Pelayanan Kelompok Kecil dan Kelompok-kelompok Sokongan

Kelompok-kelompok kecil merupakan alat yang efektif untuk kerohanian dan hubungan komuniti yang sihat.

# Asas-asas Alkitabiah untuk Kelompok-kelompok Kecil

* Model Perjanjian Baru tentang Pemuridan Berasaskan Alkitab -Pemuridan seringkali dianggap sebagai pengganti utama dalam pembelajaran Alkitab secara satu dengan satu (one-on-one). Tetapi dalam Perjanjian Baru, pemuridan adalah acara berkumpulan.
* Contoh Umat Kristian Awal - Kisah Para Rasul 2:42-47

1. *“Mereka bertekun kepada kepada pengajaran para rasul*

**Elemen:** Pembelajaran Alkitab (atau mempelajari bahan-bahan Alkitabiah)

**Tujuan:** pertumbuhan kerohanian yang berterusan (juga di kenali sebagai “pemuridan)

1. *“dan kepada persekutuan”*

**Elemen:** berkongsi kehidupan masing-masing

**Tujuan:** komuniti

1. *“untuk memecahkan roti”*
2. **Elemen:** : makan bersama **Tujuan:** komuniti
3. *“dan berdoa”*

**Elemen:** doa

**Tujuan:** pertumbuhan kerohanian yang berterusan

1. *“Maka ketakutanlah mereka semua”*

**Elemen:** Tuhan hadir! Kehadiran Tuhan adalah penggenapan kepada janji Yesus dalam Matius 18:20, “Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”

**Tujuan:** Kebaktian, jangkauan **(OH-4)**

1. *“sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda”*

**Elemen:** mujizat (perubahan hidup adalah mukjizat yang terbesar!)

**Tujuan:** jangkauan, pelayanan

1. *“Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.”*

**Elemen:** *in-reach ministry* atau “menjaga akuarium”— menjaga mereka yang berada di dalam tubuh Kristus

**Tujuan:** pelayanan, komuniti, juga jangkauan kerana, “Mereka akan tahu bahawa kita adalah Kristian dengan kasih kita.”

1. *“Mereke berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah.”*

**Elemen:** berhimpun bersama di gereja — perhimpunan yang lebih besar

**Tujuan:** kebaktian, komuniti **(OH-5)**

1. *“Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah”*

**Element:** kelompok kecil di rumah

**Tujuant:** komuniti, kebaktian, pertumbuhan kerohanian yang berterusan

1. *“dan mereka disukai oleh semua orang.”*

**Elemen:** Kehadiran di dalam komuniti yang bermatlamat. Ini bermakna mereka berinteraksi dengan komuniti mereka, dan orang-orang di dalam komuniti itu sangat kagum dengan mereka.

**Tujuan:** jangkauan— bahagian “pergi” dalam Amanat Agung

1. *“Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.*

**Elemen:** Transformasi hidup adalah buah daripada “pergi” - orang diselamatkan!

**Tujuan:** jangkauan

# Elemen-elemen Penting bagi Kelompok Kecil yang Berjaya

* 1. Ahli
  2. Makanan
  3. Pembelajaran Alkitab dan penerapan hidup.
  4. Berkongsi kisah kehidupan antara satu sama lain.
  5. Doa
  6. Kehadiran yang bermatlamat dalam komuniti

# Apakah Yang Membuatkan Kelompok-kelompok Kecil sangat efektif untuk Transformasi Hidup?

## Kelompok Kecil berbanding dengan Kebaktian Gereja

1. Keperluan Intrinsik Manusia

# Pelayanan Kelompok Kecil; Bagaimana Saya Bermula?

* 1. Mulakan dengan doa!
  2. Model dan Mentor

# Bagaimana Saya Mencari Pemimpin Kelompok Kecil?

1. Cari ahli kelompok yang memandang serius kelompok itu.
2. Pertimbangkan orang-orang yang mencabar kepimpinan anda. Boleh jadi mereka adalah bakal pemimpin yang kecewa.
3. Cari orang-orang yang berkebolehan yang anda boleh kenal pasti dan sahkan.
4. Berdoa dengan kerap untuk memohon pimpinan. **(OH-10)**
5. Cari orang yang menghayati/menerima visi kelompok kecil.
6. Cuba cari orang yang memperlihatkan kelayakan kerohanian, emosional dan sosial.
7. Pada akhir tempoh kelompok perintis anda,bercakaplah dengan bakal-bakal pemimpin dan bakal-bakal *hostess* daripada kelompok anda untuk menilai minat mereka dalam memimpin perbincangan atau mengetuai sebuah kelompok.

# Bagaimana Saya Mengatasi Penolakan Daripada Mereka Yang Berpotensi Menjadi Pemimpin?

1. *“Saya tiada masa.”*
2. *“Saya tiada kebolehan untuk memimpin”*
3. *“Saya tidak ada gaya seorang pemimpin”*

# Melatih Pemimpin Kelompok Kecil Anda.

## A. Apakah kualiti-kualiti yang harus ada pada pemimpin kelompok kecil?

* + 1. *Hubungan yang semakin bertumbuh dengan Yesus.*
    2. Merasakan bahawa Tuhan memanggilnya untuk memimpin kelompok kecil.
    3. Karakter dan kemahiran

## Apakah tanggungjawab asas seorang pemimpin kelompok kecil?

* + 1. Cari tuan rumah
    2. Laksanakan perjumpaan kelompok yang boleh mengubah hidup.
    3. Bersedia untuk kelompok kecil anda.
    4. Dapatkan sumber-sumber
    5. Kongsi tugasan
    6. Pilih seorang untuk anda bimbing
    7. Gembalakan ahli-ahli kelompok anda
    8. Perluaskan pelayanan
    9. Galakkan setiap ahli untuk mengekalkan hubungan yang sihat dengan gereja.

# Tipikal Perjumpaan Kelompok Kecil

1. Himpunkan semua ahli kelompok
2. Pelajari Alkitab
3. Berdoa bersama

# Kelompok kecil yang menangani keperluan-keperluan khusus

1. *Bagaimana anda mengetahui apakah jenis kelompok kecil atau pelayanan sokongan yang diperlukan di gereja anda??*
   * Berdoa agar Tuhan akan membantu anda mendengar hati wanita-wanita di dalam sidang anda.
   * semasa anda berbual-bual, dengar akan tema yang berulang-ulang disebur dalam keperluan dan kebimbangan yang diluahkan.
   * Gunakan alat diagnostik seperti borang kaji selidi atau tinjauan keperluan. Edarkan borang kaji selidik di gereja atau pada pertemuan pelayanan wanita yang seterusnya.**(OH-16)**
2. *Bagaimana anda mengetahui apakah jenis pelayanan sokongan kelompok kecil yang diperlukan dalam komuniti anda?* 
   * Dengarkan, dengarkan, dengarkan: sahabat-sahabat anda, orang-orang yang anda jumpa, perbualan-perbualan orang di kedai-kedai. **(OH-17)**
   * Perhatikan isu-isu yang diketengahkan oleh media setempat - dalam surat khabar dan berita-berita di TV atau radio.
   * Bertanya. Buat tinjuan terhadap orang-orang yang anda kenali di dalam komuniti atau orang-orang di jalanan. Apa yang ada di dalam hati anda? Apakah yang bermain-main di fikiran anda? Apakah yang yang anda risaukan atau bimbangkan?

# Kelompok Penyembuhan Dukacita

1. Membantu ahli-ahli kelompok memahami tahap-tahap berdukacita dan impaknya terhadap setiap bahagian dalam kehidupan mereka.
2. Memudahkan perkongsian cerita-cerita tentang kehadiran Tuhan yang menyembuhkan sepanjang proses itu
3. Mencadangkan latihan-latihan untuk membantu lebih memahami apa yang sedang dialami.
4. Memberikan strategi-strategi untuk menangani simptom-simptom berdukacita (seperti menangis secara tiba-tiba di tempat awam) **(OH-19)**
5. Mencadangkan sumber-sumber untuk mendapatkan sistem sokongan rasa kosong yang ditinggalkan dalam hidup seseorang oleh kematian orang yang dikasihi.
6. Memberikan informasi tentang cara membantu ahli-ahli keluarga menangani impak kematian.
7. Membantu ahli-ahli memahami impak kehilangan perkara-perkara lain yang diakibatkan oleh kematian (contohnya bagi seorang balu, kehilangan-kehilangan itu mungkin termasuk: kewangan, kediaman, perubahan gaya hidup, lingkungan sosial, kehilangan peranan, rakan-rakan, dll.)
8. Memberikan contoh-contoh praktikal bagaimana membina hubungan dengan Yesus untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan dan tuntunan dalam masa yang sukar ini.

# Kelompok Penyembuhan Perceraian

1. Meluahkan kedukaan dan kelukaan mereka.
2. Mengenal pasti sebab-sebab perkahwinan hancur dan menentukan mana satu daripada sebab-sebab tersebut adalah ulah mereka dan ulah pasangan mereka.
3. Mengatasi perasaan sakit hati dan marah mereka terhadap bekas pasangan mereka seterusnya memaafkan. **(OH-21)**
4. Menerapakan kebenaran-kebenaran Alkitabiah kepada situasi perpisahan/perceraian.
5. Mengakui dan berterus terang perkara-perkara yang sepatutnya mereka lakukan dengan cara berbeza.
6. Belajar bagaimana menstabilkan anak-anak mereka dan membantu mereka dalam proses penyembuhan mereka.
7. Menentukan cara mereka boleh menguatkan karakter mereka dan kebersamaan mereka dengan Tuhan, dan sembuh daripada kelukaan masa lalu agar jika Tuhan memanggil mereka untuk berkahwin sekali lagi, mereka akan berada di posisi yang kuat (contohnya kebolehan untuk memilih pasangan untuk sebab-sebab kesihatan dan bukannya jatuh ke dalam hubungan yang sama seperti sebelumnya/membuat kesilapan yang sama.)

# Kelompok Kecil Bagi Para Wanita Yang Suami Mereka Tidak Pergi Ke Gereja

1. Mencari nilai dan harga sebenar di dalam Yesus.
2. Mengakui Yesus sebagai suami sejati mereka.
3. Meluahkan emosi dan membincangkan isu-isu yang penting.
4. Tetap tenang dalam Tuhan apa pun yang terjadi. Akui bahawa mereka bukan Roh Kudus peribadi suami mereka; bahawa bukan tugas mereka menyelamatkan suami mereka. **(OH-23)**
5. Memohon pengampunan (jika perlu), dan melepaskan rasa bersalah terlibat dalam perhubungan itu kerana itu hanya akan menghalang perhubungan itu daripada bergerak ke hadapan.
6. Mengakui suami mereka sebagai bapa kepada anak-anak mereka dan menghormati peranannya sebagai seorang bapa.
7. Tetap bersukacita bahkan ketika suami mereka terus-menerus menolak jemputan untuk datang ke gereja.
8. Memutuskan untuk mengasihi suami mereka walau apa keadaan sekali pun.
9. Menjadi seorang yang memberikan semangat dan bukannya pematah semangat.

# Kelompok Kecil Ibu-ibu

1. Pembentangan atau perbincangan kumpulan tentang beberapa aspek mengasuh anak-anak (bimbingan rohani, disiplin, menjaga keperluan fizikal, mengajar, dll. Wanita-wanita itu juga mungkin boleh membaca buku tentang mengasuh anak-anak yang sama bersama-sama dan berbincang mengenainya.”
2. Masa untuk ibu-ibu bertanyakan soalan-soalan dan berkongsi pengalaman peribadi.
3. Masa untuk berdoa untuk anak-anak mereka dengan menyebut nama mereka. Kalau boleh, masa yang tenang untuk ibu-ibu menulis doa peribadi dalam jurnal.
4. Masa untuk membuat kraf bersama-sama atau menikmati hidangan ringan.

# Kelompok Kecil Golongan Bujang

1. Berkongsi persefahaman tentang pengalaman sebagai orang bujang. Bukan sahaja kesukaran-kesukaran, tetapi juga kebaikan-kebaikannya, seperti masa, fleksibiliti, rasa kasih yang tidak tertumpu kepada seorang sahaja tetapi tersebar melalui banyak perhubungan dengan orang-orang dan generasi yang bereza.
2. Mempelajari apa yang Tuhan kehendaki daripada mereka dan mereka boleh bergantung kepadaNya.
3. Mendalami topik mempunyai teman hidup dalam perkahwinan: Adakah saya mahu? Haruskah saya melakukannya? Apakah kehendak Tuhan untuk saya? Untuk membantu orang menjadi lebih jelas akan matlamat mereka dan memberikan sokongan untuk menjalani kehidupan yang produktif sebagai seorang bujang, atau bergerak ke arah mencari pasangan hidup. . **(OH-26)**
4. Mencari dan memberikan bantuan dengan kemahiran hidup praktikal seperti apa yang harus dilakukan jika kereta anda rosak.
5. Membina pemahaman mereka tentang identiti mereka dalam Kristus - bahawa mereka berharga dan boleh memiliki kehidupan yang produktif dan memuaskan meski tanpa pasangan.
6. Membantu saling bertanggungjawab untuk terus membujang - mungkin mendapatkan seorang pasangan kebertanggungjawaban (accountability partner)
7. Berdoa untuk satu sama lain.
8. Share an understanding of the experience of being single. Not just the difficulties, but also the benefits, such as time, flexibility, love not concentrated on one person but spread throughout many relationships with different people and generations.

# Kelompok Kecil Bagi Ibu Para ibu yang anak mereka tida pergi Gereja

1. Berkongsi cerita-cerita, kesedihan dan jawapan terhadap doa-doa berkaitan dengan anak-anak yang tidak berada di gereja. Beri sokongan kepada mereka yang sedang terluka, bergembira dengan ibu-ibu yang anak-anak mereka mengorak langkah kembali menuju kepada Tuhan.
2. Sumbang saran (brainstorm) bersama-sama. Fikirkan cara untuk menjangkau: mengadakan Sabat jemputan istimewa (special invitational Sabbaths); mengirim majalah gereja yang relevant kepada mereka; fikirkan tentang acara-acara yang menyeronokkan dan jemput anak-anak yang tidak pergi ke gereja untuk datang menyertai acara yang tidak berkaitan dengan gereja ini tetapi boleh membuatkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan berasa selesa berada di kalangan “orang-orang gereja,” dsb.
3. Berdoa untuk anak-anak dengan menyebut nama mereka. Buat selimut doa dengan nama anak tertera di sana atau papan gambar untuk bersama-sama mendoakan mereka.
4. Jika anak-anak itu sudah meninggalkan gereja, cuba fahami apakah pengalaman gereja yang membuatkan mereka bertindak balas secara negatif.
5. Cari jalan bagaimana Tuhan boleh bergerak dalam kehidupan anak-anak mereka agar mereka boleh berterima kasih dan bekerjasama dengan Tuhan untuk melayani anak-anak mereka.
6. Fokus kepada berterima kasih kepada Tuhan kerana menganugerahkan kepada mereka anak itu dan mengingati betapa mereka adalah berkat seterusnya lepaskan mereka kembali kepada Tuhan.