**Minggu Sembahyang Wanita 2025**

Tarikh yang dicadangkan: 23 – 28 Februari, 2025

(Fasa 1 Persediaan dan Kebangunan Rohani, Penuaian 2025)

**Tentang Bahan Ini**

Bahan ini telah disediakan untuk Minggu Doa selama enam hari bagi wanita, yang dijadualkan pada 23–28 Februari 2025. Tarikh ini dipilih atas dua sebab:

1. Minggu ini memuncak pada Hari Doa Sedunia bagi Wanita pada 1 Mac.
2. Minggu ini berlangsung dalam Fasa 1 Harvest 2025, iaitu masa di mana anggota-anggota gereja memberi tumpuan kepada doa sebagai persediaan untuk fasa-fasa seterusnya.

Kami berharap bahawa dengan belajar daripada doa-doa yang penuh semangat dan keikhlasan dalam Alkitab, para wanita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat kepada Pemilik Tuaian agar Dia mengutus pekerja-pekerja ke ladang tuaian-Nya (Matius 9:38), termasuk mereka sendiri.

**Cadangan Cara Menggunakan Bahan Minggu Sembahyang Wanita Ini**

1. Lantik seorang pemimpin untuk memimpin sesi pertemuan. Setiap sesi berlangsung lebih kurang 35–45 minit.
2. Pemimpin menghantar Rujukan Latar Belakang (terletak di bawah tajuk) kepada peserta sebelum pertemuan supaya mereka dapat membiasakan diri dengan naratif yang akan dibincangkan.
3. Pemimpin atau seseorang yang ditugaskan memulakan pertemuan dengan doa pembuka.
4. Semasa pertemuan, pemimpin membimbing dalam Pengenalan (5 minit), Renungan Alkitab (10 minit), dan Aplikasi (10 minit).
5. Pemimpin membahagikan peserta kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada empat atau lima orang dan melantik seorang pemimpin bagi setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan ini kemudian menjalankan Aktiviti Berkumpulan (10 minit).
6. Pemimpin berkongsi soalan panduan untuk jurnal doa dan membolehkan peserta menyalin soalan panduan serta mencatatkan respons mereka dalam jurnal doa masing-masing. (Adalah disarankan agar setiap wanita mempunyai buku nota kecil sebagai jurnal doa mereka).
7. Pemimpin menutup sesi dengan doa atau melantik seseorang untuk melakukannya.
8. Sebelum mengakhiri pertemuan, pemimpin memaklumkan peserta tentang Rujukan Latar Belakang bagi pertemuan seterusnya supaya mereka dapat membacanya sebelum pertemuan.

Nota: Anda bebas untuk menyesuaikan atau mengubah susunan yang dicadangkan serta memasukkan pujian, kesaksian, atau elemen lain yang sesuai pada mana-mana bahagian dalam susunan tersebut.

**Minggu Sembahyang Wanita 2025**

Tarikh yang dicadangkan: 23 – 28 Februari, 2025

(Fasa 1 Persediaan dan Kebangunan Rohani, Penuaian 2025)

**Pengenalan**  
Sama ada anda baru mula mengamalkan berdoa dalam kehidupan anda atau ingin memperkayakan kehidupan doa anda, tempat terbaik untuk mencari bimbingan adalah dalam Kitab Suci.

Dalam Alkitab, kita menemui banyak catatan tentang doa yang penuh semangat. Dengan membaca doa-doa ini, kita dapat belajar daripada orang-orang seperti kita pelbagai cara untuk berdoa kepada Pencipta kita. Kita juga dapat melihat kuasa doa apabila ia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita secara tetap. Namun, Alkitab adalah sebuah buku yang besar. Di manakah tempat terbaik untuk bermula dalam mencari kisah dan contoh doa yang tulus?

Mari kita mulakan dengan melihat apa yang Alkitab katakan tentang doa. Kemudian, kita akan meneliti beberapa doa dalam Alkitab dan apa yang kita boleh pelajari daripadanya.

**Kepentingan Doa dalam Alkitab**

Tuhan sendiri memahami keperluan kita untuk berhubung dengan-Nya. Oleh itu, Dia telah memberikan kita bimbingan melalui Kitab Suci, yang juga boleh menjadi sumber harapan dan dorongan untuk memulakan kehidupan doa kita.

Malah, murid-murid Kristus pernah meminta kepada-Nya, “Tuhan, ajarlah kami berdoa…” (Lukas 11:1, AVB). Mereka boleh saja meminta Yesus mengajar mereka bagaimana untuk berkhotbah atau mengusir roh jahat. Namun, menarik untuk diperhatikan bahawa permintaan mereka kepada Mesias yang telah lama dinantikan adalah untuk belajar bagaimana berdoa.

Ini bukan permintaan untuk belajar menggunakan kata-kata indah dalam doa, tetapi untuk belajar bagaimana berhubung dengan Tuhan semesta alam dengan lebih mendalam—untuk mengenali-Nya dan memahami cara berbicara dengan-Nya. Kebenaran ini membawa kita kepada inti pati doa—iaitu untuk mengenal Tuhan (Yohanes 17:3; Keluaran 33:13).

Doa adalah cara untuk berkongsi isi hati kita dengan Tuhan, seperti kita berbicara dengan seorang sahabat. Dan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja! Pintu komunikasi dengan Tuhan—melalui kehidupan doa kita—sentiasa terbuka, “…dan tiada seorang pun dapat menutupnya;” (Wahyu 3:8, AVB).

Tuhan rindu agar kita menghubungkan hidup kita dengan-Nya melalui doa. Dia ingin semua orang menyedari bahawa Dia adalah Tuhan yang boleh didekati. Inilah kebenaran yang mendasari dan dinyatakan dalam doa-doa yang terdapat dalam Kitab Suci.

**DOA-DOA YANG BERKUASA**

**HARI 1**

**Doa Yosafat – Peperangan Ini Milik Tuhan**

Rujukan Latar Belakang: 2 Tawarikh 20:1-30

**Pengenalan (5 minit):**

Pernahkah anda merasa sangat terbeban, seolah-olah menghadapi pertempuran yang terlalu besar untuk ditangani? Mungkin ia adalah krisis di tempat kerja, cabaran kesihatan, hubungan yang retak, atau masa depan yang tidak pasti. Dalam saat-saat seperti ini, ketakutan dan kebimbangan boleh menguasai kita kerana kita tidak tahu apa yang perlu dilakukan.

Yosafat, raja Yehuda, mengalami keadaan yang sama. Sebuah tentera besar sedang mendekati mereka, dan kekalahan kelihatan tidak dapat dielakkan. Tetapi daripada menyerah kepada ketakutan, dia berpaling kepada Tuhan dalam doa. Kata-katanya dalam **2 Tawarikh 20:12** mencerminkan ketergantungan penuh kepada Tuhan:

*"Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghakimi mereka? Sebab kami tidak berdaya menghadapi tentera besar yang datang menyerang kami. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."* (TB)

Apabila kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ke mana kita berpaling? Hari ini, kita akan merenungkan doa Yosafat, respons Tuhan yang penuh kuasa, dan bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita.

**Renungan Alkitab (10 minit):**

Mari kita perhatikan doa Yosafat dalam **2 Tawarikh 20:12**. Dia mengakui tiga perkara utama:

1. **Kelemahannya** – *"Kami tidak berdaya menghadapi tentera besar ini."*

Yosafat menyedari bahawa dia tidak mampu memenangi pertempuran itu sendiri. Dalam pergumulan kita, kita juga harus mengakui bahawa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.

1. **Ketidakpastiannya** – *"Kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan."*

Kadangkala, kita berada dalam keadaan di mana tiada penyelesaian yang jelas. Yosafat tidak berpura-pura mempunyai semua jawapan, sebaliknya, dia mencari pimpinan Tuhan.

1. **Imannya** – *"Tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."*

Daripada memberi tumpuan kepada masalah, Yosafat mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia memilih iman daripada ketakutan.

**Jawapan Tuhan (2 Tawarikh 20:15):**

*"Janganlah takut dan jangan gentar menghadapi tentera yang besar ini, sebab peperangan ini bukanlah milikmu, tetapi milik Allah."*

Betapa luar biasa jawapan ini! Tuhan meyakinkan Yosafat bahawa pertempuran itu bukan miliknya untuk diperjuangkan sendiri—ia adalah milik Tuhan. Dan dalam **ayat 22**, ketika umat Tuhan mula memuji-muji Dia, Tuhan membebaskan mereka secara ajaib.

**Aplikasi (10 minit):**

Kisah Yosafat mengajar kita beberapa pelajaran penting:

1. **Ketika menghadapi pertempuran, berdoalah terlebih dahulu** – Sering kali kita cuba menyelesaikan masalah sebelum berpaling kepada Tuhan. Tetapi Yosafat mengajar kita untuk mencari Tuhan dahulu dan menyerahkan ketakutan kita kepada-Nya.
2. **Akui kebergantungan kita kepada Tuhan** – Seperti Yosafat, kita harus sedar bahawa kita tidak boleh melawan pertempuran kita sendiri. Kekuatan datang apabila kita mempercayai kuasa Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri.
3. **Tetapkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan masalah** – Mudah untuk fokus pada halangan di hadapan kita, tetapi iman memerlukan kita untuk mengalihkan pandangan kepada Tuhan dan janji-janji-Nya.
4. **Percayalah bahawa pertempuran ini milik Tuhan** – Tidak kira sebesar mana pergumulan kita, kita boleh memiliki ketenangan kerana Tuhan sedang berperang untuk kita. Tugas kita hanyalah berdiri teguh dalam iman dan membiarkan Dia memimpin jalan.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**

**Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan perkara berikut:**

1. Pernahkah anda menghadapi situasi di mana anda merasa tidak berdaya? Bagaimana anda menghadapinya?
2. Apakah pertempuran dalam hidup anda sekarang yang perlu anda serahkan kepada Tuhan?
3. Bagaimana kita boleh secara praktikal menetapkan pandangan kita kepada Tuhan ketika menghadapi cabaran?
4. Kongsikan pengalaman ketika Tuhan menyediakan sesuatu untuk anda dengan cara yang tidak dijangka.

Selepas perbincangan, luangkan masa beberapa minit dalam doa secara berkumpulan. Serahkan pergumulan peribadi anda kepada Tuhan dan mintalah kekuatan serta pimpinan-Nya.

**Jurnal Doa:** (Pilih sekurang-kurangnya dua untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Tuliskan tentang pergumulan yang sedang anda hadapi. Bagaimana anda boleh mengalihkan fokus daripada ketakutan kepada iman?
2. Renungkan saat ketika anda berdoa dan melihat kelepasan Tuhan. Bagaimana pengalaman itu membentuk kepercayaan anda kepada-Nya?
3. Tuliskan doa penyerahan, menyerahkan pertempuran anda kepada Tuhan dan memohon pimpinan-Nya.
4. Renungkan **2 Tawarikh 20:15** dan tuliskan bagaimana ayat ini bermakna dalam situasi anda sekarang.
5. Senaraikan tiga cara anda boleh menumpukan perhatian kepada Tuhan minggu ini, walaupun dalam ketidakpastian.

**Kesimpulan:**

Kisah Yosafat mengingatkan kita bahawa apabila kita menghadapi pertempuran, kita tidak bersendirian. **Tuhan berperang untuk kita.** Tidak kira betapa besarnya cabaran yang kita hadapi, kita boleh berdiri teguh dalam iman kerana **peperangan ini adalah milik Tuhan.**

Mari kita tutup sesi ini dengan doa, memohon agar Tuhan memperkuatkan kepercayaan kita kepada-Nya, membantu kita menyerahkan pergumulan kita, dan mengingatkan kita setiap hari bahawa Dia yang berkuasa atas segala sesuatu.

**HARI 2**

**Doa Hana – Doa dari Hati**

Rujukan Latar Belakang – 1 Samuel 1

**Pengenalan (5 minit):**

Pernahkah anda merasa seperti Tuhan menahan sesuatu berkat daripada anda? Mungkin anda telah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi seolah-olah doa anda hanya disambut dengan kesunyian. Ia boleh menjadi mengecewakan apabila melihat orang lain menerima apa yang anda impikan.

Hari ini, kita akan merenungkan kisah Hana, seorang wanita yang mengalami kesedihan mendalam tetapi tetap berpaling kepada Tuhan dengan iman, mencurahkan hatinya dalam doa.

Kisah Hana adalah tentang penderitaan, ketekunan, dan kepercayaan. Dia mandul, diejek, dan terbeban dengan kesedihan, tetapi dia tidak berpaling daripada Tuhan. Sebaliknya, dia menyerahkan kesakitannya kepada-Nya dalam doa yang penuh keikhlasan. Dan Tuhan menjawabnya. Melalui doanya, kita akan belajar bagaimana menyerahkan keinginan terdalam kita kepada Tuhan dan mempercayakan hasilnya kepada-Nya.

**Renungan Alkitab (10 minit):**

Mari kita baca **1 Samuel 1:10-11** (TB):

*"Dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu. Lalu bernazarlah ia, katanya: 'TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengindahkan aku, serta tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan dia kepada TUHAN seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.'”*

Doa Hana mengajar kita beberapa pelajaran penting:

1. **Tuhan mendengar seruan hati yang hancur**

Hana menangis di hadapan Tuhan, mencurahkan segala kesedihannya dalam doa. Dia tidak menyembunyikan emosinya tetapi membawanya dengan jujur kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahawa kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan—Dia mengundang kita untuk datang dengan hati yang tulus.

1. **Iman di tengah penderitaan**

Walaupun dalam kesedihannya, Hana tetap berpaling kepada Tuhan. Dia tidak berhenti berdoa walaupun belum melihat jawapan. Kadang-kadang, iman bermaksud terus berdoa walaupun kita belum melihat hasilnya.

1. **Menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan**

Hana tidak hanya meminta seorang anak, tetapi dia juga menyerahkannya kembali kepada Tuhan sebelum pun dia mengandung. Ini adalah tindakan kepercayaan yang penuh, menunjukkan bahawa dia memahami bahawa berkat Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk tujuan yang lebih besar.

1. **Jawapan Tuhan**

Tuhan menggunakan imam Eli untuk memberi kata-kata dorongan:  
*"Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel mengabulkan permintaan yang engkau minta dari-Nya."* (**1 Samuel 1:17**, TB)

Walaupun Hana belum melihat jawapan doanya, dia pergi dengan hati yang damai. Ini mengajar kita bahawa apabila kita berdoa dengan iman, Tuhan dapat memberi kita **kedamaian** sebelum kita melihat hasilnya.

**Aplikasi (10 minit):**

Bagaimana kisah Hana boleh diterapkan dalam kehidupan kita?

1. **Berdoalah dengan jujur dan tekun**

Adakah anda membawa beban yang berat sendirian? Seperti Hana, bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doa. Dia tidak memerlukan kata-kata yang sempurna—hanya hati yang ikhlas.

1. **Percayakan waktu Tuhan**

Hana berdoa selama bertahun-tahun sebelum menerima jawapan. Kita juga harus percaya bahawa kelewatan Tuhan bukanlah penolakan-Nya. Dia bekerja dengan cara yang tidak selalu kita lihat, tetapi Dia sentiasa setia.

1. **Menyerahkan berkat kita kepada Tuhan**

Kadang-kadang kita meminta sesuatu dengan memikirkan tentang rancangan kita sendiri, tetapi adakah kita bersedia menyerahkan berkat itu kembali kepada Tuhan? Sama ada masa, bakat, atau sumber yang kita terima, semuanya harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan.

1. **Bersandarlah pada damai sejahtera-Nya**

Walaupun sebelum Hana mengandung Samuel, dia telah menemukan kedamaian setelah berdoa. **Filipi 4:6-7** mengingatkan kita bahawa apabila kita menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan, **damai sejahtera-Nya akan menjaga hati dan fikiran kita.** Kuncinya bukan hanya menerima jawapan tetapi menemukan kedamaian dalam mempercayakan segalanya kepada Tuhan.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**

**Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan berikut:**

1. Apakah sesuatu yang telah lama anda doakan? Bagaimana kisah Hana memberi anda dorongan?
2. Pernahkah anda merasa sukar untuk mempercayai waktu Tuhan? Bagaimana kita dapat tetap setia walaupun doa kita belum terjawab?
3. Apakah berkat yang telah anda terima yang boleh anda serahkan kembali kepada Tuhan?
4. Bagaimana kita boleh saling menyokong dan mendorong dalam doa yang tekun?

Selepas perbincangan, luangkan masa berdoa bersama, saling menyerahkan beban dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan.

**Jurnal Doa:** (Pilih sekurang-kurangnya dua untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Tuliskan tentang saat ketika anda merasa Tuhan diam. Bagaimana anda menghadapinya? Bagaimana kisah Hana memberi anda dorongan hari ini?
2. Apakah keinginan atau beban terdalam anda saat ini? Tulis doa yang mencurahkan isi hati anda kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hana.
3. Renungkan doa yang pernah Tuhan jawab dalam hidup anda. Bagaimana pengalaman itu membentuk iman anda?
4. Adakah berkat dalam hidup anda yang perlu anda serahkan kembali kepada Tuhan? Bagaimana rupanya?
5. Renungkan **Matius 11:29-30**, di mana Yesus mengundang kita untuk menyerahkan beban kita kepada-Nya. Bagaimana anda dapat beristirahat dalam damai sejahtera-Nya hari ini?

**Kesimpulan:**

Kisah Hana mengingatkan kita bahawa Tuhan melihat kesedihan kita, mendengar doa kita, dan menjawab pada waktu yang sempurna. Walaupun kita belum melihat jawapan, kita boleh percaya bahawa Tuhan sedang bekerja di belakang tabir.

Kuncinya adalah membawa beban kita kepada-Nya, menyerahkan keinginan kita, dan berjalan dalam iman, mengetahui bahawa Dia setia.

Mari kita akhiri dengan doa, memohon agar Tuhan memperdalam kepercayaan kita kepada-Nya, memberi kita kedamaian dalam masa menunggu, dan membantu kita menyerahkan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya.

**HARI 3**  
**Doa Yabes: Memohon Pengaruh yang Lebih Luas**

Rujukan Latar Belakang – 1 Tawarikh 4:1-10

**Pengenalan (5 minit):**  
Selamat pagi/petang semua. Saya ingin memulakan renungan hari ini dengan satu kisah yang sangat berkuasa dari Alkitab yang telah menyentuh hati jutaan orang—Doa Yabes. Walaupun kita tidak mengetahui banyak tentang Yabes, doanya menjadi satu contoh iman, harapan, dan keinginan untuk menerima berkat Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan apa yang doa ini ajarkan kepada kita tentang mencari berkat Tuhan, berkembang dalam pengaruh, dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan serta memberkati orang lain.

Mari kita renungkan sejenak kehidupan Yabes. Dia dilahirkan dalam kesakitan, dan namanya yang bermaksud "dia membawa kesedihan" mencerminkan permulaan hidupnya yang tidak bernasib baik. Namun, Yabes berbeza. Dia tidak membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Dia memilih untuk berseru kepada Tuhan untuk berkat, pertumbuhan, dan perlindungan—membuat satu permintaan yang mengubah hidupnya selama-lamanya. Ketika kita mendalami doa ini, mari kita renungkan bagaimana kita juga boleh mencari berkat Tuhan dalam hidup kita.

**Renungan Alkitab (10 minit):**  
Mari kita buka Alkitab kita kepada **1 Tawarikh 4:9-10**. Ayat-ayat ini berbunyi:

*"Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ibunya menamakan dia Yabes sebab katanya, ‘Aku telah melahirkannya dengan kesakitan.’ Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, ‘Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku serta melindungi aku daripada kecelakaan sehingga aku tidak menanggung kesakitan!’ Maka Allah mengabulkan permintaannya.”* (TB)

Dalam dua ayat ini, kita melihat seorang lelaki yang memahami kuasa doa. Doa Yabes ini ringkas tetapi sangat mendalam. Mari kita perinci doa ini:

1. **Berkatilah aku dengan sesungguhnya** – Yabes memulakan doanya dengan meminta berkat Tuhan. Ini adalah permohonan untuk kasih karunia dan pimpinan Tuhan. Dalam dunia yang penuh kesusahan, Yabes menyedari keperluannya terhadap bantuan Tuhan. Dia tidak hanya meminta berkat biasa, tetapi berkat yang melimpah—*"berkatilah aku dengan sesungguhnya."*
2. **Luaskan wilayahku** – Yabes meminta pengaruh yang lebih luas. Ini adalah permohonan supaya Tuhan membuka lebih banyak peluang dan memperluas jangkauannya. Bagi Yabes, ini bukan sekadar untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ia adalah doa untuk pertumbuhan—bukan hanya dalam kekayaan material, tetapi dalam karakter, pengaruh, dan kedalaman rohani.
3. **Biarlah tangan-Mu menyertai aku** – Bahagian doa ini menunjukkan bahawa Yabes tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kehadiran dan kekuatan Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk membimbing langkah-langkahnya, mengarahkan keputusannya, dan memberi perlindungan.
4. **Lindungilah aku daripada kejahatan** – Yabes memohon perlindungan daripada kejahatan dan godaan. Dia sedar bahawa dunia penuh dengan cabaran dan bahaya, dan dia meminta keselamatan serta perlindungan agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau bahaya.
5. **Supaya aku tidak mendatangkan kesakitan** – Yabes mengakhiri doanya dengan meminta agar dia tidak membawa kesakitan kepada orang lain. Ini adalah permohonan yang sangat kuat. Yabes ingin menjalani kehidupan yang membawa penyembuhan, kedamaian, dan sukacita, bukan kesedihan atau bahaya. Dia sedar bahawa tindakannya boleh mempengaruhi orang lain, dan dia ingin menjadi saluran berkat, bukan penderitaan.

**Aplikasi (10 minit):**  
Sekarang, mari kita renungkan bagaimana doa Yabes boleh diterapkan dalam kehidupan kita hari ini.

1. **Memohon berkat Tuhan** – Seperti Yabes, kita boleh meminta Tuhan untuk memberkati kita—bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi supaya kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Seberapa kerapkah kita berdoa untuk berkat dengan niat untuk berkongsi berkat itu dengan orang di sekeliling kita? Berkat Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk mengalirkannya kepada orang lain.
2. **Keinginan untuk berkembang** – Doa Yabes untuk memperluas wilayahnya bukan hanya tentang kemakmuran material, tetapi juga tentang pertumbuhan rohani dan memperluas pengaruh kita bagi kerajaan Tuhan. Bagaimana kita boleh "memperluas wilayah" kita? Mungkin dengan mengembangkan kemahiran baharu, mendekati lebih ramai orang dengan kasih dan kebaikan, atau melibatkan diri dalam peluang baru untuk melayani Tuhan dan orang lain.
3. **Kehadiran dan perlindungan Tuhan** – Seperti Yabes yang meminta tangan Tuhan menyertainya, kita juga perlu mencari kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehadiran Tuhan memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan ketika menghadapi kesukaran. Adakah kita mengundang Tuhan untuk berjalan bersama kita setiap hari? Adakah kita mempercayai bahawa kehadiran-Nya cukup untuk menjaga kita?
4. **Hidup dengan integriti** – Akhirnya, keinginan Yabes untuk tidak membawa kesakitan kepada orang lain mengingatkan kita tentang jenis kehidupan yang harus kita jalani. Mudah bagi kita bertindak dengan kemarahan, kekecewaan, atau ketidaksabaran, tetapi seperti Yabes, kita harus berusaha untuk mencerminkan kasih Tuhan dalam setiap interaksi kita, menghindari tindakan yang menyakitkan dan membawa kedamaian.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**  
Sekarang, mari kita luangkan masa untuk merenungkan doa Yabes bersama. Berpecahlah kepada kumpulan kecil dan bincangkan soalan berikut:

1. Apakah berkat yang ingin anda minta daripada Tuhan dalam hidup anda sekarang?
2. Dalam cara apakah anda boleh mencari pertumbuhan rohani dan pengaruh seperti Yabes yang meminta wilayahnya diperluas?
3. Bagaimana kita boleh mengundang kehadiran dan bimbingan Tuhan secara lebih aktif dalam kehidupan harian kita?
4. Bagaimana tindakan kita hari ini boleh membawa berkat atau kesakitan kepada orang lain?

Luangkan beberapa minit untuk berdoa dalam kumpulan, meminta Tuhan untuk memberkati setiap orang dan membimbing langkah-langkah kita ketika kita berusaha untuk memuliakan-Nya.

**Jurnal Doa:** (Pilih satu atau dua soalan untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Apakah bahagian spesifik dalam hidup anda yang memerlukan berkat Tuhan?
2. Bagaimana anda boleh memperluaskan pengaruh dan jangkauan anda untuk kemuliaan Tuhan?
3. Apakah satu cara anda boleh mengundang kehadiran Tuhan dalam aktiviti harian anda?
4. Bagaimana anda boleh menghindari daripada menyakiti orang lain dan menjadi sumber berkat kepada mereka?
5. Renungkan satu peristiwa dalam hidup anda di mana Tuhan telah memberkati anda secara tidak dijangka—tuliskan pemikiran dan kesyukuran anda.

**Kesimpulan:**  
Doa Yabes adalah satu doa yang ringkas tetapi mendalam yang mengingatkan kita tentang kuasa meminta Tuhan untuk berkat, bimbingan, dan perlindungan. Seperti Yabes, kita boleh mempercayai bahawa apabila kita berdoa dengan iman, Tuhan akan mendengar permintaan kita dan mengurniakan apa yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan-Nya dan memberkati orang lain. Ingatlah, Tuhan mampu mengubah kesakitan kita menjadi tujuan dan berkat kita menjadi saluran harapan bagi mereka di sekeliling kita.

Mari kita berdoa.

**HARI 4**

**Doa Daud: Doa untuk Hati yang Bersih**

Rujukan Latar Belakang – Mazmur 51

**Pengenalan (5 minit):**

Pernahkah anda melakukan kesilapan yang begitu besar sehingga anda merasa tidak layak untuk diampuni? Mungkin anda telah menyakiti seseorang yang anda kasihi, membuat pilihan yang anda sesali, atau bergelut dengan rasa bersalah dan malu.

Daud, seorang yang digambarkan sebagai *"seorang yang berkenan di hati Tuhan" (1 Samuel 13:14)*, pernah mengalami saat seperti ini. Dia telah melakukan dosa yang besar—berzina dengan Batsyeba dan menyebabkan kematian suaminya, Uria. Dia cuba menutup kesalahannya, tetapi Tuhan melihat segalanya. Apabila nabi Natan menegurnya, Daud tidak mencari alasan. Sebaliknya, dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan pertobatan.

Doanya dalam Mazmur 51 adalah salah satu doa pengakuan dosa yang paling kuat dalam Alkitab. Hari ini, kita akan merenungkan doa Daud dan belajar bagaimana kita juga boleh memohon belas kasihan, pemulihan, dan pembaharuan daripada Tuhan apabila kita jatuh dalam dosa.

**Renungan Alkitab (10 minit):**

Mari kita baca **Mazmur 51:9-13 (AVB)**:  
*"Sembunyikanlah wajah-Mu daripada dosa-dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah dalam diriku hati yang suci, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadirat-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang suci daripadaku. Pulihkanlah kepadaku kegembiraan keselamatan-Mu, dan berikanlah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajar orang-orang yang berdosa tentang jalan-Mu, supaya mereka kembali kepada-Mu."*

Doa Daud mengajar kita beberapa pelajaran penting:

1. **Pertobatan sejati bermula dengan pengakuan dosa** – Daud tidak cuba menyembunyikan dosanya. Sebaliknya, dia mengakuinya secara jujur di hadapan Tuhan.
2. **Kita memerlukan lebih daripada sekadar pengampunan; kita memerlukan transformasi** – Daud meminta Tuhan bukan hanya untuk mengampuni tetapi juga menciptakan hati yang bersih dalam dirinya. Pertobatan sejati membawa perubahan hidup.
3. **Rasa bersalah dan malu tidak harus menjauhkan kita daripada Tuhan** – Kadangkala selepas berdosa, kita merasa tidak layak untuk berdoa. Tetapi Daud mengajar kita bahawa tempat terbaik untuk kita pergi selepas jatuh adalah kembali kepada Tuhan.
4. **Pengampunan membawa kegembiraan kembali** – Dosa membebankan kita, tetapi belas kasihan Tuhan membebaskan kita. Daud merindukan sukacita keselamatan dipulihkan dalam hidupnya.
5. **Kesaksian kita boleh menolong orang lain** – Setelah menerima pengampunan, Daud berjanji untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada orang lain. Kesilapan masa lalu kita, apabila ditebus oleh Tuhan, boleh menjadi kesaksian untuk membawa orang lain kembali kepada-Nya.

**Jawapan Tuhan: 1 Yohanes 1:9**  
*"Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan."* (AVB)

Janji pengampunan Tuhan tidak bergantung kepada *besar* atau *kecil*nya dosa kita. Rahmat-Nya tersedia bagi sesiapa sahaja yang dengan ikhlas bertobat dan kembali kepada-Nya.

**Aplikasi (10 minit):**

Kisah Daud menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan rahmat Tuhan. Bagaimana kita boleh menerapkan pelajaran ini dalam hidup kita?

1. **Akui dosa dengan jujur** – Tuhan sudah mengetahui kegagalan kita, tetapi pengakuan membantu kita melepaskan rasa bersalah dan menerima penyembuhan daripada-Nya. Adakah ada dosa yang anda simpan dalam hati? Bawalah kepada Tuhan hari ini.
2. **Mohon hati yang diperbaharui, bukan sekadar pengampunan** – Tuhan tidak mahu kita terus mengulangi kesalahan yang sama. Mintalah kepada-Nya untuk mengubah hati kita supaya kita boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Nya.
3. **Lepaskan rasa bersalah** – Jika Tuhan telah mengampuni kita, jangan biarkan rasa malu mengikat kita. Terimalah belas kasihan-Nya dan teruslah berjalan dalam iman.
4. **Bagikan kesaksian anda** – Jika Tuhan telah menebus anda daripada kesilapan masa lalu, jangan takut untuk menguatkan orang lain yang sedang bergelut. Kesaksian anda mungkin menjadi jalan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**

Bahagikan kepada kumpulan kecil dan bincangkan soalan berikut:

1. Pernahkah anda mengalami rasa bersalah atau malu kerana kesilapan masa lalu? Bagaimana anda mengatasinya?
2. Apakah perbezaan antara rasa bersalah duniawi dan pertobatan sejati?
3. Bagaimana kita boleh menggalakkan orang lain untuk mencari belas kasihan Tuhan daripada melarikan diri dalam rasa malu?
4. Apa maksud mempunyai "hati yang bersih" di hadapan Tuhan? Bagaimana kita boleh meminta Tuhan untuk membaharui kita setiap hari?

Selepas perbincangan, luangkan masa beberapa minit untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan-Nya dan memohon hati yang diperbaharui.

**Jurnal Doa:** (Pilih satu atau dua soalan untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Adakah ada sesuatu yang perlu anda akui kepada Tuhan hari ini? Tulislah doa pertobatan anda.
2. Apa maksud "hati yang bersih" bagi anda? Bagaimana anda boleh meminta Tuhan untuk membaharui semangat anda?
3. Renungkan saat ketika anda mengalami belas kasihan Tuhan. Bagaimana itu mengubah anda?
4. Tulis tentang bagaimana anda boleh menunjukkan kasih karunia kepada orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengasihi anda.
5. Renungkan 1 Yohanes 1:9 dan tuliskan apa maksudnya dalam perjalanan iman anda.

**Kesimpulan:**

Kisah Daud mengingatkan kita bahawa belas kasihan Tuhan lebih besar daripada kesalahan terburuk kita. Tidak kira apa yang telah kita lakukan, apabila kita datang kepada-Nya dengan pertobatan sejati, Dia akan mengampuni, memulihkan, dan membaharui kita.

Mari kita akhiri dengan doa, meminta Tuhan untuk menyucikan hati kita, menolong kita hidup menurut jalan-Nya, dan mengingatkan kita setiap hari bahawa kasih karunia-Nya sentiasa tersedia.

**HARI 5**

**Doa Pemungut Cukai: Kuasa Doa yang Rendah Hati**

Rujukan Latar Belakang – Lukas 18:9-14

**Pengenalan (5 minit):**

Pernahkah anda membandingkan diri anda dengan orang lain ketika berdoa? Mungkin anda pernah berfikir, *"Sekurang-kurangnya saya tidak seburuk orang itu,"* atau *"Saya melakukan banyak perkara untuk Tuhan—pasti Dia berkenan dengan saya."*

Sangat mudah untuk terjebak dalam kebanggaan rohani, beranggapan bahawa perbuatan baik kita membuat kita lebih layak di hadapan Tuhan. Namun, Yesus memberi amaran tentang sikap ini dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai.

Dua orang datang untuk berdoa—salah seorang berbangga dengan kesalehannya, sementara yang seorang lagi dengan rendah hati mengakui dosanya. Siapakah yang diterima oleh Tuhan? Mari kita pelajari pelajaran berharga tentang kerendahan hati dalam doa.

**Renungan Alkitab (10 minit):**

Mari kita baca **Lukas 18:10-14 (AVB)**:  
*"Dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; seorang daripadanya ialah seorang Farisi dan seorang lagi ialah seorang pemungut cukai.  
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya demikian, ‘Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu kerana aku tidak seperti orang lain: penipu, orang yang tidak adil, pezina, atau seperti pemungut cukai ini.  
Aku berpuasa dua kali seminggu dan memberikan persepuluhan daripada segala pendapatanku.’  
Tetapi pemungut cukai itu berdiri dari jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Dia menepuk dadanya sambil berkata, ‘Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini!’  
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dalam keadaan dibenarkan di sisi Allah dan bukan orang yang satu lagi. Kerana sesiapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan."*

**Apa yang Kita Pelajari daripada Dua Doa Ini?**

1. **Doa yang benar adalah tentang kerendahan hati, bukan keangkuhan** – Orang Farisi lebih fokus pada kebaikan dirinya sendiri daripada berdoa dengan ikhlas. Sebaliknya, pemungut cukai dengan rendah hati mengakui keperluannya akan belas kasihan Tuhan.
2. **Kita mesti menyedari keterbatasan dan kelemahan diri** – Pemungut cukai tidak cuba membenarkan dirinya. Dia hanya berseru meminta belas kasihan. Yesus mengajarkan bahawa dialah yang pulang ke rumah dalam keadaan dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi.
3. **Tuhan melihat hati kita, bukan hanya perbuatan luaran** – Berpuasa, memberikan persepuluhan, dan melakukan perbuatan baik itu penting, tetapi tanpa kerendahan hati, semua itu tidak bernilai. Tuhan menginginkan keikhlasan dalam doa, bukan sekadar senarai pencapaian rohani.
4. **Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kita** – Yesus mengingatkan bahawa sesiapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Bila kita datang kepada-Nya dengan tulus, Dia akan memulihkan dan menguatkan kita.

**Jawapan Tuhan: Ibrani 4:15-16**  
*"Kerana Imam Besar yang kita miliki bukanlah seorang yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Dia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa.  
Oleh itu, marilah kita menghampiri takhta kasih kurnia-Nya dengan penuh keberanian, supaya kita memperoleh belas kasihan dan menerima kasih kurnia untuk menolong kita pada waktunya."* (AVB)

Tuhan tidak menolak orang berdosa yang datang kepada-Nya dengan hati yang rendah. Dia mengundang kita untuk mendekati-Nya dengan penuh kepercayaan kepada kasih kurnia-Nya.

**Aplikasi (10 minit):**

Bagaimana kita boleh menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan seharian?

1. **Periksa sikap kita dalam doa** – Adakah kita benar-benar mencari Tuhan, atau sekadar berdoa secara rutin? Adakah kita berdoa dengan rendah hati atau dengan sikap membenarkan diri sendiri?
2. **Jujurlah dengan Tuhan** – Tuhan sudah mengetahui segalanya tentang kita. Tidak perlu berpura-pura. Ketika kita membuka hati dengan sepenuhnya, Dia dapat menyembuhkan, mengampuni, dan mengubah kita.
3. **Hindari perbandingan dengan orang lain** – Hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang peribadi. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membawa kepada kesombongan atau kekecewaan. Sebaliknya, fokuslah untuk bertumbuh dalam iman dan kerendahan hati.
4. **Percayalah kepada belas kasihan Tuhan** – Seperti pemungut cukai, kita boleh datang kepada Tuhan walau bagaimana pun keadaan kita. Kasih kurnia-Nya sentiasa tersedia.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**

Bahagikan kepada kumpulan kecil dan bincangkan soalan berikut:

1. Mengapa doa pemungut cukai diterima oleh Tuhan, sedangkan doa orang Farisi tidak?
2. Pernahkah anda bergelut dengan kebanggaan atau rasa benar sendiri dalam kehidupan rohani? Bagaimana anda mengatasinya?
3. Apa maksudnya menjadi benar-benar jujur dengan Tuhan dalam doa?
4. Bagaimana kerendahan hati dapat mengubah hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain?

Selepas perbincangan, luangkan masa untuk berdoa bersama, memohon kepada Tuhan agar memberikan kita hati yang rendah seperti pemungut cukai.

**Jurnal Doa:** (Pilih satu atau dua soalan untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Pernahkah saya berdoa dengan hati yang penuh kebanggaan? Bagaimana saya boleh berdoa dengan lebih rendah hati?
2. Bahagian mana dalam hidup saya yang perlu saya serahkan kepada Tuhan?
3. Bagaimana Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepada saya di masa lalu?
4. Dalam cara apa saya boleh menghindari membandingkan perjalanan rohani saya dengan orang lain?
5. Tulis doa peribadi, memohon kepada Tuhan agar memberikan hati yang rendah dan ikhlas dalam doa.

**Kesimpulan:**

Doa pemungut cukai yang sederhana—*"Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini!"*—sudah cukup untuk Tuhan membenarkannya. Ini mengingatkan kita bahawa hubungan yang sejati dengan Tuhan bukan datang daripada kesalehan diri, tetapi daripada hati yang rendah dan bertobat.

Mari kita akhiri dengan doa, memohon kepada Tuhan untuk menyingkirkan kesombongan dari hati kita, mengajar kita tentang kerendahan hati, dan menolong kita datang kepada-Nya dengan keikhlasan dan keterbukaan.

**HARI 6**

**Doa Janda yang Gigih: Kuasa Doa yang Tekun**

Rujukan Latar Belakang – Lukas 18:1-8

**Pengenalan (5 minit):**

Pernahkah anda merasa seperti Tuhan tidak menjawab doa anda? Mungkin anda telah berdoa selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tetapi tiada apa yang berubah. Ini boleh menjadi mengecewakan, dan kadangkala kita tertanya-tanya sama ada Tuhan benar-benar mendengar.

Tetapi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menggalakkan kita untuk terus berdoa—tidak kira apa pun yang berlaku. Kisah tentang janda yang gigih mengajar kita bahawa Tuhan menghargai doa yang setia dan berterusan. Dia mahu kita mempercayai-Nya dengan terus mencari, meminta, dan mengetuk pintu-Nya.

**Renungan Alkitab (10 minit):**

Mari kita baca **Lukas 18:3-8 (AVB)**:  
*"Di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia.  
Di kota itu juga ada seorang janda yang sering datang kepadanya dan berkata, ‘Belalah aku terhadap lawanku!’  
Hakim itu tidak mahu menolongnya untuk beberapa lama. Tetapi akhirnya dia berkata kepada dirinya sendiri, ‘Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, namun kerana janda ini terus-menerus mengganggu aku, aku akan membelanya, supaya dia tidak berulang-ulang datang dan menyusahkan aku.’”  
Lalu Tuhan berkata, “Dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membela umat pilihan-Nya yang berseru kepada-Nya siang dan malam? Adakah Dia akan melambatkan pertolongan kepada mereka?  
Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membela mereka. Tetapi apabila Anak Manusia datang, adakah Dia akan mendapati iman di bumi?”*

**Pelajaran daripada Janda yang Gigih:**

1. **Tuhan menghormati doa yang berterusan** – Janda itu tidak berputus asa, dan akhirnya, hakim yang tidak adil itu mengabulkan permintaannya. Jika seorang hakim yang tidak peduli akhirnya mendengar, apatah lagi Tuhan yang penuh kasih?
2. **Tuhan bukan seperti hakim yang tidak adil** – Yesus membandingkan hakim yang kejam itu dengan Bapa kita yang adil dan penyayang. Jika hakim yang tidak peduli akhirnya menjawab, betapa lebih lagi Tuhan akan menjawab anak-anak-Nya yang berseru kepada-Nya!
3. **Doa memerlukan iman dan kepercayaan** – Yesus bertanya, *“Apabila Anak Manusia datang, adakah Dia akan mendapati iman di bumi?”* Doa yang berterusan bukan sekadar meminta, tetapi mempercayai bahawa Tuhan mendengar dan akan menjawab pada waktu yang tepat.
4. **Waktu Tuhan bukan waktu kita** – Janda itu menerima keadilannya setelah banyak kali meminta. Kadangkala jawapan Tuhan tidak datang serta-merta, tetapi kita boleh yakin bahawa Dia sedang bekerja di balik tabir.

**Janji Tuhan: Matius 6:33 & Filipi 4:19**  
*"Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu."* (Matius 6:33, AVB)  
*"Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan-Nya dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus."* (Filipi 4:19, AVB)

Tuhan bukan sahaja memberikan apa yang kita inginkan—Dia memberikan apa yang kita perlukan. Ketika kita bertekun dalam doa, kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya, mempercayai bahawa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita.

**Aplikasi (10 minit):**

Bagaimana kita boleh menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan seharian?

1. **Berdoa dengan ketekunan** – Teruslah datang kepada Tuhan dalam doa. Jangan berputus asa, walaupun jawapan terasa lambat. Iman bertumbuh apabila kita mempercayai waktu Tuhan.
2. **Percayalah kepada keadilan Tuhan** – Janda itu mencari keadilan, dan Yesus mengingatkan kita bahawa Tuhan sentiasa melakukan yang benar untuk umat-Nya. Dia adalah Hakim yang adil.
3. **Carilah dahulu kerajaan Tuhan** – Doa kita tidak seharusnya hanya berfokus pada keinginan kita, tetapi pada kehendak Tuhan. Apabila kita mencari kebenaran-Nya terlebih dahulu, segala perkara lain akan diletakkan pada tempatnya.
4. **Galakkan orang lain untuk tekun dalam doa** – Adakah anda mengenali seseorang yang sedang bergelut dengan doa yang belum dijawab? Ingatkan mereka tentang kesetiaan Tuhan dan dorong mereka untuk terus mencari-Nya.

**Aktiviti Berkumpulan (10 minit):**

**Soalan Perbincangan:**

1. Pernahkah anda merasa kecewa dalam doa? Apa yang membuat anda terus berdoa?
2. Mengapa anda fikir Tuhan kadangkala menunda jawapan kepada doa kita?
3. Bagaimana doa yang tekun dapat menguatkan iman kita?
4. Apa yang dapat kita pelajari tentang sifat Tuhan daripada perumpamaan ini?
5. Kongsi pengalaman ketika Tuhan menjawab doa anda dengan cara yang tidak dijangka.

Selepas perbincangan, luangkan masa untuk berdoa dalam kumpulan, berdoa untuk keperluan satu sama lain dan memohon iman untuk terus bertekun dalam doa.

**Jurnal Doa:** (Pilih satu atau dua soalan untuk ditulis dalam jurnal doa anda)

1. Apakah sesuatu yang telah lama saya doakan? Bagaimana saya boleh mempercayai waktu Tuhan?
2. Bagaimana Tuhan pernah menjawab doa saya dengan cara yang tidak dijangka?
3. Dalam aspek apa saya perlu bertumbuh dalam doa yang setia dan berterusan?
4. Bagaimana saya boleh mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan doa saya?
5. Tulis doa peribadi, memohon kepada Tuhan agar memberikan kesabaran, iman, dan ketekunan dalam doa.

**Kesimpulan:**

Janda itu tidak berhenti meminta, dan akhirnya dia menerima keadilannya. Yesus mengingatkan kita bahawa iman yang gigih membawa kepada doa yang dijawab. Walaupun kita tidak melihat hasilnya dengan segera, Tuhan mendengar setiap doa dan akan menjawab dalam cara dan waktu-Nya yang sempurna.

Mari kita akhiri dengan doa, memohon kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita dan membantu kita mempercayai-Nya ketika kita terus mencari-Nya dalam doa yang tekun dan setia.

Rujukan:

Diadaptasikan dari *7 Powerful Prayers in the Bible, and What We Can Learn from Them*, Adventist World

<https://www.adventist.org/7-powerful-prayers-in-the-bible-and-what-we-can-learn-from-them/>

**Disediakan oleh**

**Jabatan Pelayanan Wanita MAUM**