


* Year 19 * Issue 1 : January-February 2019 * ₹ 8/-

* वर्ष $9 ९$ * अंक \& * जनवरी=फरवरी२०९९ * ₹ ८//-





# SHREE SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI <br> Management Committee 

## Dr. Suresh Kashinath Haware (Chairman)

Smt. Rubal Prakher Agarwal, I.A.S. (C.E.O.)
Dr. Manisha Shamsunder Kayande (Member)
Sri Bhausaheb Rajaram Wakchaure (Member) Sri Ravindra Gajanan Mirlekar (Member) Sri Amol Gajanan Kirtikar (Member)

Sri Chandrashekhar Laxmanrao Kadam (Vice Chairman) Adv. Mohan Motiram Jaykar (Member) Dr. Rajendra Rajabali Singh (Member) Sri Bipindada Shankarrao Kolhe (Member) Sou. Yogitatai Shelke (Member)

## Sri Dhananjay Nikam (Deputy Collector)

Sri Manoj Ghode Patil (Deputy Collector) Sri Babasaheb Ghorpade (Deputy Chief Executive Officer)

Internet Edition - URL:http://www.shrisaibabasansthan.org


सम्पादक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी
कार्यकारी सम्पादक : विद्याधर ताठे


Year 19


Issue 1
\% Sai says...
\% Hemadpant says... Sai leelas are inconceivable and infathomable!...
\% O my Sadguru Sai ! Wrap me in Thy outstretched arms this New Year, and be ever my Spiritual Guide... : Dr. Subodh Agarwal
$\%$ साईं की शिक्ष्ग - सकलता की सही दिशा : सुरेश चन्द्र
\& साईं विश्वास : विनय घासवाला
\% शिर्डी साईं बाब्ड के पइम भक्त श्नी शिवनेमनन स्वामी : मदन गोपाल गोयल
\% Shirdi News

[^0]
## निमित्तमान्न.

## साईं लीला अपरम्पार...



परम मित्र काकासाहेब दीक्षित व नानासाहेब चाँदोरकर के अनुरोध पर श्री गोविंद ऊर्फ अण्णासहेबे रघुनाथ दाभोलकर जी ने शिर्डी जाकर अनादि, अनंत, सर्वव्याप्त तत्त्वावतार साईं के दर्शन करने हेतु अपना मन बना लिया। पस्तु, शिर्डी जाने में बाधाएँ उत्पन्न होने के कारण अण्णासाहेब के मन में साईं की लीलाओं के बारे में संदेह निर्माण हुआ ; और उन्होंने अपनी शिर्डी यात्रा स्थगित की। यह जानने पर नानासाहेब चाँदोरकर जी ने उन्हें ख़ब डाँटा। नानासाहेब का तर्क उचित और फलदायी समझ़ कर अण्णासाहेब शिर्डी के लिए रवाना हो गये।...

यह सन् $९ ९ 90$ की बात है।... शिर्डी में पहुँचते ही तात्यासाहेब नूलकर जी के निर्देशानुसार अण्णासाहेब मस्जिद की ओर दोड़ पड़े।... और वहाँ देखते हैं, तो क्या, उन्हें साईं में सारा संसार समाया हुआ दिखाई दिया। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा।... वे ख़ुद को भाग्यशाली समझ़ने लगे।...

उसी दिन साठे वाड़ा में बालासाहेब भाटे जी और अण्णासाहेब के बीच में गुरु की आवश्यकता पर वादविवाद छिड़ गया।.. दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गये तब साई ने काकासाहेब को सम्बोधित करते हुए उस विवाद का ज़िक्र कर अण्णासाहेब की ओर दृष्टि कर पूछा कि ये हेमाडपंत क्या कह रहे थे। यह सुन कर अण्णासाहेब अचरज में पड़ गये कि साठेवाड़ा और मस्जिद में काफ़ी अंतर होने के बावजूद साई को यह मामला कैसे मालूम हुआ।...

उसी पहली शिर्डी भेंट के दौरान एक दिन प्रात:काल अण्णासाहेब साईं के दर्शन करने मस्जिद गये। वहाँ का दृश्य देख कर वे दंग से रह गये।... साईं वहाँ चक्की पर गेहूँ का आटा पीस रहे थे। उनके मन में विचार आया कि साईं की घर-गृहस्थी नहीं है; उनका उदभरण तो माँगी हुई भिक्षा से होता है; फिर यह आटा पीसने की घर-गृहस्थी वाली क्रिया क्यों।...

ऐसी एक के बाद एक अदृभुत साईं लीलाएँ देख कर, सुन कर उन साईं लीलाओं को संग्रहित करने की इच्छा अण्णासाहेब के मन में उत्पन्न हो गई। इसके लिए उन्होंने माधवराव देशपांडे ऊर्ई शामा को माध्यम बना कर साईं का आशीर्वाद प्राप्त किया।... और श्री साईं सत् चरित का लेखन प्रार्भ हुआ।...

सन् १९३८ में मंगलवार, दिनांक $३ ५$ अक्टूर्र को दोपहर ढाई बजे साईं ने कुद्ती नियमानुसार भौतिक देह त्याग कर महासमाधि ली। साधारण जन को लगा कि साईं तो चल बसे; अब कैसी उनकी लीलाएँ! यह संदेह दूर करने के लिए, साईं के चिंतन, व्यापक अस्तित्व की, उनकी लीलाओं की अनूभूति दिलाने के लिए, साई कार्य को ज़ारी रखने के लिए काकासाहेब दीक्षित के मार्गदर्शन में एक समिति गठित की गई और साई महासमाधि के बाद भी अपने, छोड़ शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, वचननुसार अपनी लीलाओं की अनुभूति कैसे दे रहे हैं, यह प्रसारित करने हेत ‘र्री साईं लीला’ मासिक पत्रिका का विचार सामने आया।... इसका प्रथमांक सन् १९२३ में वैशाख महीने में प्रकाशित किया गया।... इस मासिक पत्रिका में साई की कृपनुभूति से लाभान्वित काकासाहेब महाजनी, बाबासाहेब तर्खड, काकासाहेब दीक्षित, बालासाहेब देव, दासगणू महाराज, अण्णासाहेब दाभोलकर, श्री कृष्ण जागेश्वर भीष्म आदि साईं अवतारकालीन कई साईं भक्तों का योगदान महत्वपूर्ण रहा।... इस पत्रिका को २०२३ में सौ साल पूर हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अगले अंक से साईं अवतारकालीन साईं भक्तों ने मराठी में लिखे साहित्य का अनुवाद प्रकाशित करने का प्रयोजन है। सुधी साई भक्त पाठक इसका ज़रूर स्वागत करेंगे, इस विश्वास के साथ,

"God holds the reins of the world. All are under His command. Whether it be a snake or a scorpion, it cannot act against His will.

Therefore, we should be kind to all living things and love them. Give up violence and have patience. God protects every one.'


"Sometimes I am a dog, sometimes a pig, sometimes I am a cow, sometimes a cat, sometimes an ant, a fly or fish. I move about in different forms.

That person who sees me in all the creatures, you must understand, is my beloved one. Give up the belief in the twofold nature, and worship me in this manner."
"I do not need a door to enter. I

have no form or dimension. I am always everywhere.

For the one who places his burdens on me and has become one with me, I manipulate all his actions like the actions of a marionette."
"He who remembers me is always in my mind.

I need no conveyance - a carriage, or

a horse, a plane or a train. I appear without an instant's delay, when I am lovingly called."
"Bear it in mind that I would even give my life to keep my words. But, the words spoken by me will never be untrue."
"Those who love me most, they see me always before them. Without me their universe is desolate. They have only my stories on their lips.

They meditate on me ceaselessly; they have my name on their tongue and
chant it repeatedly; and they sing of my deeds wherever they come or go."
"I am in bondage to him who does not eat or drink anything without offering it to me first and who constantly meditates upon me. I act according to his wishes."
"God's Name can break down mountains of sin. The Lord's Name breaks the shackles of the body. God's Name pulls out crores of ill desires from their roots.

God's Name humbles the pride of death and ends the cycle of birth and death.


The Lord's Name chanted with full intent is very effective, but even an unintentional pronouncement can be beneficial. Its power is manifested even when it is uttered unawares.

For the purification of the inner self, there is not another simpler means than chanting the Lord's Name. The Lord's Name is the adornment of the tongue. The Lord's Name sustains spirituality.

It is not necessary to have a bath to say the Lord's Name. Taking the Lord's Name is not regulated by the rules of the shastras. The Lord's Name destroys all sins. The Lord's Name is always pure.

The continuous chanting of my name itself will ferry you across the ocean of existence. No other means are necessary to achieve salvation.

Whoever frequently repeats my name, his sins will be burnt. I consider him more virtuous than the virtuous, who constantly hums my name."
"Before the mind, the intellect and other senses enjoy their objects, remember me first, so that they become an offering to me, slowly.

The senses can never remain without their objects; but if these objects are first offered to the Guru, the attachment for them will naturally vanish.

If you desire anything, desire me only!

If you are angry, vent your anger on me only! Offer me your pride and obstinacy. Be devoted only to me.

Whenever desire, anger, pride arise strongly make me the object towards which to direct them."
"Do not follow anyone else's advice. Do not look at the horoscope. Do not believe in astrology. Study with concentration."
"When I am capable of granting liberation, material desires, or spirituality, are you being brave in asking for something meaningless like death?"
"... Whatever is destined has to be borne. That is the only remedy."

Good or bad, pleasure or pain, as per destiny, come either like nectar or poison. Bear in mind that this pair of opposites comes naturally (in the life of a person). Be neither happy nor miserable.

Endure whatever comes. Allah is the Master and Protector. Always meditate upon Him. He takes every care.

Surrender at His feet with body, mind, speech and wealth. If one remains constantly thinking of Him, one will realise His functioning."
"Observe that the ways of fate are difficult to understand. I do nothing nor make others do anything. Yet I am held responsible for all that happens.

I am just a witness to the deeds that happen on account of fate. The Eternal Lord is the doer and the mover. He alone is the Compassionate One.

I am neither God nor the Almighty. I am not the Lord nor the Supreme Spirit. I only remember the Lord and remind people of the existence of the Supreme Lord. I am just a poor servant of Allah.

He who abandons all pride, is ever grateful to Him, and places all his burden on Him, will achieve his objective."
"If anyone has given me one rupee as dakshina, I have to give ten times more in return, accurately.

I never take anything from anyone gratis. I do not ask all and sundry. I only take dakshina from those to whom the Fakir points out.

The Fakir asks from only those to whom He is indebted. The giver sows the seeds, by giving, and later reaps the harvest.

Wealth should be used only for righteous purposes. If wealth is so spent then only it is beneficial. By righteousness, true knowledge is attained.

This wealth which has been accumulated by hard labour is sometimes believed to be utilised only for one's own pleasures. Instead of using this wealth for righteous purposes, it is wasted.

One who amasses wealth to the tune of crores of rupees, by saving pie after pie, but never spends that wealth for the fulfilment of sensual pleasures, such a person is happy."
"What do I do after all? Take one and give ten-fold. Step by step I put one on the path of knowledge."
"Unless God wills it, no one meets us on the way. Do not refuse offers of food or thrust away a platter of food.

Believe it to be very auspicious, if someone gives food and urges you to it. It will help you to succeed in your undertaking."
"Whatever happens is caused by God.

He elevates and He degrades. He fights and causes fights. He alone is the doer."
"He will reap, what he sows. The one who always remembers these words of mine will get invaluable happiness."
"Without having an association from some earlier life, no one, not just human beings, but even animals and birds, come across one another. Therefore, do not rebuff any one.

Respect the strangers who come to your doorstep. Offer water to the thirsty, give bread to the hungry, clothes to the naked and some space to rest in your verandah to the needy. This will please the Lord.

If anybody is in need of money and you are not desirous of giving, do not give; but at least, don't behave in an insulting manner and bark like a dog at him.

Anyone may call you names in a hundred ways, never retort with bitterness. Tolerate it with patience. You will gain tremendous happiness.

Even if the world turns topsy-turvy, you should remain still. Be steadfast and observe passively.

Break down the wall between you and me. Then the way to approach each other will be clear and there will be no fear.

The sense of duality between you and me is the wall between the Guru and the disciple. Till this wall is not completely demolished, the state of oneness is impossible to achieve.
'Allah is the Master. Allah is the Master.' There is no other protector than Him. His deeds are divine, invaluable and incomprehensible.

It will be what He wills. He alone will show the path. When the time comes, without a moment's delay, the wish will be granted.

People meet as destiny decides. We come together because of good fortune. We should, therefore nurture affection for each other and enjoy happiness and serenity.
(Contd. on page 12)


## In Shri Sai Sat Charita Hemadpant says, Sai leelas are inconceivable and infathomable!...

Why is this book about Sai's leelas being written? I do not know. Why am I so involved with it? It is written by Sai through me. Therefore, He alone knows the significance...

If you listen to this biography of Sai Nath, in the company of wife, son, family, friends and relatives, you will get the benefits of the worlds. Baba's leelas are unique...

Luckily whoever has had a little experience of this, his body, speech and mind will become inseparably attached to Baba. Such His inconceivable leela!...

The wish-fulfilling tree of Sai leelas undoubtedly bears fruits and flowers. One who is a fortunate devotee, he alone can reach out and pluck them...

Thus, narrating one story after another will increase your enjoyment of the sweet leelas. Those who are afflicted by the problems of the world will get relief. This is itself Sai's greatness...

Sai leelas are inconceivable and infathomable! There is no limit to His obligations. O Compassionate One, I feel like wearing out my body and mind in Your
service...
... Baba's leelas are unprecedented. Sometimes He appears uninvited...

Sai's leelas are wonderful and full of surprises...

What is the meaning of these leelas? What was His purpose and what was the covert purpose for the devotees? Sai alone knows it well...

We can only listen to each leela or sing about them, knowing them to give
happiness certainly...
You will understand the profoundity of Sai's ‘leela’ and His powers.

Though Sai left the body, the web of Sai leelas does not stop being woven even for a moment...
'Sai Leela' is supremely pure and holy. ... Read this as the biography of your own Guru (Gurucharitra). It will awaken you and give you advice relating to this and the other world...
(Contd. from page 10)
Who is immortal here? Blessed is he who has attained the supreme goal of life. Others only breathe to remain alive."
"It is not good to argue; do not try to compete with each other. Always think of one's own (permanent) good and God will protect you.

Practising yoga, performing rituals, doing penance, acquiring knowledge, these are all the means for attainment of God. One who does all this without the grace of God, worthless is his birth.

If anyone harms you in any way, you should not retaliate. If possible, try to oblige others."
"Abandoning all the million clever and cunning ways, recall always 'Sai, Sai'. You will be able to cross the worldly ocean. Have no doubts."
"It grieves me immediately when you speak badly of anyone."
"It is not good to harass others. It hurts me."
"Others may be more famous and your own Guru may not be at all. But, our faith should only be in our own Guru. This is the only lesson from this."
"Come what may, leave not your bolster (support, which is the Guru). Remain steady always, always at one-ment with
him."
"Isn't this dog a living creature? All beings experience the same hunger. Though it is dumb and I can speak, is there any difference in the hunger that both experience?

He who feeds those distressed by hunger really serve me with food. Know this and regard it is an axiomatic truth."
"Even when I pass away, believe in my words. From my tomb my bones will give you assurance.

Not only I, but my tomb would be speaking, moving and communicating with those who surrender themselves whole heartedly to me.

Do not worry that I shall be hidden from your eyes. You will hear my bones speak and discuss your welfare.

Always remember me only. Believe in me heart and soul. Pray without selfish motives and you will attain your welfare."
"Be firm on your path and have good thoughts. Then only, you will be able to go across to other side."
"Permanence, fearlessness, freedom, independence and oneness with the Supreme Self - these are the goals of the being. It should be the end result of being born."

# O my Sadgurus Sai ! Wrap me in Thy outstretched arms this New Year, and be ever my Spiritual Guide... 


right and wrong) intellect, the means for achieving his end and his own self-purification?"

This was the simple point of view Hemadpant put forward. Balasaheb Bhate held the opposite view to Hemadpant. He firmly held that, howsoever proficient in the vedas one may be, his deliverance would be confined only to the books without the Guru's grace.

Thus, Hemadpant and Balasaheb Bhate had diametrically opposite points of view. Obstinate adherence to their own point of view, on either side, balanced equally. And so the controversy raged.

This conversation, with all its pros and cons went on for an hour or so, and as usual no decision was arrived at. They had to stop it ultimately as both were exhausted.

Next day, Kakasaheb Dixit went to Baba and asked, whether he should leave Shirdi. Baba Said, "Yes". Then someone asked, "Baba, where to go?" Baba said, "High up". Then the man said, "How is the way?" Baba said, "There are many ways leading there; there is one way also from here (Shirdi). The way is difficult. There are tigers and wolves in the jungles on the way." Kakasaheb asked, "But, Baba, what if we take a guide with us?" Baba answered, "Then there is no difficulty. The guide will take you straight to your destination, avoiding wolves, tigers and ditches etc. on the way. If there be no guide, there is the danger of your being lost in the jungles or falling into ditches." Hemadpant was present on that occasion and he thought that, that was the answer Baba gave to the question, whether a Guru was a necessity. The help of a Guru, who has realized the Self is imperatively necessary for

the aspirant for his guidance. Otherwise he will be groping in the thick forest of darkness. The aspirant gets obstacles or impediments, dangers, snares, pitfalls on the spiritual path. He will have to be very careful in sadhana also. A Guru, who has already trodden the path and reached the goal is very necessary to guide him. Shri Sai Sat Charita

chapter 2
Here I find a close parallelism between, what Sai says in the Shri Sai Sat Charita (chapter 2) and we find in the Divine Comedy (part 1).

Dante Alighieri is the author of the Divine Comedy. He is a famous Italian epic poet. He fell in love with a girl, named Beatrice, whom he saw only twice in his life; but she was his inspiration for the legendary masterpieces. She died at an early age, which left him heartbroken. The Divine Comedy summary gives a picture of the realms of Dante's afterlife.

The Divine Comedy splits into three parts. The first part is called the Inferno (hell), Dante starts with descending to hell. The second section is Purgatorio (purgatory), which is like a God's waiting room. The last one is Paradiso (paradise), which is heaven.

Inferno is the first part of the poem. It begins with Dante in the middle of his life getting lost in a dark wood, which is $\sin$ and he cannot find a straight path. Scared, he wanders through the forest and sees the sun shining over a mountain in the distance. He

tries climbing it, but gets stumbled by three beasts, which are a hungry lion, a leopard, which he tries to evade, and a she-wolf, which drives Dante away and he feels scared and helpless.

Dante goes back to the woods and meets a ghost. At first, Dante is scared and asks, whether the figure is a man or a spirit. It answers with a voice, which sounds like it hasn't spoken for a long time. He is responded to "not a man now, but once I was", it is the ghost of the famous Roman poet Virgil, who wrote the Aeneid. Virgil lived in the times of lying and false gods. Dante praises Virgil and tells him, how much he admires him and that he is his inspiration. Dante tells Virgil, how he was chased away by the wild beasts. Virgil then explains to Dante that he must take a different path as the wolf does not allow anyone to pass until the greyhound comes and drives her away. Virgil says, he has been sent by Dante's beloved Beatrice and two other holy women to guide him.

Virgil assumes the role of spiritual guide for Dante as it seems that he has already taken his journey through hell. He is very protective of Dante and is careful to explain the functions of hell patiently. He knows that Dante is dependent on him and he's always concerned about Dante's wellbeing. Virgil keeps Dante behind most times so as not to frighten him in their journey through hell.

Despite Virgil being an upright person, he is still a pagan, who

worshiped false gods during the time of the Roman mythology. Virgil cannot take Dante through the passage of reaching heaven.

Virgil states that they must pass through hell to get there, but afterward, a worthier spirit will guide him through the rest of his journey. We know this guide to be Beatrice. She appears as one of Dante's guides in the last four cantos of Purgatorio (purgatory) and in the last book, Paradiso (paradise). There she takes over as guide from Virgil because, as a pagan, Virgil cannot enter Paradise and because,

being the incarnation of beatific love, as her name implies, it is Beatrice, who leads into the beatific vision. It is here that their long journey together begins.

It is clear that Dante's Inferno summary is about Dante living a life of sin. He has strayed from the right path. For Dante, humans must always try to find the right way to live and to perform righteous acts. Dante is trying to find the right path by taking the easy shortcut. However, he finds himself getting blocked by the three beasts, which represent sin :

The lion is a symbol of pride as Dante exaggerates the lion's head so that it is vast and enormous. It lifts its head haughtily and dares anyone to challenge its authority.

The leopard's spotted hide could represent concealment and thus greed or impurity, therefore

symbolizing lust of the flesh.
The she-wolf's description in detail is that she "carries every craving in her leanness", meaning she is very lean. This can be seen as greed or avarice as she has nothing and is desperate to have it all. She will always crave for more and has an insatiable hunger.

It is possible that Dante drew his inspiration from a biblical passage prophesied by Jeremiah. It is about the destruction of those who refuse to repent their sins. "Therefore, a lion from the forest will slay them, a wolf from the desert will destroy them, a leopard will wait to watch near their cities, and anybody, who ventures out, will get torn to pieces, for their transgressions are great and their backslidings many." (Jeremiah, 5:6)
"This ocean of mundane existence is very hard to cross. Waves of infatuation beat high there against the bank of bad thoughts and break down trees of fortitude. The breeze of egoism blows forcibly and makes the ocean rough and agitated.



Crocodiles in the form of anger and hatred move there fearlessly. Eddies in the form of the idea 'I and Mine' and other doubts whirl there incessantly and innumerable fishes in the form of censure, hate and jealousy play there. Though this ocean is so fierce and terrible, Sadguru Sai is its Agasti (Destroyer) and the devotees of which will safely take us across this ocean." Shri Sai Sat Charita Epilogue

It is Sai Baba Himself, Who has obliged this universe in the form of Sagun Brahma to lead and guide us from this illusory world. We should completely surrender to Him and meditate on Him. His name is the only reality, and meditation on His Name is best of all. There is no better means than this for snapping the bondage of this sansar (world). If we do so, Sadguru Sai is bound to help and liberate us.

O my beloved Sadguru Sai! How Your Holy Feet suffered as they trod the hot and dusty roads of the village of Shirdi to serve as guide on our spiritual journey through life! Your Holy Feet were the physical bridge between heaven and earth. Each step You took sanctified and cleansed the world You came to purify. May I be filled with unending gratitude for this amazing gift. I adore Your Holy Feet as I make my request with confidence in your saving love. As I adore Your Holy Feet so battered for our sake, may You look with kindness upon my request and

O my Sadguru Sai! Wrap me in Thy outstretched arms this New Year, and be ever my Spiritual Guide.

- Dr. Subodh Agarwal
'Shirdi Sai Dham', 29, Tilak Road, Dehra Dun - 248 001, Uttarakhand.
Mobile : 09897202810
E-mail : subodhagarwal27@gmail.com


## स्टाईंक्रीशक्ष्णा = स्यकलत्ग की सुही दिश्या

विश्व में जब कभी अनाचार फैलता है तथा अवांछित तत्वों से साधारण जन परेशान हो जाते हैं, तब समाज को सही दिशा देने के लिए किसी महान दिव्य आत्मा का किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आगमन होता है। उन्हीं महान दिव्य आत्माओं में से एक श्री साईं नाथ महाराज हैं। वे ईश्वर के अवतार के रूप में एक महान संत एवं धार्मिक सद्गुरू हुए हैं। उन्होंने एक महान सिद्ध संत के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर और एक बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह आचरण करते हुए महाराष्ट्र राज्य के ज़िला अहमदनगर के अन्तर्गत शिर्डी में अपना जीवन मानव कल्याण में अर्पित किया तथा जीवन पर्यंत लोक कल्याणकारी कार्यों को करते हुए जनता में भक्ति एवं कर्म की धारा बहाई। उन्होंने कलियुग की त्रुटियों को दूर करने के लिए अवतार लिया। वे किसी एक धर्म से जुड़े लोगों के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के हैं। उन्होंने कभी भी किसी धर्म की अवहेलना नहीं की तथा न ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि किसी भी धर्म में कोई भेद किया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए हमेशा मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म बताते हुए जीवन जीने की अमूल्य शिक्षा प्रदान की।

श्री साईं बाबा ने सभी जन-मानस से बार-बार यही कहा कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और ग़रीबों तथा अनाथ, विकलांगों की यथा सम्भव मदद करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। उनका यह भी कहना था कि जो ग़रीबों, अनाथ, विकलांगों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। वे हमेशा समझाते थे कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। गुरुजनों, बुज़ुर्गों का सम्मान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य को जीवन की मुश्किलों में सहायता मिलती है। उन्होंने सदैव माता-पिता, बुज़ुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा प्रदान की।

श्री साईं बाबा ने सम्प्रदाय, सामाजिक भेदभाव, जात-पात, धर्म इत्यादि का सदैव विरोध किया तथा बताया कि मानव जाति एक ही है, तो फिर सामाजिक भेदभाव एवं जाति के कारण यह ऊँच-नीच की भावना क्यों! सभी वर्गों के लिए उनका यह संदेश रहा कि मनुष्य


को इन सभी की ओर ध्यान न देकर अपने कर्मों को ख़ुद के साथ दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। उनकी सदैव यह शिक्षा रही कि धर्म, जाति, समाज, भेदभाव इत्यादि सब बातें ईश्वर ने नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए ईश्वर की नज़र में न तो कोई उच्च है, और न ही कोई निम्न है। अत: जो काम ईश्वर को पसंद नहीं है, वह मनुष्य को नहीं करना चाहिए।

श्री साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश यही है कि चूँकि, सबका मालिक एक है, इसलिए धर्म, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय आदि व्यर्थ की बातों में न पड़ कर तथा आपसी मतभेद भुला कर आपस में प्रेम और सद्भावना से रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने समाज में समानता का नारा देने के लिए कहा कि ईश्वर एक है, वही सर्वशक्तिमान है, वही पैदा करने वाला है, वही हमें सम्भालता है और वही हमें रोज़ी-रोटी देता है तथा हम सब उसी की संतान है। इसलिए हमें सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने लोगों को सत्य मार्ग पर

चलते हुए कर्म करने की शिक्षा प्रदान कर हमेशा यह कह कर "सबका मालिक एक" है, का गुरुमंत्र दिया।

विश्व में विभिन्न धर्म और जाति के लोग एवं उनके समुदाय बसे हुए हैं तथा मनुष्य धर्म के नाम पर बँटा हुआ है। सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए आपस में मतभेद रखते हैं, जिसके परिणाम सामाजिक अराजकता और दंगे के रूप में सामने आते हैं। विश्व में जगह-जगह धर्म की आड़ में साम्प्रदायिक दंगे होना एक आम बात हो गई है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पूरे विश्व के लिए साम्प्रदायिक दंगे, सामाजिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद आदि न केवल घातक हैं, बल्कि शांति और विकास के मार्ग में अवरोध भी हैं। धर्म अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह परमात्मा से जुड़ा जाये और मानव कल्याण हो।

श्री साईं बाबा ने सभी धर्मों के लोगों को अपनी गाथाओं के माध्यम से सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए जीवन की सफलता की सही दिशा दिखाई। उनके संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनकी मानवता की सही दिशा पर चलने व सच्चाई का साथ देने की सीख को यदि हम सच्ची निष्ठा से अपनाये, तो समाज में फैली तमाम कुरीतियों को आसानी से दूर किया जा सकता है।

भगवान् महावीर के अनुसार जीवन का आधार हिंसा न होकर अहिंसा, प्रेम और मैत्री है। श्री साईं बाबा ने सभी वर्गों को हिंसा से दूर रह कर प्रेम व मैत्री भाव से रहने की शिक्षा प्रदान की और मानव जाति के सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रह कर जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, धर्म इत्यादि के भेदभाव के बिना सभी का कल्याण किया।

श्री साईं बाबा ने सर्व समर्थ होकर भी हमेशा अपना जीवन सीमित साधनों द्वारा व्यतीत किया तथा कभी भी वाद-विवाद और मतभेद में नहीं पड़े। उन्होंने सभी जनमानस को सादगी, सहनशीलता व मधुरता से सरल जीवन व्यतीत करना सिखाया। वे सांसारिक भोग-विलास की वस्तुओं से सदैव अलिप्त रहते थे एवं फटे-पुराने कपड़े पहनते थे तथा बिस्तर भी फटे-पुराने कपड़ों का ही लगाते थे और तकिये व आसन के रूप में एक ईंट को उपयोग में लाते थे। वे अपने पास केवल एक कफ़नी, लुंगी, चिलम, चिमटा और टीन का एक पुराना लोटा रखते थे। उनमें सादगी, सहनशीलता, मधुरता, सौजन्यता एवं वैराग्य

की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वे एकांत प्रिय होने पर भी भक्तों से दूर नहीं रहते थे और उनसे सदैव घिरे रहते थे तथा उनके सुख-दुख में हमेशा साथ रहते थे। वे खाते ज़रूर थे, मगर उनकी जिह्वा को किसी स्वाद की लालसा नहीं थी। वे आँखों से देखते ज़रूर थे, मगर उस दृश्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी। उनको किसी भी पदार्थ से कोई आसक्ति नहीं थी तथा वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे। उन्होंने सदैव यह संदेश दिया कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर में आसक्ति रखते हुए सबूरी यानि कि सब्र एवं सादगी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए।

श्री साईं बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हद्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक ज्ञान व आत्मानुभूति सम्भव नहीं है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु व विवाद की जड़ है। अहंकार हमेशा पतन का मुख्य कारण होता है एवं अहंकारी व्यक्ति सदैव अशांत, असंतुष्ट और दुखी रहता है। व्यक्ति यदि यह देखे कि उसके समान व उससे अधिक गुणी, वैभवशाली, विद्वान, शक्तिमान व धनी अनेक व्यक्ति समाज में हैं, तो उसका अहंकार दूर हो जायेगा और उसका यश बढ़ेगा। वस्तुतः यदि अहंकार को खत्म कर दिया जाये, तो विवाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए अहंकार का त्याग सदैव हितकर होता है। मनुष्य कर्म, विद्या, शील और उत्तम जीवन से पवित्र होता है,


न कि गोत्र, धन एवं अहंकार से।
श्री साईं बाबा अज्ञान और अंधकार को समाप्त करने में सूर्य के समान हैं। उनको संस्कृत सहित अनेक भाषाओं का पूरा ज्ञान था और वेद-पुराण, कुरान सहित अन्य धार्मिक ग्रन्थ पूरी तरह कंठस्थ थे। वे जीर्ण-शीर्ण मस्जिद में रहते थे। फ़क़ीर वेष धारण करते थे। माँग कर लायी हुई भिक्षा पर उदरभरण करते थे। लेकिन, लोगों को उन्होंने अथाह सुख-शांति दी तथा ब्रह्म होते हुए भी साधारण सा जीवन बिता कर मनुष्य को अपना अहंकार छोड़ने की अद्वितीय शिक्षा देकर सच्चा पथ दिखाया तथा संसार में रह कर उसे किस प्रकार सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, यह भी सिखाया। उन्होंने हमेशा आड़म्बरों से मुक्त रह कर यह भी बताया कि आड़म्बरों में ही अहंकार की भावना निहित होती है। इसलिए अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं को आड़म्बर से छुटकारा पाना होगा। उनका श्री साईं सत् चरित आज के आधुनिक युग में मानव को अहंकारित एवं संकुचित विचारों को त्याग कर सही पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करता है।

मनुष्य एक विचारशील प्राणी है तथा उसका विचार ही उसकी सबसे बड़ी संपदा है। मनुष्य के मन में प्राय: यह विचार आता है कि भाग्य प्रबल है या पुरुषार्थ? कोई भाग्य को बड़ा बताता है, तो कोई पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण बताता है। कई जादू-टोना, धागा-ताबीज़, झाड़-फूँक या फिर किसी ज्योतिषी का सहारा लेते हैं। समग्र प्राणी जगत् में मानव तन दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। जिस किसी भी रूप में यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वह अमूल्य है। इसलिए, मनुष्य को भाग्य को बिना कोसे अकर्मण्य बन कर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। यह संसार कर्म करने की भूमि है तथा हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने पर कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता है। भाग्य को केवल आलसी व्यक्ति कोसते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं।

अंध विश्वास व आलस्य मनुष्य के शत्रु तथा उसके लिए अत्यधिक कष्टदायी हैं। ये ऐसे दोष हैं, जिनसे मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर देता है। व्यक्ति अंध विश्वास व आलस्य के कारण ही उन्नति के अनेक साधनों को गँवा देता है। अपने भाग्य को दोष देकर कर्तव्य का पालन न करना ही आलस्य है। मनुष्य आलस्य

के कारण सुबह का कार्य दोपहर और दोपहर का कार्य सायं को टाल कर महान लाभों से वंचित रहते हुए जीवन गुज़ार देता है, जो उचित नहीं है।

श्री रघुनाथराव तेंडुलकर नामक एक गृहस्थ मुम्बई के निकट बान्द्रा में रहते थे। वे श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। उनका बड़ा पुत्र डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यास कर रहा था। उसने एक ज्योतिषी को अपनी जन्म-कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने यह बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं हैं; लेकिन अगले साल परीक्षा में बैठने से उसे ज़रूर सफलता मिलेगी। ज्योतिषी का यह ज्योतिष सुन कर उसे बड़ा दुख हुआ और उसका मन अशांत रहने लगा। उसको कुछ दिनों के बाद परीक्षा में बैठना था। उसकी माता ने अपने पुत्र के बारे में जब श्री साईं बाबा को बताया, तो उन्होंने कहा, '‘अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे। सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषी द्वारा बनायी गई कुंडली को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जायेगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है।"

श्रीमती तेंडुलकर ने शिर्डी से घर पहुँचने पर श्री साईं बाबा का संदेश पुत्र को बताया। वह कठिन परिश्रम करके परीक्षा में बैठा और उसको लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई।

श्री साईं बाबा की हमेशा यह कोशिश रही कि जन-मानस के हृदय पटल में समाज में व्याप्त इन सभी सामाजिक कुरीतियों का नाश हो और सभी प्रेम पूर्वक रह कर जीवन का आनंद लें। उन्होंने कर्मकांड, सामाजिक कुरीतियों इत्यादि का सदैव विरोध किया व धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ा। उनका कहना था कि धर्म निभाने का अर्थ है फ़र्ज़ निभाना। मानवता और भाईचारा ही संसार के विकास का मूलमंत्र है तथा विश्वास व श्रद्धा से जीवन में बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कलियुग में अवतार लेकर मानव जाति को उनके कल्याण के लिए सफलता की सही राह दिखाई। वे अंध विश्वास में बिलकुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सदैव कर्म को प्रधान बताते हुए मनुष्य को सही मार्ग की तरफ़ चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी अनेक ऐसी लीलाएँ हैं, जिनसे साफ़ तौर पर स्पष्ट है कि उन्होंने अपने जीवन में अंध विश्वास को कोई महत्व नहीं दिया।

एक बार एक भक्त ने अन्य लोगों के सम्मुख किसी के बारे में अपशब्द कहे, ऐसे बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया, जिससे सुनने वालों को उसके प्रति घृणा होने लगी। बाद में उन लोगों की लेंडी बाग के निकट बाबा से भेंट हुई, तो बाबा ने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उँगली उठा कर कहा - 'देखो, वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भर कर दूसरों के प्रति सदा अपशब्द कहा करते हो, यह तुम्हारा आचरण ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है। यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया, तो शिर्डी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी?" श्री साईं बाबा भक्तों को इस प्रकार उपदेश देकर उनकी आध्यात्मिक ध्येय में उन्नति कराते थे।

एक बार की बात है कि श्री साईं बाबा अचानक ही काफ़ी तेज धूप में श्रीमती राधाकृष्णामाई के घर के निकट पहुँचे और उन्होंने साथ में आये कुछ लोगों से कहा कि सीढ़ी लेकर आओ। उनमें से एक व्यक्ति ने तुरन्त सीढ़ी लाकर श्री वामन गोंदकर के घर के साथ लगा दी। बाबा सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ गये और छत को तेजी से पार करके श्रीमती राधाकृष्णामाई के घर की छत, जो श्री गोंदकर के घर के आगे थी, पर आ गये। लेकिन, कोई भी व्यक्ति इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सका कि बाबा के मन में क्या योजना है। उस समय श्रीमती राधाकृष्णामाई तेज बुख़ार से पीड़ित थी। बाबा ने छप्पर के ढलान से दूसरे छोर पर आकर उस सीढ़ी को उसी जगह रखवा दिया, जिसका उपयोग उन्होंने नीचे उतरने के लिए किया था।

श्री साईं बाबा जैसे ही सीढ़ी के सहारे छप्पर से नीचे उतरे, तो उन्होंने बिना किसी देरी के तुरन्त ही सीढ़ी लाने वाले को दो रुपये दिये। उस व्यक्ति ने जो परिश्रम


किया, वह केवल इतना था कि उसने सीढ़ी लाकर रखी थी। लेकिन, बाबा ने इस छोटे से कार्य के लिए उदार हृदय से उसे दो रुपये दिये! जब एक व्यक्ति ने बाबा से यह पूछा कि उन्होंने उस सीढ़ी लाने वाले को इतना पैसा क्यों दिया ? तब बाबा ने निम्नांकित अमृत वचन कहे '‘दूसरों से काम तो लो, लेकिन उनके द्वारा किये गए श्रम को भी ध्यान में रखो और यह नियम बना लो कि किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाये कार्य नहीं कराना चाहिए।' श्री साईं बाबा ने स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को शिक्षा प्रदान की कि बिना पारिश्रमिक दिये किसी से कार्य नहीं करवाना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हदय से मज़दूरी देनी चाहिए।
(क्रमश: अगले अंक में)

> - सुरेश चन्द्र

२०/२९, लोदी कालोनी, नई दिल्ली - ११० 00 ३. ई-मेल : sureshchandra1962@gmail.com दूरभाष : (0९१) २४६४00૪६ संचार ध्वनि : (0)९८३८६३९००२

## स्यु विश्वायु

' श्रद्धा और सबूरी धन करते हैं मालामाल" - श्री साईं बाबा ने श्री साईं सत् चरित के कई अध्यायों में श्रद्धा और सबूरी का उल्लेख किया है। ' 'र्रद्धा' को विश्वास के नाम से और 'सबूरी' को धीरज के नाम से भी जाना जाता है।

बाबा ने इन दो शब्दों पर बहुत ज़ोर दिया है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा - विश्वास पर। बाबा ने अटल विश्वास के साथ श्री साईं सत् चरित में कहा है कि विश्वास रखो कि मेरे जाने के बाद भी मेरी अस्थियाँ तुमसे बातें करेंगी। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास एक ऐसा बल है जिसका जन्म ज्ञान, कर्म और भक्ति में से होता है।

विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है। अपने माँ-बाप पर विश्वास ना हो, तो जीवन कितना कठिन बन जाता है। पत्नी का पति पर विश्वास ना हो तो ! शिष्य का गुरु पर विश्वास ना हो तो! हम सो सकते हैं इसी विश्वास पर कि कल हम ज़रूर जागेंगे। स्थूल जीवन विश्वास पर जी सकते हैं। सूक्ष्म जीवन के लिए दृढ़िभूत विश्वास ज़रूरी है।

विश्वास जीवन है, तो संदेह मौत है। जो विश्वास रूपी पेड़ की छाया में बैठता है, ऐसे मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ऐसा श्रीमद् गीता में प्रतिपादित किया गया है।

जीवन रथ के दो पहिये हैं। एक विचार और दूसरा विश्वास। केवल विचार हो, मगर विश्वास ना हो, तो पता नहीं यह जीवन रथ कितना चलेगा? विवेक के साथ जिसके विचार का पहिया जूड़ा हो और विवेक के साथ जिसका विचार गतिशील है, उसका जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। बाबा अकसर कहा करते थे कि विश्वास का रास्ता ऐसा है जिसमें आँखें बंद करके चलें, तो भी गिरने का डर नहीं रहता। ज़िंदगी चलती है धड़कन से और धड़कन चलती है विश्वास से। विश्वास एक ऐसा सेतू है जो संसार में लोगों को जोड़ता है। विश्वास की कोई भाषा नहीं है। विश्वास की कोई जाति नहीं है। जिस तरह पलभर के लिए साँस लेना बंद हो जाये, तो दम घुटने लगता है, उसी तरह जीवन में विश्वास ना हो, तो जीवन बेमतलब सा बन जाता है। औरों के लिए बाबा की उदी केवल राख होगी, मगर साईं भक्तों के लिए तो वह संजीवनी है; क्योंकि उनका विश्वास है कि उदी असाध्य रोग एवं कई

मुसीबतों से उन्हें राहत देती है।
भले ही आप जाप कम करें। भले ही आप सत्कर्म कम करें। भले ही योगाभ्यास कम करें। भले ही आप पूजा-अर्चना कम करें। चिंता की कोई बात नहीं। चिंता तो तब होगी जब आपके अंदर विश्वास कम हो जाये। वस्तुत: विश्वास के कारण ही आप अपने आपको चारों तरफ़ से सजग महसूस करते हैं। विश्वास यदि डगमगा जाये, तो भक्ति हार जाती है। विश्वासु तो छलांग लगायेगा ही! हनुमान जी विश्वास का प्रतीक है।

विश्वास और भरोसे में क्या फ़र्क है ? अगर इन दोनों को आप एक माने, तो भी कोई ग़लत नहीं हैं। किंतु, फ़र्क ज़रूर है। जिस जगह आशा और विश्वास दोनों एक बने, उसके बाद जो प्रकट हो, उसे भरोसा कहते हैं।

आशा और विश्वास का मिलन हो, तब ही भरोसा प्रकट होता है। आशा रूपी स्त्री और विश्वास रूपी पुरुष - इस दाम्पत्य से जन्म लेने वाला लाड़ला बेटा ही भरोसा है।

जिसकी भूमिका विश्वास की नहीं है उसके संदेह उसका नाश करेंगे। जिसमें चतुराई का अंश आ जाता है उसमें श्रद्धा का अंश कम हो जाता है।

बाबा के गुरू उन्हें उल्टे पैर कुएँ में लटका कर चले गये। लगभग चार घंटे बाद वापस आकर बाबा को बाहर निकाला और पूछा, "कैसा लग रहा था?" बाबा ने तत्काल उत्तर दिया, "मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था।" यही ‘परम आनंद’ विश्वास - श्रद्धा का दूसरा नाम है। दूसरा रूप है।

विश्वास में तर्क को कोई स्थान नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार हो, तो भी हरि की इच्छा; अपनी इच्छा के अनुसार ना भी हो, तो भी हरि की इच्छा।

नेक बाप कभी भी अपनी संतानों का बुरा नहीं सोचता। ईश्वर - वो तो बाप का भी बाप है, वह अपनी संतानों का बुरा कैसे सोच सकता है! फ़रियाद किस बात की?

यदि विश्वास हो, तो निष्ठा ज़रूर होगी। इन्सान को विश्वास के कारण ही पत्थर में भगवान् नज़र आता है।

दुनिया की स्तुति और प्रतिष्ठा दो कौड़ी की हो जाती है, जब इन्सान विश्वास को ख़ज़र से भोंकता है।
(पृष्ठ २३ पर)

## 

श्री शिवनेसन स्वामी का शिर्डी की पावन भूमि पर पदार्पण सन् १९५३ में हुआ और तब से वे यहीं के होकर रह गये। वे यहाँ स्वामी नित्यानंद जी, जोकि गणेशपुरी के स्वामी मुक्तानंद जी के गुरु थे, के शुभाशीर्वाद एवं सद्प्र्रेणा से आये।

वे स्वयं के बारे में बताते हुए कहते हैं, "ममें एक भ्रमणशील (wandering) साधु था। मैंने नित्यानंद बाबा के बारे में सुना और उनका साथ करने के लिए गणेशपुरी की यात्रा की। मैं उनके साथ वहाँ लगभग दो वर्ष ठहरा और अन्ततः उनकी जैसी स्थिति - अवस्था प्राप्त करने की मेरी उत्कट अभिलाषा थी और एक दिन में दर्शनार्थियों की पंक्ति में उनके पास तक पहुँच गया।

मेंने बाबा जी से प्रार्थना की, 'कृपया मुझे आप जैसा बना लो।

बाबा ने मुझे एक नारियल दिया और कहा कि अभी तुम्हारी यात्रा जारी रखने का समय है।
‘मैं एक व्यक्ति के स्थान पर पहुँचा, जहाँ मैं एक झोंपड़ी में कुछ समय के लिए रहा, जो उसने मेरे लिए बना दी थी। यहीं मैंने श्री साईं बाबा के बारे में पढ़ा और उनके आश्रम तक पहुँचने का लक्ष्य बनाया। मेरे पास न तो पैसा था, और न भोजन था; परन्तु अवश्य ही भगवान् ने मेरी देखभाल करने के लिए लोगों को जुटा दिया था। एक अजनबी व्यक्ति ने रेलगाड़ी में बिना किसी शुल्क के शिर्डी तक की यात्रा करने के लिए मुझे एक आधिकारिक पत्र दिया। परन्तु, मैं नासिक में ही उतर गया; और बाद में शिर्डी पहुँचा।

शिर्डी में अपने पहले दिनों के दौरान मुझे साईं नाथ के बहुत सारे सपने आये। मैं यहीं बहुत ठहरना चाहता था; परन्तु मेरे पास कुछ नहीं था। पुनः एक बार बाबा ने सहायता प्रदान की। संस्थान के एक कर्मचारी ने मुझे चावड़ी जाकर वहाँ सेवा जारी रखने के लिए कहा।

मैंने निवेदन किया, 'मुझे वहाँ कौन खिलायेगा?’
‘साईं बाबा मदद करेंगे।'
‘में तब से यहीं रह रहा हूँ।’
मैंने दो बार शिर्डी से जाना चाहा। पहली बार मैं अत्यन्त रुण हो गया। दूसरे दिन जब मैं वापस लौटा, तो मैं तुर्त्त ही ठीक हो गया ! दूसरी बार पुन: मैंने शिर्डी से

प्रस्थान किया। मेरी यात्रा के दौरान मुझे अत्यधिक प्यास लगी। मुझे एक नीम के वृक्ष के पास एक बहुत गहरा कुआँ मिला ; पर मेरे पास पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। में नीम के वृक्ष पर यह देखने के लिए चढ़ गया कि क्या मैं उसकी शाखा से कुएँ में उल्टा लटकते हुए पानी तक पहुँच सकता हाँ। जैसे ही में पेड़ पर चढ़ा, मुझे वहाँ साईं बाबा का छायाचित्र मिला। यह नहीं जानते हुए कि बाबा का छायाचित्र वहाँ कैसे पहुँचा, मुझे यह एहसास हो गया कि मात्र बाबा ही मुझे जल प्रदान कर सकते हैं। मैं उनके बिना मेरे सामने के जल तक भी नहीं पहुँच सकता। मैं शिर्डी को लौट आया और तब से यहीं रह रहा हूँ।"

श्री मौनी बाबा ने श्री शिवनेसन स्वामी जी के बारे में कहा है - उनके बराबर का साईं भक्त न तो कोई हुआ है, और न होगा। उनके सर्वस्व साईं ही थे। स्वामी जी जितने साईं बाबा के भक्त थे, उतना ही श्री साईं बाबा भी स्वामी जी को प्यार करते थे। बाहर से पहली बार शिर्डी आने वालों को साईं बाबा के बारे में सम्पूर्ण जानकारी और सही मार्गदर्शन सिर्फ़ स्वामी जी से ही मिलता था। स्वामी जी ने लाखों लोगों का, बाबा के चरणों में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न करके, उद्धार किया।

कोई भक्त अपनी इच्छा से स्वामी जी को कोई द्रव्य देता, तो वे उस द्रव्य से अन्नदान करते। श्री साईं सत् चरित ख़रीद के ग़रीबों को बाँटते। वे कपड़ा ख़रीद कर भी ग़रीबों में वितरित करते थे। यहाँ तक कि वे साईं भजन, साईं बावनी आदि भी मुद्रित करवा कर ग़रीबों में बाँटा करते। वे भारत के समस्त प्रांतों एवं विदेशों में रहने वाले साईं भक्तों के द्वारा उनको भेजे गये साईं साहित्य एवं बाबा के चित्रों को भी भक्तों में वितरित कर देते थे।

स्वामी जी साक्षात् प्रेम, दया, विनम्रता और क्षमा की मूर्ति थे। भीख माँगने की हालत वाले कुछ लोग उनके मार्गदर्शन में लखपति बन गये। वे हमेशा सबकी भलाई चाहते थे। मौनी बाबा की दृष्टि से स्वामी जी इन्सान नहीं, भगवान् ही मनुष्य का शरीर धारण करके अवतरित हुए थे। जैसे साईं बाबा भगवान् का अवतार होते हुए भी - "में भगवान् का सेवक हूँ" बोलते थे, वैसे ही स्वामी जी भी हमेशा - "में साईं बाबा का सेवक हूँ" बोलते थे।

कुछ भक्तों को वे समीप के मंदिरों के यथा, शनि

मंदिर, मारुति मंदिर आदि के दर्शन करने के लिए भेजते थे और कुछ को ऋषि, साधु, संत, महात्मा आदि के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा करते थे। कुछ भक्तों को वे श्री साईं सत् चरित का पठन करने के लिए और कुछ अन्यों को साईं बावनी, गुरुगीता, हनुमान चालीसा तथा ऐसे ही अन्य धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। कुछ को ग़रीबों को भोजन कराने के लिए कहते। वे भक्तों से ‘साईं नाम सप्ताह’ भी करवाते थे। वे भी साईं बाबा की भाँति बिलकुल अकेले ग्रामीण इलाकों (country side) में किसी अन्वेषण की तलाश में विचरण किया करते थे, जिसके बारे में वे स्वयं ही जानते थे।

साईं बाबा की नक़ल और स्वयं को उनका अवतार घोषित करने की कई लोगों ने दुश्चेष्टा की; पर श्री शिवनेसन स्वामी जी इन सबसे हट कर थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन बाबा के असंख्य भक्तों को मार्गदर्शन करने में लगा दिया। वे बाबा का नाम व्यापक रूपेण दूर-दूर तक फैलाने के बावजूद भी उनके एक विनम्र सेवक ही बने रहे। वे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हुए तथा किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के प्रक्षेपण तथा उपलब्धि के बिना एक साधु, संत का जीवन ही जीते रहे।

उनके बिना कुछ कहे ही, उनके गर्दन हिला कर स्वीकृति देने मात्र से उनके कई भक्त उनके लिए विशाल प्रासाद (हवेली) बनवा कर दे सकते थे तथा एक पंच सितारा होटल की विलासिता पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते थे; परन्तु उन्होंने उनके स्वामी साईं बाबा की तरह अंत तक एक साधु-संन्यासी का सा जीवन बसर करना ही स्वीकार किया। वे जीने (stair case) के नीचे बनी हुई एक अँधेरी व धूँधली कोठरी में निवास करते रहे और शिर्डी साईं संस्थान जो भी भोजन उनको खाने के लिए देता, उसी में गुज़र-बसर कर लिया करते थे। वे मात्र लुंगी और सदरी (बिना बाँह की एक प्रकार की बंडी - जाकेट) पहना करते थे। श्री स्वामी जी ने स्वयं बाबा के लिए कोई मंदिर नहीं बनवाया; परन्तु अपने कई भक्तों को पूरे देश में ही साईं बाबा के मंदिर बनवाने, संस्थाएँ खोलने, नाम सप्ताह प्रारम्भ करने के लिए उत्प्रेरित किया।

सच में, श्री शिवनेसन स्वामी प्रेम, विनम्रता, त्याग और तपस्या की साक्षात् प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन आदियुगीन ऋषि-मुनियों की भाँति व्यतीत किया। उनकी चमकदार आँखों का शिशुवत् अवलोकन तथा उनकी शिशुवत् मुस्कराहट किसी को भी अपनी ओर

आकर्षित कर उनका मित्र बना लेती थी। वे ऐसे एक महान् संत थे जिनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य प्रत्येक स्थान के साईं भक्तों को प्रोत्साहित कर उनको साईं भक्ति के लिए दिशा-निर्देश देना था।

स्वामी जी ने शिर्डी में ही १२ फरवरी, १९९६ को 90 बजे देह त्याग दी और साईं बाबा में विलीन हो गये। आज भी कई भक्तों को अनुभव होता है कि देह त्याग के पश्चात् भी स्वामी जी बाबा की भाँति आज भी जीवित हैं और वे उनको बाबा तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री शिवनेसन स्वामी का नाम साईं भक्ति के क्षितिज पर एक नक्षत्र की भाँति अपने स्वामी श्री साईं नाथ के साथ चमकता रहेगा और दिग्दिगन्त में व्याप्त रहेगा।

- मदन गोपाल गोयल प्राचार्य (सेवा निवृत्त) श्री राम अयन, इन्द्राढ़ - ३२३ ६१३, ज़िला बूंदी, राजस्थान.
ई-मेल : gopalgoyal1963@gmail.com संचार ध्वनि : (0)९४६०५९४८९०, ८९४९४३७९३२
(पृष्ठ २१ से)
विश्वास सभी में होता है - ना, ऐसा नहीं। मगर, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि विश्वास को हम संसार में व्यक्त रूप से प्रकट नहीं कर सकते। वह तो हमारे स्वभाव में होता है।

दुनिया में कोई भी निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि मैं रात को सो कर सुबह जाग जाऊँगा ही ! पता नहीं रात को क्या हो जाये? इन्सान की ज़िंदगी में एक सहज विश्वास है कि मैं सुबह जाग जाऊँगा। इसी विश्वास पर तो इन्सान ज़िंदा रहता है। विश्वास का कभी प्रकटीकरण नहीं होता।

इसीलिए तो श्री साईं सत् चरित में विश्वास को प्राधान्य दिया गया है।

ज़िंदगी तब तक रहेगी, जब तलक एक आस है।
आस के कई रूप हैं, एक रूप यह विश्वास है।

- साईं दास विनय घासवाला १०/३०२, लाभ रेसिडन्सी, अटलदग, वडोदरा - ३९० ०१२, गुजरात. संचार ध्वनि : (0) ९९९८९९०५६૪


Shirdi News

## Mohan Yadav

* Public Relation Officer *

Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

- Translated from Marathi into English by Vishwarath Nayar
E-mail : vishwarathnayar@gmail.com


Sri Teerakiat Jareonsettasin, Education Minister of Thailand being heartily felicitated by Sri Bipindada Kolhe, Trustee of the Sansthan after the Darshan...


Friday, December 7, 2018 : Sri Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport \& Highways, Shipping and Water Resources, River Development \& Ganga Rejuvenation with Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan, Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer, Sri Bipindada Kolhe, Trustee and Sou. Snehalatatai Kolhe, Legislator...


Sri Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport \& Highways, Shipping and Water Resources, River Development \& Ganga Rejuvenation being heartily felicitated by Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan, Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman, Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer, Sri Bipindada Kolhe, Trustee and Sou. Snehalatatai Kolhe, Legislator after the Darshan...


Friday, December 7, 2018 : Sri Dhananjay Munde, Opposition Leader in the Legislative Council of Maharashtra state with Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Sansthan...


Saturday, December 8, 2018 : Sri Radha Mohan Singh, Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare with Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee of the Sansthan..


Sunday, December 9, 2018 : Sri Om Prakash Singh, Director General of Police, Uttar Pradesh...


Sri Radha Mohan Singh, Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare being heartily felicitated by Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee of the Sansthan after the Darshan..

In this age of Kaliyug, You are the true Brahma Incarnation, that has taken Form and descended on this earth. You are also Swami Datta Digambar. Datta Digambar. We do Aarati... Once a week, on Thursdays, the devotees take a trip (to Shirdi), to have a glimpse of the Lord's Feet and to avert their worldly fears. Avert fears. We do Aarati..

Saturday, December 22, 2018 : Lord Shri Datta's birthday festival being celebrated in the Shri Sai Samadhi Mandir in the presence of Sou. Saraswati Wakchaure, Sri Ramesh Chaudhari, temple department chief in-charge, employees, villagers of Shirdi and devotees...


‘Sai - Ambulance Project' to provide Instant Medical Services to the needy patients in the rural and remote parts of Maharashtra...

Dr. Suresh Haware, Chairman of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi recently informed that the Maharashtra Government has approved the spending of Rs. 25 crores for the implementation of the 'Sai - Ambulance Project' by providing 500 ambulances, one each to registered Non-Government Organizations active in the field of medical/ambulance services in Maharashtra, to provide instant medical services to the needy patients in the rural and remote parts of the state on behalf of the Sansthan.

Informing about this in detail, Dr. Haware stated that 'the Sai - Ambulance Project providing ambulances will make instant medical services available to the needy patients in the rural and remote regions of the state through the Sansthan. Therefore, by achieving the objective of Shri Sai Baba's service to the patients, the teachings of Shri Sai Baba will be publicized. According to the Shree Saibaba Sansthan Trust Act 2004, Article $17(2-\mathrm{N})$ there is a
provision to promote welfare of humanity or provide assistance in calamities to the people or any other noble work. As per this provision, the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi may give Rs. 5 lakhs grant each to 500 ambulances to be given, one each to registered (under the Maharashtra Public Trust Act 1950 or the Society Registration Act 1860) NGO active in the field of health/service to the patients. Instead of giving the amount to the said organization, the organization making the demand has to pay in advance the cost of the ambulance (after deducting Rs. 5 lakhs) directly to the Mahindra \& Mahindra Company and complete the documentation. After this amount is paid by the organization, Rs. 5 lakhs will be paid as grant by the Sansthan to the company directly and an agreement will be entered into with the concerned organization. The Mahindra \& Mahindra Bolero BS-IV model will be finalized for the ambulance. All the ambulances will be fitted with the GPS system. The registration and insurance of the ambulance will be the responsibility of the organization. 'Shri Sai - Ambulance' will have to be written on the ambulance. The Government has permitted the grant of Rs. 25 crores for the purchase of 500 ambulances by the Sansthan under the 'Sai - Ambulance Project' programme as per the said terms and conditions.

Subject to the above terms and conditions interested NGOs may contact the transport department of the Sansthan on the telephone number (02423) 258787 or mobile number (0) 7720077259, appealed Dr. Haware.


Tuesday, January 1, 2019 : Sri Shivraj Singh Chauhan, former Chief Minister of Madhya Pradesh with Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan..


Tuesday, January 1, 2019 : Sri Deepak Kesarkar, Minister of State for Finance and Planning, Home (Rural), Maharashtra state..

About 9.5 lakh Sai devotees availed the Darshan of Shri Sai Baba's Samadhi during the Shirdi Mahotsav (grand festival) organised by the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi from Saturday, December 22, 2018 to Tuesday, January 1, 2019 for the 2018 Christmas holidays, bidding farewell to the passing year 2018 and welcoming


Sri Shivraj Singh Chauhan, former Chief Minister of Madhya Pradesh being heartily felicitated by Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan after the Darshan..

the new year 2019. Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman of the Sansthan informed that Rs. 14.54 crores were received in donations during this period.

Informing about this in detail, Sri Kadam stated that ' $1,74,467$ devout devotees through the paid Darshan passes, 6,62,406 devotees through the bio-metric and 1,14,056 devotees through the Mukh Darshan, in all about 9.5 lakh devotees
availed the Darshan of Shri Sai Baba's Samadhi. Rs. 8.5 crores in the donation boxes, Rs. 3.03 crores at the donation counters, about Rs. 3 crores through the debit and credit cards, online, cheques, demand drafts and money orders were received in donations during the Mahotsav. As also 507 gms. gold (worth Rs. 14.28 lakhs) and 16.5 kgms. silver (worth Rs. 4.82 lakhs) were received. Sai devotees from 19 countries deposited contributions in the foreign currency worth Rs. 30.63 lakhs. Apart from this, Rs. 3.6291 crores were received through the paid online Darshan passes.

Similarly, 6,07,484 Sai devotees availed the Prasad-meal in the Shri Sai Prasadalaya and 1,24,974 Sai devotees availed the food packets. Rs. 1,58,68,950 were received from the sale of $6,34,758$ ladoo packets. And, 9,41,200 free bundiprasad packets were distributed to the devout devotees in the Darshan line.

Arrangement for the stay of $1,82,321$ devout devotees were made during the Mahotsav period at the Sansthan's Sai Aashram Bhakta Niwas, Dwaravati Bhakta


Niwas, Sai Dharmashala, Shri Sai Baba Bhakta Niwas Sthan (500 rooms) and Sai Prasad Niwas and additional stay facility was erected in the pandal for 21,097 devotees.'

The Shri Sai Samadhi Mandir was kept open throughout the night on Monday, December 31, 2018, so that the rush of devotees, on the concluding day of the year and the new year, could be properly planned, so that every devotee could avail the Darshan of Shri Sai Baba's Samadhi. Hence the Shej Aarati on that day and the Kakad Aarati on Tuesday, January 1, 2019 were not done.

Various cultural programmes were held for the Mahotsav. In this, Saibhajan Sandhya programmes were held of, Dwarka Mandali (Bengaluru) on Saturday, December 22, 2018 from 7.30 p.m. to 9 p.m., Smt. Manisha Dhingra (Delhi) from 7 p.m. to 8.30 p.m. and Sri Ramesh Oberoi (Mumbai) from 8.30 p.m. to 9.45 p.m. on Sunday, December 23, 2018, Sri Subrat (Odisha) on Monday, December 24, 2018 from 7 p.m. to 9.45 p.m., Smt. Vinaya Kulkarni (Nasik) from 7 p.m. to 9.45 p.m. on



Tuesday, December 25, 2018, Sri Anilkumar Miskin (Karnataka) on Wednesday, December 26, 2018 from 7 p.m. to 9.45 p.m., Sri Sudhanshu Lokegaonkar (Shirdi) on Thursday, December 27, 2018 from


7 p.m. to 9.45 p.m., Smt. Shruti Kankan (Yeola) on Friday, December 28, 2018 from
(Contd. on page 34)


Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan, recently inaugurated the ultramodern 3 Tesla MRI machine costing Rs.15,60,51,597/- installed after replacing the old 1.5 Tesla MRI machine in the Shri Sai Baba Hospital run by the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.

Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Sansthan, Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Sou. Yogitatai Shelke, Trustee and Chairperson of the Shirdi Nagar Panchayat, Sou. Nalini Haware, Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors of the Sansthan, Sri Babasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, Dr. Vijay Narode, Medical Director, Dr. Pritam Vadgave, Medical Administrator, Sri Ashok Auti, Administrative Officer, Dr. Vyavahare, Radiologist and Dr. Nagare were among the dignitaries present on the occasion.

This machine being the only most modern machine in Ahmednagar and Nasik districts, it is much faster than the

previous machine with newly developed technological systems. This machine being useful for the diagnosis of ailments of the brain, spine, breast, prostate and liver, it will make possible the flawless scanning of all human organs. However the cost of investigating through this machine will remain as per the earlier rates.

Having installed 100 various types of machineries in the last one year in the Shri Sai Baba Hospital and Shri Sai Nath Hospital run by the Sansthan, they are functional now. These include Cathlab, CT Scan, MRI, Colour Dopler, Dialysis, OT Table, Multi-para Monitor and others. And, 10 new machines including the X-ray, Mortuary Cabinet, Video Gastroscope and latest Surgery Table will become functional soon.


Thursday, January 3, 2019 : Sri Sudhir Mungantiwar, Minister for Finance \& Planning and Forests departments, Maharashtra state...


Saturday, January 5, 2019 : Prof. Ram Shinde, Guardian Minister of Ahmednagar district and Sri Raosaheb Danve, Maharashtra State Chairman of BJP with Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman of the Sansthan, Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer and Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee...


Prof. Ram Shinde, Guardian Minister of Ahmednagar district and Sri Raosaheb Danve, Maharashtra State Chairman of BJP being heartily felicitated by Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman of the Sansthan, Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer and Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee after the Darshan...


Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan, recently inaugurated the work of phase 1 for Shirdi Sansthan worth Rs. 23.81 crores, under the extension water supply scheme of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, Kopargaon Municipal Corporation and Shirdi Nagar Panchayat.

Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Sansthan, Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, Sou. Yogitatai Shelke, Trustee and Chairperson of the Shirdi Nagar Panchayat, Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors, Sri Babasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, Sri Anand Bhoite, Deputy Superintendent of Police, Dr. Akash Kisave, Sri Suryabhan Game, Sri Dilip Ugale, Sri Ashok Auti, Administrative Officers, Sri Rajendra Jagtap, Head of the Water Supply Department and others were present on the
occasion.
Presently the water supply to Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi is done from the storage reservoir in Mouje-Kankuri Shivar. This water purification center is 25 years old. Looking at the present requirement of water, the capacity of this pond and purifying capacity of the water purification center is inadequate. Similarly, all the pipelines from the storage reservoir to the Sansthan premises being worn out, water is wasted due to leaking. Also, due to the less numbers of water reservoirs it is not possible to supply water to all places in the Sansthan's premises with the same pressure. The State Government has sanctioned the work of phase 1 for Shirdi Sansthan under the extension water supply scheme of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, Kopargaon Municipal

Corporation and Shirdi Nagar Panchayat. Rs. 23.81 crores are expected for this.

Accordingly the works for the erection of the water purifying, water purification center and all pipelines in the Sansthan premises, water tanks and reservoirs under
the work of phase 1 for Shirdi Sansthan under the extension water supply scheme of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, Kopargaon Municipal Corportion and Shirdi Nagar Panchayat having started, will be completed in the coming 18 months.


Sunday, January 20, 2019 : Sri Ashok Chavan, former Chief Minister, Maharashtra state with the Sansthan's Chief Executive Officer Smt. Rubal Agarwal..



Monday, January 21, 2019 : Sri Rameshwarrao Narayan Sharma, philanthropic Sai devotee of Secunderabad offering a golden flower vase weighing 195 gms., worth Rs. 5,84,610/- at Shri Sai Baba's Feet...


Prof. Rajendra Kohkade, sports coach in the Sansthan's educational complex was felicitated by Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Sansthan and Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, on behalf of the Sansthan on Republic Day, for being selected as Technical Officer for the Khelo India national competition at Pune by the Volleyball Federation of India. Present on the occasion were Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors of the Sansthan, Sri Babasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, Sri Anand Bhoite, Additional Superintendent of Police, Sri Madhukar Gangavne, Police Sub-Inspector, all administrative officers, employees and all teaching staff and students of the Sansthan's educationatcomplex.

Saturday, January 26, 2019 : Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, hoisted the national flag at the Republic Day function organized by the Sansthan. Present on the occasion were Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee of the Sansthan, Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors of the Sansthan, Sri Babasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, Sri Anand Bhoite, Additional Superintendent of Police, Sri Madhukar Gangavne, Police Sub-Inspector, all administrative officers, employees and all teaching staff and students of the Sansthan's educational complex.


Saturday, January 26, 2019 : Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer of the Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi, and Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee, inaugurated the facility to book Darshan passes along with the e-railway ticket reservation for Sai devotees coming for the Darshan of Shri Sai Baba's Samadhi to Shirdi by rail, the various facilities provided by the Sansthan through internet and the various facilities being provided through mobile applications.

Sri V. Rajanna, Vice President of Messrs. T.C.S., Sri T. Padmamohan, General Manager of I.R.C.T.C., Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors of the Sansthan, Sri Babasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, Dr. Akash Kisave and Sri Ashok Auti, Administrative Officers, Sri Anil Shinde, Head of the Information and Technology Department and employees were present on the occasion.

Speaking on the occasion, Smt. Rubal Agarwal stated that 'the Sansthan will provide the facility of booking the Shri Sai Baba Darshan passes to Sai devotees coming to Shirdi by rail for the Darshan of Shri Sai Baba's Samadhi, at the time of reserving e-railway tickets from the e-railway ticket booking (of I.R.C.T.C.) website through the Sansthan's online services (online.sai. org.in) website. This will save the time of Sai devotees, enable easy Darshan of Shri Sai Baba and make the Shirdi pilgrimage a pleasant experience.'

This facility will be available to Sai devotees making railway ticket reservations for Sainagar-Shirdi, Kopargaon, Nagarsul, Manmad and Nasik stations. Shirdi Sai Baba Sansthan is the first Devasthan providing such facility to the devout devotees through I.R.C.T.C.

Satyanarayan and Abhishek Pooja coupons can be booked in advance through the Sansthan's website like the passes for the Aarati/Darshan. Similarly, Sai devotees can use mobile apps to avail the facilities of Satyanarayan and AbhishekPooja coupons, Darshan/Aarati passes, advance room booking, make donations and purchase of the Sansthan's publications, provided by the Sansthan through their mobiles.

Sri Bhausaheb Wakchaure, Trustee of the Sansthan, Sri T. Padmamohan, General Manager of I.R.C.T.C. addressed the gathering on the occasion. Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collector of the Sansthan presented the introductory address of the programme and proposed the vote of thanks.

## $\bigcirc \bigcirc$

"I do not need a door to enter. I have no form or dimension. I am always everywhere. For the one who places his burdens on me and has become one with me, I manipulate all his actions like the actions of a marionette."

- Shri Sai Baba -


Monday, January 28, 2019 : Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman of the Sansthan accepting the key of the John Deere 5105 class tractor costing Rs. 4,89,687 donated to the Sansthan by Venkat Sai Enterprises Pvt. Ltd. of Karimnagar in Telangana state...
(Contd. from page 29)


7 p.m. to 9.45 p.m., Sri Ravindra Pingale (Shirdi) on Saturday, December 29, 2018 from 7 p.m. to 9.45 p.m., Sri Narayan Mundada and Sarthak (Appa) Gaikwad
(Mumbai) on Sunday, December 30, 2018 and Sri Jagdish Maruti Patil (Mumbai) from 7 p.m. to 9.30 p.m. and Sai Swaranjali Sangeet Sanch (Nagpur) from 9.30 p.m. to 11.45 p.m. on Monday, December 31, 2018.

Due to the Christmas and new year holidays crowd, the Shri Sai Satyavrat Pooja and Abhishek Pooja were suspended on the three days - Tuesday, December 25, Monday, December 31, 2018 and Tuesday, January 1, 2019. Similarly the vehicle pooja was suspended on two days - Monday, December 31, 2018 and Tuesday, January 1, 2019.

Sri Dhananjay Nikam and Sri Manoj Ghode Patil, Deputy Collectors of the Sansthan, SriBabasaheb Ghorpade, Deputy Chief Executive Officer, all Administrative Officers, all Head of Departments and employees under the guidance of Dr. Suresh Haware, Chairman of the Sansthan, Sri Chandrashekhar Kadam, Vice Chairman and Smt. Rubal Agarwal, Chief Executive Officer and the trustees put in great efforts for the successful conduct of the Shirdi Mahotsav.


In the afternoon of Tuesday, January 1, 2019


[^0]:    - Cover \& inside pages designed by Taco Visions Pvt. Ltd. and Prakash Samant (Mumbai) - Computerised Typesetting: Computer Section, Mumbai Office, Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi - Office : 'Sai Niketan', 804-B, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai - 400 014. Tel. : (022) 24166556 Fax : (022) 24150798 E-mail : saidadar@sai.org.in - Shirdi Office : At Post Shirdi - 423 109, Tal. Rahata, Dist. Ahmednagar. Tel. : (02423) 258500 Fax : (02423) 258770 E-mail : 1. saibaba@shrisaibabasansthan.org 2. saibaba@sai.org.in - Annual Subscription: ₹50/-- Subscription for Life : ₹ 1000/- © Annual Subscription for Foreign Subscribers: ₹ 1000/- (All the Subscriptions are Inclusive of Postage) - General Issue: ₹ $8 /-\bullet$ Shri Sai Punyatithi Annual Special Issue : ₹ $15 /-\bullet$ Published and printed by the Chief Executive Officer, on behalf of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi at Sai Niketan, 804-B, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai - 400014 and at Taco Visions Pvt. Ltd., 105 A, B, C Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai - 400067 respectively. The Editor does not accept responsibility for the views expressed in the articles published. All objections, disputes, differences, claims and proceedings are subject to Mumbai jurisdiction.

