

# Vorwort

Wieder einmal ging ein Jahr vorüber, und wir befinden uns am Ende des Jahres 2020 – Zeit, einige Bücher noch aufzuarbeiten, die ich Euch anbieten möchte.

Dieses Jahr hat uns allen eine Menge abverlangt – doch Gott hat uns hindurchgetragen.

Für mich persönlich bot die Zeit, die ich gewonnen habe, die Gelegenheit, einige neue Bücher zu erstellen. Gleichzeitig überarbeite ich viele der alten Bücher, sei es, um Fehler zu beheben oder neue Inhalte hinzuzufügen. Zunächst möchte ich die bestehenden Autorenbücher bearbeiten, danach sollen dann die Bücher zum Kirchenjahr, die Andachtsbücher und 1-2 neue Reihen aktualisiert werden.

Vielleicht hat aber auch der eine oder die andere Lust, mitzumachen und neue Bücher zu erstellen – sprecht mich einfach an.

Euch allen wünsche ich Gottes reichen Segen und dass Ihr für Euch interessante Texte hier findet. Für Anregungen bin ich immer dankbar.

Gruß & Segen,

Andreas

# Über Ps. 46, 11

V. 11 „**Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin.**“ Das ist eine Verpflichtung, die wir zu erfüllen haben. Das gilt für unsere Worte: Wir sollen nicht gegen das souveräne Handeln Gottes Einspruch erheben oder über seine Vorsehung und Fürsorge klagen. Wir sollen uns nicht selbst rechtfertigen. Das gilt aber auch für unser Handeln: Wir sollen ja nicht gegen Gott arbeiten, sondern unseren Lebenswandel bescheiden unter dem Willen Gottes führen. Wir sollen still sein in unseren Herzen, indem wir uns in allen Lagen gelassen dem Willen Gottes unterwerfen. Der Grund dafür liegt in der Göttlichkeit Gottes. Er ist Gott! Das ist wahrhaftig Grund genug, vor ihm zu schweigen, sich still und demütig ihm zu unterwerfen.

# Die Sünder in den Händen eines zornigen Gottes

**“…ihr Fuß wird straucheln zur bestimmten Zeit;“**  
(5. Mose 32,35)

In diesem Vers wird den gottlosen ungläubigen Israeliten die Vergeltung Gottes angedroht, welche das sichtbare Volk Gottes waren, und die unter den Gnadenmitteln lebten; welche aber - ungeachtet aller wunderbaren Werke Gottes ihnen gegenüber - dennoch blieben (wie in Vers 28 ausgedrückt) „ein Volk, an dem aller Rat verloren ist“ und das keine Einsicht besitzt. Unter all den Kultivierungsbemühungen des Himmels brachten sie „bitteres“ und „giftiges“ Obst hervor, wie es im umstehenden Text heißt.

Der Ausspruch, den ich für meinen Predigttext gewählt habe - „ihr Fuß wird straucheln zur bestimmten Zeit“ -, scheint die nachfolgenden Dinge in Bezug auf die Bestrafung und Vernichtung zu beinhalten, welche diese gottlosen Israeliten erwartete.

1. Daß sie ***allezeit*** der Vernichtung anheimfallen konnten; wie jemand, der auf rutschigen Stellen steht oder läuft, allezeit in Gefahr steht zu fallen. Dies wird durch die Art und Weise ihrer Vernichtung aufgezeigt, die über sie kommt, dargestellt am „Straucheln ihrer Füße“. Dasselbe wird in Psalm 73, 18 ausgedrückt: „Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden; du stürzt sie in ihr Verderben.“
2. Es beinhaltet, daß sie allezeit einer ***plötzlichen***, unerwarteten Vernichtung anheimfallen konnten. Wie der, der auf rutschigen Stellen läuft, jeden Moment stürzen bzw. nicht voraussehen kann, ob er im nächsten Augenblick noch stehen oder demnächst fallen wird; und wenn er fällt, fällt er augenblicklich ohne Warnung. Welches ebenso in Psalm 73, 18.19 ausgedrückt ist: „Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden; du stürzt sie in ihr Verderben. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden!“
3. Es beinhaltet weiter, daß sie ihren Sturz ***selbst*** verantworten, ohne Zutun eines anderen. Wie der, der auf schlüpfrigem Grund steht oder läuft, durch nichts anderes als nur seine eigene Schuld zu Fall kommt.
4. Der einzige Grund, warum sie nicht schon längst gefallen sind und auch jetzt nicht fallen, ist der, daß Gottes ***festgesetzte Zeit*** noch nicht gekommen ist. Deshalb heißt es, wenn diese bestimmte bzw. festgesetzte Zeit kommt, „ihr Fuß straucheln wird“. Dann wird ihr Fall ungehindert, und nur von dem Grad ihrer Abweichung und ihrer Schuld bestimmt sein. Gott ist nicht länger gewillt, sie an diesen rutschigen Stellen zu stützen und überläßt sie sich selbst; und dann, in einem Augenblick, fallen sie in ihr Verderben. Wie der, welcher auf solch schlüpfrigem Grund am Rand einer Grube steht, nicht ohne Hilfe stehen kann, wenn er losgelassen wird, so daß er augenblicklich fällt und verlorengeht.

Aus all diesem läßt sich zweifellos feststellen:

**Nichts kann die gottlosen Menschen in irgendeinem Augenblick vor der Hölle bewahren als allein der Wille Gottes.**

Mit „allein der Wille Gottes“ meine ich jenen souveränen, erhabenen Willen, der durch keine Verpflichtung und durch keine Schwierigkeiten, überhaupt durch nichts gehindert oder zurückgehalten wird als nur durch Sich Selbst; nichts anderes ist im geringsten und in jeder Hinsicht an der Bewahrung der Gottlosen in einem bestimmten Augenblick beteiligt.

Die Wahrheit dieser Behauptung erweist sich aufgrund folgender Überlegungen:

I. Es fehlt Gott nicht an der ***Macht***, die gottlosen Menschen in einem beliebigen Moment in die Hölle zu stoßen. Die Kraft der Menschenhände ist dahin, wenn Gott sich erhebt. Die stärksten Menschen können Ihm nicht widerstehen, und niemand kann aus Seiner Hand befreien.

Gott kann nicht nur die gottlosen Menschen in die Hölle stürzen; es fällt Ihm das dazu noch sehr ***leicht***. Manchmal hat ein Fürst dieser Erde die größte Schwierigkeit, einen Aufrührer zu unterwerfen, wenn es diesem gelungen ist, sich mit einem großen Anhang und damit mit einer gewissen Macht in einer Festung zu halten. Anders bei Gott - keine Festung bietet den geringsten Schutz gegen Seine Macht. Mögen sich die Feinde Gottes die Hände reichen, mögen sie sich in großer Zahl verbünden und einander beistehen - sie werden im Nu zu Scherben zerbrochen. Sie gleichen einem Haufen leichter Spreu vor einem Wirbelwind oder einer Menge dürrer Stoppeln vor einem verzehrenden Feuer. Es erscheint uns leicht, einen Wurm zu zertreten, der am Boden dahinkriecht, oder einen Faden zu durchschneiden oder entzwei zu brennen, an welchem etwas aufgehängt ist; ebenso leicht fällt es Gott, Seine Feinde in die Hölle zu werfen, wenn es Ihm beliebt. Wer sind wir denn eigentlich, daß wir glauben, wir könnten vor Ihm stehen, vor dessen Schelten die Erde erzittert, vor dem die Felsen fallen?

II. Sie ***verdienen*** es auch, in die Hölle geworfen zu werden; die Gerechtigkeit Gottes steht dem keineswegs im Wege; sie erhebt durchaus keinen Einspruch, wenn Gott Seine Macht gebraucht, um Gottlose in irgendeinem Augenblick zu verderben. Im Gegenteil: Die Gerechtigkeit ruft laut nach einer schonungslosen Bestrafung ihrer Sünden Die göttliche Gerechtigkeit sagt von dem Baum, der Früchte wie diejenigen Sodoms hervorbringt: „Haue ihn ab! Warum hindert er das Land?“ (Lukas 13, 7). Das Schwert der göttlichen Gerechtigkeit wird jeden Moment über ihren Häuptern geschwungen, und nur Gottes souveräne Gnade und Sein erhabener Wille halten es noch vor dem vernichtenden Schlag zurück.

III. Das Gerichtsurteil, die Verdammnis zur Hölle, ist ***schon*** gefällt. Die Gottlosen haben es nicht nur verdient, dorthin zu gelangen; gegen sie steht der Rechtsspruch im Gesetz Gottes, jene ewige und unumstößliche Rechtsordnung, die Gott zwischen sich und der Menschheit aufgestellt hat; schon deshalb sind die Gottlosen jetzt schon für die Hölle bestimmt. Johannes 3, 18: „Wer nicht glaubt, der ist schon verdammt.“ Demnach gehört jeder unbekehrte Mensch jetzt schon der Hölle; dort ist sein Platz; von dorther stammt er ja. Johannes 8, 23: „Ihr seid von unten!“ Und dorthin ist er schon unterwegs nach dem Ort, den die Gerechtigkeit, das Wort Gottes und das Urteil eines unveränderlichen Gesetzes ihm zuweisen.

IV. Auf ihnen lastet jetzt schon ***derselbe*** Zorn Gottes, der sich dereinst in den Höllenqualen auswirken wird. Wenn sie nicht im nächsten Moment zur Hölle fahren, so liegt es nicht daran, daß Gott, in dessen Macht sie ja fortwährend stehen, nicht jetzt schon gegen sie erzürnt wäre - ebenso sehr wie gegen so viele unglückliche Geschöpfe, die jetzt in der Hölle gequält werden und dort den grimmigen Zorn Gottes erfahren und tragen müssen. Ja, Gott zürnt den vielen noch mehr, die jetzt noch auf der Erde sind, ohne Zweifel sogar etlichen, die jetzt vielleicht diese Predigt lesen und sich dennoch behaglich fühlen.

Wenn Gott Seine Hand noch zurückhält und sie noch nicht dahinrafft, so liegt es nicht daran, daß Er nicht an ihre Gottlosigkeit dächte und sich nicht darüber entrüsten würde. Gott ist kein Wesen wie sie selbst, obschon sie sich vielleicht einbilden, Er sei es. Gottes Zorn ist gegen sie entbrannt; ihre Verdammnis schlummert nicht. Der Abgrund ist zu ihrem Empfang bereit; das Feuer brennt schon, und der Ofen ist glühend heiß; die Flammen wüten. Das glitzernde Schwert ist geschliffen und gezückt, und der Abgrund unter ihnen sperrt sein Maul weit auf.

V. Der ***Teufel*** steht bereit, über sie herzufallen und sie als seine Beute zu ergreifen, sobald Gott es ihm erlauben wird. Sie gehören ihm; denn ihre Seelen sind schon in seinem Besitz und in seiner Gewalt. Die Heilige Schrift zeigt sie uns als seine „Habe“ (Lukas 11, 21). Die Dämonen beobachten sie und sind ihnen fortwährend nahe; zu ihrer Rechten warten sie auf ihre Opfer wie gierige Löwen, die ihre Beute schon vor sich sehen und es erwarten, sie zu bekommen; aber vorläufig werden sie noch zurückgehalten. Wenn Gott die schützende Hand zurückzöge, so würden die bösen Geister im nächsten Augenblick sich auf ihre Opfer stürzen. Die alte Schlange sperrt das Maul auf nach ihnen, und die Hölle hält den Schlund weit offen, um sie aufzufangen; wenn Gott es zuließe, wären sie im Nu verschlungen und verloren.

VI. In den Seelen der Gottlosen herrschen jene höllischen ererbten ***Anlagen***, die ohne Gottes zurückhaltende Hand sich sofort zu Höllenflammen entzünden würden. Der Grund für die Qualen der Hölle ist schon in das Wesen des gottlosen Menschen gelegt. Es sind jene Anlagen, die ihn beherrschen und völlig in ihrer Gewalt halten, die Saaten des höllischen Feuers. Sie wirken sich mit aller Macht aus und sind ihrem ganzen Wesen nach äußerst leidenschaftlich; wäre die zurückhaltende Hand Gottes nicht auch über ihnen, so würden sie bald hervorbrechen; sie würden aufflammen gerade wie die Verderbtheit, die Feindschaft der schon verlorenen Seelen und würden jetzt schon dieselben Qualen bereiten wie den Verlorenen. In der Heiligen Schrift werden die Sünder mit dem sturmgepeitschten, aufgewühlten Meer verglichen (Jesaja 57, 20). Vorläufig hält Gott ihre Bosheit noch zurück wie die Wellen des aufgepeitschten Meeres, indem Er sagt: „Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter“ (Hiob 38, 11); aber wenn Gott Seine zähmende Gewalt zurückzöge, so würde alles mit fortgerissen. Die Sünde ist das Verderben und die Not der Seele; sie ruiniert den Sünder; wenn Gott ihr keinen Einhalt geböte, so müßte sie die Seelen ganz und gar ins Unglück bringen. Die Verderbtheit des menschlichen Herzens ist maßlos und ohne Grenzen in seiner Leidenschaft; solange sündige Menschen noch da sind, ist ihr Leben wie ein Feuer, das wegen Gottes Einhalt nicht um sich greifen kann; würde es entfesselt, so würde es die ganze Natur in Brand stecken. Und da nun einmal das menschliche Herz ein Pfuhl der Sünde ist, so würde die Sünde, sobald sie frei gelassen wäre, sofort die Seele in einen heißen Backofen oder in einen mit Feuer und Schwefel gefüllten Schmelzofen verwandeln.

VII. Daß nicht die geringsten ***Anzeichen vom Sterben*** sich zeigen, bedeutet für den Sünder in keinem Moment die vorläufige Sicherheit vor seinem Tode. Er mag völlig gesund sein; er sieht auch keine Möglichkeit, wegen eines Unfalls plötzlich aus dieser Welt scheiden zu müssen; er vermag auch in seinen äußeren Verhältnissen nicht die geringste Gefahr für sein Leben zu erblicken, aber all das gewährt ihm durchaus keine Sicherheit. Die mannigfaltigsten und stets sich wiederholenden Erfahrungen auf dieser Welt zeigen vielmehr, daß der Mensch stets am äußersten Rande der Ewigkeit steht und daß schon der nächste Schritt ihn in eine andere Welt führen kann. Zahllos und unerdenklich sind die unsichtbaren und unvorhergesehenen Umstände und Möglichkeiten eines plötzlichen Todes. Die gottlosen Menschen wandeln auf einer morschen Decke über dem Abgrund der Hölle, und in dieser Decke gibt es unzählige schwache und dazu unsichtbare Stellen. Die Pfeile des Todes können ungesehen um die Mittagsstunde daherfliegen; die schärfsten Augen können sie nicht wahrnehmen. Gott hat so viele unerforschliche Mittel und Wege, die Sünder aus dieser Welt herauszunehmen und in die Hölle zu stoßen, daß gar nichts den Anschein erwecken könnte, daß dabei ein Wunder geschehen oder daß Gott vom Weg der Vorsehung abgehen müßte. Wenn ein Mensch ins Verderben stürzt, so stehen dabei all die verschiedenen Möglichkeiten Seines Handelns ganz und gar in Seiner Macht und unter Seinem Willen; es kommt gar nicht darauf an, welche Mittel und Wege im einzelnen Falle gebraucht oder in Betracht gezogen werden.

VIII. Jede ***Vorsicht*** und alle ***Sorgen***, die den natürlichen Menschen beseelen, alle ihn umgebenden Sorgen der Mitmenschen bieten ihm nicht die geringste Sicherheit! Sowohl die göttliche Vorsehung als auch die menschlichen Erfahrungen sprechen dagegen. Daß des Menschen eigene Klugheit ihm keine Sicherheit gewährt, ist klar und offenkundig. Wäre es anders, so müßten wir einen Unterschied sehen zwischen den klugen, vorsorglichen und den anderen Weltleuten; sie alle sind aber gleicherweise der Gefahr eines frühen und unerwarteten Todes ausgesetzt. Tatsache ist: „Wie stirbt der Kluge? Wie der Narr.“ (Prediger 2, 16)

IX. Alle ***Bemühungen*** und ***Maßnahmen***, welche die Gottlosen sich ausdenken, um der ***Hölle*** zu entrinnen, helfen ihnen in keinem Augenblick, solange sie Christus ablehnen und damit gottlos bleiben. Fast jeder natürliche Mensch, der etwas von der Hölle vernimmt, bildet sich ein, daß er ihr entrinnen werde; er vertraut auf sich selbst zu seiner Sicherheit; er schmeichelt sich in seinen Gedanken an das, was er schon geleistet hat, jetzt noch leistet und in Zukunft noch leisten wird; jeder überlegt sich nach seinem eigenen Sinn, wie er der Verdammnis entgehen könne; er verläßt sich darauf, daß es ihm wohl gelinge und daß seine Pläne nicht scheitern können. Zwar hat er schon gehört, daß nur wenige der bis jetzt verstorbenen Menschen errettet wurden, daß also der weitaus größere Teil in die Hölle gelangt sei; aber jeder stellt sich vor, daß seine Pläne und Maßnahmen eben besser seien als diejenigen der schon verlorenen Seelen. Natürlich möchte er nicht an jenen Ort der ewigen Qual gelangen; darum nimmt er sich vor, sein Möglichstes zu tun und sein Leben so zu ordnen, daß es noch ein gutes Ende nehmen müsse.

Aber diese törichten Menschenkinder täuschen sich selbst in ihren Plänen und in ihrem Vertrauen auf die eigene Kraft und Klugheit; sie vertrauen ja nur einem Schatten. Jene vielen, die unter derselben Gnade gelebt hatten und jetzt tot sind, kamen nicht etwa deshalb in die Hölle, weil sie nicht so klug waren wie die jetzt noch Lebenden; auch sie hatten geglaubt, ihr Bestes getan zu haben, um dem Verderben zu entrinnen. Wenn wir mit ihnen reden und sie einen nach dem anderen fragen könnten, ob sie in ihrem Leben je erwartet hätten, einmal in dieses Elend der Hölle zu geraten, von dem sie ja gehört hatten, so würde jeder antworten: „Nein, ich hatte ja nie die Absicht, hierher zu kommen; ich hatte nach meiner Meinung alle Vorsorge getroffen; ich hoffte, ich hätte alles gut vorbedacht, und meine Pläne müßten gelingen. Ich hatte mir vorgenommen, stets das Ende zu bedenken; aber der Tod kam so unerwartet, daß ich auf diesen Moment und auf diese Art und Weise nicht gefaßt war; er kam wie ein Dieb. Der Tod hat mich überlistet; Gottes Zorn war zu schnell für mich. O diese verfluchte Torheit! Ich hatte mir etwas vorgespiegelt; ich hatte mir selbst gefallen in leeren Träumen von meinem Tun im zukünftigen Leben, und als ich sagte: 'Friede und Sicherheit', da brach das Verderben über mich herein.“ (1. Thessalonicher 5, 3)

X. Gott hat sich durch ***keine*** Verheißung die ***Pflicht*** auferlegt, den gottlosen Menschen auch nur einen Augenblick vor der Hölle zu bewahren. Außerhalb des Gnadenbundes in Christus, in welchem alle Verheißungen Ja und Amen sind, hat Er weder das ewige Leben noch die Erlösung oder die Bewahrung vor dem ewigen Tode zugesagt. Die Gottlosen haben aber kein Anrecht auf Seine Verheißungen, da sie ja nicht Kinder jenes Gnadenbundes sind, indem sie nicht an jene Verheißungen glauben und darum auch kein Interesse haben für den ***Mittler*** des Bundes.

Manche stellen sich vor und behaupten, daß die Verheißungen doch demjenigen Menschen gelten, der ernsthaft sucht und anklopft; es ist aber klar und offenbar, daß alle religiösen Bemühungen, alle Gebete des unbekehrten Menschen Gott nicht verpflichten, ihn nur einen ***Moment*** vor dem Verderben zu bewahren, bevor er an Christus glaubt.

So hält denn Gott die natürlichen Menschen in Seinen Händen über dem Abgrund der Hölle; denn sie haben ja die brennende Hölle verdient und sind schon dazu verurteilt; sie haben Gott auf furchtbare Weise herausgefordert; Sein Zorn gegen sie ist so heftig wie gegen diejenigen, welche jetzt schon die Vollziehung Seines Grimmes erdulden müssen; sie haben ja nicht das Geringste getan, um diesen Zorn zu besänftigen oder zu beseitigen. Gott ist also nicht durch die geringste Verpflichtung gebunden, sie nur einen Moment in Schutz zu nehmen. Der Teufel wartet auf sie; die Hölle sperrt ihren Rachen auf gegen sie; die Flammen umzüngeln sie miteinander und möchten sie gerne erfassen und verschlingen; das in ihren Herzen nur glimmende Feuer ringt darnach, auszubrechen. Sie haben kein Anrecht auf einen Mittler; nichts in ihrem Bereich kann ihnen irgendwelche Sicherheit bieten. Kurz gesagt: Sie haben keinen Ort der Zuflucht; nichts, woran sie sich halten könnten. Was sie in jedem Augenblick noch bewahrt, ist nur der erhabene Wille Gottes, die unverbindliche, an keine Verpflichtung gebundene Langmut des erzürnten Gottes.

## Folgerungen

Möchten doch ***erweckte***, aber noch nicht bekehrte Menschen durch diese Tatsachen sich ***überzeugen*** lassen, in welch großer Gefahr sie schweben. Was Du hier vernommen hast, trifft für jeden zu, der noch nicht in Christus ist. ***Jene*** Welt des Jammers, der See aus brennendem Schwefel ist auch unter Dir ausgebreitet. Sieh den schrecklichen Abgrund mit den glühenden Flammen des göttlichen Zorns, den weit geöffneten Schlund der Hölle! Du hast nichts Sicheres unter Deinen Füssen, nichts, das Dich halten könnte; zwischen Dir und der Hölle ist nichts als Luft; nur die Kraft Gottes und Sein Wille können Dich schützen.

Wahrscheinlich siehst Du all das noch nicht ein; Du glaubst, Du seist sicher vor der Hölle; aber siehst Du nicht Gottes Hand in alledem? Du schaust auf alles andere, auf das Wohlbefinden Deines Leibes, auf Deine Sorgen um Dein Leben und auf die Mittel, die Du zu Deiner Bewahrung gebrauchst. Aber all das bedeutet in Wirklichkeit nichts, wenn Gott Seine Hand von Dir zurückzieht; es wird ebensowenig Deinen Fall aufhalten wie die Luft, in der Du schwebst.

Deine Sündhaftigkeit macht Dich sozusagen so schwer wie Blei, so daß sie Dich mit ihrem gewaltigen Gewicht und ihrem starken Druck zur Hölle treiben wird. Wenn Gott Dich fallen ließe, würdest Du den Boden unter Dir verlieren, im Nu hinuntersinken und im bodenlosen Abgrund untertauchen. Deine Gesundheit, Deine Sorgfalt und Deine Vorsicht, Deine besten Maßnahmen und Deine eigene Gerechtigkeit wären nicht imstande, Dich zu halten und vor der Hölle zu bewahren, sowenig wie ein Spinngewebe einen stürzenden Felsen aufhalten könnte. Ohne den erhabenen Willen Gottes würde Dich die Erde keinen Moment länger tragen; denn Du bist ihr eine Last. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt deinetwegen; die Geschöpfe sind nicht aus freiem Willen unter Deine Verderbtheit verknechtet; die Sonne scheint nur gezwungen über Dir, da Du mit ihrem Licht der Sünde und dem Satan dienst; die Erde gibt ihren Ertrag nur ungern her, damit Du Deinen Lüsten frönst; sie ist auch keine Bühne, auf der Deine Sündhaftigkeit ein Schauspiel geben soll; die Luft, die Du einatmest, dient nur widerwillig dazu, Deine Lebensflamme zu unterhalten, während Du Dein Leben im Dienst der Feinde Gottes verbringst. Gottes Schöpfungen sind gut; sie sind aber für den Menschen da, damit er sie im Dienste des Schöpfers gebrauche; sie möchten nicht einem anderen Zwecke dienen und stöhnen deshalb, wenn sie mißbraucht werden für Zwecke, die ihrer Natur und ihrer Bestimmung widersprechen. Die Welt würde Dich ausspeien ohne die allmächtige Hand Gottes, der sie auf Hoffnung hin unterworfen hat. Die mit einem fürchterlichen Sturm und mit Donner geladenen schwarzen Wolken hängen über Deinem Kopfe und würden sich sofort über Dir entladen, wenn nicht Gottes Hand sie zurückhielte. Der erhabene Wille Gottes hält den rauhen Wind auf; sonst würde Er wütend daherbrausen; dann käme Dein Verderben wie ein Wirbelwind und Du wärest gleich der Spreu auf der Dreschtenne im Sommer.

Der Zorn Gottes gleicht den großen Wassern, die vorläufig noch eingedämmt sind, aber stets zunehmen und immer höher steigen, bis sie losgelassen werden. Je länger der Strom eingedämmt bleibt, um so schneller und mächtiger ist sein Lauf, wenn er einmal freigelassen wird. Das Urteil wegen Deiner Missetaten ist zwar bis heute noch nicht vollstreckt worden; die Fluten der Vergeltung sind noch aufgespeichert; aber inzwischen schwillt Deine Schuld beständig an; von Tag zu Tag häufst Du weiter Zorn auf; die Wasser steigen beständig und werden immer stärker; der Wille Gottes hält sie gegen ihren eigenen Willen noch zurück; sie drücken schwer und möchten durchbrochen. Wenn Gott Seine Hand vom Schleusentor zurückzöge, so würde es sich plötzlich öffnen, und die feurigen Fluten des grimmigen Gotteszorns würden mit einer Wut hervorstürzen, die man sich gar nicht vorstellen kann; sie kämen über Dich mit gewaltiger Wucht, und wenn Deine Kraft zehntausendmal größer wäre, als sie es tatsächlich ist, ja zehntausendmal größer als diejenige des frechsten und stärksten Teufels, so wäre sie nicht imstande, dieser Flut zu widerstehen oder sie zu ertragen.

Gottes Hand hält den Bogen gespannt, der Pfeil ist an die Sehne gelegt; die Gerechtigkeit zielt auf Dein Herz; nichts als der Wille Gottes, eines zornigen Gottes, der an keine Verheißung oder Verpflichtung gebunden ist, hält den Pfeil zurück.

Ihr alle, die Ihr die große Wandlung des Herzens noch nicht erlebt habt, welche die gewaltige Kraft des Geistes Gottes in Euren Seelen zu bewirken vermag; Ihr alle, die Ihr also noch nicht zum zweiten Male geboren und damit zu neuen Kreaturen geschaffen wurdet, die Ihr also noch tot seid in Euren Sünden und noch nicht in das neue, bisher noch unbekannte Licht und Leben emporgehoben wurdet, Ihr alle seid noch in den Händen eines zornigen Gottes. Euer Lebenswandel mag sich in vielen Beziehungen noch so sehr gebessert haben; Ihr mögt religiöse Neigungen haben und in Euren Familien wie im Kämmerlein und im Hause Gottes eine gewisse Form der Religion pflegen - es ist dennoch nur Sein bloßer Wille, der Euch in diesem Moment davor bewahrt, vom ewigen Verderben verschlungen zu werden.

Ihr mögt Euch noch so sehr gegen diese Wahrheit sträuben, die Ihr hier vernehmt - bald werdet Ihr dennoch davon überzeugt sein. Diejenigen, die Euch in diesem Zustand vorausgegangen sind, sehen es nun ein, wie es in Tat und Wahrheit um sie bestellt war; das Verderben kam plötzlich über die meisten von ihnen, da sie noch nichts ahnten und sagten: „Friede und Sicherheit“. Jetzt erst erkennen sie, daß all das, wovon sie sich den Frieden und die Sicherheit versprachen, nichts war als dünne Luft und leerer Schein.

Gott, der Euch noch über dem Abgrund der Hölle hält, gerade so, wie etwa eine Spinne oder ein abscheuliches Insekt über dem Feuer gehalten wird, dieser Gott verabscheut Euch und ist schrecklich erzürnt; Sein Zorn gegen Euch brennt wie Feuer; Er betrachtet Euch als Leute, die nichts anderes verdient haben, als in den feurigen Pfuhl geworfen zu werden; Seine Augen sind zu rein, als daß sie Euren Anblick ertragen könnten; Ihr seid in Seinen Augen zehntausendmal scheußlicher als die garstigste Giftschlange in den unsrigen. Ihr habt Ihn unendlich tiefer beleidigt als irgendein widerspenstiger Rebell seinen Herrscher; trotz alledem bewahrt Euch Seine Hand noch jeden Moment vor dem Sturz ins Feuer. Nur dieser Bewahrung in Seinen Händen hast Du es zu verdanken, wenn Du in der letzten Nacht noch nicht zur Hölle gefahren bist, wenn Du heute morgen noch auf dieser Welt erwachen durftest, nachdem Du gestern Abend die Augen zum Schlaf geschlossen hattest; und wenn Du, seit Du heute morgen aufgestanden bist, noch nicht zur Hölle gefahren bist, so liegt es einzig und allein daran, daß Gott Dich noch gehalten hat. Nichts als Sein Erbarmen erlaubt es Dir, jetzt diese Predigt zu lesen; es gibt auch keinen anderen Grund dafür, daß Du nicht gerade in diesem Moment in die Hölle gerätst.

O Sünder, bedenke doch die schreckliche Gefahr, in der Du schwebst! Gottes Hände halten Dich immer noch über dem großen Feuerofen Seines Zorns, über dem weiten und bodenlosen Schlund, der mit Feuer gefüllt ist. Sein Zorn, den Du herausgefordert hast, ist gegen Dich ebenso heftig entbrannt wie gegen die vielen Sünder, die schon in der Hölle sind. Du hängst an einem dünnen Faden, um den die Flammen des göttlichen Zornes züngeln, jeden Moment bereit, ihn entzweizubrennen; dann hast Du keinen Anspruch mehr auf einen Mittler; Du hast nichts mehr, woran Du Dich zu Deiner Errettung halten könntest; nichts kann Dich von den Flammen des Zorns fernhalten; nichts in Dir selbst; nichts von dem, was Du getan hast oder tun kannst, wird Gott dazu bewegen, Dich nur einen Augenblick zu verschonen.

Und nun bedenke noch im besonderen:

***Erstens. Wessen*** Zorn ist es? Es ist der Zorn Gottes, des Unendlichen. Wäre es nur der Zorn eines Menschen und wenn auch des mächtigsten Herrschers, so hätte er verhältnismäßig wenig zu bedeuten. Man fürchtet sich zwar sehr vor dem Zorn der Könige, besonders der unumschränkt regierenden Monarchen, die ganz willkürlich über das Eigentum, ja über das Leben ihrer Untertanen gebieten. Sprüche 20, 2: „Des Königs Schrecken ist wie das Knurren eines jungen Löwen; wer ihn gegen sich aufbringt, verwirkt sein Leben“. Der Untertan eines despotischen Fürsten, der diesen in Wut bringt, steht in Gefahr, die schwersten Qualen zu erleiden, welche ein Mensch nur erfinden und in seiner Macht auferlegen kann. Aber die größten Machthaber dieser Erde sind in ihrer höchsten Majestät und Gewalt, in ihrem höchsten Schrecken nur schwache, verächtliche Würmer im Staub, wenn man sie mit dem großen allmächtigen Schöpfer und König des Himmels und der Erde vergleicht. In ihrer höchsten Wut können sie nur wenig ausrichten, wenn sich ihre Raserei austobt. Vor Gott sind alle Könige der Erde wie Heuschrecken; ja, sie sind weniger als nichts; ihre Gunst und ihr Haß sind gleich verächtlich. Der Zorn des großen Königs der Könige übersteigt den ihrigen ebenso weit wie Seine Majestät über die ihrige erhaben ist. Lukas 12, 4 + 5: „Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, darnach aber nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen! Ja, sage ich euch, diesen fürchtet!“

***Zweitens.*** Dem ***Grimm*** Seines Zornes seid Ihr preisgegeben. Die Heilige Schrift spricht oft von Seinem ***heftigen Zorn***, wie in Jesaja 59, 18: „Nach den Taten wird er vergelten, Grimm seinen Widersachern“. So Jesaja 66, 15: „Denn siehe, Jahwe wird kommen im Feuer, und seine Wagen sind wie ein Wetter, daß er vergelte im Grimm seines Zornes und mit Schelten in Feuerflammen“. Und so noch an vielen anderen Stellen. Wir lesen außerdem von Gottes ***Grimm***. In Offenbarung 19, 15 lesen wir von der „Kelter des Weins des Grimmes Gottes, des Allmächtigen“. Diese Worte sind äußerst schrecklich. Wenn nur gesagt wäre „der Zorn Gottes“, so würden diese Worte schon etwas Furchtbares enthalten; es heißt aber „der grimmige Zorn Gottes“, „die unerbittliche Heftigkeit Gottes“, „der Grimm Jahwes“. O wie schrecklich muß das sein! Wer kann es fassen und ausdrücken, was solche Ausdrücke besagen? Es heißt aber auch „der Grimm und Zorn des ***allmächtigen Gottes***“. Damit soll wohl Seine Allgewalt auch in den vom Grimm Seines Zorns auferlegten Vergeltungen offenbar werden, indem Seine Allmacht zur unerbittlichen Heftigkeit gereizt und durch die Strafe ausgeübt wird, wie etwa die Menschen ihre Kraft in einem grimmigen Zorn gebrauchen. O was werden die Folgen sein? Was soll aus dem armen Wurm werden, der all das erleiden muß? Wessen Hände sind stark genug, dieses Unheil abzuwenden, und wessen Herz vermag all das zu ertragen? In welch unaussprechliche und unfaßbare Tiefe des Elends muß das arme Geschöpf versinken, das dem allem ausgeliefert wird?

Bedenke das, der Du noch nicht wiedergeboren bist! Wenn Gott Seinen grimmigen Zorn ausüben wird, so heißt das, daß Er ihn ohne Erbarmen auferlegt. Wenn Er Deine unbeschreibliche Not und Deine Qualen sieht, die weit über Deine Kräfte gehen, wenn Er sieht, wie Deine Seele zermalmt wird und in unendlicher Dunkelheit versinkt, so wird Er kein Mitleid mit Dir haben; Er wird von der Ausübung Seines Zorns nicht ablassen, noch den Druck Seiner Hand im geringsten erleichtern; Er kennt keine Mäßigung und keine Gnade. Gott wird Seinen rauhen Wind nicht aufhalten und auf Dein Wohlergehen keine Rücksicht nehmen; Er wird höchstens dafür sorgen, daß Du nicht mehr zu erdulden hast, als es die strenge Gerechtigkeit erfordert; aber nichts soll deshalb zurückgehalten werden, weil Du es nicht aushalten kannst. Hesekiel 8, 18: „So will ich auch handeln in meinem Grimm, mein Auge soll nicht schonen, und ich werde mich nicht erbarmen; und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht hören“. Jetzt ist noch die Zeit, da Gott geneigt ist, sich Deiner zu erbarmen; jetzt ist noch der Tag der Gnade; jetzt darfst Du noch schreien mit einiger Zuversicht, Gnade zu erlangen. Aber wenn dereinst die Zeit der Gnade vorüber ist, so werden Deine höchst kläglichen und schmerzlichen Schreie umsonst sein; Du bist gänzlich verloren, von Gott verworfen ohne die geringste Schonung. Gott hat weiter nichts mehr mit Dir zu tun, als daß Er Dich Dein Elend erdulden läßt; Dein Leben hat keinen anderen Zweck, kein anderes Ziel mehr; denn Du bist ein Gefäß des Zornes, nur noch zum Verderben tauglich, nur noch dazu da, bis zum Rande mit dem göttlichen Zorn gefüllt zu werden. Gott ist vom Erbarmen so weit entfernt, daß Er, wenn Du zu Ihm schreien wirst, nur noch „lachen und spotten“ wird, wie es in Sprüche 1, 24 -32 heißt: „Weil ich gerufen und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausgestreckt und niemand aufgemerkt hat, so werde ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn euer Schrecken kommt, wie ein Unwetter und euer Unglück hereinbricht, wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen. Dann werden sie zu mir rufen, und ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen und mich nicht finden: darum, daß sie Erkenntnis gehaßt und die Furcht Jahwes nicht erwählt, nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht alle meine Zucht. Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges und von ihren Ratschlägen sich sättigen. Denn ihre Abtrünnigkeit bringt die Einfältigen um, und die Sorglosigkeit richtet die Toren zugrunde“.

Wie schrecklich sind diese Worte des großen Gottes! Jesaja 63, 3: „Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war niemand bei mir, und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm, und der Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand“. Es ist wohl unmöglich, Worte zu finden, welche diese drei Tatsachen der Verachtung, des Hasses und der grimmigen Entrüstung noch stärker offenbaren. Du magst noch so laut zu Gott schreien, Er möge sich Deiner erbarmen - Er ist so weit davon entfernt, Dich in Deinem traurigen Falle zu bemitleiden oder Dir die geringste Belohnung oder Gunst zu erweisen, daß Er Dich statt dessen unter Seinen Füßen zertreten wird. Er weiß zwar, daß Du die Schwere Seiner Allgewalt, mit der Er auf Dich tritt, nicht ertragen kannst; dennoch nimmt Er keine Rücksicht, sondern wird Dich unter Seinen Füßen zermalmen, so daß Dein Blut herausspritzt und Sein Kleid besprengt und ganz befleckt. Er wird Dich nicht nur hassen, sondern auch aufs äußerste verachten. Keinen Platz hält Er geeignet für Dich als den unter Seinen Füßen, damit Er auf Dir herumtrete wie auf dem Straßenkot.

***Drittens.*** Das Elend, dem Du preisgegeben bist, will Dir Gott zur Strafe auferlegen, um Dir Seinen ***Zorn*** recht deutlich zu ***zeigen***. Es liegt Ihm sehr am Herzen, den Engeln und den Menschen sowohl Seine unendliche Liebe als auch Seinen schrecklichen Zorn zu zeigen. Die Könige dieser Erde sind manchmal geneigt, an denen, die sie herausfordern, in fürchterlichen Strafen ***ihren*** Zorn auszulassen. Nebukadnezar, der mächtige und stolze Herrscher über das babylonische Reich, wollte ***seinen*** Zorn gegen Sadrach, Mesach und Abed-Nego, die ihn wütend gemacht hatten, beweisen, indem er den Befehl gab, daß der feurige Ofen noch zehnmal heißer gemacht werde als sonst; damit hatte menschliches Vermögen jedenfalls den höchsten Grad des Grimms erreicht. Aber ebensosehr will der große Gott in den furchtbaren Leiden Seiner Feinde ***Seinen Zorn*** beweisen und Seine schreckliche Majestät und Seine gewaltige Macht verherrlichen. Römer 9, 22: „Was aber, wenn Gott, willens, ***seinen*** Zorn zu erzeigen und seine Macht kund zu tun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße seines Zornes, die zubereitet sind zum Verderben?“ Da Er nun einmal Sein Vorhaben auch durchzuführen entschlossen ist, nämlich zu erweisen, wie schrecklich der lautere, ungehemmte Zorn und der Grimm Jahwes sind, so wird Er es auch mit voller Wirkung tun. Es wird sich etwas erfüllen in einem Geschehen, das schon für einen bloßen Augenzeugen schrecklich sein muß. Wenn der große und erzürnte Gott sich erhoben hat und Seine schreckliche Vergeltung am armen Sünder übt, wenn dann der Unglückliche die unermeßliche Wucht Seiner Entrüstung tatsächlich erdulden muß, dann wird Gott das ganze Weltall zusammenrufen, damit es Seine ehrfurchtgebietende Majestät und Seine gewaltige Macht zusehen bekomme, wie sie sich nun an diesem Sünder erzeigen. Jesaja 33, 12-14: „Und die Völker werden zu Kalk verbrennen, wie abgehauene Dornen, die im Feuer verbrannt werden. Höret ihr, die ihr noch fern seid, was ich getan habe, und ihr, die ihr nahe seid, erkennet meine Macht! Die Sünder in Zion sind erschrocken und Beben hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann weilen bei ewigen Gluten?“

So wird es Euch ergehen, die Ihr noch nicht bekehrt seid und in diesem Zustande verbleibt: Die unendliche Macht und Majestät, die Schrecklichkeit des allmächtigen Gottes wird gerade in der unaussprechlichen Kraft Eurer Qualen zur Verherrlichung gelangen. Ihr werdet in der Gegenwart der heiligen Engel und des Lammes gepeinigt werden, und wenn Ihr in dieser Lage seid, so werden die glorreichen Himmelsbewohner hervortreten und dieses fürchterliche Schauspiel betrachten, damit sie sehen können, was der grimmige Zorn des Allmächtigen vermag, und wenn sie es gesehen haben, so werden sie niederfallen und Seine große Macht und Majestät anbeten. Jesaja 66, 23.24: „Und es wird geschehen, daß an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind; denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen; und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch.“

***Viertens.*** Es ist der ***ewige*** Zorn. Wäre es nicht schon schrecklich, diesen Zorn nur einen Moment erleiden zu müssen? Ihr müßt ihn aber in alle Ewigkeit erdulden. Dieses äußerst schreckliche Elend hat nie ein Ende. Wenn Ihr in die Zukunft schaut, so werdet Ihr auf immer eine lange, endlose Dauer vor Euch sehen, die Eure Gedanken verschlingt, so daß Eure Seelen in Entsetzen geraten; Ihr werdet jede Hoffnung auf Errettung aufgeben, so daß Ihr niemals zur Ruhe kommt; auch wird nicht die geringste Milderung eintreten; Ihr werdet die Gewißheit bekommen, daß Ihr Euch durch lange Zeiten hindurch, ja während Millionen von Millionen von Zeitaltern in vergeblichem Ringen, im Kampf mit dieser erbarmungslosen Vergeltung fortwährend erschöpfen müßt. Wenn das vorüber ist, wenn Ihr tatsächlich viele Zeitalter auf diese Weise verbracht habt, so werdet Ihr erst erkennen, daß all das nur ein Augenblick war im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. So wird also Eure Strafe ohne Ende sein. O daß sich der Zustand einer solchen Seele ausdrücken ließe! Alles, was wir überhaupt darüber sagen können, gibt doch nur eine sehr schwache, blasse Vorstellung; die Wirklichkeit läßt sich nicht ausdenken und nicht ausdrücken; denn: „Wer kennt die Macht des Zornes Gottes?“ (Psalm 90, 11)

Wie fürchterlich ist die Lage derer, die täglich und stündlich in der Gefahr dieses großen Zornes und dieses immerwährenden Jammers stehen! So steht es aber mit jeder Seele, die nicht wiedergeboren ist; sie mag sonst noch so tugendhaft und streng sein gegen sich selbst, noch so ehrbar und religiös. O daß Ihr doch das bedenken möchtet, Ihr Jungen und Ihr Alten! Ich befürchte, daß viele, welche gerade jetzt diese Worte lesen oder nachlesen werden, die das Evangelium schon gehört haben, tatsächlich noch diesen endlosen Verderben anheimfallen können. Wir wissen nicht, wer sie sind und was für Gedanken sie nun bewegen. Vielleicht sind sie noch ganz sorglos und vernehmen all das ohne große Beunruhigung; sie bilden sich vielleicht ein, sie gehören nicht zu diesen Leuten, und sind der festen Hoffnung, daß sie der Strafe entrinnen werden. Wenn wir jemanden wüßten, der so denkt und dennoch jenem Elend preisgegeben wäre, wie schrecklich wäre es, nur daran zu denken! Wenn wir ihn uns vorstellen, was für ein furchtbarer Anblick wäre das! Und wäre es nur einer, was für ein jammervolles und bitteres Wehklagen müßte jeder Christ über ihn erheben! Aber, ach! Nicht nur einer, sondern gar viele werden es wahrscheinlich sein, die sich erst in der Hölle an diese furchtbar ernsten Ermahnungen erinnern werden! Einige mögen schon bald dort sein, vielleicht bevor dieses Jahr zu Ende geht. Und es wäre kein Wunder, wenn einige Leser, die sich jetzt gesund und heiter und sicher fühlen, schon vor dem nächsten Morgen dorthin gelangten. Diejenigen von Euch, die endgültig in ihrem angeborenen Zustand beharren und noch am längsten vor der Hölle bewahrt bleiben, werden dennoch innerhalb kurzer Zeit dort sein; Eure Verdammnis schlummert nicht; sie wird schnell und mit aller Wahrscheinlichkeit ganz plötzlich über Euch kommen; Ihr habt allen Grund, Euch zu verwundern, daß Ihr nicht schon in der Hölle seid. So ist es ohne Zweifel schon einigen ergangen, die Ihr persönlich gekannt habt; sie haben die Hölle keineswegs eher verdient als Ihr, und es hatte allen Anschein, sie müßten jetzt noch unter den Lebenden sein wie Ihr. Aber für sie ist alle Hoffnung dahin; sie schreien in höchster Not und Verzweiflung. Ihr aber seid noch am Leben, wohlversehen mit Bibeln, mit Sonntagen, mit Dienern am Wort und habt damit noch die Möglichkeit, Errettung zu erlangen. Was gäben jene armen hoffnungslosen Seelen in ihrer Verdammnis für die Gelegenheit eines einzigen Tages, die Euch noch fortwährend offen steht!

Jetzt habt Ihr noch die nicht wiederkehrende Möglichkeit, einen Tag, da Christus das Tor der Gnade weit geöffnet hält; dort steht Er und ruft mit lauter Stimme diesen Tag aus für die armen Sünder; viele strömen Ihm zu und drängen sich ins Reich Gottes; täglich kommen viele aus Ost und West, aus Nord und Süd; viele, die eben noch in der gleichen elenden Lage waren, wie Ihr es noch seid, sind jetzt glücklich; ihr Herz ist voll Liebe zu Ihm, der sie geliebt und in Seinem Blute gewaschen hat von ihren Sünden; sie freuen sich in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wie schrecklich ist es, an jenem Tage zurückbleiben zu müssen, zu sehen, wie so viele andere ein Fest feiern, während Ihr im Verderben schmachtet - diese große Freude zu sehen und den Gesang der jubelnden Herzen zu hören, während Ihr allen Grund habt, vor Herzeleid zu trauern und vor Qual des Geistes zu heulen! Wie könnt Ihr in Eurer Lage nur einen Moment ruhig bleiben? Sind Eure Seelen nicht ebenso kostbar wie diejenigen, die jetzt von Tag zu Tag Christus zuströmen?

Sind nicht viele unter Euch, die schon ***lange*** auf dieser Erde gelebt haben und dennoch bis auf den heutigen Tag nicht wiedergeboren und immer noch dem himmlischen Bürgerrecht entfremdet sind, die in ihrem ganzen Leben noch nichts getan haben, außer der Häufung des Zorns auf den Tag der Vergeltung? O Ihr armen Menschen, Eure Lage ist in besonderer Weise außerordentlich gefährlich! Eure Schuld und Herzensverhärtung sind gewaltig groß. Seht Ihr nicht, wie Leute Eures Alters meistens von der Gnade Gottes übergangen und aufgegeben werden? Ihr hättet es besonders nötig, aus Eurem Schlafe gehörig zu erwachen; Ihr werdet den Grimm und den Zorn des unendlichen Gottes nicht ertragen.

Ihr ***jungen Männer*** und ***Frauen***, wollt Ihr diese kostbare Zeit versäumen, die Ihr noch genießet, wenn so viele Eures Alters auf alle Eitelkeiten der Jugend verzichten und Jesus zuströmen? Ihr habt noch eine besondere Gelegenheit; wenn Ihr sie aber nicht ausnützet, so wird es Euch ergehen wie all den jungen Leuten, die die kostbaren Tage der Jugend in der Sünde verbrachten und jetzt in eine schreckliche Verhärtung und Verblendung geraten sind.

Und Ihr ***Kinder***, die Ihr noch nicht bekehrt seid, wisset Ihr nicht, daß Ihr auf dem Weg zur Hölle seid, um dort den schrecklichen Zorn dieses Gottes zu erleiden, der Euch Tag und Nacht zürnt? Wollt Ihr Euch damit zufrieden geben, Kinder des Teufels zu sein, während so viele Kinder im Lande herum bekehrt sind und geheiligte und glückliche Kinder des Königs der Könige werden?

Jeder, der noch außerhalb Christus steht und über dem Abgrund der Hölle schwebt - seien es alte Männer und Frauen oder Leute mittleren Alters oder Kinder -, jeder möge auf den lauten Ruf Gottes und Seiner Vorsehung horchen. Dieses „wohlgefällige Jahr des Herrn“, ein Tag der großen Gnade für die einen wird ebensosehr ein Tag der besondern Vergeltung für die anderen sein. Die Herzen der Menschen verhärten sich, und ihre Schuld wächst rasch an in dieser Zeit, da sie ihr Seelenheil versäumen. Noch nie hat es eine Zeit gegeben, da soviel Hilfe angeboten wurde für die Rettung der Seelen, und wenn Ihr sie verschmäht, so werdet Ihr dereinst den Tag Eurer Geburt verfluchen. Auch jetzt noch gelten ohne Zweifel die Worte Johannes des Täufers: „Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt, und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen“.

So möge denn jeder, der noch außerhalb Christus steht, jetzt aufwachen und vor dem kommenden Zorne fliehen. Der Zorn des allmächtigen Gottes ist ohne Zweifel über jeden nicht wiedergeborenen Sünder verhängt. Jeder möge aus Sodom fliehen: „Eile und rette deine Seele! Schaue nicht zurück. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst!“ (1. Mose 19, 17)

# Über die Dreieinigkeit

Wenn man von der göttlichen Glückseligkeit spricht, ist es geläufig zu sagen, daß Gott unendlich glücklich am Gefallen in sich selbst ist, in vollkommenem Anblicken und unendlichem Lieben und Sich Erfreuen in seinem eigenen Wesen und seiner Vollkommenheit, und folglich muß angenommen werden, daß Gott ständig und ewig eine höchst vollkommene Sicht von sich selbst hat, so als wenn ein genaues Bild und eine Darstellung seiner Selbst immer vor Ihm wäre, in einem tatsächlichen Sehen, und von hier entsteht eine höchst reine und vollkommene Handlung oder Energie in der Gottheit, welche die göttliche Liebe, Selbstzufriedenheit und Freude ist. Die Erkenntnis oder die Sicht, die Gott von sich selbst hat, muß notwendigerweise als etwas deutlich Anderes als seine bloße, unmittelbare Existenz geplant sein. Es muß etwas geben, das unserem Spiegelbild entspricht. Das Spiegelbild, wenn wir es nach unserem eigenen Verstand widerspiegeln, trägt etwas von Unvollkommenheit in sich. Wie auch immer, wenn Gott sich selbst so erblickt, als wenn er Vergnügen und Freude in sich selbst hat, so muß er sein eigenes Ziel werden. Es muß eine Duplizität geben. Hier gibt es also Gott und die Sicht von Gott, wenn es überhaupt passend erscheint, einen Gedanken wie diesen, der völlig geistlich ist, eine Sicht zu nennen.

Wenn ein Mensch eine absolute, vollkommene Sicht haben könnte von allem, was durch seinen Kopf geht, all die Reihen von Ideen und Anwendungen in jeder Hinsicht, vollkommen im Bezug auf Reihenfolge, Rang, Umstand und in jedem besonderen Platz in der Vergangenheit, nehmen wir mal die letzte Stunde, würde er wirklich zu jedem Vorsatz und jeder Absicht immer wieder das sein, was er in der letzten Stunde war. Und wenn es möglich wäre für einen Menschen durch Reflektion vollkommen über alles in seinem Kopf in einer Stunde zu erwägen, so wie es ist und zur selben Zeit wie es in seiner ersten und unmittelbaren Existenz ist; wenn ein Mensch ein perfektes Spiegelbild oder eine nachdenkliche Ahnung hätte von jedem Gedanken zu demselben Moment oder den Momenten, als dieser Gedanke existierte, und von jeder Anwendung zu und während dieser Zeit, als diese Anwendung geschah, und das Ganze eine Stunde lang, dieser Mensch würde tatsächlich zwei sein während dieser Zeit, er würde in der Tat doppelt sein, er würde zweimal statt einmal sein. Die Sicht, die er von sich selbst hat, würde wiederum er selbst sein.

Nimm folgendes zur Kenntnis: Mit einem Spiegelbild oder einer nachdenklichen Ahnung von dem, was durch unsere Köpfe geht, meine ich nicht nur das Bewußtsein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, daß ein Mensch eine Auffassung von sich selbst hat, ein Spiegelbild oder eine nachdenkliche Ahnung von sich selbst so hat, als wenn er an seiner eigenen Schönheit oder Exzellenz erfreut ist, und einem bloßen, unmittelbaren Bewußtsein. Oder wenn wir mit Bewußtsein all das meinen, was sich in unseren Köpfen neben der bloßen, einfachen Existenz abspielt, ist es nichts anderes als nur eine Fähigkeit, durch Reflektion das zu sehen und zu erwägen, was vorübergeht.

So, wie Gott mit einer vollkommenen Klarheit, Fülle und Stärke sich selbst versteht und sein eigenes Wesen betrachtet (in dem kein Unterschied von Kraft und Tat ist, der aber vollständig Kraft und Tat ist), die Ansicht, die Gott von sich selbst hat, ist absolut Er selbst. Diese Darstellung von der göttlichen Natur und seinem Wesen ist wiederum die göttliche Natur und sein Wesen: so daß es sicherlich durch Gottes Ansicht der Gottheit entwickelt werden muß. Hiermit ist eine weitere Person erzeugt, es gibt einen weiteren Endlosen, Ewigen, Allmächtigen und höchst heilig und Er ist derselbe Gott, dieselbe göttliche Natur.

Und diese Person ist die zweite Person in der Dreieinigkeit, der einzig Erzeugte und herzlich, innig geliebte Sohn Gottes; Er ist die ewige, erforderliche, vollkommene, wesentliche und persönliche Ansicht, die Gott von sich selbst hat; und das es so ist, scheint für mich stark durch das Wort Gottes bekräftigt zu werden. Nichts kann mehr übereinstimmen als die Darstellung, die die Schrift uns vom Sohn Gottes gibt, Seine Existenz in der Gestalt Gottes und Sein Ausdruck und Sein vollkommenes Bild und Seine Darstellung: (2 Kor. 4,4) „Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen.“ (Phil. 2,6) „Der in Gestalt Gottes war.“ (Kol. 1,15) „Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes.“ (Heb. 1,3) „Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist.“ Christus wird das Gesicht Gottes genannt (2 Mose 33,14): Das ursprüngliche Wort bedeutet Gesicht, Aussehen, Gestalt oder Erscheinung. Nun, was kann so passend und geeignet genannt werden mit Rücksicht auf Gott ebenso wie auf Gottes eigene, vollkommene Ansicht von sich selbst, mit deren Hilfe Er jeden Moment eine Sicht von Seinem eigenen Wesen hat: Diese Sicht wird als „Gesicht Gottes“ bezeichnet, das Gott so sieht, wie ein Mann sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Es ist solch eine Gestalt oder Erscheinung, durch die sich Gott immerwährend selbst erscheint.

Die Wurzel, von dem das ursprüngliche Wort kommt, bedeutet schauen auf oder erblicken: nun, was ist es, worauf Gott schaut oder was er erblickt auf eine so bedeutende Weise, wie Er es mit seiner eigenen Ansicht macht oder dieses vollkommene Bild von sich selbst, welches er im Blick hat. Dies ist es, was ganz besonders in Gottes Gegenwart ist und wird deshalb genannt: Der Engel von Gottes Gegenwart oder Gesicht (Jes. 63,9). Aber daß der Sohn Gottes Gottes eigene, ewige und vollkommene Sicht ist, ist eine Sache, die wir noch viel ausdrücklicher in Gottes Wort offenbart finden. Vor allem dadurch, daß Christus „die Weisheit Gottes“ genannt wird.

Wenn uns in der Schrift gelehrt wird, daß Christus dasselbe ist wie Gottes Weisheit oder Erkenntnis, dann lehrt sie uns, daß Er identisch ist mit Gottes vollkommener und ewiger Sicht. Sie sind dasselbe, wie wir schon festgestellt haben, und ich nehme an, daß dies niemand leugnen wird. Aber von Christus wird gesagt, daß Er die Weisheit Gottes ist (1 Kor. 1,24; Lukas 11,49; vgl. Mat. 23,34); und wie viel spricht doch Christus in den Sprüchen unter dem Namen der Weisheit, besonders im achten Kapitel. Die Gottheit wurde durch das Lieben Gottes von einer Sicht seiner Selbst und durch das Weiterweisen von einer klaren Existenz oder Person in dieser Sicht erzeugt; von dort setzt sich eine höchst reine Handlung fort, und eine ewig heilige und geweihte Kraft besteht zwischen dem Vater und dem Sohn durch gegenseitiges Lieben und sich Freuen in dem Anderen, denn ihre Liebe und Freude ist wechselseitig, (Spr. 8,30) „Ich war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend allezeit.“ Dies ist die ewige und höchst vollkommene und wesentliche Handlung von der göttlichen Natur, worin die Gottheit bis zu einem endlosen Grad und auf der höchstvollkommenen, möglichen Art und Weise handelt. Die Gottheit wird vollständig Handlung, das göttliche Wesen selbst strömt heraus und ist so, als wenn es vorangeblasen wäre in Liebe und Freude. Daher verhält sich die Gottheit hierin auf eine noch andere Art der Existenz, und an dieser Stelle setzt die dritte Person der Dreieinigkeit in der Gottheit ein, der Heilige Geist, denn es gibt keine andere Handlung als die Handlung des Willens.

Wir können von dem Wort Gottes lernen, daß die Gottheit oder die göttliche Natur und das göttliche Wesen in Liebe bestehen bleibt. (1 Joh. 4,8) „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.“ In dem Zusammenhang, an dessen Stelle ich denke, wo es uns offensichtlich angedeutet wird, daß der Heilige Geist diese Liebe ist, sind die Verse 12 und 13. „Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist vollendet in uns. Hieran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns von seinem Geiste gegeben hat.“ Es ist in beiden Versen dasselbe Argument. Im 12. Vers argumentiert der Apostel, daß, wenn wir Liebe in uns wohnend haben, haben wir Gott in uns wohnen, und im 13. Vers klärt er die Kraft des Argumentes dadurch, daß Gottes Geist Liebe ist. Wenn wir also sehen, daß wir Gottes Geist in uns wohnen haben, haben wir Gott in uns, angenommen, daß diese Sache gestattet und erlaubt, daß Gottes Geist Gott ist. Es ist ebenso deutlich, daß Gott in uns wohnt, und Seine Liebe oder die Liebe, die Er ausgeübt hat, um in uns zu sein, ist dasselbe. Dasselbe wird auf dieselbe Art in den letzten Versen des vorangehenden Kapitels angedeutet. Der Apostel sprach in den vorangehenden Versen von Liebe als einem sicheren Zeichen von Aufrichtigkeit und von unserer Annahme bei Gott, mit dem 18. Vers beginnend; er faßt die Argumentation in den letzten Versen zusammen. Dadurch wissen wir, daß Er in uns bleibt durch den Geist, den Er uns gegeben hat.

Die Schrift scheint an vielen Stellen von der Liebe in Christen zu sprechen, so als ob es genauso wäre mit dem Geist Gottes in ihnen, oder zumindest als das wesentlichste und natürlichste Atmen und Handeln von dem Geist in der Seele. (Phil. 2,1) „Wenn es nun irgend eine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgend einen Trost der Liebe, wenn irgend eine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, daß ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes“ (2 Kor. 6,6) „In Gütigkeit, im Heiligen Geiste, in ungeheuchelter Liebe.“ (Röm. 15,30) „Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesum Christum und durch die Liebe des Geistes.“ (Kol. 1,8) „Der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat.“ (Röm. 5,5) „Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist.“ (Gal. 5,13-16) „allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlaß für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Worte erfüllt, in dem: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. {3. Mose 19,18} Wenn ihr aber einander beißet und fresset, so sehet zu, daß ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen.“ Der Apostel argumentiert, daß christliche Freiheit nicht den Weg bahnt, um die Lüste des Fleisches zu erfüllen durch das einander Beißen und Verzehren und ähnliches, weil ein Gesetz der Liebe, welches die Erfüllung des Gesetzes ist, dies vorbeugen würde. Im 16. Vers behauptet er dieselbe Sache mit anderen Worten: „Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen.“

Das dritte und letzte Amt des Heiligen Geistes ist es, die Seelen von Gottes Volk zu trösten und zu erfreuen, und deshalb ist einer Seiner Namen der Tröster, und deswegen haben wir den Ausdruck „Freude im Heiligen Geist.“ (1 Thess. 1,6) „Indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes.“ (Röm. 14,17) „Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste.“ (Apg. 9,31) „Wandelten in der Furcht des Herrn und in dem Trost des Heiligen Geistes.“ Aber wie sehr stimmt das überein mit dem Heiligen Geist, der Gottes Freude und Erquickung ist, (Apg 13,52) „Die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem Geiste erfüllt“ - das bedeutet, wie ich annehme, daß sie mit geistlicher Freude erfüllt wurden.

Dies wird bekräftigt durch das Symbol des Heiligen Geistes, eine Taube, welches die Verkörperung von Liebe oder einem Liebhaber ist, und es wird auch so gebraucht in der Schrift, besonders oft im Hohenlied der Liebe, (1,15) „Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben“: das sind „Augen der Liebe,“ und ebenso in 4,1 dieselben Worte; und 5,12 , „Seine Augen sind wie Tauben,“ und 5,2 , „meine Freundin, meine Taube,“ und ebenso in 2,14 und 6,9; und ich glaube, daß dies der Grund ist, daß die Taube der einzige Vogel war (ausgenommen von dem Sperling im Fall von Lepra), der dafür bestimmt war, in einem Opfer hingegeben zu werden wegen ihrer Unschuld und wegen ihres Symbols der Liebe, Liebe als das annehmbarste Opfer für Gott. Es war in diesem Ebenbild, in dem der Heilige Geist von dem Vater auf Christus an Seiner Taufe heruntergefahren ist, um auf die grenzenlose Liebe des Vaters zum Sohn zu deuten, der der wahre David ist, oder Geliebter, wie wir zuvor gesagt haben.

Dasselbe wurde kundgetan, was sich auch vor dem Auge entfaltete und in der Erscheinung des Heiligen Geistes ereignete, herunterfahrend vom Vater zum Sohn in der Form einer Taube; das wurde auch dem Auge kundgetan in der Stimme, die zur selben Zeit da war, „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Daß Gottes Liebe oder Seine Liebenswürdigkeit dasselbe wie der Heilige Geist ist, scheint offensichtlich durch Psalm 36,8-10: „Wie köstlich (oder wie kostbar, wie es im Hebräischen heißt) ist deine Güte, o Gott! Und Menschenkinder nehmen Zuflucht zu deiner Flügel Schatten; sie werden reichlich trinken (im Hebräischen „getränkt sein“) von der Fettigkeit deines Hauses, und mit dem Strome deiner Wonnen wirst du sie tränken. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Lichte werden wir das Licht sehen.“ Es ist zweifellos, daß die kostbare Liebenswürdigkeit und diese Fettigkeit von Gottes Haus und der Strom Seiner Freuden und das Wasser der Quelle des Lebens und Gottes Licht, von dem hier gesprochen wird, dasselbe sind; dadurch lernen wir, daß das heilige, gesalbte Öl, welches im Haus Gottes bewahrt wurde und was eine Form des Heiligen Geistes war, Gottes Liebe darstellte, und daß der „Strom des Lebenswassers“, von dem im 22. Kapitel der Offenbarung gesprochen wird, welcher vom Thron Gottes und des Lammes hervorsprudelt, welcher auch derselbe in Hesekiels Vision vom Leben und vom lebensspendenden Wasser ist, welches hier (in Psalm 36) die „Quelle des Lebens und der Strom von Gottes Wonnen“ genannt wird, der Liebenswürdigkeit Gottes gleicht.

Aber Christus selbst lehrt uns ausdrücklich, daß mit geistlichen Quellen und Strömen vom Lebenswasser der Heilige Geist gemeint ist. (Joh. 4,14; 7,38-39). Daß mit dem Strom von Gottes Freuden hier dasselbe gemeint ist wie mit dem reinen Strom des Lebenswassers, von dem in Offenbarung 22,1 die Rede ist, wird dadurch bekräftigt, wenn wir diese Verse mit denen aus Offenbarung 21,23-24; 22,1.5 vergleichen. Ich denke, daß, wenn wir diese Stellen vergleichen und abwägen, wir nicht mehr daran zweifeln können, daß damit dieselbe Freude (Glückseligkeit) gemeint ist wie in diesem Psalm, von dem wir hier reden.

Dies stimmt also mit den Ähnlichkeiten und Metaphern, die in der Schrift für den Heiligen Geist gebraucht werden, überein, wie Wasser, Feuer, Atem, Wind, Öl, Wein, eine Quelle, ein Strom, ein Ausgießen und ein Weiterströmen und ein Atmen nach vorne. Kann es eine andere geistliche Sache geben, oder irgend etwas, was zu einem geistlichen Wesen dazugehört, zu dem solch eine Art von Metaphern natürlicherweise passen würde, als die der Zuneigung eines Geistes? Die Zuneigung, Liebe oder Freude mag wie Wasser hervorgehen oder vorwärts geweht werden wie der Atem oder Wind. Aber es würde [nicht] so gut klingen, wenn man sagt, daß eine Ansicht oder ein Gericht hervorgehen oder vorwärts geweht wird. Es gibt keineswegs einen Unterschied, von der Einwirkung zu sagen, daß sie warm ist, oder Liebe mit Feuer zu vergleichen, aber es würde als unnatürlich erscheinen, wenn man dasselbe von Wahrnehmung und Verstand sagen würde. Es scheint natürlich genug, wenn man sagt, daß die Seele in Einwirkung ausgegossen wird oder daß Liebe oder Entzücken vorwärts strömen: (Röm. 5,5) „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen“, aber es paßt mit nichts Anderem zusammen als zu einem geistlichen Wesen.

Das ist der „Strom des Lebenswassers“, von dem im 22. Kapitel der Offenbarung geredet wird, der von dem Thron des Vaters und des Sohnes hervorgeht, denn die Ströme des lebendigen Wassers oder des Lebenswassers sind der Heilige Geist aufgrund der eigenen Deutung desselben Apostels (Joh. 7,38-39); und der Heilige Geist als die ewige Freude und das Wohlgefallen Gottes, dieser Strom wird der Strom von Gottes Freuden genannt (Ps. 36,8), und nicht Gottes Strom der Freuden, der - wie ich denke - auf dasselbe deutet wie die Fettigkeit von Gottes Haus, mit der diejenigen, die auf Gott vertrauen, getränkt werden, wodurch auch auf dasselbe gedeutet wird wie das, was Öl verkörpert.

Es ist eine Bestätigung, daß der Heilige Geist Gottes Liebe und Freude ist, weil die Gemeinschaft der Heiligen mit Gott in ihrem Teilhaben an dem Heiligen Geist besteht. Die Gemeinschaft der Heiligen ist zweierlei: Es ist ihre Gemeinschaft mit Gott und ihre Gemeinschaft untereinander, (1 Joh. 1,3) „Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“ Gemeinschaft ist ein gemeinsames Teilhaben an Gutem, entweder an Exzellenz oder an Glückseligkeit, so daß, wenn davon gesprochen wird, daß die Heiligen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben, damit gemeint ist, daß sie teilhaben an dem Guten des Vaters und des Sohnes, was entweder ihre Exzellenz und Ehre ist (2 Pet. 1,4: „Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet“; Heb. 12,10: „Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden“; Joh. 17,22-23: „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, daß sie eins seien, wie wir eins sind - ich in ihnen und du in mir“); oder ihre Freude und Glückseligkeit: (Joh. 17,13) „Damit sie meine Freude völlig in sich haben.“

Aber der Heilige Geist als die Liebe und Freude Gottes ist ebenso Seine Schönheit und Glückseligkeit, und es ist aus unserem Teilhaben an demselben Heiligen Geist, aus dem unsere Gemeinschaft mit Gott besteht: (2 Kor. 13,14) „Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.“

Diese sind nicht unterschiedliche Segenswünsche, sondern dieselben, die der Apostel hier weitergibt, nämlich der Heilige Geist: durch das Teilhaben in dem Heiligen Geist besitzen und erfreuen wir uns an der Liebe und Gnade des Vaters und des Sohnes, denn der Heilige Geist ist diese Liebe und Gnade und deshalb denke ich, daß es in der vorangegangen Stelle das ist (1 Joh. 1,3), wovon uns gesagt wird, daß wir Gemeinschaft mit dem Sohn und nicht mit dem Heiligen Geist haben, weil unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn darin besteht, daß wir teilhaben mit ihnen an dem Heiligen Geist.

Hier ist es ebenfalls wichtig, daß unsere Gemeinschaft mit dem Sohn darin besteht, daß wir denselben Geist in uns aufnehmen. Dies ist die gemeinsame Exzellenz und Freude und Glückseligkeit, in der wir alle vereint sind; es ist das Band der Vollendung, durch das wir eins in dem Vater und dem Sohn sind, wie der Vater eins ist in dem Sohn. Mir fällt keine Darstellung ein, die uns zu Beginn seiner Briefe von dem Apostel Paulus und seiner wünschenden Gnade und des Friedens durch Gott, den Vater, und den Herrn Jesus Christus gegeben wird, ohne den Heiligen Geist zu erwähnen - wir finden es dreizehn Mal in seinen Grüßen zu Beginn seiner Briefe - außer, wenn der Heilige Geist Selbst die Liebe und Gnade von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus ist; und in seinen Segensworten am Ende seines zweiten Briefes an die Korinther, wo alle drei Personen [der Dreieinigkeit] erwähnt werden, wünscht er Gnade und Liebe von dem Sohn und dem Vater in der Gemeinschaft oder dem Teilhaben des Heiligen Geistes, so daß der Segen des Vaters und des Sohnes in dem Heiligen Geist ist. Aber der Segen des Heiligen Geistes ist in sich selbst, die Verbindung mit sich selbst. Christus sagt zu, daß Er und der Vater die Gläubigen lieben wird (Joh. 14,21.23), aber es ist dort keine Rede von dem Heiligen Geist, und die Liebe Christi und die Liebe des Vaters werden häufig auf verschiedene Weise erwähnt, aber nirgendwo wird die Liebe des Heiligen Geistes erwähnt.

(Ich denke, daß dies der Grund ist, warum wir nirgendwo eine Darstellung des Heiligen Geistes haben, wo er weder den Vater noch den Sohn liebt oder wo der Sohn oder der Vater den Heiligen Geist liebt oder wo der Heilige Geist die Heiligen liebt, obwohl diese Dinge so häufig über die beiden anderen Personen der Dreieinigkeit ausgesagt werden.)

Und ich denke, daß dies diese gesegnete Dreieinigkeit ist, von der wir in den Heiligen Schriften lesen. Der Vater ist die Gottheit, die auf der grundlegenden, nicht erschaffenen und reinsten Art und Weise existiert, oder die Gottheit in seiner unmittelbaren Existenz. Der Sohn ist die Gottheit, entwickelt von Gottes Verstehen, oder die Sicht, die Gott über sich selbst hat und in der Er existiert.

Der Heilige Geist ist die Gottheit, die in Handlung existiert, oder das göttliche Wesen, das durch Gottes ewige Liebe zu Sich selbst und durch die Freude Seiner selbst herausfließt und vorwärts strömt. Und ich glaube, daß das gesamte göttliche Wesen wahrhaftig und klar existiert sowohl in der göttlichen Sicht als auch in der göttlichen Liebe, und daß jeder von ihnen eine individuelle ausgeprägte Person ist.

Es ist eine Regel unter Geistlichen, daß alles, was in Gott ist, auch Gott ist, was als wirkliche Eigenschaften verstanden werden muß und nicht als bloße Modalitäten. Wenn ein Mann mir erzählen würde, daß die Unwandelbarkeit Gottes Gott ist oder daß die Allgegenwart Gottes und die Vollmacht Gottes Gott ist, sollte ich nicht fähig sein, an eine rationale Bedeutung von dem, was er gesagt hat, zu denken. Es hört sich für mich kaum geeignet an, wenn man sagt, daß Gott ohne Änderung ist, was bedeutet, daß er Gott ist, oder daß Gott überall ist, was bedeutet, daß er Gott ist, oder daß Gott ein Recht des Regierens über Geschöpfe hat, was bedeutet, daß er Gott ist. Aber wenn es bedeutet, daß die wirklichen Eigenschaften Gottes, Sein Verstehen und Seine Liebe, Gott sind, dann mag das, was wir bereits gesagt haben, einigermaßen erklären, wie das alles sein kann, denn die Gottheit existiert in jedem von ihnen unterschiedlich; daher sind sie verschiedene göttliche Personen.

Eines der vorrangigen Einwände gegen das, was soeben betrachtet wurde, betrifft die Persönlichkeit des Heiligen Geistes - daß dieses Schema von Dingen nicht übereinzustimmen scheint mit der Tatsache, daß eine Person etwas ist, was Verstehen und Willen besitzt. Wenn die drei in der Gottheit Personen sind, dann haben sie jeder auch zweifellos Verständnis, aber dies macht das Verstehen zu einer klaren Person und die Liebe zu einer Anderen. Wie also kann man von dieser Liebe sagen, daß sie Verständnis hat? (An dieser Stelle möchte ich bemerken, daß Geistliche damit nicht annehmen wollen, daß diese Drei drei unterschiedliche „Verständnisse“ haben, sondern daß alle ein und dasselbe Verstehen besitzen.)

Um diese Angelegenheit zu verdeutlichen, soll es mal in Betracht gezogen werden, daß die gesamte göttliche Aufgabe in jedem der Drei wahrhaftig und individuell existiert, Gott und Sein Verstehen und Seine Liebe, und daß es solch eine wunderbare Einheit zwischen ihnen gibt, daß sie auf eine unbeschreibliche und unfaßbare Art und Weise in sich Eins sind, so daß Einer den Anderen hat und daß sie untereinander Gemeinschaft haben; so wie Christus von sich selbst und von seinem Vater gesagt hat „Ich bin im Vater und der Vater in mir,“ so kann es von allen Personen in der Dreieinigkeit gesagt werden, der Vater ist in dem Sohn und der Sohn in dem Vater, der Heilige Geist ist in dem Vater und der Vater in dem Heiligen Geist, der Heilige Geist ist in dem Sohn und der Sohn in dem Heiligen Geist. Der Vater versteht, weil der Sohn, der das göttliche Verstehen ist, in Ihm selbst ist; der Vater liebt, weil der Heilige Geist in Ihm ist, ebenso liebt auch der Sohn, weil der Heilige Geist in Ihm ist und von Ihm ausgeht, ebenso ist der Heilige Geist oder das existierende göttliche Wesen göttlich und versteht, weil der Sohn die göttliche Sicht in Ihm ist.

Diese Liebe kann man auch als Verstehen betrachten, weil es sowohl objektiv als auch subjektiv die Liebe des Verstehens ist. Gott liebt das Begreifen und daß das Verstehen in Liebe hinausströmt, so daß das göttliche Verstehen selbst in der Gottheit ist, die in Liebe existiert. Es ist keine blinde Liebe. Sogar in Geschöpfen gibt es das Bewußtsein, das gerade in der Natur des Willens oder des Handelns der Seele einbezogen ist, und zwar nicht so, daß man davon sagen kann, daß es ein begreifender oder nicht fordernder Wille ist, sondern so, daß man wahrhaftig von Gott mit dem Verstand von Gottes ewiger und perfekter Art des Handelns sagen kann, daß das gesamte göttliche Wesen in dieser Handlung hinausströmt und besteht. Und der Sohn ist in dem Heiligen Geist, obwohl es nicht von Ihm ausgeht aus dem Grund, daß das Verstehen als Oberstes in der Reihenfolge von der Natur zum Willen oder der Liebe oder des Handelns betrachtet werden muß, sowohl bei den Geschöpfen als auch bei dem Schöpfer. Das Begreifen ist so stark in dem Geist, daß von dem Geist gesagt werden kann, daß er sogar die tiefen Dinge Gottes kennt, da von dem Geist Gottes wahrlich und einwandfrei auch gesagt wird, daß er alle Dinge weiß und erforscht.

(Alle diese Drei sind Personen, denn sie haben alle ein Verstehen und einen Willen. Es gibt ein Verstehen und Willen in dem Vater, nämlich daß der Sohn und der Heilige Geist in Ihm ist und diese von Ihm ausgehen. Es gibt ein Verstehen und Willen in dem Sohn, denn Er selbst ist das Verstehen und ebenso ist der Heilige Geist in Ihm und geht von Ihm aus. Es gibt auch ein Verstehen und einen Willen in dem Heiligen Geist, nämlich daß Er selbst der göttliche Wille ist und der Sohn in Ihm ist. Es kann nicht als eine merkwürdige und unvernünftige Einbildung angesehen werden, daß von den Personen gesagt werden soll, ein Verstehen oder Liebe dadurch zu haben, daß eine andere Person in ihnen ist, denn wir stehen auf dem Boden der Schrift, dieses so zu schlußfolgern den Vater betreffend, der Weisheit und Verstehen oder Vernunft hat, was dadurch geschieht, daß das Wesen der Sohnes in Ihm ist; weil uns dadurch gesagt wird, daß Er die Weisheit und die Vernunft und die Wahrheit Gottes ist, ist Gott selbst weise durch Seine eigene Weisheit, die in Ihm ist. Verstehen und Weisheit ist so in dem Vater, wie der Sohn in Ihm ist und von Ihm ausgeht. Verstehen ist in dem Heiligen Geist, weil der Sohn in Ihm ist, nicht von Ihm ausgehend, sondern in Ihm hinausströmend.)

Aber ich gebe nicht vor, vollkommen zu erklären, wie diese Dinge sind, und ich denke, daß Hunderte von anderen Einwänden erhoben werden können und daß rätselhafte Zweifel und Fragen gestellt werden können, die ich nicht lösen kann. Ich bin weit davon entfernt vorzugeben, die Dreieinigkeit so erklären zu können, daß es kein Geheimnis (oder Rätsel) mehr bleibt. Ich denke, daß es immer noch das höchste und tiefste aller göttlichen Geheimnisse (oder Rätsel) ist trotz allem, was ich darüber gesagt oder gedacht habe. Es ist nicht meine Absicht, die Dreieinigkeit zu erklären. Aber die Schrift zusammen mit dem Verstand kann dahin führen, daß man etwas mehr darüber sagt, als man es gewohnt war zu sagen, obwohl es immer noch dieses Thema betreffend eine Menge Dinge gibt, die unfaßbar bleiben.

Es scheint mir, daß das, was Ich hier zu der Dreieinigkeit angenommen habe, entspricht äußerst genau dem Plan des Evangeliums und ist übereinstimmend mit dem gesamten Neuen Testament und reichlich erläuternd im Bezug auf die Lehren des Evangeliums, wie es eindeutig gezeigt werden könnte, wenn es diese Ausarbeitung nicht überaus in die Länge ziehen würde.

Ich werde nun kurz bemerken, daß viele Dinge, die gesagt werden wollten von orthodoxen Geistlichen über die Dreieinigkeit, hiermit veranschaulicht werden. Hierdurch sehen wir, wie der Vater der Brunnen der Gottheit ist, und warum Er, wenn von ihm in der Schrift die Rede ist, so oft Gott genannt wird, ohne jegliche Zufügung oder Unterscheidung; dies hat manche dahin geführt zu denken, daß Er allein wirklich und eigen Gott ist. Dadurch mögen wir sehen, warum in dem Zusammenhang der Personen der Dreieinigkeit der Vater die Würde der Gottheit stützt, daß der Vater es als sein Amt hat, die Rechte der Gottheit zu bewahren und aufrechtzuerhalten und daß der Vater auch Gott sein soll, nicht nur in seinem Wesen, sondern so wie es war, durch sein 'wirtschaftliches' (engl. economical) Amt.

Hierin ist die Lehre des Heiligen Geist veranschaulicht. Er geht von dem Vater und von dem Sohn aus. Dadurch sehen wir, wie es möglich ist, daß der Sohn vom Vater empfangen ist und der Heilige Geist vom Vater und Sohn ausgeht, und doch, daß diese Personen gleich ewig sind. Hierdurch können wir klarer die Gleichheit der Personen untereinander verstehen und daß sie überall gleich sind in der Gemeinschaft oder der Familie der Drei. Sie sind gleich an Ehre: neben der Ehre, die ihnen allen gemeinsam ist, weil sie alle Gott sind, hat jeder seine eigene Ehre in der Gemeinschaft oder Familie. Sie sind nicht nur im Wesen gleich, sondern die Ehre des Vaters ist, daß Er - wie es war - der Urheber der vollkommenen und unendlichen Weisheit ist. Die Ehre des Sohnes ist, daß Er diese vollkommene und göttliche Weisheit selbst ist, die Exzellenz, von der die Ehre hervorgeht, der Urheber oder Generator derselben zu sein. Die Ehre des Vaters und des Sohnes ist, daß sie unendlich exzellent sind, oder daß von ihnen die unendliche Exzellenz ausgeht; aber die Ehre des Heiligen Geistes ist ebenbürtig, denn Er ist selbst diese göttliche Exzellenz und Schönheit.

Es ist die Ehre des Vaters und des Sohnes, daß sie unendlich heilig und der Brunnen der Heiligkeit sind, aber die Ehre des Heiligen Geistes ist diese Heiligkeit selbst. Die Ehre des Vaters und des Sohnes ist, daß sie unendlich glücklich und der Ursprung und Brunnen der Glückseligkeit sind und die Ehre des Heiligen Geistes ist gleichwertig, denn Er ist selbst die unendliche Glückseligkeit und Freude.

Die Ehre des Vaters ist, daß Er der Brunnen der Gottheit als derjenige ist, aus dem sowohl die göttliche Weisheit als auch die Exzellenz und Glückseligkeit hervorgeht. Die Ehre des Sohnes ist ebenbürtig, denn Er selbst ist die göttliche Weisheit und Er ist der, von dem die göttliche Exzellenz und Glückseligkeit ausgeht; und die Ehre des Heiligen Geistes ist gleichwertig, denn Er ist die Schönheit und Glückseligkeit der beiden anderen Personen.

Hierdurch können wir ebenso die Gleichheit jeder dieser Personen verstehen im Bezug auf die Beteiligung am Werk der Erlösung und die Gleichheit der Erlösten diese betreffend und die Abhängigkeit von ihnen und auch die Gleichheit und die Ehre und das Lob, das jedem von ihnen gebührt. Ehre gebührt dem Vater und dem Sohn, daß sie so großartig die Welt geliebt haben: dem Vater, daß Er so liebte, daß Er seinen einzigen Sohn gab: dem Sohn, daß Er die Welt so liebte, daß Er sich selbst hingegeben hat.

Aber auch dem Heiligen Geist gebührt die gleiche Ehre, denn Er ist diese Liebe des Vaters und des Sohnes zu der Welt. Ebensoviel wie die beiden ersten Personen sich selbst dadurch verherrlichen, daß sie die erstaunliche Größe ihrer Liebe und Gnade zeigen, wird diese wunderbare Liebe und Gnade verherrlicht, die der Heilige Geist selbst ist. Es zeigt die unendliche Würde und Exzellenz des Vaters, daß der Sohn sich so Seiner Ehre und Seinem Ruhm erfreut und sie lobt, daß Er sich eher unendlich tief beugt als daß die Erlösung der Menschen diese Ehre und diesen Ruhm verletzen sollte.

Es zeigt die unendliche Exzellenz und den Wert des Sohnes, daß der Vater sich so in Ihm erfreut, daß Er um Seiner selbst willen bereit war, auf Seinen Zorn zu verzichten und diejenigen in Gunst anzunehmen, die ewige Strafe durch Seine Hand verdient hätten; und was geschehen ist, zeigt, wie groß die Exzellenz und der Wert des Heiligen Geistes ist, der selbst diese Freude ist, die der Vater und der Sohn in sich selbst haben: es zeigt sich die Ewigkeit. So groß wie der Wert einer Sache ist, an der man sich erfreut, so groß ist der Wert dieser Freude und Entzückung selbst, die er in sich trägt.

Unsere Abhängigkeit ist von jedem Amt gleich. Der Vater bestimmt und versorgt den Erlöser und er selbst nimmt den Preis an und gestattet diese Sache als erworben; der Sohn ist der Erlöser durch Sein eigenes Opfer und er ist der Preis; und der Heilige Geist vermittelt uns unmittelbar dadurch diese erworbene Sache, das Er sich selbst vermittelt und daß Er die erworbene Sache selbst ist. Die Summe dessen, was Christus der Menschheit erworben hat, war der Heilige Geist: (Gal. 3,13-14) „Indem er ein Fluch für uns geworden ist…, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen.“

Was Christus für uns erwarb war, daß wir Gemeinschaft mit Gott haben, die gut ist und die in dem Teilhaben des Heiligen Geistes besteht: wie wir gesehen haben, daß all die Segnung der Erlösten in dem Teilhaben der Fülle Christi besteht, die wiederum in dem Teilhaben von dem Geist besteht, der ihm nicht nach Maß gegeben ist: Das Öl, das auf den Kopf der Kirche ausgegossen wird, läuft hinunter zu den Gliedern Seines Leibes und zu dem Rock seines Gewandes (Ps. 133,2). Christus erwarb für uns, damit wir die Gunst Gottes haben und uns Seiner Liebe erfreuen, denn diese Liebe ist der Heilige Geist.

Christus erwarb uns eine wahre geistliche Exzellenz, Gnade und Heiligkeit, die Summe dessen, was Liebe zu Gott ist, die nichts anderes ist als das Wohnen des Heiligen Geistes in dem Herzen. Christus erwarb uns geistliche Freude und Trost, die in einer Teilnahme von Gottes Freude und Glückseligkeit ist; diese Freude und Glückseligkeit ist der Heilige Geist, wie wir es bereits gesehen haben. Der Heilige Geist ist die Summe aller guten Dinge. Gute Dinge und der Heilige Geist sind in der Schrift synonyme Ausdrücke: (Matt. 7,11) „Wieviel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ (aus dem Englischen übersetzt). Die Summe alles geistlichen Guten, die die endlichen Menschen in dieser Welt haben, ist dieser Brunnen des lebendigen Wassers in ihnen, von dem wir lesen (Joh. 4,10), und ebenso sind es diese Ströme lebendigen Wassers, der von ihnen ausströmt, von dem wir lesen (Joh. 7,38-39); diese Passagen meinen den Heiligen Geist; und die Summe aller Glückseligkeit in der anderen Welt ist dieser Strom des Lebenswassers, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht, von dem wir lesen (Off. 22,1), der der Strom der Freuden Gottes ist und der der Heilige Geist selbst ist; deshalb ist es die Summe der Einladung des Evangeliums zu kommen und das Lebenswasser zu nehmen (Vers 17).

Der Heilige Geist ist der erworbene Besitz und der Erbteil der Heiligen, denn von dem Wenigen, was die Heiligen in dieser Welt haben, wird gesagt, daß es der Vorgeschmack dieses erworbenen Erbteils ist. (Eph. 1,14) Es ist die Anzahlung auf das, was wir an Fülle hiernach haben werden. (2 Kor. 1,22) Der Heilige Geist ist das große Thema aller Verheißungen des Evangeliums und deshalb wird er der Geist der Verheißung genannt. (Eph. 1,13) Dies wird die Verheißung des Vaters genannt (Luk. 24,49), ebenso auch in anderen Stellen. (Wenn der Heilige Geist das Verstehen aller guten Dinge ist, die in dem Evangelium verheißen sind, können wir leicht die Kraft sehen, die in dem Argumentieren des Apostels liegt (Gal. 3,2), „Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens?“). Es ist also Gott, von dem unser Gutes erworben ist, und es ist Gott, der es erwirbt, und es ist ebenso Gott, der diese erworbene Sache selbst ist.

Deshalb sind alle unseren guten Dinge von Gott und durch Gott und in Gott, wie wir es in Römer 11,36 lesen: „Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin (oder in Ihm, wie eis [griech.] verstanden werden kann, 1 Kor. 8,6) sind alle Dinge!“ „Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit!“ All unser Gutes ist von Gott, dem Vater; es ist alles durch Gott, den Sohn; und alles ist in dem Heiligen Geist wie er selbst all unser Gutes ist. Gott selbst ist die Mitgift und der erworbene Erbteil Seines Volkes. Darum ist Gott das Alpha und das Omega in dieser Angelegenheit der Erlösung.

Wenn wir nicht mehr annehmen als gewöhnlich über den Heiligen Geist angenommen wird, dann ist die Beteiligung des Heiligen Geistes in dem Werk der Erlösung nicht gleich mit der des Vaters und des Sohnes; ebenso gibt es auch keinen gleichen Anteil an der Ehre dieses Werkes, die Ihm gebührt: Lediglich die erworbene Segnung auf uns anzuwenden oder uns unmittelbar zu geben oder auszuhändigen, nachdem es erworben wurde, als etwas Dienstbares für die anderen zwei Personen, ist nichts weiter als eine kleine Sache verglichen mit dem Erwerben von ihr durch das Bezahlen eines unendlichen Preises, durch Christus, der sich selbst als ein Opfer darbringt, und ebenso ist es nur eine kleine Sache für Gott, daß der Vater seinen unendlich geliebten Sohn als ein Opfer für uns gibt und in Seinem Erwerben uns all die Segnungen Seines Erwerbens gewährt.

Aber, was das Folgende betrifft, gibt es eine Gleichheit. Die Liebe Gottes für die Welt zu sein ist ebenso viel wie es so für den Vater und den Sohn ist, so viel aus Liebe zu der Welt zu tun, und selbst die erworbene Sache zu sein war genauso viel wie der Preis selbst. Der Preis und die Sache, die mit dem Preis bezahlt wurde, sind gleich. Und es ist genauso viel, die erworbene Sache zu erlangen, denn die Ehre, die dem gebührt, der die erworbene Sache erlangt, entsteht aus dem Wert dieser Sache, welche sie erlangt, und deshalb ist es dieselbe Ehre und eine gleiche Ehre; die Ehre dieser Sache selbst ist ihr eigener Wert und dies ist ebenso die Ehre dessen, der sie erlangt.

Es gibt noch zwei weitere bedeutende und bemerkenswerte Bildnisse der Dreieinigkeit unter den Geschöpfen. Das Eine ist in der geistlichen Schöpfung, die Seele des Menschen. Es gibt einen Verstand und das Verstehen oder die Ansicht, und der Geist des Verstandes wie er in der Schrift genannt wird, d.h. die Anordnung (Disposition), der Wille und die Gemütsbewegung. Das Andere ist in der sichtbaren Schöpfung, welches ist die Sonne. Der Vater ist wie die Substanz der Sonne. (Substanz meine ich nicht in einem philosophischen Sinn, sondern die Sonne als ihre innere Zusammensetzung.) Der Sohn ist die Klarheit und Ehre der Sonnenplatte oder diese leuchtende und herrliche Form, unter der sie für unsere Augen zum Vorschein kommt. Der Heilige Geist ist die Handlung der Sonne, die inmitten der Sonne in ihrer Hitze ist und die, während sie zerstreut ist, die Welt erleuchtet, wärmt, belebt und beruhigt. Der Geist als Gottes unendliche Liebe zu Ihm selbst und die Glückseligkeit in Ihm selbst ist wie die innere Hitze der Sonne; aber wenn er das ist, wodurch Gott Sich selbst vermittelt, dann ist er wie die Ausströmung der Handlungen der Sonne oder wie die ausgestoßenen Strahlen der Sonne.

Die verschiedenen Arten der Sonnenstrahlen und ihre schönen Farben verkörpern sehr gut den Geist. Sie repräsentieren genau die Liebe und Gnade Gottes und wurden aus diesem Grund in dem Regenbogen nach der Sintflut gebraucht, und ich denke ebenso in dem Regenbogen, der rund herum um den Thron bei Hesekiel zu finden war (Hes. 1,28; Off. 4,3) und ebenso um den Kopf Christi bei Johannes (Off. 10,1), oder auch die liebenswürdige Exzellenz Gottes und die verschiedenen, schönen und guten Eigenschaften und Tugenden des Geistes. Von diesen schönen Farben der Sonnenstrahlen wird in der Schrift aus dem Grund Gebrauch gemacht, um die guten Eigenschaften des Geistes zu repräsentieren, wie in Ps. 68,14, „Wollt ihr zwischen den Hürden liegen? - Die Flügel einer Taube, mit Silber überzogen und ihre Schwungfedern mit grüngelbem Gold“; das ist wie das Licht, was in verschiedenen, schönen Farben von den Federn einer Taube reflektiert wird; diese Farben verkörpern die guten Eigenschaften der Himmlischen Taube.

Dasselbe - denke ich - bedeuten die unterschiedlichen und schönen Farben, die von den kostbaren Steinen des Brustschutzes reflektiert werden, und daß dieser geistliche Schmuck der Kirche der ist, der durch die unterschiedlichen Farben des Fundamentes und der Tore des Neuen Jerusalems repräsentiert wird (Off. 21; Jes. 54,11; etc.) und ebenso die Steine des Tempels (1 Chr. 29,2); und ich glaube, daß die Vielfalt in den Sonnenstrahlen und ihre schönen Farben von dem Schöpfer für diesen Zweck bestimmt waren, und in der Tat, daß die gesamte sichtbare Schöpfung, die nur der Schatten des Seins ist, so von Gott geschaffen und angeordnet wurde, um geistliche Dinge zu verkörpern und zu repräsentieren, wofür ich viele Gründe nennen könnte. (Ich beabsichtige dies nicht bloß als eine Hypothese, sondern als einen Teil der göttlichen Wahrheit, genug und völlig nachgeprüft durch die Offenbarung, die Gott in den Heiligen Schriften gegeben hat.)

Ich bin vernünftig darüber, welche Art von Einwänden gegen das, was gesagt wurde, viele bereit sind zu bringen, welche Schwierigkeiten unmittelbar gefunden werden; Wie kann dies sein? Und wie kann das sein?

Ich bin weit davon entfernt, dies als eine Erklärung dieses Rätsels zu sehen, die die Rätselhaftigkeit und Unverständlichkeit davon entfaltet und erneuert, denn ich weiß, daß, was auch immer gesagt wurde, einige Schwierigkeiten vermindert werden, andere wiederum neu auftauchen, und dadurch die Anzahl der Dinge, die rätselhaft, wunderbar und nicht verständlich erscheinen, noch zugenommen hat. Ich biete es nur als eine weitere Offenbarung dessen an, was das Wort Gottes an göttlicher Wahrheit unserem Verstand entfaltet im Bezug auf dieses großartige Rätsel.

Ich denke, daß uns das Wort Gottes mehr Dinge lehrt, die wir glauben sollen, als es allgemein geglaubt wurde, und daß es viele Dinge entfaltet im Bezug auf dieses Thema, die herrlicher und wunderbarer sind als die, die wir bisher wahrgenommen haben; solche Rätsel, die überbewertet wurden, sind nicht zu verstehende Dinge und doch sind sie im Wort Gottes entfaltet, obwohl sie ein Zusatz sind zu der Anzahl an Rätseln, die es schon darin gibt. Kein Wunder, daß sich, je mehr uns von Dingen erzählt wird, die das Ewige außer unserer Reichweite betreffen, die Anzahl der sichtbaren Rätsel vermehrt.

Wenn wir einem Kind ein bißchen über Gott erzählen, hat es nicht einmal einen hundertsten Teil der Rätsel im Blick, die die Natur und die Eigenschaften Gottes und Seine Werke der Schöpfung und Seine Vorsorge betreffen, als jemand, dem viel über Gott in einer „Divinity School“ erzählt wird; und doch weiß er mehr über Gott und hat ein viel deutlicheres Verstehen der göttlichen Dinge und ist fähig, klarer einige Dinge zu erläutern, die ihm erst dunkel und sehr unverständlich erschienen; ich begreife demütig, daß die Dinge, die beobachtet wurden, die Anzahl der sichtbaren Rätsel in der Gottheit in keiner anderen Weise steigern als daß wir durch sie erkennen, daß Gott uns viel mehr darüber erzählt hat als das, was vorher allgemein beobachtet wurde.

Unter dem Alten Testament wurde der Gemeinde Gottes nicht annähernd so viel über die Dreieinigkeit erzählt als jetzt. Aber was das Neue Testament offenbart hat, obwohl es mehr unseren Blick für das Wesen Gottes geöffnet hat, hat es doch die Anzahl der sichtbaren Rätsel vermehrt und sie erscheinen uns daher übermäßig wunderbar und unverständlich.

Und ebenso ist es in der Kirche geschehen, daß mehr über die Menschwerdung und die Erfüllung Christi und über andere Lehren des Evangeliums geredet wurde. So ist es nicht nur in göttlichen Dingen, sondern auch in natürlichen Dingen. Jeder, der eine Pflanze anschaut oder die Körperteile eines Tieres oder irgend ein anderes Werk der Natur von weiter Distanz anschaut, von wo er nur einen unklaren Blick hat, kann etwas Wunderbares und über sein Verstehen hinaus wahrnehmen, aber derjenige, der nah dabei steht und schaut sie tatsächlich beschränkter an, versteht mehr über sie, hat einen deutlicheren und klareren Blick von ihnen; und doch ist die Anzahl der Dinge, die wunderbar und rätselhaft darin erscheinen, viel größer als zuvor, und, wenn er sie mit einem Mikroskop anschaut, wird die Anzahl der Wunder, die er sieht, immer noch zunehmen, aber das Mikroskop gibt ihm dennoch eine korrektere Kenntnis, was diese Dinge betrifft.

Von Gott wird weder gesagt, daß er den Heiligen Geist liebt, noch daß Attribute, die Liebe bedeuten, Ihm gegeben werden, obwohl es so viele gibt, die dem Sohn zugeschrieben werden, als Gottes Erwählter, Der Geliebte, Er, in dem Gottes Seele sich freut, Er, in dem Er sein Wohlgefallen hat, etc. Ja, solche Attribute scheinen dem Sohn zugeschrieben zu sein, obwohl Er der Gegenstand der Liebe war, alle anderen Personen ausschließend, obwohl es gar keine Person gab, die Liebe des Vaters mit dem Sohn zu teilen. Aus diesem Grund wird er offensichtlich Gottes einzig geliebter Sohn genannt, zu der Zeit, wenn es zugefügt worden ist, „In dem Er sein Wohlgefallen hat.“ Es gibt keine Schriftstelle, die von einer Annahme des Heiligen Geistes oder irgendeiner Belohnung oder einer gegenseitigen Freundschaft zwischen dem Heiligen Geist und einem der anderen Personen spricht; ebenso auch keine Stelle, die von einem Gebot spricht, den Heiligen Geist zu lieben oder sich in Ihm zu erfreuen oder irgendeine Selbstzufriedenheit in Ihm zu haben, obwohl solche Gebote so häufig im Bezug auf die anderen Personen vorkommen.

Dieses Wissen oder Verstehen in Gott, welches wir zuerst empfangen müssen, ist Seine Kenntnis von allen Dingen, die möglich sind. Diese Liebe, die diese Kenntnis sein muß, ist das, was wir empfangen müssen, was zum Wesen der Gottheit in seinem ersten Bestand gehört. Danach beginnt eine Reflexhandlung der Kenntnis und Seine Sicht Seiner Selbst und die Kenntnis Seiner Selbst und somit seine eigene Kenntnis und so ist der Sohn erzeugt. Es gibt in Gott solch eine Sache wie die Kenntnis der Kenntnis, eine Sicht der Ansicht.

Dies kann nichts anderes sein als diese Sicht oder Kenntnis mehrmalig.

Die Welt wurde hauptsächlich für den Sohn Gottes erschaffen. Denn Gott schuf die Welt für Sich Selbst aus Liebe zu Ihm selbst; aber Gott liebt sich einzig in einer Reflexhandlung. Er sieht Sich Selbst und so liebt er Sich Selbst, ebenso macht er die Welt für Sich Selbst, auf die er sieht und sich darin widerspiegelt, und das ist es. Dasselbe mit Sich Selbst wiederholt oder in Seiner eigenen Sicht erzeugt, das ist Sein Sohn.

Wenn Gott überlegt, alle Dinge für Sich Selbst zu schaffen, präsentiert Er Sich Selbst vor Sich Selbst und sieht Sich Selbst als Sein Ende; dieses Schauen Seiner Selbst ist dasselbe, als wenn Er Sich Selbst widerspiegelt oder eine Sicht Seiner Selbst hat; die Welt für die Gottheit zu schaffen, so gesehen und verstanden, ist, die Welt für die Gottheit zu erzeugen, und das ist wiederum, die Welt für den Sohn Gottes zu erschaffen.

Die Liebe Gottes wie sie vorwärts fließt ist vollkommen beschlossen und geleitet durch die göttliche Weisheit, so daß nur diese die Gegenstände von ihr sind, die von der göttlichen Weisheit ausgewählt werden, so daß die Schöpfung der Welt der göttlichen Liebe danken muß, da dies durch die göttliche Weisheit ausgeübt wird. Aber Christus selbst ist die göttliche Weisheit, so daß die Welt geschaffen wurde, um der göttlichen Liebe wie sie durch Christus ausgeübt wurde zu danken, oder der Liebe zu danken, die im Herz Christi ist, oder um Christus mit einer Gattin zu versehen. Diese Geschöpfe, die die Weisheit auswählt für den Gegenstand der göttlichen Liebe als Christi erwählte Gattin und im Besonderen diese erwählten Geschöpfe, auf die die Weisheit sich hauptsächlich neigt, sind das Ziel der restlichen Geschöpfe.

# Quellen:

Sämtliche Texte sind der [Glaubensstimme](http://www.glaubensstimme.de/) entnommen. Hier sind zumeist auch die Quellangaben zu finden.

\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----

Die Bücher der Glaubensstimme werden kostenlos herausgegeben und dürfen kostenlos weitergegeben werden.

Diese Bücher sind nicht für den Verkauf, sondern für die kostenlose Weitergabe gedacht. Es kommt jedoch immer wieder zu Fragen, ob und wie man die Arbeit der Glaubensstimme finanziell unterstützen kann. Glücklicherweise bin ich in der Situation, dass ich durch meine Arbeit finanziell unabhängig bin. Daher bitte ich darum, Spenden an die **Deutsche Missionsgesellschaft** zu senden. Wenn Ihr mir noch einen persönlichen Gefallen tun wollt, schreibt als Verwendungszweck „Arbeit Gerald Haupt“ dabei – Gerald ist ein Schulkamerad von mir gewesen und arbeitet als Missionar in Spanien.

Spendenkonto: **IBAN:** DE02 6729 2200 0000 2692 04,   
**BIC:** GENODE61WIE

Alternativ bitte ich darum, **die Arbeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Schlossplatz 9 in Schwetzingen zu unterstützen.** Die Landeskirchliche Gemeinschaft „Schlossplatz 9 in Schwetzingen ist eine evangelische Gemeinde und gehört zum Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband e. V. (SGV) mit Sitz in Neustadt/Weinstraße. Der SGV ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Ich gehöre dieser Gemeinschaft nicht selber an, und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Gemeinde und der Glaubensstimme, doch weiß ich mich ihr im selben Glauben verbunden.

LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT „SCHLOSSPLATZ 9“ 68723 SCHWETZINGEN

Gemeinschaftspastor: M. Störmer, Mannheimer Str. 76,  
68723 Schwetzingen,

IBAN: DE62 5206 0410 0007 0022 89  
Evangelische Bank eG, Kassel

Andreas Janssen   
Im Kreuzgewann 4   
69181 Leimen

Natürlich suche ich immer noch Leute, die Zeit und Lust haben, mitzuarbeiten - wer also Interesse hat, melde sich bitte. Meine Email-Adresse ist: [webmaster@glaubensstimme.de](mailto:webmaster@glaubensstimme.de). Insbesondere suche ich Leute, die Texte abschreiben möchten, bestehende Texte korrigieren oder sprachlich überarbeiten möchten oder die Programmierkenntnisse haben und das Design der Glaubensstimme verschönern können.