1. **विशेष गतिविधियाँ:**
	* **शिष्यों का बुलाया जाना। मरकुस 1:16-20.**
		+ मरकुस की विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। यदि हम अन्य सुसमाचारों से परामर्श नहीं लेते हैं, तो हम इस बुलाहट के बारे में ग़लत निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।
		+ यह पहली बार नहीं था जब इन लोगों का यीशु से सामना हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुयायियों के रूप में, उन्होंने यीशु के बारे में उसके शब्द सुने थे, और वे यीशु का अनुसरण करने लगे थे। ऐसा करने वाले पहले अन्द्रियास और यूहन्ना थे, उसके बाद उनके भाई थे (यूहन्ना 1:35-42)।
		+ यीशु पतरस की नाव से उपदेश देता है, और फिर एक चमत्कारी रूप से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों की संख्या के कारण चारों भाइयों का जाल लगभग टूट गया (लूका 5:1-7)। जब याकूब और यूहन्ना जाल ठीक कर रहे थे, पतरस यीशु के पैरों पर गिर जाता है (लूका 5:8-11)।
		+ याकूब और यूहन्ना ने अपने पिता को पारिवारिक व्यवसाय का प्रभारी बना दिया, और पतरस और अन्द्रियास ने आत्मा विजेता बनने के लिए अपनी आजीविका छोड़ दी। यीशु के आह्वान का पालन करके, उन्होंने अपना और पूरे विश्व का जीवन बदल दिया।
2. **सब्त के दिन की गतिविधियाँ:**
	* **आराधनालय में प्रचार करना। मरकुस 1:21-28.**
		+ सुसमाचार यह स्पष्ट करते हैं कि शनिवार को आराधनालय में जाना यीशु की एक रीति थी, कोई अलग से घटना नहीं थी (लूका 4:16)।
		+ यीशु के उपदेश पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? (मरकुस 1:22)।
		+ लेकिन हर कोई खुश नहीं था। दुश्मन ने यीशु के प्रभाव को ख़त्म करने की उम्मीद में, सेवा में बाधा डालने का फैसला किया (मरकुस 1:23-26)। एक शीघ्र हस्तक्षेप के कारण लोग उससे और भी अधिक प्रभावित हो गए (मरकुस 1:27-28)।
		+ इस कहानी से तीन तथ्य सामने आते हैं:
			1. **कलीसिया में एक दुष्ट आत्मा थी।** कलीसिया में "जंगली पौधे" हैं, और हम उन्हें पहचान नहीं कर सकते (मत्ती 13:24-30)।
			2. **दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु कौन था,** और उसके प्रभाव को बेअसर करने का रास्ता खोज रही थी।
			3. **यीशु ने उसे चुप रहने का आदेश दिया।** यह खुले तौर पर खुद को मसीहा घोषित करने का समय नहीं था।
	* **चंगा करना। मरकुस 1:29-34.**
		+ जब वे मेज तैयार कर रहे थे, उन्होंने यीशु को पतरस की सास के बारे में बताया, जो बुखार से पीड़ित थी (मरकुस 1:30)। एक बार ठीक होने के बाद, इस महिला ने खुद को मेहमानों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया (मरकुस 1:31)। यीशु हमें जो लाभ प्रदान करता है, वे हममें उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा जगाते हैं।
		+ दुष्ट आत्मा ग्रस्त का चमत्कार कफरनहूम के कई घरों में चर्चा का विषय था। इसलिए, सब्त के पवित्र घंटों के अंत में, जब सूरज डूब गया, वे कई बीमार लोगों को चंगा करने के लिए यीशु के पास लाए (मरकुस 1:32-34)।
		+ क्या ही आनंद है! शमौन के घर में क्या ही जयजयकार गूँज उठी! और न केवल चंगे लोगों ने स्तुति की, बल्कि यीशु ने स्वयं उन्हें चंगा करने में आनन्द लिया।
3. **दैनिक गतिविधियाँ:**
	* **प्रार्थना करना और उपदेश देना। मरकुस 1:35-39.**
		+ परन्तु यीशु अपनी पहल पर कार्य नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह, वह सबसे पहले अपने पिता से बात करने जाता था ताकि वह उसे बता सके कि उसे उस दिन क्या करना है (मरकुस 1:35; यूहन्ना 8:28)।
		+ हर दिन यीशु प्रार्थना में परमेश्वर से बात करता था, और हमें भी उसका अनुकरण करने के लिए आमंत्रित करता है (मरकुस 6:46; लूका 3:21; 5:16; 9:18; 11:1; 18:1)। विशेष परिस्थितियों में, उसने पूरी-पूरी रातें प्रार्थना के लिए समर्पित कर दी थीं (लूका 6:12-13; मत्ती 14:21-23)।
		+ क्या हमें यीशु की तरह, हर दिन परमेश्वर से उसकी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? विशेष परिस्थितियों में, क्या हम विशेषकर प्रार्थना में उसे नहीं खोजेंगे?
	* **चंगा करना और व्यवस्था का सम्मान करना। मरकुस 1:40-45.**
		+ वह कोढ़ी, जो अपनी बीमारी के कारण सभी मानवीय संपर्कों से अलग था, उपचार के लिए यीशु के सामने घुटने टेककर भीख माँग रहा था (लैव्यव्यवस्था 13:45; मरकुस 1:40)।
		+ भीड़ के सामने, यीशु ने व्य्वस्था के विपरीत कुछ किया: उसने कोढ़ी को छुआ और इसलिए अशुद्ध हो गया। लेकिन, कोढ़ी की अशुद्धता प्राप्त करने के बजाय, कोढ़ी को यीशु की चंगाई प्राप्त हुई।
		+ जैसे ही हम अपने पापों और गंदगी के साथ यीशु के पास आते हैं, वह हमसे दूर नहीं जाएगा। वह हमें क्षमा और चंगाई देगा, और हमें अपने समान स्वच्छ बना देगा।
		+ उसे ठीक करने के बाद, उसने दोहरे उद्देश्य से दो आदेश दिए (मरकुस 1:44):
			1. अपने आप को याजकों को दिखा: उसने व्य्वस्था के प्रति अपना सम्मान दिखाया; इससे याजकों को उसे मसीहा के रूप में स्वीकार करने का अवसर मिला।
			2. चुप रहना: उसने याजकों को कोढ़ी के प्रति संवेदनशील होने से रोका; उसने भीड़ में मसीहाई अपेक्षा जगाने से परहेज किया