


Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.

# Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. 

1. Petrus 3, 15

Petrus schreibt an Menschen, die unschuldig leiden. Da kann sich jeder von uns angesprochen fühlen. Denn wie oft werden wir von Nachbarn oder Kollegen angegriffen und lächerlich gemacht. Wir finden unser Piercing eben schön! Was geht es die anderen an, welche Farben ich in meiner Kleidung zusammenstelle?!
Bei Petrus geht es allerdings um Fragen der Glaubensüberzeugung. Menschen, die sich zu Jesus bekannten, wurden damals nicht nur von Kollegen und Nachbarn belächelt wie heute, sondern von der Polizei gesucht, verhaftet und öffentlich den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Da war es nicht leicht, „Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein" zu lassen, wie der Apostel Petrus im gleichen Vers schreibt, in dem auch die Losung für diesen Monat zu finden ist: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch
erfüllt." schreibt Petrus. „Jedem", d.h. auch dem Polizisten, der mich verhaften will.

Dazu gehört dann eine große Glaubensfestigkeit, dass man im Angesicht von Folter und Tod sich zu Jesus bekennt. Was trägt mich in diesem Augenblick? Was gibt mir den Halt, meine Furcht zu überwinden?
„Gott will ich lassen raten, denn er all Ding vermag.
Er segne meine Taten an diesem neuen Tag.
Ihm hab ich heimgestellt mein Leib, mein Seel, mein Leben
Und was er sonst gegeben: er mach's wie's ihm gefällt."
(Georg Niege, Lied 625 GL Vers 6)

Um in der hier besungenen Form sein Leben in die Hand Gottes zu stellen, braucht es Mut. Ich muss mich auf das Angebot Jesu einlassen: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken."
(Matthäus 11, 28). Ich muss es wagen, der Aufforderung des Petrus zu folgen: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch." (1. Petrus 5, 7). Ich muss die Einflüsterungen des Bösen überwinden: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!" Man muss also auf Jesus blind, aber fest!; vertrauen. Und sei es beim ersten Mal versuchsweise.

Dann wird man erfahren, dass Jesus sein Wort hält: er findet eine Lösung für das unlösbare Problem, an dem ich seit Tagen mich mühe; er nimmt die Angst aus meinem Herzen; er schenkt auf seltsame - um nicht zu sagen: wunderbare - Weise Brot, wo der Hunger droht. Die Erfahrung, dass es fruchtbar war, sich auf Jesus einzulassen, dass es hilfreich war, ihm das Kommando zu überlassen, diese Erfahrung macht uns mutig, es immer wieder und immer öfter ihm zu überlassen, was wir tun, was wir unterlassen, und uns nicht zu sorgen um den nächsten Tag, auch wenn wir schlimme Nachrichten erwarten. Dann lassen wir „Christus, den Herrn, die Mitte eures (unseres) Lebens sein!" (1. Petrus 3, 15 a).

Und von dieser Erfahrung
können wir reden. Davon können wir anderen erzählen. Wir können zu ihnen sagen, was wir an Geborgenheit und Hilfe erfahren haben und ihnen so den Weg weisen, den jeder Mensch gehen kann. Er muss nur wollen und seine Herzenstür öffnen, wenn Jesus davorsteht und anklopft (vgl. Offenbarung des Johannes 3, 20). Und dann wird auch ein schweres Schicksal, wie es die ersten Christen in der Verfolgung erleben mussten, uns nicht schrecken oder wie es manchen von uns durch unheilbare Krankheit oder Verlust der Arbeitsstelle heimsucht.

Und über allem, was wir an Trost und Hilfe in diesem Leben erfahren, steht unsere Hoffnung auf die künftige Gemeinschaft mit Jesus nach seiner Wiederkehr. Wir sind gewiss, dass das göttliche Gericht an uns vorübergeht und wir in der ewigen Gegenwart unseres Heilandes sein werden. Auch darüber können wir reden und jeden einladen, sich Jesus anzuschließen.

Auch Sie!

## Ulrich Lorenz

## Gottesdienst

Jeden Sonntag findet um 10 Uhr unser gemeinsamer deutsch-persischer Gottesdienst im Großen Saal statt. Die Predigt wird in Deutsch und Farsi gehalten.

Nach dem Gottesdienst gibt es beim gemütlichen Beisammensein mit Kaffee, Tee und Keksen Gelegenheit für Gespräche.
7. April (mit Abendmahl)
14. April "ER lebt - Erlebt!" Lobpreis-Gottesdienst
21. April
28. April

Schwester Rosemarie
Pastor i. R. Peter Daugelat
Thomas Walther
Monika Bär

> Herzliche Einladung zum Sonntagsgebetskreis vor dem Gottesdienst von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr.


## Veranstaltungen

Jeden Sonntag wird die deutsch-persische Predigt auf YouTube veröffentlicht.
Diese kann über folgende Eingabe in YouTube aufgerufen werden: Haus Gotteshilfe

Wir feiern jede Woche einen Sonntag mit Jesus.
Ab 14:00 Uhr gibt es Gelegenheit für soziale und seelsorgerliche Gespräche. Es wird empfohlen, für ein Gespräch mit Schwester Rosemarie einen Termin zu vereinbaren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Blaukreuzgruppe für Suchtgefährdete und Angehörige jeden Freitag von 19:30-21:00 Uhr im Bethanienraum

An unsere kranken und älteren Geschwister wollen wir in der Fürbitte denken: Schwester Rosemarie, Elke Anstipp, Siegfried Anstipp

## Kindermund:

Mein Sohn (5): »Papaaa, weißt du was ... ich weiß sogar schon, wie die ersten Menschen hießen!<
Ich: »Wirklich? Wie denn?!《
Er: »Eva und Efeu!<<

## Bibelgesprächskreise



## jeden Donnerstag:

Herzliche Einladung zum Bibelgesprächskreis für Deutsche und Perser

14:00 Uhr: Ankommen und begegnen bei einer Tasse Kaffee 14:30 Uhr: Bibelgespräch
Thema: Nachdem wir das Alte Testament abgeschlossen haben, geht es nun um das Wichtigste: Jesus Christus!


Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.

Matthäus 11, 28

## Bibelgesprächskreise

Liebe Gemeinde, der bisherige Bibelgesprächskreis am Abend wird als Hauskreis bei Monika Bär weitergeführt. Er findet jeden Dienstag von 17-19 Uhr in der Wohnung von Monika Bär statt.


## Zoom Bibelstudium

Stationen einer Reise durch die Heilige Schrift
Samstag 10:00 Uhr Leitung: Br. Peter
Zoom-Emmauskurs:

| Samstag | 10:00-11:00 Uhr | Dr. Dorothea Loock |
| :--- | :--- | :--- |
| Samstag | 11:30-12:30 Uhr | Marlies Gohl |

Der Sonntag mit Jesus:
10:00 Uhr Deutsch-persischer Gottesdienst
11:30 Uhr Tee-/Kaffeepause mit Gebäck/Kuchen
12:30 Uhr Aufbaukursus zu Glaubens- und
Lebensfragen: "Theologie und deutsche Sprache"

13:00 Uhr Glaubensgrund-/ Taufkurs 01/24
Peter Daugelat
14:00 Uhr
Seelsorge, Gespräche, Sozialsprechstunde

# Herzlichen Glückwunsch allen Geburtstagskindern im 

## April



Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.

Jeremia 1, 8

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern ganz herzlich und wünschen ihnen Gottes Segen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine Geburtstage im digitalen Monatsbrief veröffentlicht.

Wir sind für Sie da:
Predigerin und Seelsorgerin: Diakonisse Rosemarie Götz (1) 66609525

Vorsitzender: Klausjürgen Schreck (1) 7955043
Leitung Bibelgesprächskreis: Sr. Rosemarie Götz (1) 66609525
Herausgeber des Monatsbriefes: Haus Gotteshilfe
Landeskirchliche Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche e.V.
Werbellinstr. 32, 12053 Berlin
Bankverbindung: IBAN: DE38 100100100059770104
Postbank Berlin (BIC: PBNKDEFF)
Internet: www.lkg-neukoelln.de
Verantwortlich für den Inhalt: Klausjürgen Schreck

