**VIDEO**

**EFFECTIVENESS**

**LEADING**

**LEADING WITH LOVE (PART 6)**

**LOVE IN SHOE LEATHER**

<https://www.youtube.com/watch?>v=ZWvDzP9RU8M

**Length: 14:51**

|  |  |
| --- | --- |
| **LEADING WITH LOVE (6)**  **LOVE IN SHOE LEATHER**  Leading with love is our series and the title for this session is **Love in Shoe Leather**.  So, we are at letter **F** in verse 5, 1st Corinthians chapter 13 and verse 5: **Love is not rude**.  Christ-like love is to influence all behavior for a leader, and Scripture tells us that love is not rude. Kind of has the idea of acting disgracefully. An elder is not to be rude in his dealings with others; this could be with the sheep in the church or at an elders’ meeting, on the evangelism committee... Love is not rude. Let me give you some examples of what rudeness is in count of our circles and our committees:  01:06  Inconsiderate talk – picture yourself at a board meeting, at an elders’ meeting. Disregard for other people’s time or moral conscience. Somebody has an idea at the committee meeting, *‘Ah, that’s no good!’*, you just move on, that’s rude. *‘My idea is the best, of course. Yours who would ever do that?’ -* Taking advantage of people. Tactlessness. Remember we’re ambassadors for Christ, we deal with people with diplomacy. Ignoring the contributions of others. We want to talk about only our contributions. I’m sure this has never happened in any of your elders’ meeting, but riding roughshod over other people in a meeting. Basic discourtesy in rudeness. All of these are evidence of a lack of love, and, Beloved, they have no place in the local church and certainly not a place in leadership.  02:07  And so, a lack of love was evident in the Corinthian church. When you read Corinthians you kind of cringe. But let me give you some examples:  The rich in the assembly didn’t wait for the poor, they just got their food out, you know the potluck of the local church, *Who cares about the poor? They’re out cleaning my shoes or cutting the crops down. I’m hungry, I’m going to eat*, even though they were believers. - They also struggled with their so-called superior knowledge in Corinth: *I’m smarter, my gift is better than yours.* They rode roughshod over the weaker brother, *What do you mean, I can’t eat meat. What don’t you understand, didn’t you hear what Paul said?* That’s rudeness. We give in to the weak brother. They ate food offered to pagan idols which created a lot of confusion in the local church. They didn’t wait for the theology and the teaching of the new converts to catch up, and so they were offensive. Certain gifted speakers monopolized the time.  03:10  Loving people are considerate on the other hand - for example of how their behavior affects others. You know, those of us who speak and go around the country, we’re very sensitive. In some assemblies you wear a tie. In some assemblies you don’t talk about this doctrine and you don’t do that. Well, we could just go and say, *‘I am the Lord’s free man, I’ll do whatever I want!’* And we cause a split in the church.  We want to be sensitive; we don’t want to be rude. A loving person is aware of the proper social relationships. If you’re dealing with Muslims, you don’t touch Muslim women. If you come down to Missouri, we’ll give you a bear hug. You got to be conscious of what to do in these situations.  04:00  They’re sensitive to the certain fact that people in certain churches would be upset if a preacher or song leader didn’t wear the proper clothing and things like this. They would recognize that ill-mannered, rude behavior disrupts an elder-deacon-meeting. You know, when I go to the elders’ meeting, I serve with four other wonderful elders and you can tell they pray, we pray before we get there. Because we’ve got to talk about some sensitive issues and we don’t always agree. We defer. You’ve heard of “the minority rules” - we don’t have that in our assembly. We have this understanding, if three elders say ‘yes’, the other two yield. Now of course not on the deity of Christ and those kinds of things, but on the things that we can. Everybody goes around, sometimes I’m up, sometimes I don’t get my way, but because we love each other, we’re sensitive to these things. We’re sensitive to the fact that these would be rude to other people.  05:00  Here’s another example: have you ever been in a meeting and you’re talking and somebody just talks over you? It’s like you’re not even there. Be sensitive to these things. Little things matter. Not listening - somebody’s giving their great presentation of some plan they have for the church and you are doodling and yawning; you get up to go to the bathroom… that’s rude. Would you want them doing that when it’s your time to say that something very important is on your heart?  Ignoring other people’s ideas. Making cutting comments, *‘That’ll never work. Are you nuts?’* Tact and kindness. Showing disrespect for those that disagree with you; this is something even in our doctrinal discussions. You know, people aren’t always going to see it our way. We’re respectful, ‘*I see your point. I’d like to hear more about that.’* Remember what we said, what about sweetness of speech? It increases what? Persuasiveness. [Now, this is not an...] Exemplify love in the life of a leader. A leader is tactful.  06:10  Letter **G** in your outline: **Love does not insist on its own way**.  We’d never do that, would we? Christian leaders are really not immune to this kind of selfish behavior. Sometimes we get irritable, sometimes we want our own way and it’s natural. As elders, our work is passionate to us; it’s a big deal how the church progresses forward. And so, you bring five or six emotionally charged men who love the Lord and want to see their plan, they want to see your assembly grow - and we don’t always agree. What happens in those flash points? Christian leaders aren’t immune. It makes me think … remember James and John, *‘I want to sit in the best seat.’ - ‘No, I want to, Lord tell him!’* Then they got their mom involved. ‘*Hey, Lord Jesus … when the kingdom comes... you see my two sons over there? I want them to sit one on your left and ...’* - We’re not immune; wouldn’t it be nice if this all died when the last Apostle died, but unfortunately it has come down to our day and age. We want to be the most well-known elder, the best speaker in the assembly, the one people always call, the go-to-elder. What about the other four guys? We yield, we’re not rude. ‘*Well, you know what? I’m kind of busy, Brother, Elder..., he’s really qualified; why don’t you call him?*’ We defer.  07:33  Love does not insist on its own way and this is very important, in our culture in America, we have this rugged individualism. People in many modern Western societies are consumed with self-interest, they place themselves at the center of the universe. Well, this doesn’t work on an elder board, does it? You have an elder in your assembly and everything revolves around him - that’s a red flag. We work together in unity and fellowship. This is completely contrary to Christian love.  And so, the Corinthians insisted on their rights to eat the kind of food they wanted, they used their marvelous liberty, ‘*We’re free to do whatever we want!’* Well, they didn’t realize in the process they were offending weak brothers; they didn’t understand the concept of the servant-role.  Remember, we want to connect as leaders love with leadership. Some people think, *‘Well I’m an elder now, I can start bossing people around.’* No! Leadership is servanthood. Remember we said it’s serving others; it’s washing other people’s feet. The Corinthians didn’t understand this. Love on the other hand is occupied with other people. Remember the great enemy of the Shepherd, what we said, is the sinful heart.  08:52  Letter **H: Love is not irritable**  I tell you upfront, this is one I struggle with. Again, we’re very passionate about our work, aren’t we? We love the sheep, we love the Lord, we love the Lord’s work, and so a remarkable quality of love is that it’s not easily provoked to an emotional stage of anger, and this is very practical and a needed virtue today. Now, there’s always going to be plenty of fuel for irritability: offenses, bitterness, resentment – these things come in a local church. We’re all fallen sinners, there is no perfect church. If you’re thinking about leaving your assembly – don’t! There is no perfect assembly. Do you know that 92% of church growth is people just moving around? Why don’t you decide, *‘Hey God’s planted me here, I’m going to do the best I can. And we don’t have perfect elders… Maybe I’m going to be an elder someday, I’m not going to be perfect either*.’  09:48  This is why one of the biblical qualifications for an elder is that they not be quick tempered. We’re going to be in stressful situations, okay. So, the Bible doesn’t say “Love does not get angry”, it says, “Love is not easily provoked.” Sometimes an elder does have to deal with difficult situations, sometimes things do irritate us and cause us to become angry, but we’re not quickly angered. That’s the idea. Listen to the quote by Jonathan Edwards: *“The heart of man is exceedingly prone to undue and sinful anger, being naturally full of pride and selfishness.”*  That’s how we are, what can we say, right? But we don’t stay there, we move, we grow, we progress. And when leaders get angry, things get magnified. Problems are exaggerated, miscommunications, misunderstandings, all these things happen when we lose our cool.  10:46  Letter **I** in your outline: **Love is not resentful**, verse 5  A loving leader doesn’t hold grudges. Do you ever shake somebody’s hand at the back, ‘Hi brother!’ But they’re on the bad list. Get rid of your list! I know people that remember offenses 10, 20 years in the past. Listen to what God says through Paul: Don’t make a list of the offenses committed against you. Do you have any right now? Get rid of your list, Paul says. We don’t keep a file of the insults. ‘*Here comes Mary, yeah, she’s on my list, back in 1973 she offended me*.’ Paul says, ‘*No, don’t nurse old grudges*.’ Paul says to the leaders, ‘*You do not keep a record of wrongs against you*.’  And we all have been afflicted with hurts and things like this and if we refuse to let these things go, we can be devoured by bitterness and anger in an unforgiving spirit. That’s why this is so important to Paul. It is directly connected to the health of our local churches.  11:58  And finally letter **J**: **Love does not rejoice in wrongdoing**  A loving leader takes no delight in wrongdoing. I’m convicted by this quote by William Graham Scroggie, he says: *“What a man rejoices in is a fair test of his character.”*  Isn’t that something? Loving people do not take pleasure and feeling superiority over other people, juicy gossips, scandal in another denomination. It kind of makes us feel good when we see others fail. Isn’t that an ugly side to the human nature? *‘We left that assembly, uh, you know, they’re struggling now…’* And inside we’re going: ‘*Yeah, I’m glad, they hurt me…’.* A loving elder doesn’t do that. The fact that people who left their church have met with some misfortune – ‘*They shouldn’t have left, we told them!’* – and inside we kind of semi-rejoicing, it’s part of our fallenness. And God says, *‘No, I don’t want you doing that.’*  You see an earthquake over in a third-world country, *‘Well, they should know, they’re all homosexuals over there or something like that.’* No, we don’t do that, we don’t know why there was an earthquake there. God loves those people. A loving leader keeps that in mind. We don’t rejoice when we hear a public announcement of a leader who’s fallen into sin. *‘I knew it, ha-ha*.’ We’re broken, we weep or humble. Scroggie goes on to say: *“To be glad when evil prevails or to rejoice in the misfortunes of others is indicative of great moral degradation.”*  13:36  I said that was our last one, I’m sorry, there’s one more:  **K – Love rejoices with the truth**, verse 6  To the last negative statement **Love does not rejoice in wrongdoing - Love rejoices with the truth**. When you see somebody blessed in the assembly, you rejoice with them, you don’t go ‘*I wish it was me.’* You see, and love quickly recognizes conduct and attitudes that don’t square with this - especially in the life of a leader. Leaders, the tender heart of Paul rejoiced with the good things that were happening in Corinth, even though he had a deal with much of the difficulty.  So, what have we seen? We close today:  Love is not rude – has no place in the life of a leader.  Love does not insist on its own way – it’s not *‘I’m the elder, my way or the highway.’*  Love is not irritable.  Love is not resentful.  Love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth.  May God richly bless you.  BIBLICAL ELDERSHIP RESOURCES.COM  **Discuss It**  1. Assemble a list of concrete examples of insensitivities and rudeness that leaders are more susceptible to as they work with church members and colleagues.  2. In your own words, describe some of the qualities of a leader who is always putting others first.  3. Describe the benefits of a leader who does not keep a record of wrongs suffered.  **Apply It**  Ask your spouse or a trusted friend or colleague to evaluate you in the following areas as they relate to ministering to people.  A. Am I ever rude to those I am serving?  B. Do I tend to insist on my own way; am I sensitive to others?   C. Do I tend to become irritable under stress, or am I self-controlled?   D. Do I at all become resentful when things don’t go according to my agenda?  E. Do I rejoice when misfortune befalls my adversaries, the difficult people in my life, or those who have hurt me?  F. Do I rejoice when others are promoted or blessed even though I am not? After the pain goes away, bring the input to the Lord and ask Him to help you become a more loving leader.  **Digging Deeper**  Perilous Pursuits: Overcoming Our Obsession With Significance by Joseph M. Stowell | **MIT LIEBE LEITEN (6)**  **Liebe, die etwas aushält**  Unsere Serie heißt ‘Mit Liebe leiten‘ und diesen letzten Teil habe ich „**Liebe, die etwas aushält“** genannt.  Wir sind in unserer Untersuchung von 1. Korinther 13 bei Vers 5 angelangt: **Die Liebe benimmt sich nicht unanständig (oder taktlos)**.  Christusähnliche Liebe soll sich im gesamten Verhalten eines Leiters widerspiegeln; und die Schrift sagt uns, dass die Liebe nicht unanständig ist, im Sinne von: taktlos, oder unhöflich. Ein Ältester soll im Umgang mit anderen nicht unhöflich sein, weder den Leuten in der Gemeinde gegenüber noch in Besprechungen. Liebe ist nicht taktlos. Ich gebe euch einige Beispiele, wie das in unseren Kreisen, unseren Sitzungen aussehen könnte:  01:06  Gedankenloses Reden, zum Beispiel in einer Sitzung oder einem Ältestentreffen. Keine Rücksicht auf die Zeit oder das Gewissen von anderen. Jemand macht einen Vorschlag und du gehst einfach darüber hinweg: „*Ach nein, das ist nicht gut!“* - das ist taktlos. „*Natürlich ist mein Vorschlag besser! Deinen kann man vergessen!*“ - Andere ausnutzen. Unhöflichkeit. Vergesst nicht, dass wir Botschafter für Christus sind, wir gehen diplomatisch mit anderen um! Die Beiträge von anderen ignorieren; wir wollen nur unsere eigenen Vorschläge durchsetzen. Bei euren Ältestentreffen ist das bestimmt noch nie vorgekommen, aber: rücksichtslos über andere hinweggehen. Unfreundliches, unhöfliches Verhalten. Wer sich so benimmt, beweist mangelnde Liebe, und das hat keinen Platz in der Gemeinde und schon garnicht in der Leitung.  02:07  Mangelnde Liebe war in der Gemeinde in Korinth offensichtlich. Wenn man den Korintherbrief liest, zuckt man irgendwie zusammen. Hier einige Beispiele:  Die Reichen in der Gemeinde warteten nicht auf die Armen, sie holten bei den gemeinsamen Festen einfach ihr Essen heraus. *„Ach, wer kümmert sich um die Armen? Sie sind noch dabei unsere Schuhe zu putzen und die Ernte einzuholen.* ***Ich*** *bin hungrig, ich esse jetzt!“* Und so etwas von Gläubigen! - Auch ihr scheinbar überlegenes Wissen war ein Problem in Korinth: „*Ich bin klüger, meine Gabe ist besser als deine!“* Schwächere Brüder wurden einfach niedergemacht: „*Wie - du kannst kein Fleisch essen? Hast du etwa Paulus nicht richtig zugehört?“* Das ist taktlos. Wir nehmen Rücksicht auf den schwachen Bruder. Einige Korinther aßen Speisen, die heidnischen Götzen geweiht waren; das sorgte für große Verwirrung in der Gemeinde dort. Sie warteten nicht ab, bis die Neubekehrten theologisch aufgeholt hatten; das war verletzend. Einige begabte Redner ließen andere nicht zu Wort kommen.  03:10  Liebevolle Menschen dagegen sind rücksichtsvoll – zum Beispiel in Bezug darauf, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Wisst ihr, die unter uns, die in unterschiedlichen Gemeinden predigen, brauchen viel Einfühlungsver-mögen. In manchen Gemeinden trägt man eine Krawatte. In manchen Gemeinden spricht man nicht über eine bestimmte Lehre. Dann tun wir das auch nicht. Man könnte einfach sagen: „Der Herr hat uns zur Freiheit berufen; ich mache, was ich will!“ Und damit spalten wir die Gemeinde.  Wir wollen sensibel sein, nicht taktlos. Ein liebevoller Mensch achtet auf angemessenes soziales Verhalten. Wer mit Muslimen zu tun hat, berührt keine muslimische Frau. Aber hier bei uns in Missouri bekommt ihr eine dicke Umarmung. Achtet also darauf, was ihr in solchen Situationen tut.  04:00  Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Leute in gewissen Gemeinden sich aufregen würden, wenn ein Prediger oder Musiker nicht die „richtige“ Kleidung trägt (oder ähnliches). Liebevolle Menschen erkennen, dass unhöfliches Verhalten ein Treffen des Leitungskreises stört. Wisst ihr, ich darf zusammen mit vier wunderbaren Ältesten dienen, und man merkt, dass sie beten – wir alle beten vor Ältestentreffen. Denn wir müssen über einige heikle Themen sprechen, und wir sind uns nicht immer einig. Wir geben nach. Im Staat kommt es vor, dass eine Minderheit regiert – in unserer Gemeinde gibt es das nicht. Wir haben vereinbart: Wenn drei Älteste „Ja“ sagen, geben die beiden anderen nach. Natürlich nicht bei Grundsatzfragen wie der Gottheit Christi oder ähnlichem, aber da, wo wir können. Jeder muss hin und wieder nachgeben, mal bekomme ich Recht, ein andermal nicht. Aber weil wir einander lieben, achten wir auf diese Dinge. Wir sind uns bewusst, dass anderes Verhalten unhöflich wäre.    05:00  Noch ein Beispiel: Ist es dir in einer Besprechung schon passiert, dass du etwas sagst und einfach ignoriert wirst? Als ob du garnicht da wärst? Achtet auf solche Sachen. Kleinigkeiten sind wichtig. Nicht zuhören – jemand hält einen großartigen Vortrag über Pläne für die Gemeinde, und du spielst herum und gähnst, du gehst zur Toilette… das ist unhöflich. Würdest du das wollen, wenn du an der Reihe bist zu sagen, dass dir etwas sehr Wichtiges auf dem Herzen liegt?  Die Ideen anderer Leute ignorieren. Bissige Bemerkungen machen: *„Das haut niemals hin; bist du verrückt?“* Takt und Freundlichkeit! Respektlosigkeit gegenüber denen, die anderer Meinung sind - selbst wenn es um unterschiedliche Lehrmeinungen geht. Wisst ihr, nicht jeder sieht die Dinge immer wie wir. Wir sind respektvoll: „Ich verstehe , was du meinst; erzähle mir mehr darüber!“ Wie war das nochmal mit den „süßen Worten“? Sie haben die Kraft zu überzeugen. Ihr sollt vormachen, wie Liebe im Leben eines Leiters aussieht. Ein Leiter ist taktvoll.  06:10  Der nächste Punkt in Vers 5: **Liebe sucht nicht das Ihre**.  So etwas betrifft uns nicht, oder? Geistliche Leiter sind leider nicht immun gegen egoistisches Verhalten. Manchmal reagieren wir gereizt, manchmal beharren wir auf unserem Standpunkt, das ist ganz natürlich. Unsere Aufgabe als Älteste liegt uns sehr am Herzen; es ist sehr wichtig, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Und wenn dann fünf oder sechs emotionsgeladene Männer, die den Herrn lieben, zusammensitzen und ihren Plan zum Wachstum der Gemeinde umsetzen wollen, dann sind wir nicht immer einig. Was passiert in solchen kritischen Momenten? Geistliche Leiter sind nicht immun. Erinnert euch an Jakobus und Johannes: *„Ich will den besten Platz haben!“- „Nein, ich! Herr, sag‘ doch etwas!“* Dann ziehen sie ihre Mutter mit hinein: „*Herr Jesus, wenn dein Reich kommt… siehst du meine beiden Söhne da drüben? Ich hätte gerne, dass einer zu deiner Rechten und…“* - Wir sind nicht immun. Wäre es nicht schön, wenn das mit dem letzten Apostel ausgestorben wäre? Aber leider hat es überlebt bis in unsere Zeit. Wir wollen der **bekannteste** Älteste sein, der beste Redner in der Gemeinde, der, den die Leute immer anrufen, an den sich alle wenden. Und was ist mit den anderen vier? Wir nehmen uns zurück, wir sind nicht unhöflich. *„Weißt du, ich habe gerade nicht viel Zeit, aber der Älteste dort kennt sich wirklich gut aus; frag ihn doch mal.“* Wir nehmen uns zurück.  07:33  Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist sehr wichtig, denn in unserer Kultur herrscht der wilde Individualismus. In der modernen, westlichen Welt ist jeder nur noch auf sich selbst bedacht; man stellt sich selbst ins Zentrum des Universums. Das funktioniert aber nicht im Ältestenkreis, stimmt‘s? Wenn es einen Ältesten in eurer Gemeinde gibt, um den sich alles dreht, ist das ein Warnsignal. Wir arbeiten zusammen als Einheit und Gemeinschaft. Es wäre sonst das komplette Gegenteil von christlicher Liebe.  Die Korinther bestanden auf ihrem Recht zu essen, was sie wollten; sie nutzten ihre wunderbare Freiheit aus: „*Wir haben die Freiheit zu tun, was wir wollen!*“ Aber sie merkten nicht, dass sie damit schwächere Brüder kränkten; sie verstanden nicht, was es heißt, Diener zu sein.  Denkt daran: Als Leiter wollen wir Liebe mit Leitung verbinden. Manche denken: „*So, jetzt bin ich Ältester, jetzt kann ich den anderen sagen, wo es lang geht*.“ Nein! Leiten heißt dienen. Es bedeutet anderen zu dienen, anderen die Füße zu waschen. Die Korinther hatten das nicht verstanden. Liebe beschäftigt sich mit anderen Menschen. Denkt daran: Das sündige Herz ist der größte Feind des Hirten.  08:52  Als nächstes: **Liebe lässt sich nicht erbittern**.  Ich sage es euch gleich: Damit habe ich zu kämpfen. Wir tun unseren Dienst mit Leidenschaft, nicht wahr? Wir lieben die Schafe, wir lieben den Herrn und sein Werk, und deshalb ist es eine beachtliche Eigenschaft von Liebe, sich nicht leicht zu Ärger oder Zorn provozieren zu lassen. Hier wird es praktisch, und diese Tugend ist heute dringend nötig. Es wird immer wieder genug Zündstoff geben: Angriffe, Bitterkeit, Groll – das kommt in jeder Gemeinde vor. Wir sind alle gefallene Sünder; keine Gemeinde ist perfekt. Wenn du daran denkst, deine Gemeinde zu verlassen – tu es nicht! Es gibt keine perfekte Gemeinde. Wisst ihr, dass 92% des Gemeindewachstums daher kommt, dass Leute einfach wechseln? Entscheide dich doch so: „*Gott will mich hier haben; ich werde mein Bestes geben. Wir haben keine perfekten Ältesten…Vielleicht werde ich eines Tages Ältester, und ich werde auch nicht perfekt sein.*“  09:48  Darum ist eine der Voraussetzungen für Älteste, nicht aufbrausend zu sein. Wir kommen in stressige Situationen, ja. Und in der Bibel steht nicht: „Die Liebe wird nicht zornig“, sondern: „Die Liebe lässt sich nicht schnell reizen.“ Manches Mal muss man als Ältester schwierige Situationen meistern, manchmal regt uns etwas auf und macht uns wütend, aber wir sind nicht schnell verärgert. Das ist der Unterschied. Hört auf ein Zitat von Jonathan Edwards: „*Das Herz des Menschen ist überaus anfällig für anmaßenden und sündigen Zorn, da es von Natur aus voller Stolz und Selbstsucht is*t.“  Tja, was kann man dazu sagen? So sind wir. Aber wir bleiben nicht dabei stehen, wir entwickeln uns, wir wachsen, wir machen Fortschritte. Wenn Leiter wütend werden, werden Dinge noch schlimmer: Probleme werden aufgebauscht, Trugschlüsse und Missverständnisse entstehen – das sind die Folgen, wenn wir die Fassung verlieren.  10:46  Wir sind immer noch in Vers 5: **Liebe rechnet Böses nicht zu.**  Ein liebevoller Leiter ist nicht nachtragend. Begrüßt du jemanden mit *„Hallo Bruder!“*, aber eigentlich steht er auf deiner Abschussliste? Schmeiß‘ die Liste weg! Ich kenne Leute, die sich an Kränkungen erinnern, die 10, 20 Jahre zurückliegen. Aber Gott sagt uns durch Paulus: *„Mach dir keine Liste, wie du beleidigt wurdest!“* Hast du eine? Schmeiß‘ die Liste fort! Das sagt Paulus. Wir führen nicht Buch über Beleidigungen. *„Ah, da kommt Maria, sie steht auf der Liste, damals, 1973, hat sie mich gekränkt…“*. Paulus sagt: *„Nein! Rechnet Böses nicht zu!“* Den Leitern sagt er: *„Führt nicht Buch über das, was euch angetan wird!“*  Wir wurden alle schon von Verletzungen und ähnlichem gequält, und wenn wir diese Dinge nicht loslassen, können uns Bitterkeit und Zorn auffressen, weil wir nicht vergeben. Deshalb legt Paulus so viel Wert darauf - es wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit unserer Gemeinden aus.  11:58  Und der letzte Punkt**: Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit**.  Ein liebevoller Leiter freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ich stimme William Graham Scroggie zu, der sagt: *„Der Charakter eines Menschen lässt sich an dem messen, worüber er sich freut.“*  Ist das nicht interessant? Liebevolle Menschen sind nicht überheblich und freuen sich auch nicht über pikanten Tratsch oder Skandale in anderen Gemeinden. Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir sehen, dass andere versagen. Ist das nicht eine hässliche Seite unserer menschlichen Natur? „*Seit wir diese Gemeinde verlassen haben, haben sie Probleme…*“ Und innerlich denken wir: *„Ja,* d*as haben sie verdient, sie haben mich verletzt…*“. Ein liebender Älteste denkt nicht so. Oder Leute, die die Gemeinde verlassen haben, erleben ein Unglück – „*Wären sie mal nicht weggegangen, wir haben sie gewarnt!“* – und innerlich freuen wir uns fast – das ist Teil unserer Sündhaftigkeit. Aber Gott sagt: *„Nein, so nicht!“*  Man hört von einem Erdbeben irgendwo und denkt: „*Naja, kein Wunder! Bei den vielen Homosexuellen dort…*“. Nein, das tun wir nicht! Wir wissen nicht, warum es dort ein Erdbeben gab. Gott liebt diese Menschen! Ein liebevoller Leiter behält das im Sinn. Wir freuen uns nicht, wenn wir von einem Leiter hören, der in Sünde gefallen ist. „*Ich hab’s doch gewusst, hahaha*!“ Wir sind entsetzt, traurig und beschämt. Scroggie sagt weiter: „*Sich zu freuen, wenn das Böse siegt, oder sich über das Unglück anderer zu freuen, ist ein Zeichen von großem moralischen Verfall*.“  13:36  Ich sagte eben, das wäre unser letzter Punkt, sorry, einen haben wir noch:  **Die Liebe freut sich mit der Wahrheit**, Vers 6.  Zu der letzten negativen Aussage: „**Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit“** kommt jetzt: **„Liebe freut sich mit der Wahrheit“.** Du freust dich, wenn jemand aus deiner Gemeinde gesegnet wird, und denkst nicht: „*Ich wünschte, ich wäre es*.“ Wisst ihr, die Liebe erkennt ganz schnell Verhalten oder Einstellungen, die nicht dazu passen, besonders im Leben eines Leiters. Ihr Lieben, das liebevolle Herz von Paulus freute sich über die **guten** Dinge, die in Korinth passierten, auch wenn er dort mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.  Was haben wir gelernt? Damit schließen wir:  Liebe ist nicht unhöflich – das hat im Leben eines Leiters nichts zu suchen.  Liebe sucht nicht sich selbst – nicht nach dem Motto: *„Ich bin der Älteste, es wird so gemacht, wie ich es sage!“*  Liebe lässt sich nicht erbittern.  Liebe rechnet Böses nicht zu.  Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit.  Gott segne euch reichlich.  BIBLICAL ELDERSHIP RESOURCES.COM  **Weiterdenken**  1. Erstellt eine Liste mit konkreten Beispielen von fehlender Sensibilität und Unhöflichkeit, für die Leiter im Umgang mit Gemeindegliedern und Mitältesten anfällig sind.  2. Beschreibt mit eigenen Worten, was einen Leiter charakterisiert, der andere an erste Stelle setzt.  3. Beschreibt, welche Vorteile es hat, wenn ein Leiter nicht Buch über erlittenes Unrecht führt.  **Anwenden**  Bitte deine Ehefrau oder eine andere Person deines Vertrauens, dich in den Bereichen zu beurteilen, in denen du anderen dienst:  A. Bin ich jemals taktlos denen gegenüber, denen ich diene?  B. Neige ich dazu, auf meinen Standpunkt zu beharren, bin ich sensibel gegenüber anderer?  C. Neige ich dazu, in Stresssituationen gereizt zu werden, oder bleibe ich beherrscht?  D. Bin ich nachtragend und grolle, wenn es nicht nach meinen Vorstellungen geht?  E. Freue ich mich, wenn meinen Gegnern, schwierigen Mitmenschen oder denen, die mich verletzt haben, Unglück widerfährt?  F. Freue ich mich mit, wenn andere hervorgehoben oder gesegnet werden, und ich nicht? Nachdem der Schmerz verklungen ist, bringe dem Herrn, was du gehört hast, und bitte ihn dir zu helfen, ein liebevollerer Leiter zu werden.  **Tiefer graben**  Perilous Pursuits: Overcoming Our Obsession With Significance by Joseph M. Stowell (in Deutsch scheinbar nicht erhältlich) |