iman yang berpaut kepada Tuhan. Tuhan menghendaki umat-Nya berpaut bukan kepada dunia yang Dia berikan, tetapi kepada Dia, Sang Pencipta dan Penguasa dunia.

Mazmur 78
Belajar dari sejarah

Judul: Belajar dari sejarah

Mazmur 78 adalah mazmur sejarah. Apalagi tujuannya, kalau bukan mengajar umat Tuhan? Agar setiap generasi yang akan datang dapat mengenal firman Tuhan turun temurun karena pengajaran generasi sebelumnya (5-6). Agar setiap generasi percaya kepada Tuhan, tidak melupakan perbuatan-Nya, dan memegang perintah-Nya (7). Agar generasi mendatang tidak mengulang kesalahan nenek moyang mereka (8).


Tujuan belajar sejarah adalah agar tidak mengulang kesalahan, menghargai keadilan dan kasih Allah yang dinyatakan. Jangan menunggu sampai sejarah serupa menimpa Anda, baru bertobat!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan: Yosua 22:9-20

Yosua 22:9-20
Pelanggaran kecil berakibat besar

Judul: Pelanggaran kecil berakibat besar
Orang sering mengabaikan ketaatan pada hal-hal kecil, padahal itu berpotensi ke arah ketidaktaatan pada hal-hal besar. Yesus mengajar orang percaya untuk belajar setia dan hidup benar dalam perkara-perkara kecil karena hal itu merupakan modal untuk setia dan benar dalam perkara-perkara besar (Luk. 16:10).


Banyak hal kecil, seperti membaca firman Tuhan setiap hari, menyediakan waktu untuk berdoa, memberi waktu untuk berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga secara tetap, sering diabaikan dalam membangun disiplin rohani dan disiplin pribadi yang baik. Orang menganggap bahwa sesuatu yang baik akan muncul tiba-tiba ketika dibutuhkan, dan bukan dibangun dari kesetiaan pada hal-hal kecil. Namun dari sikap bangsa Israel kita belajar bahwa membangun dan memelihara ketaatan -biarpun kecil- merupakan modal penting untuk membangun dan memelihara ketaatan yang lebih besar.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 2 Oktober 2012

Bacaan : Yosua 22:21-34

Yosua 22:21-34
Jangan menghakimi!

Judul: Jangan menghakimi!
Salah satu masalah yang bisa merusak hubungan dengan sesama adalah sikap suka menghakimi. Hubungan bisa rusak karena tidak ada kesediaan untuk terbuka dan membicarakan pendapat masing-masing. Kesimpulan yang terlalu cepat, yang diikuti oleh sikap menghakimi, mengakibatkan kerusakan yang sulit diperbaiki.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 3 Oktober 2012

Bacaan : Yosua 23:1-16

**Yosua 23:1-16**

**Rahasia keberhasilan regenerasi**

**Judul: Rahasia keberhasilan regenerasi**


Yosua dan generasinya yang keluar dari Mesir akan segera berlalu. Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk Tanah Perjanjian. Tetapi dia sudah lanjut umur dan akan segera mengakhiri tugasnya di dunia. Dia tahu bahwa umat Israel yang sekarang dan yang selanjutnya adalah generasi yang tidak merasakan kerasnya perbudakan di Mesir. Dalam keadaan itulah, Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel dua hal penting yang harus terus dipegang oleh umat Tuhan. Pertama, bahwa mereka perlu ingat bahwa keberhasilan mereka adalah karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Semua kekayaan dan milik pusaka yang mereka miliki adalah berkat dari Tuhan. Hal kedua yang disampaikan Yosua adalah bahwa mereka perlu terus berpaut dan bersandar pada Tuhan dengan cara memegang perintah-perintah-Nya. Tuhan yang menjadikan bangsa Israel berhasil adalah Tuhan yang menuntut ketaatan penuh dari umat-Nya. Dalam pidato perpisahannya ini, Yosua menyampaikan dua hal tersebut kepada generasi yang akan melanjutkan perjalanan sejarah bangsa Israel itu. Kedua hal itulah rahasia keberhasilan Yosua dalam pelayanannya. Kedua hal itu pula yang perlu terus dipegang oleh generasi yang akan meneruskan pelayanan Yosua.

Proses regenerasi Kristen juga pasti terjadi. Tidak ada orang yang akan terus ada. Dalam firman hari ini, kita belajar bahwa hal terpenting dalam pelayanan adalah hidup yang terus berpaut pada Tuhan. Kehidupan seperti ini tampak dalam sikap selalu mengingat karya Tuhan dan mensyukurinya, serta sikap selalu bersandar pada Tuhan yang berkarya dalam perjalanan hidup umat-Nya.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 4 Oktober 2012

Bacaan : **Yosua 24:1-13**

**Yosua 24:1-13**

**Tuhan yang berdaulat atas sejarah**

_Judul: Tuhan yang berdaulat atas sejarah_


Dalam perjalanan hidup, kita perlu melihat campur tangan Tuhan. Adakalanya hidup terasa berat menekan, tetapi kita perlu meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasih-Nya (**Rm. 8:28**). Dia berkuasa menggenapkan rencana-Nya dan Dia setia pada perjanjian-Nya. Semua itu seharusnya membawa kita bersyukur dan bersandar sepenuhnya pada Dia.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Jumat, 5 Oktober 2012

Bacaan : Yosua 24:14-28

Yosua 24:14-28
Hidup adalah pilihan

Judul: Hidup adalah pilihan


Kehidupan kita pun penuh dengan pilihan, termasuk pilihan untuk setia beribadah dan taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, ataukah tidak lagi setia beribadah kepada-Nya. Tentu seharusnya kita memilih untuk tetap setia dan bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa (Rm. 6:23), karena itu baiklah kita setia beribadah kepada Dia dalam anugerah-Nya yang penuh kasih.

Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/10/05/
Sabtu, 6 Oktober 2012

Bacaan : Yosua 24:29-33

Yosua 24:29-33
Janji yang tidak ditepati

JUDUL: Janji yang tidak ditepati


DISKUSI RENUNGAN INI DI FACEBOOK:
Judul: Belas kasih Allah

Bacaan: Mazmur 79

Mazmur 79

Belas kasih Allah


Diskusi renungan ini di Facebook:
Yesaya 13:1-22
Hukuman atas kesombongan

Judul: Hukuman atas kesombongan
Nubuat penghukuman Babel diberitakan saat Asyur masih menjadi ancaman, jauh sebelum Babel berkuasa dan menghancurkan Yerusalem. Nubuat ini hendak menyatakan bahwa kekuatan dunia akan diakalahkan oleh kekuatan Allah bukan dengan peperangan melainkan oleh kuasa Tuhan atas segala bangsa. Tuhan memang menghukum Israel yang telah berdosa dan Ia memakai Babel untuk melaksanakan penghukuman itu. Namun Tuhan juga akan menghukum Babel karena kesombongan mereka (11).


Diskusi renungan ini di Facebook:  
Selasa, 9 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 14:1-23

Yesaya 14:1-23
Pengharapan yang tidak berubah

Judul: Pengharapan yang tidak berubah
Ketika seseorang mengalami hidup yang tidak menentu karena kekalahan, penindasan, penawanan, dan serangan musuh, seringkali ia tidak lagi melihat adanya harapan untuk masa depan. Sebaliknya orang yang mengalami kemapanan hidup menjadi angkuh karena apa yang telah ia capai sehingga ia merasa bahwa masa depannya terjamin turun temurun. Kedua hal yang terjadi di atas dapat berubah. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu kehilangan pegangan hidup walau sedang dalam keadaan susah. Di lain pihak, seseorang tidak seharusnya menjadi angkuh hanya karena telah memiliki segala sesuatu.

Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan untuk Israel yang sedang hidup tidak menentu, berada dalam perhambaan karena kekalahan dari musuh. Tuhan berpesan bahwa Ia menyayangi mereka dan telah memilih mereka untuk menerima kembali pemberian-Nya (1-2). Hal ini terjadi karena Israel telah bergumul dengan Allah sebagaimana pengalaman Yakub untuk meminta pertolongan dan berkat-Nya. Itu sebabnya Allah masih memberi kesempatan bagi umat pilihan-Nya ini untuk mendengar nubuat yang akan terjadi pada mereka, yaitu berakhirnya kesakitan, kegelisahan, kerja paksa, penindasan, dan kelaliman.

Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan umat-Nya, seperti Babel? Mereka yang berkuasa, kaya, kedudukan yang mapan, kota-kota besar yang mereka kuasai, dan perbuatan jahat mereka yang turun temurun, akan dilawan, dilenyapkan, dan dicabut hak kepemilikannya oleh Tuhan (22-23). Nubuat Yesaya itu digenapi saat kota Babel hancur sebagian oleh Sanherib pada tahun 689 SM dan hancur seluruhnya ketika Media-Persia menguasai Babel pada tahun 539 SM.

Selayaknya kita yang percaya kepada Allah memiliki pengharapan kepada Allah yang penyayang. Walau pun kita sekarang masih bergumul seperti Yakub, tetapi kita tahu bahwa pilihan-Nya tidak berubah. Maka kita tetap berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan berharap penuh kepada-Nya apa pun yang terjadi.

Rabu, 10 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 14:24-27

Yesaya 14:24-27
Penggenapan hukuman Tuhan

Judul: Penggenapan hukuman Tuhan

Sulitnya mengejar pelaku kejahatan dan menghukum orang yang bersalah seharusnya tidak mengendurkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Pelaku kejahatan mungkin saja bisa lolos dari tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh manusia, tetapi mereka tidak akan pernah lolos dari tuntutan hukuman Tuhan.


Yesaya bukan hanya menujukan nubuatnya untuk dipenuhi pada masa itu tetapi juga untuk diberlakukan sampai saat ini dan untuk seluruh bumi (26). Allah tidak saja bekerja dalam sejarah Israel dengan menghukum bangsa-bangsa yang telah menindas mereka, tetapi Ia juga telah membuat rancangan hukuman-Nya atas seluruh bangsa.

Kita perlu memahami campur tangan Tuhan dalam menghukum orang-orang yang menganggap dirinya kebal hukum. Setiap kepentingan pribadi yang berkedok atau mengatasnamakan kemiskinan, kelemahan, atau kedigdayaan tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengubah atau mengalihkan apalagi membatalkan rancangan Tuhan yang diberlakukan terhadap mereka yang berdosa karena Dia adalah Tuhan semesta alam (27). Hukuman Tuhan yang dijatuhkan kepada manusia memiliki maksud dan tujuan demi pertobatan manusia itu sendiri.

Jadi, kita harus ingat bahwa ada penegakan hukum Tuhan yang tertinggi di atas semua itu.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 11 Oktober 2012

Bacaan: Yesaya 14:28-32

Yesaya 14:28-32
Perlindungan di tengah ancaman

Judul: Perlindungan di tengah ancaman
Banyak orang atau bangsa menganggap sepi berita penghukuman Tuhan yang dikumandangkan dalam Alkitab. Mereka seperti para pengejek yang dicatat dalam 2 Petrus 3:3-6, yang berkata, "di mana Tuhan?" Apalagi kalau mereka tidak melihat ada sosok pemimpin manusia dari Allah yang sanggup melaksanakan penghukuman tersebut.

Filistea (Filistin) adalah bangsa seperti itu. Mereka melihat bahwa raja Israel, Ahas sudah mati. Ahas adalah keturunan Daud. Bagi bangsa Filistin, Daud adalah momok (lihat 2Sam. 5:17-25, 8:1, 21:15-22). Ahas juga menolak berkoalisi dengan bangsa-bangsa sekitar, termasuk Filistin, untuk melawan Asyur. Dengan kematian Ahas berarti Yehuda bukan lagi merupakan ancaman buat bangsa Filistin.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 12 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 15:1-16:5

Yesaya 15:1-16:5
Bertobat sesuai cara Allah

Judul: Bertobat sesuai cara Allah
Penghukuman Tuhan senantiasa dimaksudkan untuk pertobatan. Maka, nubuat penghukuman tidak segera dilaksanakan. Selalu ada tenggang waktu bagi orang untuk bertobat sehingga akibat dari penghukuman bisa dikurangi.


Bangsa Moab digambarkan seperti sekumpulan burung yang berpencaran dari sangkarnya dan dalam ketakutannya berkumpul di sungai Arnon, sungai yang menjadi perbatasan wilayah Moab dengan Yehuda (16:2). Bangsa Moab meminta perlindungan dari Israel bagi para pengungsi mereka dengan pembayaran berupa anak domba (1-4a). Namun, jawaban dari Israel sangat jelas yaitu jika mereka mau tunduk kepada takhta Allah di Sion, maka mereka akan menerima kasih setia, kebenaran, dan keadilan (4b-5).

Untuk mendapatkan perlindungan dari Israel, bangsa Moab tidak bisa semata-mata menawarkan upeti seperti yang dahulu pernah ia lakukan (lihat 2Raj. 3:4). Syarat ditolong harus datang dari yang berhak menolong. Syarat bagi Moab adalah tunduk kepada kedaulatan Allah Israel. Demikian juga pertobatan sejati adalah tunduk kepada Allah dengan mengaku segala dosa kita dan menerima syarat yang ditawarkan Allah. Untuk tebusan dosa-dosa manusia, Allah telah memberikan "Anak Domba" yang tersembelih, yaitu Tuhan Yesus. Hanya yang percaya dan menerima Dia akan mengalami perlindungan sejati dari kebinasaan kekal dan menerima kasih setia, kebenaran, dan keadilan!

Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/10/12/
Sabtu, 13 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 16:6-14

Yesaya 16:6-14
Carilah Dia dengan rendah hati

Judul: Carilah Dia dengan rendah hati
Ketika orang mengalami masalah yang tidak terpecahkan dan tersudut oleh tenggang waktu yang ada maka tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan orang lain. Namun banyak orang akan mengalami kesulitan untuk meminta bantuan orang lain jika masalah itu berhubungan dengan harga dirinya. Hanya sedikit orang yang mau mengakui keterlibatan dirinya dengan pornografi, perzinaan, ataupun perselingkuhan. Ini terjadi karena orang tersebut merasa malu dan takut kehilangan harga dirinya. Oleh sebab itu banyak orang yang berdoa meminta kepada "tuhan" yang cepat menjawab, daripada mengikuti kehendak Tuhan dalam penyelesaian masalah mereka.

Keangkuhan Moab adalah penyebab kehancuran mereka. Meskipun mereka yang membutuhkan pertolongan, tetapi malah mereka yang mau mengatur bagaimana mereka seharusnya ditolong, yaitu dengan bayaran anak domba. Padahal seharusnya mereka takluk lebih dulu kepada Allah Israel. Tak heran bila keangkuhan itu menjadi penyebab kebinasaan mereka. Ayat 7-8 menyatakan bahwa mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Umur Moab telah ditentukan dan kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu (13-14). Namun, bukan berarti Allah menyukai kehancuran mereka. Dua kali keterangan "sebab/oleh karena itu" (9, 11) melukiskan kesedihan Allah karena keadaan Moab yang merana akibat keangkuhan mereka.

Kita seringkali tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan yang telah meraih kita agar berada dalam perlindungan-Nya. Walau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hubungan kita dengan Dia kadang terpisahkan oleh kesibukan, waktu, dan masalah yang selalu ingin kita selesaikan sendiri. Kalau pun kita datang kepada Tuhan maka seringkali bukan untuk mencari kehendak-Nya, tetapi hanya memberitahu dan meminta kuasa-Nya untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kita mengangkat tangan dan menengadahkan kepala, tetapi tidak menundukkan hati kita. Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Dia dengan penuh kerendahan hati.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Ya Allah, pulihkanlah kami!
Ini adalah salah satu mazmur terindah. Selain penggunaan metafora "gembala Israel" bagi Allah (2) dan "pohon anggur" bagi Israel (9, 15), mazmur ini juga secara konsisten dan bertingkat menyerukan permohonannya kepada Allah (4, 8, 15, 20). Ayat 4 "Ya Allah, pulihkanlah kami," ayat 8 dan 15, "Ya Allah semesta alam..." dan ayat 20 "Ya TUHAN, Allah semesta alam..."

Pemazmur memohon agar Tuhan peduli kepada mereka. Ia menyerukannya dengan berani bukan hanya karena Tuhan adalah gembala mereka, tetapi karena Tuhan adalah Raja yang bertakhta di atas kerub (2).


Pemazmur menutup mazmurnya dengan sekali lagi memohon pemulihan. Ia pun menyertainya dengan tekad untuk hidup setia kepada Tuhan dan menyaksikan nama-Nya kepada semua orang. Sudahkan Anda menyaksikan karya-Nya yang memulihkan itu kepada orang lain?

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/10/14/
Yesaya 17:1-14
Hukuman dan pertobatan

Judul: Hukuman dan pertobatan
Perikop ini adalah ucapan Ilahi terhadap Damasyik dan Efraim. Pada masa itu terbentuk sebuah aliansi koalisi untuk melawan kekuatan Asyur yang mulai menjadi ancaman bagi keberadaan bangsa-bangsa Timur Tengah kuno di sekitarnya. Pembentuk koalisi ini adalah dua negara yang bertetangga, yang sebenarnya telah berkoalisi sejak lama (sejak dinasti Omri), yaitu Siro-Fenisia dan Israel (kerajaan Utara).


Bagi Yehuda, berita penghukuman atas Israel dan Fenisia itu begitu mengerikan. Ini sekaligus sebagai peringatan bahwa hal yang sama akan terjadi pada mereka bila tidak bertobat.

Namun demikian, inti berita utama dari perikop ini justru bukan pada penghukuman yang dijatuhkan. Sebaliknya tujuan utama tertulis pada ayat 7-8, bahwa "manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya". Harapan di balik hukuman adalah pertobatan, yaitu kembali kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Hukuman merupakan alat untuk menyadarkan manusia akan Sang Penciptanya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 16 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 18:1-7

Yesaya 18:1-7
Di balik penghukuman: kasih Tuhan

Judul: Di balik penghukuman: kasih Tuhan
Ucapan Ilahi pada pasal 18-20 merupakan satu kesatuan, yaitu ucapan Ilahi bagi bangsa Etiopia dan Mesir yang adalah satu negara kesatuan. Khusus pasal 18 ini ditujukan kepada Etiopia. Ucapan Ilahi ini dimulai dengan teriakan "hoy" (Ibr.: "wahai"). Teriakan ini adalah teriakan ketakutan para petani ketika hama belalang pelahap ("dengingan sayap") berdatangan untuk melahap tanaman mereka. Hama-hama tersebut disebut sebagai "duta-duta dari negeri Etiopia". Ingat akan tulah belalang yang meluluhlantakkan Mesir (Kel. 10)? Hal ini adalah gambaran bahwa Etiopia akan menguasai Mesir.


Maka berita bahwa Tuhan mengasihinya semua bangsa adalah berita yang harus kita siarkan bersama. Nyatakan juga bahwa yang bertobat akan diampuni dan diluputkan dari penghukuman kekal.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 17 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 19:1-25

Yesaya 19:1-25
Tuhan, Allah bagi semua manusia

Judul: Tuhan, Allah bagi semua manusia
Pada abad ke-5 SM, sejarawan Yunani yang bernama Herodotus berkata bahwa Mesir merupakan "berkat dari sungai Nil". Artinya tanpa sungai Nil, tidak akan ada negeri Mesir karena daerah ini menjadi daerah yang tidak dapat dihuni manusia. Juga bukan tempat yang baik untuk bercocok tanam serta menggembala ternak.


Inilah tanda-Nya bahwa Allah mengasihinya seisi dunia, yaitu dengan mengirimkan Juruselamat bagi manusia supaya bertobat dan datang kepada-Nya. Tak perlu seorang pun ragu karena Tuhan adalah Allah bagi semua bangsa.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 18 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 20:1-6

Yesaya 20:1-6
Memegahkan diri: akan dihina

Judul: Memegahkan diri: akan dihina


Diskusi renungan ini di Facebook:
Yesaya 21:1-10
Hanya Allah dan Allah saja

Judul: Hanya Allah dan Allah saja
Ucapan Ilahi ini ditujukan kepada negeri Babel (Mesopotamia), dan berisi nubuatan kejatuhan bangsa ini. Ucapan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengepungan Babel oleh Elam dan Madai (1-5); lalu kejatuhan Babel (6-10).

Ucapan ini terjadi setelah penaklukan Asyur atas bangsa-bangsanya yang bersekitarnya. Babel takluk di bawah bangsa Media-Persia (Elam dan Madai) yang pada waktu penaklukan itu diperintah oleh Koresy.


Penaklukkan Babel, menunjukkan bahwa Tuhan telah mengalahkan kekuatan ilah-ilah yang sebenarnya mati. Yesaya mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa kekuatan kita asalnya dari Tuhan, dan hanya Tuhan saja.

Sesuai dalam syahadat umat Israel, "Tuhan adalah Allahmu, Tuhan saja!" (Ul. 6:4; terjemahan bebas!). Apakah Anda mengingat syair lagu God and God Alone (Hanya Allah dan Allah saja)? Artinya, kekuatan kita satu-satunya hanyalah Allah, bukan dari yang lain, ilah-ilah lain, atau kekuatan diri sendiri.

Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/10/19/
Sabtu, 20 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 21:11-12

Yesaya 21:11-12
Carilah Tuhan dan bergantung kepada-Nya

Judul: Carilah Tuhan dan bergantung kepada-Nya

Perikop ini merupakan ucapan Ilahi tentang penaklukan Edom oleh bangsa Asyur. Pada ayat 11, tercantum seolah-olah bangsa Edom bertanya kepada nabi Yesaya mengenai berapa lama mereka berada di bawah penaklukan bangsa Asyur.

Nampaknya penaklukan bangsa Asyur sungguh menyengsarakan Edom, karena mengakibatkan mereka menjadi budak di negeri Asyur dan bila diri mereka sudah tidak bermanfaat lagi, maka mereka dijual ke bangsa lain yang lebih kejam dalam hal penindasan budak. Di tengah penderitaan tersebut, nabi Yesaya menyatakan, "pagi akan datang, tetapi malam juga". Pagi adalah cahaya fajar keselamatan, sedangkan malam adalah kegelapan penaklukan. Pernyataan ini menggambarkan ketidakpastian tentang waktu berakhirnya masa penaklukan tersebut.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 81

Memuji dan mendengarkan

Judul: Memuji dan mendengarkan


Sepertinya bagian mendengarkan firman Tuhan ini adalah bagian yang paling sulit untuk ditaati oleh umat Tuhan. Terbukti berulang kali umat diperintahkan untuk mendengar (9, 14) dan Tuhan mengeluhkan ketidakmauan mereka untuk mendengar (12, 14). Apa yang dikeluhkan Tuhan adalah ketidaktahuan mereka akan firman-Nya. Berulang kali mereka melupakan Allah yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir dan berubah setia dengan menyembah allah asing (10-11).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 22 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 21:13-17

Yesaya 21:13-17
Firman-Nya meruntuhkan kesombongan

Judul: Firman-Nya meruntuhkan kesombongan


Ketika nubuat ini disampaikan, daerah Arabia terkenal sebagai daerah yang aman. Banyak kafilah dan saudagar memilih jalur perdagangannya melalui daerah ini berkat adanya pemanah-pemanah ulung yang melindungi daerah ini. Untuk itu "uang keamanan" dari para kafilah dan saudagar masuk ke kantong para pembesar yang menguasai daerah ini. Namun ucapan Ilahi ini memberitakan keadaan peperangan yang mengerikan di wilayah yang semula sangat aman ini. Digambarkan bahwa para kafilah tidak dapat lagi melewati jalur yang aman, melainkan jalur yang terdiri dari hutan belukar karena bangsa Arabia yang sombong akan dihancurkan oleh Asyur, "dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya" (17). Mereka akan lari dari pedang tentara Asyur. Panah sebenarnya lebih unggul dari pedang, tetapi saat itu panah dikalahkan pedang karena dibalik itu "Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya".

Dengan firman, Tuhan mencipta; dengan firman, Dia menghibur; dengan firman pula, Dia meruntuhkan kesombongan manusia. Oleh karena itu berhentilah mengandalkan diri sendiri, lalu mulailah untuk mengandalkan Tuhan dan firman-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 23 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 22:1-14

Yesaya 22:1-14
Tuhan adalah andalanku

Judul: Tuhan adalah andalanku


Adakah andalan Anda selain Tuhan? Kalau ada, itu adalah dosa penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Untuk itu Anda harus bertobat, dan kembali andalkan hanya Dia senantiasa!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Yesaya 22:15-25
Jangan salah gunakan kepercayaan

Jadul: Jangan salah gunakan kepercayaan


Sebagaimana korupsi dan nepotisme telah menggerogoti bangsa Yehuda, demikian juga terjadi pada bangsa kita saat ini. Janganlah kita kotori kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan kita sehari-hari. Ucapan syukur atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan pergunakan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 25 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 23:1-18

Yesaya 23:1-18
Hukuman, pertobatan, dan pemulihan

Judul: Hukuman, pertobatan, dan pemulihan
Menutup rangkaian berita penghukuman pasal 13-23 ini, Yesaya memberitakan ucapan Ilahi bagi Tirus dan Sidon yang membangun koalisi besar melawan Asyur.


Istilah "saudagar Sidon" adalah para penduduk pesisir negeri Fenisia. Pemakaian nama Tirus dan Sidon ditujukan untuk seluruh kekuasaan Siro-Fenisia yang meliputi kawasan Laut Tengah sampai ke Spanyol. Siro-Fenisia merupakan penguasa bahari yang sombong dan jahat.


Pemberian hukuman memiliki tujuan agar yang dihukum bertobat. Setelah tujuh puluh tahun berlalu akan terjadi sebuah pembaruan. Hukuman dan kasih Allah selalu berjalan bersama.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 26 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 24:1-23

Yesaya 24:1-23
Tuhan, Raja umat manusia

Judul: Tuhan, Raja umat manusia


Hukuman Tuhan memiliki tujuan agar umat Israel menyadari, bahwa Tuhan semesta alam adalah Raja. Dia adalah Raja bagi seluruh Israel dan umat manusia. Dia berkuasa atas segenap ciptaan-Nya dari awal hingga akhir. Sebagai umat Tuhan, kita jangan ragu atas kuasa-Nya dalam hidup kita.

Hukuman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Dia memang Raja dalam kehidupan manusia. Tuhan memiliki hak mutlak terhadap hidup kita. Jangan biarkan kuasa, ambisi, materi, maupun pribadi tertentu mengendalikan dan menguasai hidup kita.

Sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sangat layak menghambakan diri kepada-Nya bukan kepada yang lain. Kita juga patut menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Yesaya 25:1-5

Rencana Tuhan: rancangan yang terbaik

Judul: Rencana Tuhan: rancangan yang terbaik
Ucapan syukur biasanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat positif, misalnya keberhasilan, pertolongan, berkat yang diperoleh, dan lain-lain. Sebaliknya, ratapan biasanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya kemalangan, kecelakaan, kesakitan.

Pada perikop ini Yesaya justru menaikkan syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem sebagai akibat penghukuman Tuhan. Bahkan dia mengajak seluruh umat untuk bersyukur karena bukan hanya Yerusalem yang akan hancur, melainkan seluruh bumi akan dihancurkan dalam peperangan yang sangat mengerikan.


Hukuman menjadi langkah awal bagi pemulihan yang ditegakkan Tuhan. Dengan hukuman, umat justru semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Hukuman tersebut dipandang sebagai rencana pemulihan yang dirancang Tuhan bagi umat-Nya agar Tuhan menjadi Raja bagi umat-Nya, menjadi Allah satu-satunya yang disembah oleh umat manusia. Di balik rancangan tersebut ada sesuatu yang indah, yaitu kemenangan Tuhan atas semesta alam. Karena itu nyanyian syukur yang dinyanyikan dalam perikop ini adalah nyanyian kemenangan Tuhan. Rencana Tuhan merupakan rancangan yang terbaik bagi umat-Nya. Sebab itu saat kita dihukum Tuhan karena kesalahan kita, mari ucapkan syukur atas teguran-Nya karena itu merupakan tanda kasih-Nya, lalu segeralah bertobat!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 82
Pemimpin yang benar

Judul: Pemimpin yang benar
Saat orang-orang Yahudi hendak melempari Yesus dengan batu karena klaim diri-Nya sebagai Allah, Yesus mengutip baris pertama dari ayat 6 mazmur ini. "Kamu adalah allah, ..." Di sisi lain, ayat pertama menunjukkan bahwa para allah itu adalah sosok ilahi.

Mazmur ini adalah teguran kepada para pemimpin manusia yang memercayai allah lain selain Yahweh. Padahal mereka adalah ciptaan Allah yang mulia, yaitu gambar Allah atau representasi dari Yang Mahatinggi (6). Namun karena berkhianat kepada Allah dengan menyembah allah-allah palsu, mereka telah menyalahgunakan jabatan mereka untuk bertindak tidak adil dengan memihak kepada orang fasik serta menindas orang miskin dan anak yatim (2-4).


Pemazmur mengakhiri mazmur ini dengan seruan kepada Yahweh agar Ia sendiri yang menegakkan kebenaran dan keadilan kepada semua ciptaan-Nya di bumi sebab bumi ini milik-Nya. Selama para pemimpin lalim dibiarkan memimpin bumi ini, selama itu pulalah ketidakadilan dan penindasan akan terus terjadi.

Wahai para pemimpin, takutlah akan Allah sejati karena kamu adalah representasi Sang Mahatinggi, Penguasa langit dan bumi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran! Sehingga bukan penghakiman yang akan kamu terima melainkan pujian dan berkat!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 29 Oktober 2012

Bacaan: Yesaya 25:6-12

Yesaya 25:6-12
Tuhan, Allah semua bangsa

Judul: Tuhan, Allah semua bangsa


Di Sion nama Allah akan kembali ditegakkan. Di sanalah tempat Tuhan bertakhta sebagai Raja atas Israel. Namun kemudian teologi tentang "Tuhan adalah Raja Israel yang bertakhta di Sion" tidak lagi menjadi teologi yang eksklusif, melainkan telah menjadi teologi yang inklusif. Semula memang dipahami bahwa Tuhan hanya menjadi Raja bagi umat Israel secara eksklusif. Namun inti iman ini berkembang menjadi teologi yang inklusif.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 30 Oktober 2012

Bacaan : Yesaya 26:1-21

Yesaya 26:1-21
Tuhan, pelindung orang percaya

Judul: Tuhan, pelindung orang percaya


Diskusi renungan ini di Facebook:
Yesaya 27:1-13
Perwujudan pemulihan Tuhan

Judul: Perwujudan pemulihan Tuhan


Itulah restorasi atau pemulihan. Dia akan mengumpulkan kembali umat-Nya yang berada di wilayah Babel (Yehuda) dan Asyur (Israel). Inilah yang disebut sebagai eksodus kedua, yang dinubuatan oleh nabi Yesaya. Peristiwa eksodus kedua ini digambarkan dengan suasana pertanian, bahwa "Tuhan akan mengirik". Kata "mengirik" berarti usaha untuk mengumpulkan biji-biji yang tersebar berserakan ke dalam suatu wadah.

Kedua Israel tersebut kembali bersatu di tanah air menjadi satu Israel. Mereka semua "sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem" (13). Saat pemulihan terwujud, nama Tuhanlah yang ditinggikan.

Ketika terjadi sebuah pemulihan, baik dalam hubungan seseorang dengan Tuhan maupun dalam hubungan antara seseorang dengan sesama, disitulah terjadi sukacita dan nama Tuhan ditinggikan. Dalam situasi demikian layaklah segala puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan karena kebaikan dan kuasa-Nya memungkinkan pemulihan terjadi.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Ayub 1:1-5
Tentang kaya dan mendoakan anak

Judul: Tentang kaya dan mendoakan anak

Hampir menjadi anggapan umum bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kesalehan dan kejujuran, sebab orang jujur dianggap sulit untuk menjadi kaya. Lagi pula kekayaan dianggap bersifat tidak netral karena dapat membawa hati manusia menjauhi Allah. Dengan melihat kehidupan Ayub, dapat kita katakan bahwa kekayaan bukanlah dosa dan bisa diperoleh bukan dengan jalan dosa, karena kekayaan adalah berkat Tuhan juga.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 2 November 2012

Bacaan : Ayub 1:6-22

Ayub 1:6-22
Milikku = milik Allah?

Judul: Milikku = milik Allah?


Mari kita kembali pada gugatan Iblis terhadap Ayub. Dalam masalah berat yang Ayub hadapi, adakah ia meninggalkan Allah? Ayat 22 jelas menyatakan bahwa "Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut."

Cara pandang manusia terhadap kepemilikan sangat berpengaruh terhadap respons ketika miliknya itu diambil. Tentu tak salah bila kehilangan harta benda bagai sebuah pukulan, atau kehilangan anggota keluarga bagai rusaknya tatanan hidup, dan kehilangan keduanya bagai langit runtuh. Ayub sendiri berduka dan ia jelas menyatakan perasaan dukanya. Namun imannya merespons secara mengagumkan. Ayub sadar bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Tuhan dan karena itu, ia patut menerima bila Tuhan ingin mengambil semua itu kembali (21).

Sampai sedemikian dalamkah pemahaman kita akan segala sesuatu yang kita miliki? Bila Tuhan mengambil semuanya sekaligus, bagaimana kira-kira respons Anda? Akankah Anda berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan"?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 3 November 2012

Bacaan : Ayub 2:1-10

Ayub 2:1-10
Pilihan dan konfirmasi

Judul: Pilihan dan konfirmasi
Tampaknya Iblis masih belum puas bila belum mendengar kata hujatan terhadap Tuhan keluar dari mulut Ayub. Sebab itu ia masih menggugat Ayub di hadapan Tuhan. Menurut Iblis, meskipun Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya, toh dia masih segar bugar. Orang pasti rela kehilangan apa saja asalkan dirinya aman dan nyaman (4-5). Lalu atas seizin Tuhan, Ayub pun tertimpa barah dari ujung rambut sampai ujung kakinya (7).

Iblis tidak dapat melakukan sesuatu apapun tanpa seizin Tuhan. Pada bagian ini, tidak terlihat adanya komentar Ayub atas penyakit yang menimpa dia.

Namun sakit yang diderita Ayub membangkitkan komentar negatif dari istri Ayub (9). Mengalami datangnya penderitaan yang bertubi-tubi, mungkin membuat istri Ayub merasa bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap Ayub. Sebagai istri, ia tahu benar bahwa suaminya memiliki kehidupan yang saleh, karena itu sepatutnya Ayub menerima upah atas kesalehannya. Ini justru sebaliknya, Ayub seolah-olah telah melakukan dosa mahaberat sehingga ia menerima ganjaran yang begitu mengerikan. Bukankah sewajarnya jika Ayub mengutuki Tuhan yang demikian?

Akan tetapi, bukan demikian cara pandang Ayub terhadap semua penderitaan yang dia alami. Meskipun ia tidak memahami mengapa ia harus mengalami tragedi itu, ia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Maka penderitaan Ayub menghasilkan penyerahan hidup yang indah kepada Tuhan (10). Ia tetap beriman kepada Allah meskipun tidak memperoleh imbalan atas imannya itu.

Respons Ayub menunjukkan bahwa pandangan Iblis terbukti salah. Dasar hubungan Tuhan dengan manusia bukanlah balas jasa, di mana perbuatan baik akan menghasilkan kemakmuran dan perbuatan buruk akan mendatangkan hukuman.

Oleh sebab itu, cara pandang kita pun seharusnya berubah: jangan beriman dengan pamrih! Jalanilah kehidupan beriman dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita sehingga apa pun yang terjadi atas hidup kita, ia tetap memegang kendali.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Minggu, 4 November 2012

Bacaan : Mazmur 83

Mazmur 83
Doa saat terjepit siasat musuh

Judul: Doa saat terjepit siasat musuh

Pemazmur, mewakili umat Tuhan membawa semua pergumulan ini, pertama-tama kepada Tuhan di dalam doa. Seruannya menunjukkan kedaruratan situasi yang umat hadapi (2). Sebagai bangsa, mereka hendak dimusnahkan (3-5). Musuh umat Tuhan adalah sebagiannya musuh bebuyutan, tetapi juga adikuasa pada masa itu (7-9).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 5 November 2012

Bacaan: Ayub 2:11-13

Ayub 2:11-13
Sahabat = saudara dalam kesukaran

Judul: Sahabat = saudara dalam kesukaran
Perhatian dan kepedulian adalah hal yang biasanya ditunjukkan seorang sahabat. Terutama bila
sahabatnya sedang ditimpa kesedihan atau kemalangan.

Elifas, Bildad, dan Zofar adalah tiga sahabat Ayub yang mendengar tragedi yang dialami Ayub,
lalu mendatangi dia dari tempat-tempat mereka yang jauh. Tentu saja mereka bermaksud
menyatakan rasa belasungkawa dan menyampaikan penghiburan. Namun perubahan drastis yang
dialami Ayub membuat sahabat-sahabatnya sempat tidak mengenali dia (11-12). Ayub, yang
dulu mereka kenal sebagai orang terkaya di wilayah timur, saat itu duduk bermandikan debu
bagaikan seorang pengemis penyakitan. Orang yang dulu berada di puncak kemegahan yang
begitu gemerlap, saat itu bagai berada di lembah hina dina. Itulah sebabnya mereka begitu sedih
sampai-sampai menangis dengan suara nyaring. Mereka menyatakan duka cita mereka dengan
mengoyak jubah dan menaburkan debu di kepala. Bahkan mereka juga tidak berbicara sampai
tujuh hari lamanya (13), seolah ingin menunjukkan keprihatinan atas kesakitan dan kepahitan
yang dialami Ayub.

Betapa mengharukan rasa empati yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Itu
memperlihatkan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat sejati bagi Ayub. Keprihatinan mereka
ditunjukkan bukan dengan kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar klise. Upaya mereka
untuk menempatkan diri pada posisi sahabat yang sedang bermasalah sungguh merupakan
penghiburan yang efektif. Tanpa banyak bicara melainkan hanya menemani. Dan kadang-kadang
hal itu justru terasa lebih bermakna.

Adakah kita memiliki sahabat-sahabat yang sedemikian dekat, peduli pada kita dan memahami
keadaan kita? Sebaliknya, apakah kita juga telah menunjukkan diri sebagai sahabat sejati yang
ada ketika mereka berduka dan menderita, bukan hanya ketika senang dan bersuka? Amsal 17:17
mengatakan bahwa, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran."

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 6 November 2012

Bacaan : Ayub 3

Ayub 3
Memahami penderitaan

Judul: Memahami penderitaan
Berandai-andai adalah sesuatu yang sering dilakukan ketika orang mengalami masalah. "Seandainya saja kemarin saya tidak lupa menelpon tentu hal itu tidak akan terjadi." atau "Seandainya saja waktu itu saya mau mendengarkan nasihatnya, pasti masalahnya tidak akan separah ini." Ya, orang seakan berharap bisa memutar ulang waktu agar mereka bisa menghindarkan diri dari masalah yang saat itu membentur mereka.


Ayub, orang yang saleh itu, tidak mampu memahami situasi yang dia hadapi saat itu, ia tidak tahu penyebabnya dan ia juga tidak tahu jalan keluarnya. Namun Ayub yang merasakan kepahitan, tidak lepas kendali. Tersirat rasa marah kepada Tuhan, tetapi ia tidak mengutuki Tuhan. Ia putus asa, tetapi tidak melawan Tuhan. Ia merasakan pedih, tetapi tidak menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Dalam rasa sakit dan kepahitan, Ayub tidak berbuat dosa.

Memahami penderitaan dan penyebabnya memang bukan perkara mudah. Kita pun mungkin sering mempertanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa buruk yang menimpa kita, atau kita merasa bahwa tidak sepunyanya kita menerima masalah itu. Tentu Tuhan punya maksud tersendiri bagi kita, mungkin dengan tujuan untuk membentuk iman atau melatih kita untuk tergantung pada Dia. Maka apa pun gelombang hidup yang berusaha menggulung kita, jangan berbuat dosa dengan ucapan atau sikap negatif terhadap Allah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Ayub 4:1-5:27
Hati-hati dalam berkata-kata

Judul: Hati-hati dalam berkata-kata
Sahabat yang baik adalah yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Maka betapa menyakitkan bila seorang sahabat tidak memberikan dukungan justru ketika kita sedang berbeban berat.


Dari Elifas, kita harus belajar untuk tidak menghakimi orang lain dalam hubungannya dengan Tuhan, terutama dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Kita juga perlu berhati-hati dalam menasihati dan menghibur orang yang sedang bermasalah atau berduka, jangan sampai kata-kata kita malah menjadi sembilu tajam yang menambah perih di hati. Mintalah hikmat Tuhan sehingga kata-kata yang kita ucapkan jadi berkat yang mem bangun.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Ayub 6:1-7:21

Ayub 6:1-7:21
Bukan selalu karena dosa

Judul: Bukan selalu karena dosa


Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan Ayub bukanlah tuduhan, tetapi empati. Perkataan Elifas menempatkan Ayub sebagai pendosa besar, dan ini jelas sukar diterima Ayub. Tak heran ia bereaksi demikian keras.

Perkataan Elifas menjadi pelajaran penting dalam menghadapi orang yang sedang kemalangan. Kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita yang bertujuan menghibur orang yang kemalangan, tetapi nyatanya seolah hakim yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Pahamilah bahwa pengalaman kita belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Karena itu jangan berdiri lebih tinggi dari orang yang sedang kemalangan, melainkan duduklah sama rendah agar kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Ayub 8

Sahabat dikala duka

Judul: Sahabat dikala duka

Lebih lanjut Bildad mencoba meyakinkan Ayub tentang pendapatnya itu dengan memberikan beberapa gambaran. Gambaran yang pertama adalah tentang tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air sebagai sumber hidup dan pertumbuhannya (11-13). Dengan gambaran itu, Bildad ingin mengatakan bahwa Ayub telah meninggalkan Tuhan sebagai sumber hidup dan berkat. Karena itu Bildad menasihati temannya untuk tidak melupakan Tuhan.

Dengan analogi jaring laba-laba (14-15), Bildad ingin mengingatkan Ayub bahwa Ayub telah begitu tergantung pada harta miliknya dan bukan tergantung kepada Allah.

Sementara gambaran tentang tumbuhan di taman (16-19) ingin membandingkan Ayub dengan tumbuhan yang dicabut dari akarnya dan akan digantikan oleh tumbuhan lain.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 10 November 2012

Bacaan : Ayub 9:1-10:22

Ayub 9:1-10:22
Tidak ada yang kebetulan

Judul: Tidak ada yang kebetulan
Ayub memulai respons terhadap sahabat-sahabatnya dengan kesadaran bahwa beberapa perkataan mereka benar adanya (9:2). Ayub menekankan kembali apa yang telah dipertanyakan oleh Elifas sebelumnya (Ayb. 4:17), yaitu tentang ketidakhmungkinkan manusia untuk benar di hadapan Allah.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 84
Rindu dekat dengan Tuhan

Judul: Rindu dekat dengan Tuhan

Pada bagian pertama (2-5), pemazmur menggambarkan kerinduannya untuk berada di rumah Tuhan dengan memakai ilustrasi burung pipit dan burung layang-layang yang bersarang bahkan pada mezbah-mezbahnya (4). Begitu rindunya pemazmur sehingga di satu sisi ia merasa jiwa hancur, di sisi lain hati dan daging bersorak-sorai. Perasaan yang paradoks ini ditutup dengan pernyataan berbahagia bagi orang yang hidup di rumah Tuhan (5).

Bagian kedua (6-8), pemazmur beralih dari kerinduan berada di rumah Tuhan pada perjalanan ziarah ke rumah Tuhan. Orang yang bertekad untuk ke rumah Tuhan, akan mampu menghadapi segala hadangan untuk sampai ke sana. Kemampuan mereka adalah anugerah Tuhan.

Maka, di tengah mazmur ini muncul permohonan agar Tuhan mendengar dan menjawab kerinduan hatinya (9-10). Mazmur ini ditutup dengan mengulangi lagi kerinduan yang sudah dikobarkan di bagian pembuka (11-13), yaitu terus menerus dalam persekutuan intim dengan Tuhan Perbandingan satu hari dengan seribu hari mau mengatakan bahwa kedekatan dengan Tuhan melebihi segala-galanya yang bisa didapatkan dari dunia ini.

Apakah mazmur ini menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, yang selama ini kita tidak temukan? Sudah pasti bukan karena Tuhan jauh atau menjauh dari kita. Lebih tepat, kita sendiri yang menjauh dan membiarkan diri kita didekati, dirayu, bahkan didekap oleh dunia ini. Yang lebih celaka adalah kalau kita tidak merasa rindu kepada Tuhan karena kita sedang menikmati cumbu rayu dunia ini. Jangan-jangan kita memang bukan anak Tuhan!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 12 November 2012

Bacaan : Ayub 11

Ayub 11
Supaya bermakna

Judul: Supaya bermakna
Sesudah mendengar dan memperhatikan percakapan antara Elifas dengan Ayub lalu antara Bildad dengan Ayub, Zofar jadi dapat melihat empat hal dalam diri Ayub yang dirasa mengganggu pada saat itu, yaitu banyak bicara (2), pembual (3), merasa diri benar (4), juga bodoh (5-6). Dengan menganalisa semua perkataan yang telah dilontarkan Ayub, Zofar jadi menilai bahwa seharusnya Ayub menerima hukuman yang lebih berat daripada yang telah dia terima pada saat itu (6b).

Maka selanjutnya Zofar berbicara tentang hikmat Allah yang tak terkira. Ini berbeda dengan Elifas dan Bildad yang mendasarkan perkataan-Nya pada keadilan Allah. Zofar tampaknya menilai bahwa kebodohan Ayub sungguh tak terkira hingga ia gagal memahami "kebenaran" yang telah disampaikan oleh Elifas dan Bildad, yaitu bahwa penderitaan Ayub disebabkan oleh dosa-dosanya.

Oleh karena itu, ada tiga langkah yang harus dilakukan Ayub agar keadaannya dapat kembali pulih seperti sedia kala, yaitu pertobatan (13), doa (13), dan pembaruan hidup (14). Zofar menyatakan bahwa jika Ayub mau melakukan semua itu maka akan bunga dari pertobatannya yaitu keberanian atau keyakinan (15), kemampuan untuk melupakan kesusahannya (16), sukacita (17), harapan dan ketenteraman (18), serta kedamaian dan popularitas (19). Seperti Bildad, Zofar mengakhiri perkataannya dengan sebuah peringatan (20, bdk. Ayb. 8:22).


Janganlah kita menjadi seperti teman-teman Ayub. Miliki pemahaman yang lengkap mengenai permasalihannya saat kita ingin menyampaikan penghiburan kepada orang yang sedang bermasalah, supaya ucapan kita tepat dan bermakna.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Ayub 12:1-14:22
Menghadap Hakim yang Agung

Judul: Menghadap Hakim yang Agung


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 14 November 2012

Bacaan: Amos 1:1-8

Amos 1:1-8
Kesabaran Tuhan sudah habis

JUDUL: Kesabaran Tuhan sudah habis
Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang panjang sabar. Berbeda pada pembukaan kitab Amos, Tuhan digambarkan seperti singa yang mengaum karena marah (2). Tuhan marah kepada Israel dan juga kepada bangsa-bangsa di sekitarnya.

Syria dan Palestina menjadi sasaran kemarahan Allah sebab mereka telah berbuat dosa yang melewat batas kesabaran-Nya. Dengan kalimat retoris, karena tiga perbuatan jahat...bahkan empat" yang menunjukkan kejahatan yang telah melampaui batas, Tuhan tidak akan menarik keputusan-Nya (3, 6). Kemarahan Tuhan tidak akan reda sampai ia menuntaskan penghukuman.

Kemarahan Tuhan turun atas istana dan puri di Damsyik (4-5), serta puri di Gaza (6), yang merupakan pusat kekuasan dan simbol pemegang tongkat kerajaan Syria dan Palestina. Namun, para penguasa yang biasanya bersandar pada kekuatan militer dan benteng pertahanan tidak mampu menghadapi murka Tuhan yang menyala-nyala. Kota-kota perlindungan, pintu gerbang yang kuat dan tinggi tak mampu menghambat rencana Tuhan.

Perbuatan yang mendatangkan murka Tuhan bagi bangsa Syria secara spesifik berhubungan dengan tindakan mereka atas bangsa Israel di Gilead (3). Walau Tuhan memakai Syria untuk menghukum Israel dengan pengambilan daerah Gilead (2Raj. 10:32), tetapi perbuatan mereka kejam dan brutal (2Raj 8:12). Bagi Palestina, secara khusus kota Gaza, Tuhan menyebut perbuatan bangsa itu yang menyerahkan suatu bangsa tertentu kepada Edom. Walau tidak disebut dengan jelas bangsa apa itu dan alasan dibalik penyerahannya kepada Edom, tetapi tindakan itu bersalah di mata Tuhan.

Perikop ini memperingatkan, bahwa Tuhan sungguh berada di atas semua manusia di atas bumi. Walau pun bangsa itu tidak kenal Tuhan, tetapi Dia tetap meminta pertanggungjawaban atas dosa yang telah dilakukan. Demikian juga kita. Kita pun tidak luput untuk memberi pertanggungjawaban kepada-Nya. Tidakkah kita takut akan api murka Tuhan bila kita terus melakukan dosa dan tidak bertobat?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 15 November 2012

Bacaan : Amos 1:9-15

Amos 1:9-15
Menghormati saudara dan perjanjian

Judul: Menghormati saudara dan perjanjian
Pada setiap budaya, penghormatan kepada saudara dan perjanjian merupakan hal yang wajib dilakukan. Namun apa jadinya jika seseorang mengkhianati saudaranya? Itu adalah tindakan tidak terpuji.


Tuhan melihat, persaudaraan seharusnya disikapi dengan saling menolong, menghormati, dan mengasihi. Namun ketiga bangsa itu justru mengambil keuntungan atas saudaranya dengan menekan, menjual, bahkan membunuh saudara mereka. Bagi mereka materi (uang, perluasan tanah) lebih berharga dibandingkan hubungan persaudaraan dan perjanjian. Bagi Tuhan tindakan mereka adalah dosa (ditambah dengan dosa-dosa yang lain). Ini membuat Tuhan marah dan menghukum mereka.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Hindari dendam, pegang perintah Tuhan


Diskusi renungan ini di Facebook:
Amos 2:6-16
Ketidaktaatan menghasilkan kejahatan

Judul: Ketidaktaatan menghasilkan kejahatan
Pada zaman lampau, banyak kota dibangun dengan dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal dilengkapi pintu gerbang yang kuat dan kokoh. Sasaran pertama bila musuh menyerang adalah meruntuhkan atau berupaya membuka pintu gerbang kota itu. Bila pintu terbuka maka kekalahan sudah di depan mata dan kemenangan ada pada pihak musuh.

Dalam hidup, ketidaktaatan diibaratkan seperti pintu gerbang kota yang terbuka artinya musuh atau si jahat dapat leluasa masuk ke dalam hidup kita. Amos memperlihatkan ketidaktaatan Israel yang diawali dengan penolakan terhadap nabi untuk bernubuat (12). Padahal Tuhan menyediakan banyak nabi agar firman-Nya dapat sampai kepada seluruh bangsa. Mereka melecehkan juga para nazir Tuhan dengan menyuruh minum anggur yang sebenarnya menjadi pantangan para nazir.

Ketidaktaatan itu membuat pandangan bangsa Israel buta dan melupakan pekerjaan Tuhan di masa lampau seperti: mengalahkan musuh sehingga mereka dapat hidup tenang dan menuntun perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir (9-10). Ketidaktaatan mereka mengakibatkan kehidupan mereka yang buta akan sesamanya terutama orang miskin dan tidak menghargai kekudusan Allah (6-7). Betapa rusak kehidupan bangsa pilihan Tuhan itu.

Berita penghakiman atas Israel ini sengaja diletakkan sesudah berita penghakiman terhadap 6 bangsa nonIsrael dan bangsa Yehuda. Hal ini sekali lagi menunjukkan keadilan Allah. Siapa yang berdosa, dia yang harus menerima hukuman.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Janji syalom Tuhan


Syukur kepada Allah, walau situasi pemazmur saat itu tidak ideal (5-8), jauh dari pengalaman dipelihara dan dipulihkan Allah (2-4), pemazmur masih mampu melihat ke depan dan meyakini syalom Allah akan dinyatakan (9-14)! Ya, janji Allah adalah pegangan pemazmur tatkala memori hanya dapat mengakui apa yang telah terjadi tanpa mampu menggiringnya ke masa sekarang apalagi masa depan.

Sebaliknya pengenalan akan Allah yang berkehendak memberikan syalom kepada umat-Nya menjadi kekuatan untuk menjalani masa kini dan menyongsong masa depan yang gemilang. Syalom Allah bukan hanya keselamatan dari musuh, tetapi juga penegakan keadilan di dalam negeri serta kesejahteraan umat.


Diskusi renungan ini di Facebook:  
Amos 3:1-8
Dasar penghukuman Tuhan

Judul: Dasar penghukuman Tuhan


Itulah yang menjadi penekanan Amos. "Dengarlah firman ini..." (1) Amos dengan tegas menyampaikan firman Tuhan bahwa Israel tidak lagi hidup berdasarkan firman bahkan mengabaikan dan melecehkaninya. Tuhan ingin agar mereka kembali memperhatikan firman dengan serius sebab dosa mereka semakin bertumpuk di hadapan Tuhan, dan hukuman Tuhan akan datang pada mereka.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Amos 3:9-15

Amos 3:9-15
Penghukuman Tuhan

Judul: Penghukuman Tuhan
Nabi Hubakuk pernah bergumul dengan keadilan Tuhan, ketika tahu bahwa Allah akan menghukum Yehuda dengan menggunakan bangsa Kasdim. Bagi Hubakuk, walau mengakui bahwa bangsa Yehuda juga layak dihukum, bangsa Kasdim jauh lebih jahat. Adilkah Allah menghukum Yehuda seolah-olah kejahatan mereka sama berat dengan bangsa nonYahudi?


Kalau orang yang tidak ke gereja melakukan korupsi, berzina, dll., kita bisa maklumi. Mereka tidak mengenal Tuhan sejati yang kudus dan yang menuntut umat-Nya sempurna. Mereka memang hamba dosa (Yoh. 8:34). Namun, kalau kita yang mengaku pengikut Kristus melakukan dosa serupa malah lebih jahat lagi, apakah kita pantas mengaku murid Tuhan? Bukankah Tuhan dipermalukan oleh tingkah kita yang sok saleh dengan ritual mingguan kita, padahal Senin-Sabtu kita bagai penjahat-penjahat?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 21 November 2012

Bacaan : Amos 4:1-5

**Amos 4:1-5**

**Perpuluhkan+dosa = sia-sia+hukuman**

**Judul: Perpuluhkan+dosa = sia-sia+hukuman**


Amos mengecam kehidupan bangsa Israel melalui dua nas yang terpisah. Ayat 1-3, para wanita kalangan atas di Samaria dikecam karena gemar memeras dan menindas orang-orang yang lemah, dan bahkan sigap mengajak suami mereka untuk menghidangkan minuman keras dan berpesta-pora. Hukuman bagi mereka sudah jelas, yaitu turut binasa bersama kehancuran kota Samaria. Di ayat 4-5, yang juga bersambungan dengan ay. 6-13, Amos menyindir kehidupan seluruh bangsa Israel Utara yang tidak konsisten: mereka rajin memberi persembahan dan perpuluhkan, tetapi rajin juga berbuat dosa. Mereka hanya setia pada formalitas ibadah yang dibatasi ritus-ritus kesalehan dan persembahan. Sebaliknya, dasar etis tentang kehidupan sebagai umat Allah yang kudus justru dibuang jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Allah, yang seperti ini layak diganjar hukuman!


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 22 November 2012

Bacaan : Amos 4:6-13

**Amos 4:6-13**

**Menantang Allah**

JUDUL: Menantang Allah
Mungkinkah ada yang berani menantang Allah? Mungkin saja seorang atheis melakukan hal itu, tetapi bagaimana dengan orang beragama? Mungkin orang yang rajin beribadah, memberi persembahan, memiliki religiositas yang tinggi, justru berkali-kali menentang dan menantang Allah, sekaligus menguji batas kesabaran-Nya?

Kehidupan Israel tidak mencerminkan status mereka sebagai umat Allah, dan semua ini tak dibiarakan begitu saja oleh Allah. Ia telah berulang-kali memperingatkan mereka dengan berbagai hukuman, mulai dari kelaparan (6), kekereringan (7-8), hama dan penyakit tanaman (9), wabah penyakit (10), bahkan penghancuran beberapa kota "seperti ... Sodom dan Gomora" (11). Dalam rincian peringatan itu, ada refrein yang selalu diulang pada akhir, "namun kamu tidak berbalik kepadaku" (6, 8-11). Bukannya bertobat, mereka justru menantang Allah. Seakan-akan mereka hendak berkata bahwa diri merekalah yang mengetahui cara beribadah dan hidup religius yang paling tepat, dan bukan Allah. Di ayat 12, Allah merespons sikap mereka dengan sebuah vonis akhir: mereka akan berhadapan dengan Allah sendiri. Sementara itu nabi Amos tidak merinci apa persisnya hukuman akhir itu (bdk. Am. 5:1-3), tetapi justru mengakhiri bagian ini dengan doksologi yang menyatakan kedahsyatan kuasa Allah, sekaligus menyiratkan betapa menakutkan penghukuman final kepada Israel.

Seperti kemarin, persembahan tidak berguna jika tidak disertai dengan ketaatan. Segala hal itu takkan menyurutkan murka Allah jika kita tetap tinggal di dalam segala kebebalan dosa-dosa kita. Penulis surat Ibrani menyatakan: "Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup" (Ibr. 10:31). Jika kita membiarkan diri terjebak di dalam lingkaran "hari kerja dosa seperti biasa, hari Minggu minta pengampunan dosa!", kita justru sedang menantang Allah! Apa persisnya yang akan ia lakukan terhadap diri kita jika kita tetap tidak mau bertobat dan terus melakukan dosa yang itu-itu juga? Semua bergantung pada kedaulatan Allah. Namun bukankah lebih baik jika kita bertobat dan taat?

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Bacaan : Amos 5:1-6

Amos 5:1-6
Ketika semuanya terlambat

Judul: Ketika semuanya terlambat
Apa yang dapat kita lakukan ketika semuanya terlambat? Yaitu ketika kita tak bisa melakukan apa pun untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, ketika pesawat terakhir ke kota tertentu berangkat 10 menit yang lalu, sementara penerbangan berikut ke kota yang sama baru ada besok lusa. Atau ketika orang yang kita kasih keburu meninggal, padahal pertemuan terakhir dengan dia diwarnai pertengkaran. Inilah situasi yang dihadapi Israel ketika Amos mengucapkan nubuat.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Allah berpihak, demi keadilan


Sebagaimana Allah, kita pun harus berpihak, demi keadilan. Umat Allah sejati niscaya berpihak kepada mereka yang dibela Allah. Salah satu hal yang paling mendesak saat ini adalah memilih pemimpin negara dan daerah yang memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Pilihlah pemimpin yang benar-benar punya hati dan kesungguhan untuk melaksanakan program-program yang pro-rakyat, mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan murah dan berkualitas bagi semua penduduk, layanan birokrasi yang singkat dan bebas korupsi, serta banyak lagi. Jangan pilih mereka yang lebih membela kepentingan para pemodal, yang gemar gusur sana-sini demi "pembangunan". Allah niscaya menghukum pemimpin seperti ini.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 86
Model doa seorang hamba

Judul: Model doa seorang hamba

Namun keindahan dan kedalaman mazmur ini justru terletak dari kesatuan yang dapat diamati sejak permulaan sampai akhir, yaitu permohonan demi permohonan mengalir tak henti kepada Tuhan (1-4, 6, 11, 16, 17). Ditambah sapaan pemazmur menggunakan kata Tuhan (Ibr. Adonai, yang berarti tuan, pemilik, 3-5, 8-9, 12, 15). Bedakan dengan penggunaan nama pribadi TUHAN (Ibr. YHWH, 1, 6, 11, 17). Serta, sapaan bagi diri sendiri sebagai hamba-Mu (4, 16) dan hamba-Mu perempuan (16) menunjukkan relasi hamba-tuan yang disadari oleh pemazmur.

Alasan-alasan bagi permintaan yang bertubi-tubi pun mengajar kita tentang iman dan penyerahan diri kepada Tuhan yang begitu dalam. Ayat 1-2 "...sebab aku sengsara dan miskin ...sebab aku orang yang Kaukasihi..." Ayat 3-4 "...sebab kepada-Mulah aku berseru ...sebab kepada-Mulah ...kuangkat jiwaku..." Ayat 5, 10, 13 "...sebab Engkau ...baik dan suka mengampuni dan...", "Sebab Engkau besar dan ...melakukan...", "sebab kasih setia-Mu besar..."


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 26 November 2012

Bacaan : Amos 5:14-17

Amos 5:14-17
Carilah yang baik!

Jadul: Carilah yang baik!


Nas ini menyoroti dimensi yang lebih dalam dari keberpihakan umat Allah kepada orang yang terpinggirkan, yaitu mengajak kita untuk berperan aktif. Kitalah yang mesti memohon tuntunan Roh Kudus di dalam menggumuli di faset kehidupan mana saja kita mesti mencari yang baik dan menegakkan keadilan serta membenci kejahatan. Ada yang dipanggil untuk terjun ke bidang politik, menjadi sukarelawan di LSM, atau mencurahkan waktu luang bagi pelayanan gereja, dan yang lainnya. Pada tiap panggilan, kita berhadapan dengan kejahatan dan memeranginya berdasarkan firman dan hikmat Roh Kudus. Semua itu bukan pemenuhan potensi atau pencarian kepuasan pribadi, tetapi ketaatan pada perintah dan panggilan Allah.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 27 November 2012

Bacaan : Amos 5:18-27

Amos 5:18-27
Salah sangka

Judul: Salah sangka
Kita pasti menanti-nantikan hari yang kita asosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan. Hari ulang tahun menyenangkan karena kerap diasosiasikan dengan banyak kado, pesta, dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Hari ulang tahun tidak akan dinanti-nantikan jika hari tersebut diasosiasikan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan menakutkan sehingga detik-detik menjelang hari ulang tahun bisa menjadi sesuatu yang akan ditunda dan dihindari.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 28 November 2012

Bacaan : Amos 6:1-14

Amos 6:1-14
Sejahtera, tetapi celaka

Judul: Sejahtera, tetapi celaka


Nas ini sangat relevan dengan gereja masa kini. Wajar jika kita berusaha untuk menyehatkan arus keuangan gereja kita. Tanpa dukungan finansial, gereja tidak bisa membiayai pendeta/rohaniwan dan berbagai bidang pelayanan gereja. Nas yang kita baca tak melarang kita untuk berjuang agar gereja kita berkecukupan. Namun nas ini mencambuk kita untuk ingat bahwa kecukupan finansial gereja tak ada gunanya jika kita tidak membela dan memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di sekitar kita, entah yang sudah percaya ataupun yang belum. Kita dipanggil untuk menjadi garam (Mat. 5:13), sehingga "kebenaran dan hasil keadilan" menjadi makanan yang menyehatkan dan menyegarkan, bukan ipuh dan racun (12b).

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Amos 7:1-9

**Amos 7:1-9**

**Tali sipat Israel**

**Judul: Tali sipat Israel**

Di dalam mendirikan sebuah bangunan, dibutuhkan material seperti batu bata, semen, pasir, dll. Selain itu dibutuhkan juga berbagai alat. Salah satunya adalah tali sipat, benang yang digunakan untuk mengukur lurus atau tidaknya sesuatu. Tanpa tali sipat, pekerjaan konstruksi bangunan niscaya menjadi lebih sulit. Dengan menentukan sebuah tembok bata yang baru dikerjakan lurus atau tidak, si pembangun bisa menentukan apakah ia bisa melanjutkan ke tahap konstruksi berikutnya, melakukan sedikit perbaikan, atau justru meruntuhkan tembok itu dan mengulanginya dari awal.


**Diskusi renungan ini di Facebook:**

Jumat, 30 November 2012

Bacaan : Amos 7:10-17

Amos 7:10-17
Buruk muka cermin dibelah

Judul: Buruk muka cermin dibelah

Dengan alasan yang sama, penolakan Amazia, imam di Betel, atas pemberitaan Amos itu bisa kita maklumi. Inti pemberitaan Amos (11) niscaya membuat bangsa Israel resah. Respons negatif Amazia bisa kita katakan normal, karena pemberitaan seperti yang dilakukan Amos ini tak jarang membuka pembalasan berupa kekerasan di konteks lain. Padahal penyimpulan yang diambil Amazia tentang Amos keliru. Pertama, Amos tidak hendak melawan raja dan bangsa Israel (10); Amos hanya menaati perintah Allah yang menyuruh dia pergi ke Israel. Kedua, Amos tidak sedang mencari makan melalui nubuat-nubahnya (12); ia bukan nabi profesional (14), yaitu mereka yang bernubuat di istana-istana raja dan mendapat dukungan keuangan dari kerajaan. Amazia tidak mau mengerti bahwa pemberitaan hukuman ini merupakan akibat langsung dari dosa-dosa Israel terhadap Allah, yaitu menginjak-injak keadilan dan kebenaran Allah. Sebagai imam, ia tak lagi mewakili umat di hadapan Allah, tetapi sekadar menjadi pemasok kebutuhan religiositas orang Israel, religiositas yang palsu dan jelas ditolak Allah.

Jika teguran Allah datang, kita harus peka dan siap menerima, baik itu disampaikan Allah melalui orang lain, ataupun melalui pembacaan firman secara langsung. Teguran tak boleh kita anggap penghinaan melainkan kesempatan dari Allah untuk kita bertobat, bahkan biarpun penghukuman itu tetap datang pada akhirnya. Jangan sampai penolakan atas Allah itu menjadi final, sebagaimana yang kita lihat terjadi pada Israel Utara (17).

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 1 Desember 2012

Bacaan : Amos 8:1-3

Amos 8:1-3
Hasil panen atau hukuman

Judul: Hasil panen atau hukuman


Ini memperingatkan kita yang mengandalkan peribadatan sebagai pusat keselamatan. Terbiasa dengan ibadah tanpa penghayatan mendalam dapat menyeret kita menghargai ibadah, tetapi melupakan pusat ibadah yaitu Kristus. Setiap kita sepatutnya beribadah untuk berjumpa Kristus. Dalam perjumpaan itu komitmen kita untuk hidup semakin berkenan bagi Tuhan menjadi fokus dan nyata dalam hidup sehari-hari.

Diskusi renungan ini di Facebook: http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/12/01/
Minggu, 2 Desember 2012

Bacaan : Mazmur 87

Mazmur 87
Warga negara "Sion"

Judul: Warga negara "Sion"
Fokus pembicaraan mazmur ini adalah Sion sebagai kota kesukaan Allah. Lalu apa makna hal itu bagi umat Tuhan?

Sion menjadi lambang pemerintahan Tuhan atas umat-Nya, bahkan atas segala bangsa. Maka, kota-kota lain yang memiliki pemerintahannya masing-masing tak cukup untuk menggambarkan pemerintahan Tuhan. Sebaliknya, semua pemerintahan baik yang di tanah perjanjian (2) maupun di penjuru dunia (4) harusnya tunduk pada pemerintahan Allah di Sion. Di Sion Kerajaan Allah ditegakkan atas seluruh bangsa!

Sion menjadi kebanggaan umat Tuhan karena mereka lahir dan terdaftar di sana (5). Tentu kebanggaan ini tidak boleh disombongkan, seolah hanya Israel yang memiliki hak istimewa itu. Karena di luar sana, jauh di selatan (Rahab/Mesir) dan jauh di utara (Babilonia), maupun bangsa-bangsa di sekeliling Israel (Filistea dan Tirus), juga di Etiopia ada umat Tuhan, mereka "dilahirkan di sana" (terdaftar sebagai umat Tuhan).


Tugas kita sebagai umat Tuhan bukan membangga-banggakan "sion" (denominasi, faham teologi, etnis) kita masing-masing. Melainkan memberitakan Satu Tuhan yang memerintah takhta-Nya (satu Sion) atas satu umat yang menyembah Dia, terlepas dari berbagai perbedaan yang ada.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Amos 8:4-14
Melanggar firman vs haus firman

Judul: Melanggar firman vs haus firman


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/12/03/
Bacaan : Amos 9:1-6

Amos 9:1-6
Inilah murka Tuhan

Jadul: Inilah murka Tuhan
Danyak orang mengatakan bahwa Tuhan Maha Pengampun hanya untuk membenarkan diri saat terus menerus melakukan dosa. Ini jelas suatu tindakan yang meremehkan Tuhan. Orang seperti ini mungkin baru akan sadar saat melihat Tuhan menyatakan hukuman-Nya.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 5 Desember 2012

Bacaan : Amos 9:7-10

**Amos 9:7-10**

**Akibat mengabaikan anugerah**

**Judul: Akibat mengabaikan anugerah**


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Kamis, 6 Desember 2012

Bacaan : Amos 9:11-15

Amos 9:11-15
Janji keselamatan

Jadul: Janji keselamatan


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 7 Desember 2012

Bacaan : Yoel 1:1-12

Yoel 1:1-12
Di balik bencana

Judul: Di balik bencana
"Alam murka, tak lagi bersahabat dengan kita", demikian sebaris puisi yang pernah digoreskan mengenang bencana susul-menyusul yang terjadi di tanah air kita, yang dapat diartikan sebagai upaya memaknai berbagai petaka yang menimpa untuk dipetik hikmahnya. Namun bukan sekadar "hikmah" yang dapat ditarik dari hadirnya bencana.

Tidak banyak yang dapat diketahui tentang Nabi Yoel. Kita bahkan tidak tahu persis kapan ia menyampaikan nubuat itu. Namun, informasi yang sangat minim tentang sang nabi tidak mengaburkan pesan yang hendak dia sampaikan.


Kendati bukan berwujud hama belalang, Indonesia akhir-akhir ini tak sepi dari bencana. Seruan Yoel untuk bangun dan meratap (5, 8) mengajak kita untuk memaknai bencana atau krisis dengan doa dan keprihatinan seraya bertanya, "Apa suara Tuhan yang hendak diperdengarkan buat bangsa kita?" Kiranya kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan lalu memberitakannya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 8 Desember 2012

Bacaan : Yoel 1:13-20

Yoel 1:13-20
Perkabungan nasional

Judul: Perkabungan nasional
Ketika bencana berskala raksasa menimpa bangsa, sewajarnyahalah segenap komponen bangsa itu berduka. Pada masa kini, bendera setengah tiang merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan dukacita nasional.


Bencana dalam mata iman bukanlah sekadar gejala alam. Di tengah segala upaya untuk menanggulanginya, bukankah sewajarnya pula dilakukan perenungan bahkan perkabungan untuk memohon kemurahan hati Tuhan? Setiap kali terjadi bencana, kita diingatkan akan kefanaan kita dan akan kemahakuasaan-Nya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 88
Fokus pada Tuhan

Judul: Fokus pada Tuhan
Mazmur keluhan biasanya memperlihatkan dinamika iman pemazmur. Mulai dengan keluhan karena masalah yang dihadapi, lalu disusul permohonan kepada Tuhan agar dilepaskan dari masalah. Perasaan pemazmur kemudian terangkat menjadi syukur atau pujian, bahkan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Lalu, perasaan itu tenggelam lagi dalam pergumulan karena pertolongan belum datang.


Namun kita bisa melihat hal positif dari mazmur ini. Pemazmur memulai doanya dengan pernyataan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan dia. Pernyataan ini keluar dari pengalaman pemazmur di masa lampau. Seruan minta tolong yang berulang-ulang diajukan siang dan malam kepada Tuhan membuktikan bahwa pemazmur tidak memikirkan alternatif selain Tuhan sebagai sumber pertolongan.

Mazmur 88 adalah doa iman yang berfokus pada Tuhan. Walau situasi belum membaik, bahkan cenderung bertambah parah, iman pemazmur tetap ditujukan kepada Tuhan. Mazmur 88 mengajarkan doa yang benar, yaitu berfokus kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Yoel 2:1-11
Hari Tuhan

Judul: Hari Tuhan

Yoel bukan nabi pertama yang menggunakan gambaran hari Tuhan. Yesaya dan Yehezkiel juga memberitakan tentang hari itu (Yes. 13:6-22; Yeh. 30:2, 3). Malapetaka dan kehancuran yang dikaikan dengan hari itu semula ditujukan kepada bangsa-bangsa asing (goyim) yang menjadi musuh umat Tuhan. Namun, mulai dari pemberitaan nabi Amos, murka dan penghukuman Ilahi ini ditujukan pula kepada umat Tuhan sendiri (Am. 5:18-20).

Dengan tiupan sangkalala yang biasa dibunyikan sebagai tanda bahaya (1), mendekatnya hari Tuhan dimaklumkan. Yoel memberitakan serbuan pasukan belalang sebagai gambaran awal tentang dahsyatnya hari itu. Barisan mereka dibandingkan dengan pasukan berkuda yang menyerbu ke dalam kota, memanjati tembok-tembok, dan membuat bangsa-bangsa gemetar (5-6, 9). Efek serangan mereka bahkan membuat bumi gemetar, dan benda-benda langit kehilangan cahayanya (10). Gerombolan belalang yang menutupi permukaan bumi dan dihamburkan oleh tiupan angin gurun yang dahsyat dilukiskan sebagai gerhana yang mencekam. Sungguh luar biasa, makhluk-makhluk kecil ini dilihat sebagai pasukan Tuhan, bahkan pelaksana firman-Nya (11)!

Pemberitaan Yoel mengajak kita merenungkan peristiwa lain yang melampaui zamannya: Akhir Zaman. Dunia kini akan berakhir, didahului dengan berbagai petaka yang dapat membuat kita bergidik. Namun, bagi orang yang melihat dengan mata iman, di balik bencana sedahsyat "gerhana belalang" pun, ada Dia yang "memperdengarkan suara-Nya" di depan pasukan-Nya. Dia yang menentukan perjalanan sejarah dan kepada Dialah mestinya pandangan dan harapan kita tertuju sampai akhirnya.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 11 Desember 2012

Bacaan : Yoel 2:12-17

Yoel 2:12-17
Koyakkanlah hatimu!

Judul: Koyakkanlah hatimu!
Kita sudah melihat gambaran yang diberikan Nabi Yoel tentang hari TUHAN dan skala pemusnahan yang diperlihatkan mengenai hukuman yang akan menimpa bangsa-bangsa, termasuk Israel. Sebagaimana belalang melahap habis semuanya, demikianlah kelak akan dilenyapkan semua yang melawan Tuhan. Semua ini disampaikan oleh Yoel kepada umat Tuhan sebagai peringatan.

Di bagian awal kitab Yoel, umat diminta untuk meratap, berkabung, dan berpuasa (1:5, 8, 13-14). Hal serupa masih diulangi dalam bacaan kita hari ini (12, 15-17). Namun, kita segera menyimak dimensi yang lebih mendalam lagi dari seruan ini. Yang terpenting bukanlah mengoyakkan pakaian sebagai tanda dukacita, tetapi mengoyakkan hati (13)!


Kita dapat belajar banyak dari pemberitaan Yoel hari ini. Doa, puasa, dan segala kegiatan agama yang kasat mata, mudah menjadi topeng bagi pemberanakan diri kalau tidak disertai perubahan batin yang berbalik kepada Tuhan. Bukankah perubahan mendasar ini diperlukan untuk mereformasi negeri ini?

Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Yoel 2:18-27

Yoel 2:18-27
Perubahan yang memulihkan

Judul: Perubahan yang memulihkan


Namun, perlu dicamkan, bukan pemulihan keadaan fisik atau kelimpahan material yang menjadi alasan dan tujuan utama pertobatan umat. Seperti yang ditegaskan dalam ayat 27, tujuannya adalah agar mengetahui bahwa Dia ada di antara umat-Nya dan Dialah Allah mereka, bukan yang lain! Dasar dan tujuan sejati bagi pemulihan yang dijanjikan Tuhan tetaplah ikatan perjanjian dengan-Nya.

Semangat yang sama kita simak dalam ajaran PB. Injil adalah kabar baik yang meliputi hidup manusia seutuhnya, termasuk kebutuhan fisiknya (bdk. Luk. 4:18-19). Namun, Injil tidak kurang dari berita anugerah tentang pemulihan manusia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus (2 Kor. 5:17)!

Yoel 2:28-32

Pencurahan Roh

Judul: Pencurahan Roh
Dari bencana akibat serangan belalang, pemberitaan Yoel menukik ke perubahan sikap dan hati (Yl. 2:12). Bencana mengerikan menjadi momentum untuk memanggil umat bertobat. Pemulihan kehidupan lahiriah yang dijanjikan Tuhan bertujuan agar kehadiran dan kedaulatan-Nya diakui dalam kehidupan umat.


Kelak nubuat itu dipahami secara baru sebagai pencurahan Roh Kudus yang menandai lahirnya gereja (Kis. 2:17-22). Dalam ajaran Yesus, gerhana kosmik yang dinubuatkan Yoel menandai tibanya akhir zaman menjelang kedatangan Anak Manusia untuk menghimpun umat pilihan-Nya (Mrk. 13:24-27). Di dalam Kristus, hari Tuhan yang mengerikan menjadi hari keselamatan bagi semua yang berseru kepada nama-Nya (32; Rm. 10:12-13)!

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 14 Desember 2012

Bacaan : Yoel 3:1-8

Yoel 3:1-8
Pemulihan yang berkeadilan

Judul: Pemulihan yang berkeadilan
Kekejian, kekejaman, dan berbagai bentuk kekerasan telah meninggalkan luka-luka sejarah di antara umat manusia yang tak terhitung lagi jumlahnya. Sejarah Israel/Yehuda sendiri, baik dulu maupun kini, adalah saksi nyata dari realitas ini. Dalam hubungan-hubungan yang destruktif itu, kelemahan satu bangsa dianggap sebagai kesempatan bagi bangsa lain. Malah bencana yang menimpa satu bangsa tidak jarang disambut dengan sorak sukacita oleh bangsa lainnya.

Suasana seperti inilah yang kita baca dalam nas hari ini. Boleh jadi muncul pertanyaan, "Apa sangkut paut antara serangan belalang dan bangsa-bangsa lain yang memusuhi Israel?"


Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2012/12/14/
Sabtu, 15 Desember 2012

Bacaan : Yoel 3:9-21

**Yoel 3:9-21**
Keadilan yang penuh berkat

**Judul: Keadilan yang penuh berkat**


Lagi-lagi, di akhir kitab Yoel kita membaca tentang hari Tuhan yang dahsyat dan kian dekat (14). Hari itu diartikan sebagai hari penentuan (atau keputusan) yang ditandai dengan gerhana alam (15). Pada hari itu Tuhan mengaum dari Sion (bdk. Am. 1:2; Hos. 11:10). Seperti singa yang menjaga anak-anaknya, Tuhan adalah hakim yang menggentarkan, tetapi juga pelindung umat-Nya. Di tengah bencana, Tuhanlah yang menyertai dan menaungi mereka (16-17). Apa pun dapat terjadi antara hidup kini dan nanti, Dialah pemilik dan penentu sejarah bangsa-Nya!


**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Minggu, 16 Desember 2012

Bacaan: Mazmur 89:1-19

**Mazmur 89:1-19**  
Percaya pada kasih setia Tuhan

**Judul: Percaya pada kasih setia Tuhan**  
*Mazmur 89* merupakan mazmur yang kompleks. Arah dinamika mazmur ini agak berbeda dari mazmur keluhan pada umumnya. Biasanya mazmur keluhan mulai dengan situasi yang menjadi alasan pemazmur mengeluhi dan memohon pertolongan. Lalu, pernyataan iman atau keyakinan atau syukur, kadang ditutup dengan mengulang kembali keluhan dan permohonan yang sebelumnya.


Pemazmur meyakini hal itu dengan melihat sejarah keperkasaan Allah dalam menaklukkan kekacauan, yang dilambangkan dengan laut (10), Kita kini memiliki jaminan yang juga pasti, yaitu Yesus yang sudah menaklukkan dosa dan maut melalui kematian-Nya. Janji-Nya bahwa setiap orang yang percaya Yesus memiliki hidup kekal pasti digenapi!

**Diskusi renungan ini di Facebook:**  
Senin, 17 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 4:1-11

Wahyu 4:1-11
Pusat penyembahan

Judul: Pusat penyembahan


Diskusi renungan ini di Facebook:
Selasa, 18 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 5:1-14

Wahyu 5:1-14
Anak domba yang disembelih

Judul: Anak domba yang disembelih


Rabu, 19 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 6:1-17

Wahyu 6:1-17
Berapa lama lagi?

Judul: Berapa lama lagi?
Dalam Wahyu 6 kita melihat bagaimana keenam meterai dibuka satu per satu oleh Anak Domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak bisa kita pahami secara detail mengingat ciri kitab Wahyu yang penuh gambaran simbolis. Namun berita utamanya dapat kita pahami dan kaitkan dengan situasi kita.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 20 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 7:1-8

Wahyu 7:1-8
Masa anugerah juga

Judul: Masa anugerah juga
Penglihatan tentang 144.000 orang yang dimeteraikan ini memperlihatkan kepedulian Allah terhadap umat-Nya. Peristiwa ini harus tetap dilihat dalam konteks pembukaan ketujuh meterai yang menandakan datangnya penghukuman Allah. Maka penglihatan ini seolah memperbaiki kesan bahwa tidak seorang pun yang akan selamat pada hari murka Tuhan (Wahyu. 6:17).

Pada hari murka itu, Tuhan akan membebankan dua kelompok orang yaitu orang Israel (Wahyu. 7:1-8) dan orang dari berbagai bangsa (Wahyu. 7:9-17). Seorang malaikat yang membawa meterai Allah memberi instruksi kepada empat malaikat yang bertugas merusakkan bumi dan laut (2) agar melakukan tugasnya setelah hamba-hamba Allah dimeteraikan.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 21 Desember 2012

Bacaan: Wahyu 7:9-17

**Wahyu 7:9-17**

**Penderitaan akan berakhir**

**Judul: Penderitaan akan berakhir**

Kalau sebelumnya Yohanes melihat 144.000 orang yang dimeteraikan untuk menandai mereka sebagai orang tebusan, dalam bacaan hari ini kita dapati bagaimana Yohanes melihat sekumpulan besar orang, yang tidak terhitung banyaknya, yang memuji-muji Allah. Siapakah mereka?

Mereka adalah orang-orang dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa (9). Keberbagian itu merupakan bukti bahwa Amanat Agung akan digenapi (Mat. 24:14). Bila kelompok 144.000 dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan besar di bumi, kelompok kedua sudah mengalami kemenangan dan beristirahat di surga.

Kelompok kedua itu berjubah putih, yang menandakan kekudusan karena darah Kristus yang telah menyucikan mereka (13-14). Mereka juga memegang daun palem sebagai simbol kemenangan dan sukacita.


Yohanes yang tidak tahu identitas mereka kemudian diberitahu oleh salah seorang tua-tua yang memberikan penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil melalui masa kesulitan besar (Mat. 24:15, 21). Pada masa itu mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Maka keberadaan orang-orang tersebut di hadapan takhta Allah merupakan pernyataan kuat tentang kasih karunia Allah kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya sehingga mereka tidak lagi mengalami penderitaan dan dukacita. Sebaliknya, mereka dapat menikmati kepenuhan keselamatan mereka, berada di hadirat Allah dan melayani Dia (15-17).

Penglihatan Yohanes menjadi penghiburan dan pengharapan bagi pengikut Kristus yang menderita karena iman. Bisa jadi tak terlihat ada kelepasan dan penyelamatan di bumi, tetapi dapat kita yakini bahwa Kristus suatu saat akan menyatakan kasih karunia-Nya pada orang-orang yang mau tetap bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan itu.

**Diskusi renungan ini di Facebook:**
Sabtu, 22 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 8:1-13

Wahyu 8:1-13
Kemurahan dalam murka

Judul: Kemurahan dalam murka
Dalam kitab Wahyu terdapat tiga seri penghukuman Allah yang masing-masing terdiri dari tujuh peristiwa. Ada tujuh meterai yang dibuka, tujuh sangkakala yang dibunyikan, dan tujuh cawan yang isinya dicurahkan. Namun tidak berarti bahwa semua peristiwa itu terjadi dalam urutan kronologis yang ketat.

Dengan pembukaan meterai yang ketujuh maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah. Saat itu surga yang biasanya dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah menjadi sunyi senyap selama kira-kira setengah jam. Seluruh makhluk surgawi seolah menantikan apa yang akan terjadi.


Namun kita dapat juga melihat bahwa keempat sangkakala menyatakan kemurahan Allah di dalam masa penghakiman, karena tulah-tulah tersebut hanya mencakup sepertiga bagian atau wilayah saja. Ini seolah suatu peringatan bagi orang-orang yang melawan Allah untuk bertobat sebelum sesuatuanya berakhir.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 89:20-38
Kasih setia dan tanggung jawab

Judul: Kasih setia dan tanggung jawab
Kasih setia Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Dia yang berjanji, bukan hanya berintegritas untuk menepati janji tersebut, tetapi juga sanggup menggenapinya. Masalahnya, apakah kita sebagai penerima janji dan kasih setia Allah, mau merespons sepadan? Setiap janji yang Allah berikan kepada kita diiringi dengan tanggung jawab yang harus kita kerjakan.


Pemazmur menyadari bahwa seiring pilihan Tuhan atas keturunan Daud untuk memerintah Israel, ada tanggung jawab untuk melaksanakan kepemimpinan dengan baik. Maka ketidaktaatan dan penyalahgunaan wewenang akan diganjar setimpal oleh Tuhan. Demikianlah kasih setia Tuhan harus direspons dengan tanggung jawab.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Bacaan : Matius 1:1-17

Matius 1:1-17
Keselamatan untuk segala bangsa

Judul: Keselamatan untuk segala bangsa
Bila kita membaca Alkitab dan bertemu dengan daftar silsilah, mungkin kita pernah mengabaikannya karena amat panjang dan membosankan. Bagaimana dengan daftar silsilah yang kita baca hari ini?

Matius menggambarkan dengan rinci daftar panjang ini dengan memberikan tiga pembagian: empat belas keturunan mulai dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan mulai dari Daud sampai pembuangan di Babel dan empat belas keturunan dari pembuangan sampai Kristus (17).

Perhatikan kehidupan keempat perempuan tersebut! Adakah sesuatu yang pantas dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi bagian dari daftar silsilah Yesus Kristus?

Tamar, yang mengandung anak dari ayah mertuanya; Rahab si perempuan sundal di Yerikho; Rut, perempuan Moab yang dibawa Naomi ke Betlehem; dan Batsyeba istri Uria, panglima perang Daud, yang kemudian mengandung anak dari Daud sendiri. Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa nenek moyang Yesus bukan hanya terdiri dari orang-orang Israel saja. Dan kalau Rut bisa dikecualikan, maka nama-nama yang lain memiliki rekam jejak yang negatif. Namun mereka beroleh kasih karunia Tuhan sehingga dapat ikut ambil bagian dalam silsilah Yesus dengan nama mereka tertulis di dalamnya.

Kasih karunia itu pun hingga saat ini ditujukan bukan hanya bagi bangsa Israel saja. Keselamatan ditujukan kepada segala bangsa yang ada di kolong langit ini, yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Menyambut hari kelahiran Kristus, kita patut bersyukur karena kedatangan-Nya ke dalam dunia ini membuat kita dapat berbagian dalam keselamatan kekal itu. Bersyukurlah dan pujilah Dia.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Judul: Membuka hati


Seorang yang tulus pun harus belajar menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seorang yang tulus pun harus belajar membuka hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Memang pergumulan akan terus ada dan memilah Yusuf dan Maria pada hari-hari kemudian, tetapi pilihan awal perjalanan mereka bersama Tuhan telah membuka kesempatan agar karya Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan mereka.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Rabu, 26 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 9:1-12

Wahyu 9:1-12
Kasih yang adil

Judul: Kasih yang adil
Penghakiman Allah atas bumi sebagai bagian dari kesulitan besar masih berlanjut. Yohanes melihat bintang yang jatuh ke atas bumi, yang menerima anak kunci lubang jurang maut (1). Dari lubang jurang maut itulah keluar belalang-belalang.

Belalang-belalang itu ditugaskan bukan untuk merusak tumbuhan maupun pepohonan. Bagai sebuah gerombolan, belalang-belalang itu bertugas menyiksa manusia selama lima bulan. Namun belalang-belalang itu tidak diberikan otoritas untuk membinasakan orang (5).

Tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari penghakiman itu, tetapi orang-orang kudus yang memiliki meterai Allah di dahinya akan terlindung dari penghakiman tersebut (4). Meterai Allah memang merupakan tanda kepemilikan dan perlindungan Allah.

Walau tidak berakibat fatal atau mematikan, sengat belalang-belalang itu akan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Rasa sakit itu sedemikian rupa sampai membuat orang-orang yang terkena sengat ingin mati, tetapi tidak bisa (6).


Diskusi renungan ini di Facebook:
Kamis, 27 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 9:13-21

Wahyu 9:13-21
Jangan bebal! Jangan keraskan hati!

Judul: Jangan bebal! Jangan keraskan hati!

Kalau kita perhatikan maka bala ini akan jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan bala yang dalam bacaan kemarin, yaitu belalang. Pada ekor belalang terdapat kuasa untuk menyakiti manusia (Why. 9:10), tetapi kuda-kuda dalam bacaan hari ini punya kuasa untuk membunuh manusia (18).


Ternyata bukan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia yang berdosa, melainkan manusialah yang terus menerus mengeraskan hati terhadap teguran, peringatan, dan kesempatan untuk bertobat yang telah diberikan Tuhan. Setelah mengalami penderitaan dan kehancuran pun, manusia masih saja hidup membelakangi Tuhan. Betapa gelapnya hati manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan.

Karena itu pekalah terhadap setiap teguran Tuhan yang kita dengar. Jangan pernah mengeraskan hati, karena lama-lama kita bisa jadi bebal. Doakan juga orang-orang yang masih mengeraskan hati terhadap Tuhan, agar terbuka dan mau menerima Tuhan.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Jumat, 28 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 10:1-11

Wahyu 10:1-11
Tidak ada penundaan

Judul: Tidak ada penundaan
Berdasarkan bagian banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja (11) adalah tugas yang harus dilakukan oleh Yohanes setelah menyaksikan semua peristiwa menjelang ditiupnya sangkakala yang ketujuh. Sebelum tugas itu dilakukan, Yohanes diminta untuk memakan sebuah gulungan kitab yang diberikan oleh malalai, yang akan terasa manis di mulut, tetapi terasa pahit di perut (8-9). Yehezkiel pun pernah mendapat perintah serupa sebelum ia diperintahkan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel (Yeh. 3:3). Perintah ini seolah memberikan gambaran bahwa Yohanes dapat memberitakan firman Tuhan hanya bila ia mengambil gulungan kitab itu.

Dengan kata lain, orang harus menerima firman terlebih dahulu di dalam hatinya dan menjadikannya bagian hidup, sebagai prasyarat sebelum ia memberitakan firman. Walau disebutkan bahwa gulungan kitab itu kecil, yang membawanya adalah malakat yang kuat (1). Dan meski kecil memberikan kesan seolah tak berarti, isi kitab itu begitu penting untuk disampaikan. Bukan hanya kepada kalangan masyarakat umum saja, tetapi juga kepada raja sebagai pemimpin negara, pengambil keputusan tertinggi dan yang memberikan pengaruh besar bagi bangsa yang dia pimpin.

Akan tetapi, tidak semua yang dinyatakan kepada Yohanes akan dinyatakan kepada manusia, sebab ada juga yang tetap menjadi rahasia Allah (4). Namun ada juga rahasia yang sudah diberitakan Allah kepada hamba-hamba-Nya sebelumnya (7), yang kemudian akan dinyatakan kepada semua orang, yaitu rahasia tentang peristiwa yang akan terjadi sesudah sangkakala ketujuh ditiup.

Sering disebutkan bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali, tetapi untuk mempersiapkan penghakimanNya Tuhan sudah memberikan cukup banyak kesempatan bagi manusia untuk bertobat, yaitu sampai ditiupnya sangkakala keenam. Namun kesempatan itu memang akan ada akhirnya, dan pada saat itu tidak akan ada penundaan (6). Maka bagi kita yang telah sering mendengar peringatan Allah, jangan abaikan. Datang kepada-Nya adalah jalan terbaik.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Sabtu, 29 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 11:1-14

Wahyu 11:1-14
Tak perlu takut

Judul: Tak perlu takut
Tindakan pengukuran sebagai suatu tindakan simbolis bukan hanya satu kali kita dapat temukan di dalam Alkitab. Di dalam PL, kisah tentang tindakan simbolis pengukuran menyatakan kepemilikan, perlindungan, dan pemeliharaan.

Yohanes menerima instruksi untuk melakukan tindakan simbolis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya (Yes. 20:2-5; Yeh. 12:1-7; Zak. 2), yaitu mengukur Bait Suci (1). Tampaknya ini menekankan bahwa Bait Suci adalah milik Allah. Namun halaman Bait Suci tidak perlu diukur karena telah diberikan kepada kaum nonYahudi (2). Ini menggambar bahwa Allah melindungi orang percaya dan memisahkan mereka dari orang-orang yang tidak percaya.

Dalam keadaan demikian, Tuhan mengutus kedua saksi-Nya, tetapi tidak ada penjelasan mengenai identitas mereka. Mereka bertugas untuk bernubuat, berkhothbah, dan mendemonstrasikan pertobatan (berpakaian kain kabung). Untuk itu, kepada mereka diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat dan kuasa agar mereka mampu melindungi diri sendiri. Tidak akan ada orang yang mampu membinasakan mereka berdua, kecuali atas seizin Tuhan (7). Namun ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian, mereka akan dibunuh oleh musuh. Dan itu terjadi ketika mereka telah menyelesaikan pelayanan mereka.


Dunia yang penuh dosa ini tidak tahan dengan berita tentang Kristus yang disampaikan oleh saksi-saksi-Nya sehingga dunia akan selalu mencari cara untuk menghalangi pemberitaan itu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hal itu? Yang pasti, kita tak perlu takut karena tak ada satu pribadi pun yang berkuaasa atas hidup kita. Kita adalah saksi Tuhan dan Tuhan niscaya melindungi kita sampai kita usai menyelesaikan tugas kita.

Diskusi renungan ini di Facebook:
Mazmur 89:38-52
Bisakah Allah berubah setia?

Judul: Bisakah Allah berubah setia?
Mazmur keluhan biasanya muncul karena apa yang pemazmur lihat dan alami tidak sesuai dengan apa yang ia yakini atau imani. Misalnya, pemazmur yakin Tuhan itu baik, tetapi ia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, atau masalah yang bertubi-tubi. Bagaimanakah pemazmur menyikapi ketidaksinkronan tersebut? Itulah pergumulan yang kita baca dari bagian terakhir Mazmur 89 ini.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Senin, 31 Desember 2012

Bacaan : Wahyu 11:15-19

Wahyu 11:15-19
Tuhan memerintah dan menyertai

Judul: Tuhan memerintah dan menyertai
Ketika sangkakala kesatu sampai sangkakala keenam ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi.

Bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala kesatu sampai keenam, pembaca Kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi maka setelah sangkakala ketujuh ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus.


Para pembaca Kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus.


Diskusi renungan ini di Facebook:
Publikasi e-Santapan Harian (e-SH) 2012

Kontak Redaksi e-SH : sh@sabda.org
Arsip Publikasi e-SH : http://www.sabda.org/publikasi/e-sh
Berlangganan e-SH : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100

Sumber Bahan Renungan Kristen
- Situs PELITAKU (Penulis Literatur Kristen & Umum) : http://pelitaku.sabda.org
- Renungan.Co – bahan-bahan kepenuhan Kristen pilihan : http://renungan.co
- Facebook Group e-Santapan Harian : http://facebook.com/groups/santapan.harian
- Facebook Apps e-Santapan Harian : http://apps.facebook.com/santapan.harian

Yayasan Lembaga SABDA terpanggil untuk menolong dan melayani masyarakat Kristen Indonesia dengan menyediakan alat-alat studi Alkitab, dengan teknologi komputer dan internet untuk mempelajari firman Tuhan secara bertanggung jawab. Visi yang mendasari panggilan tersebut adalah "Teknologi Informasi untuk Kerajaan Allah -- IT for God". YLSA ingin menjadi "hamba elektronik" bagi Tubuh Kristus/Gereja -- Electronic Servants to the Body of Christ -- sehingga masyarakat Kristen Indonesia dapat menggunakan teknologi informasi untuk kemuliaan nama Tuhan.

Yayasan Lembaga SABDA – YLSA
- YLSA (Profile) : http://www.ylsa.org
- Portal SABDA.org : http://www.sabda.org
- Blog YLSA/SABDA : http://blog.sabda.org
- Katalog 40 Situs YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/katalog
- Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA : http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
- Alkitab SABDA : http://alkitab.sabda.org
- Download Software SABDA : http://www.sabda.net
- Alkitab (Mobile) SABDA : http://alkitab.mobi
- Download Alkitab Mobile (PDF/GoBible) : http://alkitab.mobi/download
- Alkitab Audio (dalam 15 bahasa) : http://audio.sabda.org
- Sejarah Alkitab Indonesia : http://sejarah.sabda.org
- Facebook Alkitab : http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeniyati
No. Rekening: 0790266579

Download PDF bundel tahun 1999 – 2012 e-SH, termasuk indeks e-SH, dan bundel publikasi YLSA yang lain:
http://download.sabda.org/publikasi/pdf