Title 🡪 General Director’s 2019 New Year Message on John 17 (English and Korean)

2019 New Year Message

That All of Them May Be One

John 17:1-26

Key verse John 17:21

"...that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me."

Before Jesus died on the cross, he had the last supper with his disciples. During the supper, Jesus gave them his last teaching, the “Upper Room Discourse,” which is recorded in John's gospel, from chapters 13 to 16. Now here, in chapter 17, Jesus prays. In the gospels, we find many accounts of Jesus praying. In particular, he always withdrew to a quiet place to pray after an important event, such as the feeding of the five thousand (Mt 14:22). We also find that Jesus taught his disciples the Lord's Prayer. Yet we are rarely told the details of what Jesus specifically prayed. Today's passage is probably the only account where we find the content of his prayer. Praying means offering one's earnest desire to God. When faced with having to die the very next day, what does Jesus pray for? What is the earnest desire revealed in his prayer? Through this passage, may God help us to know Jesus' heart's desire for us.

I. Jesus' prayer for himself (1-5)

Look at verse 1. "After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed: ‘Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you.’" After Jesus finished teaching his disciples, he looks toward heaven and prays. How does he begin his prayer? "Father." In a few hours, Jesus will be arrested, and after standing on trial, he will be crucified. Jesus knew that. It must have been painful for him knowing that he should end his life through such a cruel method of execution at the age of 33. Yet he does not blame God for that. At his most unbearable time of suffering, Jesus completely trusts in God and comes before him saying, "Father." Jesus never doubts God’s love in any situation. "Father, the time has come." Since the beginning of his messianic life, Jesus has moved toward the hour - the hour of his death on the cross.

How does Jesus view his crucifixion? "Glorify your Son, that your Son may glorify you." Jesus prays that through his death on the cross he may be glorified. God the Son came into this world in the appearance of a man. Now he offers himself as an atoning sacrifice for the sin of the world. Yet that is not the end. He will defeat the power of death and rise again. Jesus, the greatest man, became the humblest man, and through the cruelest death, won the most glorious victory. It is in this way that Jesus reveals his glory. Through him being glorified Jesus also prays that God may be glorified. The eventual purpose of Jesus’ life was to glorify God. God the Father was pleased with Jesus and granted him authority over all people. Therefore, Jesus can give eternal life to all those the Father has given him (2).

What is eternal life? Look at verse 3. "Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Eternal life does not just mean living forever. Those who enter hell will also live there forever. Eternal life means knowing the only true God, and Jesus Christ. Here to “know” means to know personally with the heart, not just with the head. For this reason, those who know Jesus and, through Jesus, know God the Father, already have eternal life. I believe that even though we live in this world with our bodies which are restricted by time and space, we already have eternal life. Do you believe that you have eternal life? Is it real to you? The moment we personally believe in Jesus we receive eternal life, and as we come to know him more deeply we come to enjoy it more abundantly. Jesus has come so that his people may have life, and have it to the full (Jn 10:10). May God help us each and every day to know Jesus more deeply, and enjoy his life more abundantly.

As we read in verse 1, Jesus prayed that he would glorify God through his death on the cross. Actually he also lived the life that glorified God. Look at verse 4. "I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do." Jesus glorified God on earth by completing the work the Father gave him to do. What was the work God gave Jesus?

First, it was to reveal God the Father to the world (6). God is spirit. He is invisible. We as sinners, cannot see the holy God. Therefore, in order to let us know him, God revealed himself through his creation, and through the Scriptures. Most importantly, he also revealed himself fully through his Son (Heb 1:1,2). All the words Jesus spoke were from God the Father. All the power Jesus had was from God the Father. The Bible says Jesus is the exact representation of God's being (Heb 1:3). Those who have seen Jesus have seen God the Father (Jn 14:10). Jesus came to reveal God to the world

The second work given to Jesus was, as the Messiah of the world, to save all men from their sins. Jesus came as the Lamb of God, who takes away the sin of the world (Jn 1:29). In order to fulfill the will of God, he denied himself and offered himself as the Lamb of God. In this way, he redeemed from sin all who believe in him. Jesus came to save all men from their sins.

The third work Jesus completed was to raise the twelve disciples who would become the foundation of the church. Jesus wanted the gospel to be preached to the whole world through his disciples. He wanted all people to hear the gospel and be saved. For this purpose Jesus came to raise the Twelve.

Jesus devoted his whole life to completing the task God gave him to do. In completing his work, he was not swayed by the pressures of his generation. He did not quarrel or cry out but silently and patiently committed himself to God. On the cross, just before he breathed his last, he said, "It is finished." Jesus showed us the perfect example how we should live. No matter what other people may say, we believe that the life committed to completing the task God gave us to do is the most precious. We do not have time to hesitate. Life is too short to waste. May God help us to do our best to complete the work God gave us to do.

II. Jesus' prayer for his disciples (6-19)

From verse 6, Jesus prays for his disciples. "I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word" (6). Here the words "those whom you gave me out of the world" refer to the Twelve (12). They were appointed by Jesus. Yet Jesus says that they are basically those God gave him out of the world. Jesus taught his disciples so that they would know God. It was because they belonged to God (9). We belong to God. God forms the spirit of man within him (Zec 12:1). The Bible students we serve are not those whom we just met at the campus. They are not our possession. They are God's possession.

Look at verse 10. "All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them." Jesus’ words that “all I have is yours, and all you have is mine” are an amazing claim that Jesus is God. The Son and the Father are two separate persons. Yet they are one. This is a mysterious truth which is beyond understanding. Jesus received glory through the disciples - through their changed lives and their testimony that he is the Christ. Jesus receives glory through our changed lives and our testimony about him.

What then does Jesus specifically pray for the disciples?

First, “protect them by the power of your name.” Look at verse 11. "I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name - the name you gave me - so that they may be one as we are one." While Jesus was on earth he protected his disciples from the devil. Now as he is about to leave the world, he prays that the Holy Father would protect them. Look at verse 11b again. "...so that they may be one as we are one." Jesus prays that they may be one as the Father and the Son are one. What can we learn here? Becoming one or becoming divided is not a matter of personality or character. Division is what happens when we are not protected from the devil's attack. The devil causes believers to envy, hate, and quarrel. The devil causes believers to distrust each other and cools down our love for God. The devil causes the community to become divided and eventually collapse. We are vulnerable and we need God's protection.

Another reason why the disciples need God's protection is that the world hates them. Look at verse 14. "I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world." Why are the disciples hated by the world? It is because they live by the word of God. When we live by the word of God we are persecuted in the world (2Ti 3:12). But we must know that we were called to suffer for doing good (1Pe 2:21). If we fear the world, it will ensnare us. We will be drawn to please the world and we will end up leaving God. Therefore, we must take a clear stance. Jesus does not pray that God may take them out of the world but that God will protect them from the evil one (15).

Second, "sanctify them by the truth." Look at verse 17. "Sanctify them by the truth; your word is truth." What does it mean to "sanctify them"? It means to help the disciples not to follow the pattern of the world but to live holy lives before God. Further, it means to help them to offer themselves as living sacrifices to God (Ro 12:1). How can the disciples be sanctified? "Sanctify them by the truth." They can be sanctified by the truth. What is the truth? The truth is the word of God. In order to live holy lives before God, we must have the word of God.

Some people are zealous for God. They have a strong desire to do God’s work. Yet they do not study the word diligently. They just want to serve God on their own terms. But when they do not have the word of God, many things go wrong. It is not good to have zeal without knowledge (Po 19:2). Also some people just want to pray all the time. That is not good either. If anyone turns a deaf ear to the word of God, the Bible says even his prayers will be detestable (Pr 28:9). Without the word of God it is impossible to live a holy life.

Why do many believers live nominal Christian lives? Why do people stop growing spiritually? Why do we not have joy and fruit in our lives of faith? There is only one answer, and that is, that we do not eat the word of God deliciously. The word of God gives us joy. It enables us to be thoroughly equipped for every good work (2Ti 3:17). As long as we keep learning the word of God we will not get old. Instead we will come to be full of the energy of youth. Personally, every morning I receive spiritual energy from three sources. First, from daily bread and personal prayer. Second, from memorizing Bible verses. Third, from having faith in God holding onto Mk 11:22, “have faith in God.” The word of God gives us the strength and wisdom we need. The word of God is the fountain of all joy, strength and wisdom. May God help us to study the word of God fervently and obey it so that our community will continue to be filled with spiritual energy and the wisdom of God.

III. Jesus' prayer for the believers (20-26)

From verse 20, Jesus prays for those who will believe in him through his disciples. Look at verse 21. "...that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me." Jesus' prayer for all believers is not that they may lead comfortable lives or that they may be successful and famous in the world. Jesus prays for a totally different thing - that they may be one.

Now are we not sitting here together? On Sundays, do we not gather together for worship service? Do we not meet in the name of Christ? Does this mean that we are one? No. Jesus' prayer has a deeper meaning. It means that all of us may be one, just as the Father is in Jesus and Jesus is in the Father. In mathematics, if A belongs to B, and B belongs to A, it means A is B.

The Father and the Son are two different persons but they are completely one. Each one of us is an independent individual. The characteristic of an individual is unique. Each individual is different. We all differ in our personalities and talents. We differ in character and appearance. There is nobody who is identical to another person in the world. We are also all self-centered. There is a story. One day, two pastors quarreled on the street. They quarreled a lot but could not agree. One pastor said, "OK, that’s enough. Now you go your way! I will go the Lord's way!" Everyone thinks that he was right. How can we be one?

First, we can be one when we have the same life purpose. What is the ultimate purpose of our lives? It is to glorify God. He is the Creator. He is the living God. Our life came from him and will return to him. To praise him and worship him forever is the greatest purpose of our lives. One of the main reasons why believers are not one is that they live for their own glory and not for the glory of God. When we give up the desire to seek our own glory and start seeking God's glory we can be one.

Second, when we humble ourselves and serve each other we can be one. Jesus was one with the Father by humbly and absolutely obeying the Father. The Father was one with the Son by loving him and entrusting to him all judgment, so that all would honor the Son (Jn 5:22,23). When we humbly serve others we can be one. When someone says to another person, “I want to serve you as your servant,” will he say, "No, I don't like you. Go away"? The way to be one is to humbly serve others first, assuming the lower position while exalting others. But when we do that what usually comes to our minds? "Good for him but what about me? I lose, I sacrifice, I become lowly, no one acknowledges me... what do I get?" When that happens, what must we believe? We must believe that God knows everything. He sees everything and knows everything. If he knows all, that’s it. Period! If God wants to give honor he can give it. He can give blessing and all kinds of grace to those he wants to give. When we believe that this is our God, we can lower ourselves and gladly serve others with humility. 1 Peter 5:5 says, “Young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, ‘God opposes the proud but gives grace to the humble.’” We believe that those who receive God's blessing are truly blessed. May we completely become one by humbly serving others.

Third, in order to be one we should acknowledge that we all are different. Imagine an orchestra. Everyone plays different instruments. If all the members played the violin, they would not make a beautiful harmony. If they all beat drums, they will quickly bore the audience. All the orchestra members follow the instruction of the conductor yet make a beautiful harmony by playing different instruments. Likewise, we differ in our characters and talents. Who is our conductor? Our Lord Jesus Christ! In a narrower concept, our conductor is the spiritual identity we all share together. Our identity is very simple: UBF. As our name means we are a campus mission community. And we accept the Bible as the word of the living God. We are not an organization like a business corporation. We are a community like a family. We believe that we have been called to obey Jesus’ world mission command through laymen ministry. Under this clear spiritual identity, when we acknowledge our differences and co-work together we can become one.

If the essentials are the same, we should tolerate the differences of the non-essentials. Our true enemy is not within but without. If we conflict with our co-workers over trivial issues, we will get exhausted and have no remaining energy to fight our real enemy outside. We should co-work with one heart and mind to work for the glory of God. When we forgive and love first the person whom we feel most difficult to be one with, God will surely be pleased and bless us. May God help us to forgive each other, love one another, and build up a community of perfect unity.

What will happen when we become one? Look at verse 21b. "...so that the world may believe that you have sent me." The key message of the gospel we preach is God's love. People see whether we just preach God's word with our mouths or we actually practice our teaching in our lives. In the first century, the Christians were an absolute minority. Compared with the Roman Empire, they were a tiny group of people. The Roman Empire seemed to last forever. Yet it was conquered by Christianity. What power did Christianity have that it could conquer Rome? It was the power of love. Roman fathers just threw newborn babies away when they looked weak. The Christians took the abandoned babies and brought them up with love. The ethics of the Romans was not strong. Many husbands were not faithful and had mistresses. However, Christian husbands loved their wives and remained faithful. Christians dearly loved one another. The Romans saw this and said, "Look! How the Christians love! They are ready to die for each other!" What they saw was the love of Christ. Through the Christian community they came to know Jesus' love and believed him as Christ.

Evangelism cannot just be done with words. It also needs to be done with genuine love. If someone says, "I find this community is full of love that I cannot find elsewhere; I want to belong to this group,” that is the most effective way of evangelism. People see and know how we live. If they find our community cold and indifferent to each other, who will want to stay with us? Do you want to remain in such a community? That kind of community has already failed as a church of Christ. I pray that we may truly forgive each other, love, and humbly serve each other. May God help us to love one another until other people say, "Look! How dearly UBF people love one another! They are ready to die for each other. I want to belong to them! I want to be loved by Christ!"

What did Jesus do for us to be one? Look at verse 22. "I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one:..." Jesus gave us the glory. What glory did he give us? The glory that we become the children of God. Therefore, becoming one means becoming one as the family and children of God. What is the eventual purpose of us becoming one as children of God? Look at verse 23. "I in them and you in me. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me." The words "I in them and you in me" mean that the Father, the Son and the children all become one. This is the ultimate purpose of God’s salvation of the world. That is, all believers by becoming one with the Father and the Son participate in the utmost bliss and glory of God and enjoy him forever and ever. This community is a loving spiritual community that abounds with God love.

In conclusion, what was Jesus’ prayer for us? Still now Jesus is praying for us at the right hand of God. What is he praying for? For our comfortable lives and success in the world? I believe he is praying that all of us may be one, just as the Father is in Jesus and Jesus is in him. Becoming one with the love of Christ is the most important work of God that we have been given. Complete unity itself is our most powerful message to the world. In the coming year 2019, may God help us, as those who received God's redeeming love, to embrace each other, dearly love one another, and build up a loving spiritual community. Amen!

(Korean)

2019년 신년 1강

**그들도 다 하나가 되어**

말씀 / 요한복음 17:1-26

요절 / 요한복음 17:21

"아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서"

예수님은 십자가에 달리시기 전날 밤에 만찬을 하시며 제자들에게 최후의 가르침을 주셨습니다. 이 가르침을 ‘다락방 강화’라고 하는데, 요한복음 13장부터 16장까지 기록되어 있습니다. 그리고 이제 17장에서 기도를 하십니다. 복음서에 보면 예수님이 기도하셨다는 기록이 많이 나타납니다. 특히 오병이어로 오천 명을 먹이신 것 같은 큰 역사 후에는 언제나 조용한 곳으로 가서 기도하셨습니다(마14:22). 또한 제자들에게 어떻게 기도해야 할지 가르쳐주셨습니다. 그러나 예수님 자신이 구체적으로 무엇을 위해 기도하셨는지에 대한 그 내용이 기록된 것은 아주 적습니다. 아마 본문의 내용이 유일한 것으로 보입니다. 기도란 무엇입니까? 자신의 소원을 하나님께 아뢰는 것입니다. 이제 하루 후면 십자가에 달리시는 예수님의 기도내용이 무엇입니까? 이 기도에 나타난 예수님의 간절한 소원은 무엇입니까? 우리가 오늘 말씀을 통해 우리에 대한 예수님의 소원을 배우고 영접하기를 기도합니다.

I. 예수님 자신을 위한 기도(1-5)

1절을 보십시오. "예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서." 예수님은 모든 것을 가르치신 후 이제 눈을 들어 하늘을 우러러 보시며 기도하십니다. 예수님의 기도의 첫마디가 무엇입니까? "아버지여!" 예수님은 이제 수 시간 후면 체포되어 다음 날이면 끔찍한 십자가 처형을 당하십니다. 예수님은 이를 잘 아셨습니다. 33세의 젊은 나이에 십자가에 달려 죽게 된다는 사실에 마음이 심히 고통이 되셨을 것입니다. 그러나 예수님은 하나님께 대한 원망이 조금도 없었습니다. 가장 심각한 고난의 때에 하나님을 전적으로 신뢰하고 그에게 나아가 고백하십니다. "아버지여!"

"아버지여 때가 이르렀사오니!" 여기서 때는 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때를 가리킵니다. 예수님의 공생애는 처음부터 이때를 향하여 움직여 오신 삶이었습니다. 이제 드디어 그 때가 온 것을 아시고 아버지께 순종하여 십자가를 지기로 결단하십니다. 그런데 예수님은 그 십자가 죽음을 어떻게 보시나요? "아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서." 예수님은 십자가 사건을 통해 자신을 영화롭게 해 주시길 기도합니다. 아들 하나님은 이 땅에 사람의 모양으로 오셨습니다. 이제 인류의 죄를 대속하는 제물로 자신을 드리십니다. 그러나 그것이 끝이 아닙니다. 예수님은 죽음 권세를 깨고 부활하십니다. 가장 위대하신 분이 가장 낮아지사, 가장 비참한 죽음을 통해, 가장 위대한 승리를 하시는 이 십자가 사건을 통해 그 영광을 높이 드러내십니다. 또한 이를 통해 궁극적으로 아버지의 영광이 드러나기를 기도하십니다. 하나님은 구속역사를 순종하신 예수님에게 온 인류에 대한 권세를 주셨습니다. 이에 예수님은 그를 믿는 모든 자에게 영생을 주십니다(2).

그러면 영생이란 무엇입니까? 3절을 보십시오. "영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다." 영생은 그저 영원히 사는 것이 아닙니다. 지옥에 들어가는 자들도 그곳에서 영원히 삽니다. 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 여기서 안다는 것은 머리로만 아는 것이 아니라 인격적으로 깊이 아는 것을 말합니다. 이런 점에서 예수님을 알고, 예수님을 통해 하나님을 아는 분들은 이미 영생을 얻은 것입니다. 우리는 이 땅에서 육신을 입고 시간의 한계 가운데 살지만 또한 동시에 이미 시간을 초월한 영생의 소유자임을 믿습니다. 여러분은 이미 영생을 얻은 것을 믿으십니까? 이 영생이 실제적이십니까? 영생은 예수님을 인격적으로 아는 순간 이미 얻은 것이요, 그 분을 더 알아감에 따라 더욱 풍성히 누리는 것입니다. 예수님은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻도록 하기 위해 오셨습니다(요10:10). 우리가 예수님을 더 깊이 알아가고 더 사랑하는 가운데, 주님이 주시는 풍성한 생명을 더욱 누리기를 기도합니다.

1절에서 예수님은 십자가 사건을 통해서 아버지를 영화롭게 하기를 기도하셨는데 실상 예수님은 이미 이 땅에서 아버지께 영광 돌리는 삶을 사셨습니다. 어떻게 그렇게 하셨습니까? 4절을 보십시오. "아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니." 예수님은 아버지께서 하라고 주신 일을 이루심으로 아버지를 영화롭게 하셨습니다. 아버지가 하라고 주신 일이 무엇입니까?

첫째, 아버지를 세상에 나타내는 것입니다(6). 하나님은 영이십니다. 보이지 않으십니다. 하나님은 자신을 우리에게 알려주시기 위해 만물을 통해 계시하시고, 또한 성경을 통해 알려주셨습니다. 여기에 더하여 이 모든 날 마지막 때에 아들을 통해 자신을 온전히 계시하셨습니다(히1:1,2). 예수님이 하신 말씀은 모두 하나님이 주신 말씀입니다. 예수님이 행하신 모든 능력은 하나님이 주신 능력입니다. 예수님은 하나님의 본체의 형상이십니다(히1:3). 예수님을 본 자는 아버지를 본 자입니다(요14:10). 예수님은 그의 가르침과 삶을 통해 우리에게 하나님을 나타내셨습니다. 이로써 우리가 하나님을 알고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 예수님은 아버지를 나타내는 이 일을 온전히 이루셨습니다.

둘째, 메시야로서 구속 역사를 이루시는 것입니다. 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 오셨습니다. 그는 세상에 오셔서 사람처럼 살아주셨습니다. 하나님의 뜻을 이루시고자 자기를 부인하고 죽기까지 순종하셨습니다. 이 일을 온전히 이루셨습니다.

셋째, 예수님은 교회의 기초가 되는 열두 제자를 양성하셨습니다. 이들을 통해 온 세상에 복음이 전파되게 하셨습니다.

예수님은 이상과 같은 아버지를 세상에 나타내는 일, 구속 역사를 이루시는 일, 그리고 열두 제자를 양성하시는 일을 온 마음을 다해 이루고자 힘쓰셨습니다. 시대의 분위기에 흔들리지 않으셨습니다. 다투지도 않고 들레지도 않으시고 오직 그 일을 위해 침묵 정진하셨습니다(마12:19). 예수님은 십자가에서 숨을 거두시며 말씀하셨습니다. "다 이루었다!" 예수님의 삶을 볼 때, 다른 사람이 어떻게 말하든 하나님이 하라고 하신 일을 묵묵히 감당하는 삶이 가장 귀한 삶임을 믿습니다. 우리에게는 머뭇거릴 시간이 없습니다. 낭비하기에는 인생이 너무 짧습니다. 예수님과 같이 우리도 하나님이 우리 각자에게 하라고 주신 일을 온전히 이루어 하나님께 영광돌리길 기도합니다.

II. 제자들을 위한 기도(6-19)

6절부터 제자들을 위해 기도하십니다. "세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다(6)." 여기서 "세상 중에서 내게 주신 사람들"은 열두 제자를 가리킵니다(12). 그들은 예수님이 택하여 세운 자들입니다. 그러나 예수님은 그들이 아버지께서 자기에게 주신 자들이라고 고백하십니다. 그들이 근본적으로 하나님의 것이기 때문에 예수님은 그들이 하나님이 어떤 분이신가를 깊이 알도록 가르쳐주셨습니다. 하나님은 우리를 지으신 분이요 우리의 소유주이십니다. 우리가 섬기는 양들도 그저 우연히 캠퍼스에서 만난 사람이 아닙니다. 내 소유가 아닙니다. 하나님의 소유로서 잠시 우리에게 맡기신 것입니다. 우리가 하나님이 우리에게 잠시 맡겨주신 분들을 존중하며 경외심과 겸손함으로 잘 섬기기를 기도합니다. 그들이 하나님을 잘 알도록 섬기기를 기도합니다.

오늘 본문에는 예수님이 하나님이 보내신 분이라는 말씀이 6번 반복됩니다(3,8,18,21,23,25). 예수님은 하나님이 보내신 분, 곧 전권대사이십니다. 전권대사는 그를 보낸 왕과 동일한 권세를 갖고 있습니다. 10절을 보십시오. "내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다." "내 것은 다 아버지의 것이요 아버지의 것은 내 것"이라는 이 말씀은 참으로 놀라운 말씀입니다. 이는 예수님 자신이 하나님이시라는 것을 천명하시는 것입니다. 아버지 하나님과 예수님은 두 인격이시지만 완전히 하나 되십니다. 이는 말로 설명할 수 없는 오묘한 진리입니다. 예수님은 제자들의 변화된 삶을 통해 영광 받으셨습니다(10b). 또한 그들이 예수님을 그리스도로 증거함으로 영광을 받으셨습니다. 오늘날도 예수님은 우리 신자들의 변화된 삶과 우리의 증거를 통해 영광을 받으십니다.

그러면 예수님의 제자들에 대한 구체적인 기도제목이 무엇입니까?

첫째, “아버지께서 그들을 보전해 주소서.” 11절을 보십시오. "나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서." 예수님은 세상에 계시는 동안 제자들을 마귀의 유혹으로부터 보호하셨습니다. 이제 예수님이 세상을 떠나시므로 이후로는 아버지께서 그들을 보호해 주시기를 기도하십니다. 그들을 보전하사 어떻게 되도록 기도하십니까? 11절 마지막 부분을 다시 한 번 보십시오. "우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서." 그들이 온전히 하나가 되기를 기도하십니다. 여기서 우리가 알 수 있는 것이 무엇입니까? 하나 되지 못하는 문제는 단순히 개성이나 성격상의 문제가 아니라는 것입니다. 마귀의 역사로부터 보호받지 못할 때 생기는 문제라는 것입니다. 마귀는 신자들이 서로 미워하고 시기하고 다투게 만듭니다. 불신하게 만들고 교회 공동체 안에 사랑이 식게 만듭니다. 분열시키고 무너지게 합니다. 이러한 우리에게는 하나님이 보호하심이 절대적으로 필요합니다.

제자들에게 하나님이 보호하심이 필요한 또 다른 이유는 세상이 그들을 미워하기 때문입니다. 14절을 보십시오. "내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다." 세상이 제자들을 미워하는 이유가 무엇입니까? 이는 그들이 하나님의 말씀대로 살기 때문입니다. 신자들이 세상에서 말씀을 따라 살게 되면 미움을 받게 되어 있습니다(딤후3:12). 이는 근본적으로 세상이 하나님을 미워하기 때문입니다. 그러나 신자는 이런 세상에서 선을 행함으로 고난을 받기 위해 부르심을 받았습니다(벧전2:21). 그러므로 우리는 세상에 대해 단호한 자세를 취해야 합니다. 세상을 두려워하다보면 그들의 마음을 맞추기 위해 하나님을 떠나게 됩니다. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 됩니다(잠29:25). 예수님은 제자들을 세상에서 데려가주시길 기도하지 않으십니다. 그들이 세상에 살되 악에 빠지지 않도록 보전해주시길 기도하십니다(15).

둘째, “그들을 진리로 거룩하게 하옵소서.” 17절을 보십시오. "그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다." 거룩하게 한다는 것이 무슨 뜻일까요? 이는 세상의 풍조대로 살지 않고 하나님 앞에서 구별된 삶을 살도록 하는 것입니다. 더 나아가 자신의 몸을 거룩한 산제사로 하나님께 드리는 삶을 살도록 하는 것입니다(롬12:1). 예수님은 제자들이 어떻게 거룩하게 되도록 기도하십니까? "진리로 거룩하게 하옵소서." 진리가 무엇입니까? 하나님의 말씀입니다. 신자들이 세상과 구별된 삶을 살기 위해서 반드시 필요한 것은 하나님의 말씀입니다. 말씀을 떠나서 거룩한 삶을 사는 것은 불가능합니다. 어떤 사람은 하나님을 향한 열심이 특별합니다. 소원이 강합니다. 그러나 말씀공부를 게을리 합니다. 자기 나름대로 열심히 하나님을 섬기고자 합니다. 그러나 말씀이 없으면 그릇 가게 되어 있습니다. 지식이 없는 소원은 선하지 못합니다(잠19:2). 또 어떤 사람은 기도만 열심히 하고자 합니다. 그것도 그렇게 좋은 것이 아닙니다. 사람이 귀를 돌려 하나님의 말씀을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증합니다(잠28:9).

많은 사람들이 명목상의 신자로 살아가는 이유가 무엇입니까? 왜 사람들은 영적 성장을 멈춥니까? 왜 신앙생활의 기쁨이 없고 열매가 없습니까? 거기에는 단 한 가지 이유가 있을 뿐입니다. 하나님의 말씀을 맛있게 잘 섭취하지 않기 때문입니다. 하나님의 말씀은 우리에게 참 기쁨을 줍니다. 우리로 하여금 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 합니다(딤후3:17). 사람은 배우는 동안 늙지 않습니다. 언제나 청춘과 같은 힘이 넘칩니다. 저는 개인적으로 하루의 삶을 시작할 때 세 군데에서 영적 힘을 얻습니다. 첫째는 일용할양식을 먹고 기도함으로 힘을 얻습니다. 둘째는 말씀을 암송하며 새롭게 깊이 깨달을 때마다 영적 힘을 얻습니다. 셋째는 마가복음 11:22절 "하나님을 믿으라" 말씀을 새롭게 영접함으로 힘을 얻습니다. 말씀은 우리에게 필요한 모든 힘과 지혜를 주십니다. 우리가 하나님의 말씀을 맹렬히 공부하고 영접함으로 영적 힘과 지혜가 넘치는 공동체로 계속하여 성장하기를 기도합니다.

III. 신자들을 위한 기도(20-26)

20절부터 예수님은 제자들을 통해 자신을 믿게 될 신자들 곧 우리들을 위해 기도하십니다. 그들에 대한 기도 내용이 무엇입니까? 21절을 보십시오. "아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서." 신자들에 대한 예수님의 기도제목은 그들이 편안하고 안락한 삶을 사는 것이 아닙니다. 세상의 높은 자리를 차지하고 성공하는 것이 아닙니다. 전혀 다른 한 가지를 위해 기도하십니다. 그것은 그들이 모두 하나가 되는 것입니다.

그런데 여기 우리가 이렇게 한 자리에 모여 있지 않습니까? 주일에는 같이 모여 예배를 드리지 않습니까? 같은 UBF 이름 아래 모이지 않습니까? 이것이 예수님이 의미하는 하나 되는 것인가요? 아닙니다. 예수님의 기도는 더 깊은 의미가 있습니다. 그것은 "아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이" 하나가 되는 것입니다. 아버지와 아들은 어느 정도 하나이십니까? "아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이" 하나입니다. 수학에서 A가 B에 속하고, B가 A에 속하면 A=B입니다. 아버지와 아들은 두 인격이지만 완전히 하나입니다.

우리는 모두 독립적인 인격체입니다. 인격체의 특징은 서로 다르다는 것입니다. 개성이 다르고 은사가 다릅니다. 성격이 다릅니다. 모양이 다릅니다. 세상에 같은 모양의 사람, 같은 성격의 사람은 하나도 없습니다. 또 우리는 모두 자기중심적입니다. 어떤 두 목회자가 언쟁을 하였습니다. 아무리 다투어도 결론이 나지 않았습니다. 그러자 한 목회자가 말합니다. "자, 이제 그만 둡시다. 당신은 당신의 길을 가시오! 나는 주의 길을 가겠소!" 누구나 자기가 옳다고 생각합니다. 이런 우리가 어떻게 하나가 될 수 있을까요?

첫째, 우리의 인생목적이 같을 때 하나가 될 수 있습니다. 우리 인생목적은 무엇입니까? 오직 하나님의 영광을 위해 사는 것입니다. 이는 하나님이 유일한 창조주시요 살아계신 단 한분의 신이기 때문입니다. 우리 인생은 그에게서 나오고 그에게로 돌아갑니다. 창조주 하나님을 영원토록 찬양하고 경배하는 것이 인생들의 목적입니다. 신자들이 하나 되지 못하는 가장 큰 이유는 하나님의 영광을 위해 살기보다 자기 야심, 자기 영광을 위해 살기 때문입니다. 자기를 내려놓고 오직 하나님의 영광만을 구할 때 우리는 하나가 될 수 있습니다.

둘째, 겸손히 낮아져 상대방을 섬길 때 하나가 될 수 있습니다. 예수님은 겸손히 아버지께 순종하사 아버지와 하나가 되셨습니다. 아버지는 아들을 지극히 사랑하시고 모든 심판권을 다 아들에게 맡기심으로 인생들이 아들을 공경하도록 하셨습니다(요5:22,23). 아버지도 아들을 섬기심으로 하나가 되셨습니다. 우리도 겸손히 낮아져 상대방을 섬길 때 하나가 될 수 있습니다. 내가 낮아져 상대방을 섬기고, 상대방을 높이고자 할 때 하나가 되지 않겠습니까? 내가 그의 종이 되어 섬기겠다는데 “아, 나는 네가 싫어. 도저히 함께 할 수 없어” 하는 사람이 있을까요? 하나가 되는 길은 내가 먼저 낮아져 상대방을 위해 희생하는 삶을 사는 것입니다. 그런데 그럴 때 어떤 마음이 듭니까? “그러면 나는 뭐지? 나만 손해보고, 희생하고, 낮아지고, 아무도 나를 인정해주지 않고...나는 뭐지?” 하는 생각이 듭니다. 이때 무엇을 믿어야 합니까? 하나님을 믿어야 합니다. 하나님은 다 아십니다. 하나님이 모르시는 것은 아무 것도 없습니다. 하나님이 아시면 다 끝나는 것입니다. 하나님은 주고자 하시는 자에게 명예와 존귀와 각종 은혜를 풍성히 주십니다. 하나님이 축복하시면 막을 자가 없습니다. 우리가 이 하나님을 믿을 때 기꺼이 낮아져 다른 사람을 기쁨으로 섬길 수 있습니다. 베드로전서 5:5절은 말씀합니다. "젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라." 하나님의 은혜를 받는 자가 참으로 복됨을 믿습니다. 이 믿음으로 서로 낮아져 섬김으로 온전히 하나 되기를 기도합니다.

셋째, 서로 다름을 인정하는 것입니다. 오케스트라를 보십시오. 그들은 다른 악기를 연주합니다. 모두 다 바이올린만 한다면 아름다운 화음을 낼 수 없습니다. 작은 북만 연주한다면 청중들이 금방 지루해할 것입니다. 오케스트라 단원들은 지휘자의 지시에 따르는 것 외에는 자기 악기로 소리를 내면서 아름다운 화음을 만들어냅니다. 우리도 모두 개성이 다르고 은사가 다릅니다. 우리에게 있는 지휘자가 누구이십니까? 우리 주 예수님이십니다. 좁게는 UBF라는 공동체 정체성입니다. 이 정체성이 말하는 바는 첫째, 우리는 대학생 선교공동체입니다. 둘째, 성경을 하나님의 말씀으로 절대적으로 믿고 순종하는 모임입니다. 셋째, 회사 같은 조직이 아니라 가족과 같은 공동체입니다. 주님의 세계선교 명령에 순종하고자 기도하는 평신도 선교 모임입니다. 이러한 근본적인 정체성 하에 조금씩 서로 다른 점을 존중하며 동역할 때 우리는 아름다운 하나가 될 수 있습니다.

본질적인 것이 같으면 비본질적인 것이 조금 달라도 우리는 서로를 용납할 수 있어야 합니다. 우리의 적은 모임 내부에 있지 않고 외부에 있습니다. 내부의 동지들과 사소한 문제로 갈등한다면 그런 일에 힘을 다 소진하고 정작 우리의 적과 싸울 때 아무런 힘을 쓸 수 없습니다. 우리는 하나님의 영광을 위해 한 마음으로 동역하는 공동체가 되어야 합니다. 겉모습만 동역하는 것이 아니라 마음으로 겸손히 낮아져 섬기며 사랑하는 공동체가 되어야겠습니다. 내가 먼저 하나 되기 어려운 그 한 사람을 주님의 사랑으로 용서하고, 사랑하며 하나 될 때, 우리 주님이 기뻐하시고 축복해 주실 것을 믿습니다.

그러면 우리가 주님의 사랑 안에서 하나 될 때 어떠한 일이 일어나나요? 21b을 보십시오. "세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서." 우리가 전하는 복음의 핵심이 무엇입니까? 독생자를 보내신 하나님의 사랑입니다. 외부 사람들은 우리가 말로만 사랑을 전하는가 아니면 실제로 우리가 사랑하는 삶을 사는가를 봅니다. 1세기 당시 기독교인들은 적은 무리였습니다. 거대한 로마제국에 비하면 그들은 참으로 초라한 집단이었습니다. 로마는 영원할 것 같았습니다. 그런데 결국 로마는 기독교에 의해 정복당했습니다. 기독교에 무슨 힘이 있었기에 그렇게 되었을까요? 사랑의 힘입니다. 로마시대에는 유약한 어린 아이가 태어나면 아버지는 아기를 갖다 버리도록 했습니다. 기독교인들은 그 버려진 아기를 데려다 길렀습니다. 로마시대에는 성에 대한 윤리의식이 약했습니다. 로마 남자들은 첩을 두었고 정절에 대한 개념이 약했습니다. 그러나 기독교인 남편들은 자기 아내만을 사랑하며 정절을 지켰습니다. 로마 사람들이 이러한 기독교인들의 삶을 보고 말했습니다. '보라! 이들은 얼마나 뜨겁게 서로 사랑하는가! 이들은 서로를 위해 기꺼이 죽을 준비가 되어 있지 않은가!" 이들이 본 사랑은 바로 그리스도의 사랑이었습니다. 그들은 기독교 공동체를 통하여 예수님의 사랑을 알게 되었고 예수님을 그리스도로 믿게 되었습니다.

전도는 말로만 하는 것이 아닙니다. 사랑으로 하는 것입니다. “아, 내가 이 공동체에 와 보니 여기에는 세상에서 볼 수 없는 사랑이 넘치는구나. 나도 여기에 속하고 싶다!” 이것이 효과적인 전도입니다. 사람들은 모임에 와 보면 다 압니다. 냉랭한 모임, 서로에 대해 무관심한 공동체라고 생각하면 누가 이곳에 남겠습니까? 여러분이면 그런 모임에 담기겠습니까? 그러한 공동체는 그리스도의 사랑의 공동체로서 이미 실패하고 있는 것입니다. 말로만 하는 것은 힘이 없습니다. 우리 모임이 말로만이 아니라 실제 삶에서 서로 용서하고 사랑하며 겸손으로 허리를 동이고 섬기는 모임이 되기를 기도합니다. “보라 저 UBF 사람들은 얼마나 서로 뜨겁게 사랑하는가! 이들은 서로를 위해 기꺼이 죽을 준비가 되어 있지 않은가! 나도 이 모임에 담기고 싶다. 나도 그리스도의 사랑을 받고 싶다!” 이런 말을 듣기까지 우리가 서로 사랑하기를 기도합니다.

그러면 예수님은 우리가 하나 되게 하시기 위해 무엇을 하셨나요? 22절을 보십시오. "내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된 것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다." 예수님은 우리들에게 영광을 주셨습니다. 무슨 영광을 주셨나요? 하나님의 자녀가 되는 영광을 주셨습니다. 그러므로 우리가 하나 되는 것은 하나님의 가족이요 하나님의 자녀로서 하나 되는 것입니다. 그렇게 되는 궁극적인 목적이 무엇입니까? 23절을 보십시오. "곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다." 예수님이 우리들 안에, 아버지가 예수님 안에 계신다는 말은 아버지와 아들과 우리 자녀들이 모두 하나가 된다는 것입니다. 이것이 하나님이 세상을 구원하시는 궁극적인 목적입니다. 곧, 우리 모든 믿는 자들이 아버지 하나님과 예수 그리스도와 모두 온전히 하나가 되어, 하나님의 지고한 복락과 영광에 영원히 참여하도록 하시는 것입니다. 세상에서 그러한 신자들의 공동체는 아버지의 사랑이 충만한 사랑의 공동체 입니다.

결론적으로, 새해에 우리의 영적 방향이 무엇이 되어야 하겠습니까? 예수님은 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해 무엇을 위해 기도하고 계실까요? 우리가 많은 일을 하고 편안하게 살고 세상에서 성공하는 것을 위해 기도하고 계실까요? "아버지여 저들이 하나 되게 하소서”라고 기도하고 계실 줄 믿습니다. 서로 사랑하며 하나가 되는 것, 그것이 가장 중요한 하나님의 일을 하는 것임을 믿습니다. 그것이 세상에 대한 가장 강력한 선교 메시지임을 믿습니다. 올 한해, 우리가 예수님의 구속의 사랑을 덧입은 자들로서, 서로 용납하고 한 마음으로 뜨겁게 사랑하는 공동체가 되기를 간절히 기도합니다. 아멘!