Official Periodical of Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi)


May-June 2015 ₹ $8 /-$

श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त-व्यवस्था' (शिर्डी)) की अधिकृत पत्रिका



सोमवार, दिनांक 30.३.२0१५ : श्री रामनवमी उत्सव के उपलक्ष्य में श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी व शिर्डी ग्रामवासियों की ओर से ग्रामीण व शहरी ऐसे दो भागों में कुश्ती का आयोजन
 से कोकमठाण के श्री विलास डोईफोडे को विजयी घोषित कर, उन्हें यात्रा कमिटी के अध्यक्ष श्री मुकुंदराव कोते के हाथों चाँदी की गदा देकर साईं-केसरी ख़िताब से गौरवान्वित किया गया।..
 महाराष्ट्र राज्य.

विवार, दिनांक २९.३. २०१५: बेंगलुरु के साईं भक्त श्री शैलेश पटेल ने संस्थान के श्री साईं प्रसादालय में दान स्वरूप दिये १८ लाख रुपये मूल्य के चपाती (गेहँँ की पतली रोटी, फुलका) यंत्र का शुभारम्भ श्री रामनवमी उत्सव के समापन दिन संस्थान की त्रिसदस्यीय व्यवस्थापन समिति के सदस्य तथा कार्यकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र जाधव व सौ. सरिता जाधव के हाथों किया गया।.


# SHREE SAI BABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) <br> Management Committee 

Hon. Srị Vinay Joshi (Principal District \& Sessions Judge, Ahmednagar) Chairman

Hon. SriÂnil Kavade
(District Collector, Ahmednagar)
Member

Hon. Sri Rajendra Jadhav
Member \& Executive Officer

इंटरनेट आवृत्ति - URL:http://www.shrisaibabasansthan.org

स्थापित वर्ष १९२३
वर्ष १४ अंक ३ सम्पादक :
कार्यकारी अधिकारी श्री साईं बाबा संस्थान
विश्वस्तन व्यवस्था (शिर्डी)

Estd. Year 1923
Y Year-14 Issue 3
Editor:
Executive Officer Shree Sai Baba
Sansthan Trust (Shirdi)


[^0]
## Udi - Shirdi Sai Baba's Boon to His devotees...

I had an anal fistula in the year 1988. An anal fistula is a small channel that develops between the end of the bowel, known as the anal canal or back passage, and the skin nearthe anus. It is most commonly caused by an anal abscess. It can also be caused by conditions that affect the intestines (part of digestive system). Surgery is usually necessary to treat an anal fistula because very few will heal by themselves. The procedure used is usually a fistulotomy. Anal fistula is a disease that has long challenged surgeons' skills.

I consulted many renowned surgeons in Dehradun, who treat and consult with prospective patients prior to surgery. It was advised that surgery was inescapable to treat it because it won't heal by itself. The word surgery itself is scary; but I finally made up my mind to undergo it, and made an appointment with the best surgeon of the town for the next day.

My father lived at Manglaur - a small town located 85 kilometers from the holy city of Haridwar in the Uttarakhand state of India. When I informed him of the scheduled surgery, he wished to remain at the hospital at the time of surgery; but he had a packed to-do list for the next two weeks. This necessitated the postponement of the operation.

Charles Dickens' advice is 'to never do tomorrow what you can do today. Procrastination is the thief of time, collar him.'

Many days passed; number of weeks elapsed; nay, several years went by. But, rescheduling of surgery date continued to get postponed all these years.

One day, in the year 1991, a guest arrived at our home, a person of striking mien, with a tinge of halo round his head! I greeted him with an open heart and mind and offered him a seat. I asked him what might be the purpose of his visit. "I have come simply to know about your health and well-being," he said. I told him my problem. Hearing that, he sank into deep

meditation; and, after a few seconds raised his head with thoughtful smile. His soft, mild voice touched my soul, "Would you please listen to me for a few minutes?" There was no reason to say no, and I bent forward to listen attentively.

He started retelling me the story which sage Vyas had once told Vaishampayan :
"There lived a king named Bhadreshwar. He ruled over Madhyadesh (Madra). His left hand was once infected with leprosy. Bhadreshwar, fearing the prospect of dreadful leprosy spreading to his whole body, decided to end his life. He expressed his desire to the headpriest. The head-priest cautioned Bhadreshwar that if he went ahead with his decision, then the whole kingdom would be destroyed. He said, 'You will be cured of leprosy, if you worship Lord Surya.'

The head-priest then told the king about the appropriate rituals of Surya-worship.


King Bhadreshwar began his austerities and worshipped Lord Surya by chanting mantras and offering articles like näivedya, fruits, ardhya, akshat etc. to the deity. King Bhadreshwar was cured of his leprosy within a year by the virtue of his deep devotion towards Lord Surya."

After listening to this story, it was my turn to plunge into deep thoughtful state, which didn't go unnoticed by my visitor. His eyes were now explaining the purpose of his visit, and demanding my response.
"But, Sir," said I, "I am familiar with yet

another face of Lord Surya."
He looked at me in silent amazement, and I continued, "That Lord Surya is strikingly visible both day and night on the horizon of Shirdi and illuminates the whole universe and bestows all benedictions on His devotees. He is no other than Sai Baba."
"So, you know Sai Baba of Shirdi?" he questioned.
"He has been my SUN since my previous innumerable births, and I have been His son since the same time", I told him in one breath.
"Then you must be knowing about His sacred Udi (Vibhuti) - the panacea for all incurable diseases", he asked.

The innumerable incidents narrated in the Baba's biography known as Shri Sai Sat Charita speak volumes of the miracles of $U d i$, and I recounted all these stories one by one in my guest's presence. He listened with interest and patience.

Before he-stood up to leave, he took out from his pocket a packet containing Udi. He gave it to me with the directions, "Apply it on the abscess and within one month you will be cured."

I rejected the idea of surgery once for all, and resolved to strictly adhere to the directions given by the great guest.

Lo! The abscess got healed itself exactly in one month.

I could now realize the real identity of my Guest, albeit He , in reply to one of my queries, had told me that He was coming from Shirdi.

My carelessness left me simply an apologetic; but the experience enriched me with the realization that
'Udi' is Shirdi Sai Baba's Boon to His devotees.

Sai Baba lived in Shirdi continuously for a period of 60 years before He took His Mahasamadhi in the year 1918, and kept His Dhuni always burning during His six decades stay at Dwarkamai Masjid. And unlimited
quantity of ash thus produced, would be then given to the devotees as sacred $U d i$.

There is a deeper underlying significance behind Baba's practice of distributing Udi. Baba taught by His $U d i$ that all the visible phenomena in the universe are as transient as the ash. Our bodies composed of wood or matter of the five elements will fall down, become inanimate after all their enjoyments are over, and will be reduced to ashes. In order to remind the devotees of the fact that their bodies will be reduced to ashes, Baba distributed Udi to them. Baba also taught by the Udi that the Brahma is the only reality and the universe is ephemeral and that no one in this world, be he a son, father or wife, is really ours. We come here (in this world) alone and we have to go out alone.

Sai Baba's Udi is the manifestation of judgment (vivek), asceticism (vairagya), discretion, prudence, sense, wisdom, and discernment; and breeds enduring spiritual appeal.
$U d i$ is nothing but dust. All things, whatever they may be, that have a name and a form, will, in the end, go the same way (i.e. reduced to dust). And, from the unchanging everlasting property of the dust, we realize the truth that the changes and modifications that things undergo in this world, are only for the name's sake. By the spiritual implication of His $U d i$, Baba taught that the visible phenomena in the universe are as transient as the ash.

Baba's Udi breeds asceticism (vairagya). Vairagya is the real wealth for an aspirant. It helps him to do real sadhana. It makes the mind introvert. Vairagya puts a brake to the extrovert tendency of the mind. Even if the mind runs towards objects, at once vairagya will point out that there is pain there, that sensual enjoyment is the cause for rebirth and intense suffering. So the mind is bridled, and gradually through intense practice, it is established in real, lasting, sustained, intense vairagya. (Shri Sai Sat Charita, chapters 16-17)

Vairagya is the opposite of attachment (raga). Vairagya is dispassion. Vairagya is
detachment. Vairagya is indifference to sensual enjoyment here and hereafter.

A man of vairagya has no attraction for the material world. So, vairagya is a supreme, inexhaustible wealth for spiritual aspirants. Vairagya aids concentration of mind (samadhan) and generates intense longing for liberation or emancipation, or release (mumukshtwa).

Vairagya is of two grades : Para (supreme) vairagya and apara (relative) vairagya. Para vairagya comes after one attains self-realization. The whole world then appears like a straw. This gives intense spiritual strength.

Without vairagya there cannot be any real spiritual progress. In Vedanta it is the only vital, fundamental sadhana. If we have vairagya, all other virtues will come by themselves.

Patanjali Maharshi says :
Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah -
(Patanjali Yoga Sutras 1.12-1.16)
"the mind is controlled by meditation or sadhana and vairagya." They are the two wings of the aspirant to soar high into the realm of Immortal Abode.

The same thing Lord Krishna also says :
Abhyasena tu Kaunteya, vairagyena cha grihyate -
(Srimad Bhagwad Gita 6.35)
"the mind is controlled by practice and dispassion and intense detachment." By vairagya, the mind is detached. He who works in a detached way is not bound by karma (action). So, it is the aspirants' duty to cultivate this one virtue, or sadhana-anka-vairagya.

Vairagya is born of asceticism (vivek), or discrimination between nitya and anitya (Eternal and nōn-eternal), sat and asat (Real and unreal), tattwa and atattwa (Essence and non-essence). (Shri Sai Sat Charita, chapter 10)

Vivek comes, through selfless service done in several births and through pooja and áaradhaina (worship and adoration of God), and through the Grace of the Lord. From vivek is born vairagya. It gives spiritual strength.

Discretion is another virtue that Baba's $U d i$ generates. Discretion allows one to deliberate well by separating, distinguishing, or discerning; then to ultimately make a good and responsible decision. (Shri Sai Sat Charita, chapters 16-17)

As a virtue, discretion is closely related to the cardinal virtue of prudence, as it takes prudence to distinguish, discern, deliberate, and decide well.

Discretion perfects reason and is a salt that preserves life. For example, when Shakespeare writes in Henry IV, that "Discretion is the better part of valor," he is implying that it is regularly good to think very attentively, before doing something that you will regret later in the future. The discreet person will possess the ability to distinguish between the virtue of courage and the vices of either cowardice or recklessness in making a decision. Discretion empowers us with the ability to find the golden mean, the virtue of courage, and not deviate either to the vice of deficiency (cowardice) or the vice of excess (recklessness). This implies that the prudent and discreet persons will employ good sense in carrying out the affairs of their everyday lives. They will have the good sense to distinguish when to speak and when to be silent, to decide when and how to act and when to do nothing at all.

We can picture discretion as the safety guardrail' on the highway of life. If we are prudent, we will exercise discretion every day. We will be wisely cautious in avoiding mistakes and learn from our own and other people's mistakes as well. We will employ practical wisdom and not be rash in exercising judgment. Oftentimes we will be road makers and not map readers; we will not simply follow the crowd. Discretion will often manifest itself in one's words of speech and other outward acts. Its presence usually gives testimony to the fact that the person who displays it does possess an inward life and prays. A person's discretion makes him slow to anger, and it is to his credit that he ignores an offence.

Baba's $U d i$ also induces quality of discernment, sense, and wisdom. Discernment combined with sense and wisdom is the ability to grasp, comprehend, and evaluate clearly. It means we can see the true nature of things; it allows us to distinguish between what is real and what is imitation. This is one of those intangible qualities that cannot be taught, but can be developed and improved upon over time.

- Dr. Subodh Agarwal
e 'Shirdi Sai Dham'
29, Tilak Road, Dehra Dun - 248 001, Uttarakhand. Mobile: (0)9897202810 Tel. \& Fax : 0135-2622810 E-mail: subodhagarwal27@gmail.com

Vibhuti is the residue from sacrificial fire where special woods (mostly sandal or shami) along with ghee and other herbs have been offered as worship. Vibhuti represents Lord Shiva and denotes destruction of illusion by reminding one of the transience of all created things. Sacred ash indicates time and reminds the devotee to reach the Lord who is the destroyer of time. Sacred ash has several symbolic meanings : When eaten, Vibhuti imparts the blessings of the Divine. Placed on the forehead of devotees, it serves as a sectarian mark (tilaka). In worship connected with Lord Shiva it is a symbol of purity and a main prasad given at poojas in Saivite temples and shrines. Vibhuti also serves as a reminder to the believer to cast away selfish and worldly desires that wrap the self in maya, and calls to mind the story of how Shiva burned Kama (the God of desire) to ashes when Kama attempted to break Shiva's focus on the Divine Truth.

## Baba's Udi transforms material and spiritual path

Translated from Marathi by
Ms. Minal Vinayak Dalvi
E-mail : meenalvd567@yahoo.co.in
Shri Sai Baba exclaimed it was Shri Ram Who brought sacks filled with Udi - the holy ash in Shirdi. Baba sometimes sang lovingly "Ramate Ram aayoji, aayoji! Udiyan ki goniyan layoji." ("O playful Ram

Ram, as everyone knows and believes. Thus, the holy ash or Udi, which has become pious with the touch of Sai Ram is a panacea.

When Sai Baba came to Shirdi He gave medicines to patients, but later He

has come! And brought sacks of Udi.) Sai Baba Himself is a Incarnation of Shri
stopped it. In later years He distributed the holy ash from the fire that He lit as a form


There are innumerable stories about the ways Sai Baba gave the Udi as Prasad, smeared it with His thumb on the in which the Udi benefitted the people for their forehead and together with it placed His hand on the head, wishing for the health and prosperity. well-being of the devotees.

of medicine, blessing and for healing. The devotees experienced the healing powers and soon the people were using it with love and faith. This holy ash has helped patients overcome many severe diseases. Issues like nightmares, tuberculosis, snake bites, etc. are healed by it. The medicinal properties of this holy ash are profound and unfathomable. People have shared their experiences - how they were asked to get operated, but were healed completely with Udi and medicines alone. Thus, time and again it has proved to be a panacea.

The importance of the holy ash is stated in Shri Sai Sat Charita, chapters 33, 34 and 35. Experiences of Sai devotees have also been given. Madhavrao and his younger brother were in deep trouble, but due to Udi that they had with them, they overcame the trouble and were saved. (Lines 92-93, chapter 34)

Generally, the holy ash is seen as a measure to overcome marital, health and other material problems, but if one focus keenly, one will notice the message behind the holy ash - every life on this planet will
be reduced to ash or soil, and the mortality of things is what the holy ash represents, so we need to forget the ego that we nurture, dissolve all the differences amongst us and live a peaceful life with the feeling of oneness. This will help in maintaining peace and prosperity in our society.

In addition, the holy ash teaches us to live a life of detachment from worldly pleasures and objects. This will reduce sorrow in our life. To teach this, Baba would offer Udi to all the visitors. For lakhs of devotees, this $U d i$ is not less than elixir. Even today, people carry and keep Udi with immense faith. They do not mind waiting in long queues for getting Udi. Seeing their faith, the Shri Sai Baba Sansthan (Trust) has made special provisions and has set up a separate department for Udi.

The holy ash is prepared in the pious Dwarkamai by the fire lit by Sai Baba and which is burning till today. In order to provide the smooth ash, it is sieved through the machines, packed in small plastic bags. Then
(Contd. on page 13)



## संत अनंत कृपा

हम करणासिंधु, भक्तवव्सल - जोकि अपने भक्तों को अत्यन्त स्सेह करते हैं - साईं नाथ के श्री-चरण कमलों में माथा नवाते हैं। उकके दर्शन से भक्त संसार के भय और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। मूलतः प्रभु तो निर्गुण और आकार रहित हैं; पस्तु निज भक्तों कें प्रेमवश उन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव आकार धारण कर लिया और संतों के शिरोमणि श्री साईं नाथ कहलाये। 'तंतों का ध्येय-कार्य है, अपने भक्तों को मुक्ति दिलाना और सदुगुर साईं नाथ के लिए यह अनिवार्य कार्य है। जिस किसी ने भी साईं के चरणों में शरण ली, उसके सारे पाप नष्ट हो गये अथवा धुल गये। उसके सद् कर्म उभर आते हैं, जोकि मार्ग को स्वच्छ, निर्मल, व्यवधान रहित बनाते हैं। श्री साई नाथ के पून्य चरणों का स्परण कर तमाम पवित्र तीर्थों से साईं भक्त श्रिडीं पधारते और वहाँ उनके निकट में आसीन होकर, अपने इए्ट मन्न्र का जाप किया करते। जो निर्बल, दीन-हीन हैं, भक्ति भी नहीं समझते, वे यह सोचते कि हमें सब त्याग दें, पर हमारे प्रभु श्री साईं नाथ हमें कभी नहीं छोडेंगे। जिन पर साई कृपा हो, उन्हें प्रचु शक्ति, नित्यअनित्य में विवेक करने की क्षमता और ज्ञात की सहज प्राप्ति हो जाती है। श्री साईं अपने भक्तों की इच्छाएँ समझ़ कर, पूर्ण कर देते, ताकि भक्तों को मनोवांछित फल मिल जायें और वे सदैव आभारी बने रहते। हम अपने उद्धारकर्ता, दृया सागर श्री साई नाथ को देंडवत प्रणाम करते हुए सविनय निवंदेन करते हैं कि वे हमारें अववुणों और गुटियों को भुलाते हुए, अपने इस दास को भव-बाधाओं से, समस्त चिंताओं से, कष्टों से मुक्त करा दें। जो कोई विपत्ति-ग्रस्त, आपदाओं से आक्रांत जन

श्री सद्गुरु साईं नाथ से प्रार्थना करता है, उसे प्रभुवर शांति प्रदान करते हैं, उसके मन को स्थिर करते हुए सुख-समृद्धि देते हैं। साई नाथ का वह आश्रय पाता है। श्री साईं नाथ इच्छा पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं, उनकी कथाएँ, लीलाएँ भक्तों के लिएं फल-फूल सदृश्य हैं। जिन भक्तों के मन में श्री साईं के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, स्नेह, त्रेम का सागर लहराता रहता है, उनकी सभी कामनाएँ श्री साईं नाथ फलीभूत कर देते हैं। यदि कोई जन, किसी संत के दर्शन के लिए व्याकुल हो, तो उसकी इच्छापूर्ति के लिए केवल संत ही नहीं, अपितु परम-पिता परमेश्वर भी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह बात विश्वास की तुला पर खरी उतरती है - वस्तुतः संत और अनंत दोनों एक ही हैं। उनमें अंतर नहीं होता। किसी भी संत-महात्मा की इच्छा के प्रतिकूल उनके निकट जाकर कौन दर्शन पा सकता है ? उनकी इच्छा के विरुद्ध, वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं डोलता। भक्त में जितनी तीव्र कामना संत - 'अनंत' दर्शन की उठेगी, उसी के अनुरूप उसकी श्रद्धा - आस्था में उत्तरोत्तरंर वृद्धि होती जायेगी तथा उतनी ही तीव्रता से उसकी मनोकामना भी फलीभूत हो जायेगीं। जो बुलाता है वही मान-सम्मान का, आदर-आतिथ्य का इंतजाम कर देता है।

उपरोक्त कथन किसी भी तर्कशास्त्री जनों के लिए नहीं है, उनको तर्क 'से ये बातें समझ नहीं आयेंगी। 'न' ही उन्हें इसे समझने - जानने का प्रयास करना चाहिए। यह विशुद्ध आस्था - विश्वास का विषय है। जो परम-पिता परमेश्वर, सद्गुरु साईं नाथ को पूर्णरूपेण समर्पित हैं, मनोयोग से प्रेम करते हैं - मन, वचन, कर्म से, उन्हीं को साईं नाथ आत्म साक्षात्कार कराने का प्रावधान कर देते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली भक्त साईं की लीलाएँ - कथाएँ सुन कर अघाते नहीं, उनके मन निर्मल होते जाते हैं। हरि कृपा से ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं, जिसमें वह निजता भूलते हुए, श्री सद्गुरु साईं नाथ की महिमा गाते हुए, क्रमशः आत्म-विस्मृत होते हुए परमेश्वर से आत्मसात् हो जाते हैं। उनको ही मोक्ष प्राप्त होता है।
(श्री साईं सत् चरित के ३०वें अध्याय से प्रेरित)

> - विजय कुमार श्रीवास्तव' 'साईं तेरी महिमा, २/४५६, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - २२६ ०९०, उ. प्र.
> ई-मेल : vijshirdi@gmail.com संचार ध्वनि : (0)९९९९०३०३६६


- धरा तल पर अदूभुत अवतरण


## दिगम्बरा दिगम्बरा...

विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से में यहाँ अपनी किशोरावस्था की एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ -

हमारे नगर के बाहर एक तक़िया (वह स्थान जहाँ कोई मुसलमान फ़क़ीर रहता है) है। उसके विस्तृत भूभाग में चारों तरफ़ तिबारियाँ और रहने की कोठरियाँ बनी हुई हैं। मध्य प्राङ्गण में एक सिद्ध सूफी सन्त की मज़ार है। उससे लगा हुआ एक प्राचीन उजाड़ (deserted) अखाड़ा था। आज से लगभग ६૪ वर्ष पूर्व, सन १९५० में एक मुस्लिम भाई उस्मान अली को दैवदुर्विपाक से पुलिस सेवा से पृथक् कर दिया गया। वह जैसे-तैसे बेरोज़गारी में अपने दिन काटने लगा। उसी दौरान उसके मस्तिष्क में विचार कौंधा कि क्यों नहीं तक़िये में अखाड़ा प्रारम्भ कर दिया जाये। उसने एक अन्य स्थानीय छोटा भाई (उपनाम - वे इसी नाम से प्रसिद्ध थे) का सहयोग लेकर तक़िये में अखाड़ा प्रारम्भ कर दिया। दोनों का ही कसरती बदन था और वे कुश्ती के दाँव-पेंच में सिद्धहहस्त थे। अखाड़े का शुल्क मात्र अठन्नी (आधा रुपया, आज के लगभग २५० रु.) रखा गया। हम १५-२० किशोरावस्था के लड़के एकत्रित हो गयें। परन्तु, अखाड़े में प्रवेश के लिए एक विचित्र शर्त थी - हम सबको उनके सम्मुख


निर्वस्त्र होकर लंगोट या कच्छा धारण करना था। हम सबको बड़ा संकोच हो रहा था; पर क्या करें, मजबूरी थी! उनका अभिप्राय हमारे बहुत दिनों बात समझ में आया - वे हमारे वृषण का निरीक्षण करना चाहते थे। दोनों ही बड़े निष्ठावान, सच्चरित्र एवं परिश्रमी थे। उनकी हमारे लिए सख्त ताक़ीद रहती थी कि हम लंगोट-बद्ध रहें (ब्रहममचर्य से रहें) और यथाशक्ति-दूध-बादाम का सेवन करें। उस्ताद उस्मान भाई हमारे दुर्बल जिस्मों पर, अखाड़े में चोट खाये, मोच खाये हमारे अवयवों पर स्वयं अपने हाथ से सरसों के तेल से मालिश करते अथवा दूसरे शागिर्दों से करवाते। कभी-कभी वे हमारी गलती पर प्रेम से, धीरे से हमारे लात भी लगा देते, ठोकर मार देंते। जिसने उस्ताद की, गुरु की लात खाई, मार खाई वह अपंने भावी जीवन में दुनिया की मार खाने से बच गया; इतना ही नहीं, वह दूसरों को ठोकर मारने वाला बन गया।

और जैसी कि उक्ति प्रसिद्ध है 'दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करें - संसार से भागने वाले के पीछे संसार भागता है। उनका और हमारा परिश्रम रंग लाया। हमारे पुट्ठे (muscles) बनने लगे, अखाड़े की मिट्टी की रगड़ खा-खा कर हमारे शरीर का रंग निखरने लगा। जिस दुबले-पतले पाण्डुरंग बदन को हम वस्त्रों से ढ़ंके रहते थे, उसी को अनावृत्त करके दिखाने में मजा आने लगा। उस समय आज की भाँति सिनेमा, टी.वी., आदि पर अभिनेता - सलमान खान, अक्षय कुमार की तरह अपने मसल्स दिखाने की प्रथा तो प्रचलित थी नहीं, अन्यथा वे भी हमारे शरीर के सौष्ठव को देख कर लज्जित हो जाते। मेरा रंग गोरा होने के कारण मेरे चेहरे पर अद्भुत आभा एवं लालिमा छा गई, ऐसी लालिमा कि मेरे सब्जीमण्डी जाने पर मुझे देख कर लाल टमाटर भी संकुचा जाते थे। ऐसा हमारे उन दोनों परम कृपालु उस्तादों के कारण हो गया। जो गुरु के सम्मुख नंगा हुआ, वह शेष संसार के सामने अनावृत्त हो गया, दर्शनीय हो गया। मित्रों! यहाँ मेरे दोनों उस्तादों की प्रशंसा कर उनका अनुग्रह प्राप्त करना, मेरा उद्देश्य नहीं है; क्योंकि अब वे दोनों ही परलोकगमन कर चुके हैं और न मेरे रूप-लावण्य का वर्णन कर 'अपना मियाँ मिट्टू बनना है और न यह कि आप मेरा वर्णन पढ़ कर मेरे लिखे हुए की तस्दीक करने यहाँ दौड़े चले आयें; क्योंकि मैं भी अब अपना सत्तहतरवाँ पार करने जा रहा हूँ। यह अलग बात है कि कभी खण्डहर भी अपनी बुलंदी का एहसास करा देते हैं। - यह तो एक शारीरिक पक्ष की बात हुई।

ऐसे ही बौद्धिक क्षेत्र में परम गुरु चाहते हैं कि जो शिष्य उनका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता है, वह अपने पूर्व दुराग्रह छोड़ कर स्वच्छ पट्टी (clean slate) की तरह उनके पास आये, अर्थात् उसके मन-मस्तिष्क साफ हों, ताकि वे अपने अनुपम ज्ञान से उसे सँवार सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत-भ्रमण के साथ-साथ तीर्थाटन भी किया; परन्तु उनको अपने योग्य गुरु नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन एक सन्त ने बताया कि तुम्हारे योग्य गुरु मथुरा के स्वामी प्रज्ञाचक्षु दण्डी स्वामी विरजानंद जी सरस्वती हैं, जो यमुना के किनारे कुटिया बना कर रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती उनके आश्रम पर पहुँचे। उनके सिर पर बहुत सारे शास्त्रों का गट्ठर था। प्रारम्भिक वार्तालाप के बाद स्वामी विरजानंद जी ने उनसे कहा कि

यदि उन्हें उनसे शिक्षा लेनी है, तो उन्हें (स्वामी दयानंद को) वे सारे ग्रन्थ यमुना जी में फेंकने होंगे। स्वामी जी ने वैसा ही किया। स्वामी विरजानंद प्रज्ञाचक्षु थे - जन्मान्ध थे। वे स्वयं बड़ा ही कठोर अनुशासन पालन करने वाले थे और अपने शिष्यों से भी कठोर अनुशासन पालन करवाते थे। उनकी दूसरी शर्त थी कि वे एक बार ही मन्त्रों का उच्चारण करेंगे और उनको उन्हें सीखना होगा। स्वामी जी ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि यदि एक बार में मन्त्र ग्रहण न हो और पाठ स्मरण नहीं रहे, तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि वे दो या तीन बार दोहरा देंगे ; पर उससे अधिक बार नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि दयानंद दो-तीन बार पाठ दोहरा देने पर भी उसे भूल गये। स्वामी विरजानंद को क्रोध आया और वे अपनी छड़ी से दयानंद को पीटने लगे और छड़ी के निशान उनकी पीठ पर उघर गये। उन्होंने चुपचाप मार सहन कर ली। जब स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना कर चुके और बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण देते, तब पुलकित होकर अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी पीठ श्रोताओं को दिखाते हुए कहते कि यह मेरे गुरु की मार का परिणाम ही है कि मैं आज मूलशंकर से 'स्वामी दयानंद सरस्वती' बन गया।

एक शायर ने कहा है - 'शायरी तो एक बहाना है। असल मक़सद तो तुझे रिझाना है।' अल्लाह को, भगवान् को...

अस्तु, यहाँ भी इन दोनों वृत्तान्तों का वर्णन कर मेरा भी मक़सद/उद्देश्य मेरे सद्गुरु दिगम्बर साईं का गुणगान कर उनको रिझाना ही है ।

बाबा जब सगुण रूप में, सदेह इस धरा पर थे तब भी वे दिगम्बर रूप में ही थे। आप कहेंगे, ऐसा कैसे ? - सर्वप्रथम शिर्डी की एक वृद्धा माई नाना चोपदार की माता को नीम तले आसन लगाये एक तरुण सोलह वर्ष की आयु का अति सुंदर गोरा चिट्ठा बालक दृष्टिगोचर हुआ।" "कोमल वय में खड़तर तप। शीत ताप समसमान। कोमल वय में अद्भुत स्थिति। रूपरेखा कमनीय अति। निरखते प्रेम उभरे अन्तर में। जाना नहीं घरद्वार किसी के। नीम के पास ही सदा उपस्थिति। बय कोमल रूप मनोहर। रहता अम्बर नीचे दिनरैन।।"

- श्री साईं सत् चरित

हेमाडपन्त का यह कथन स्पष्ट संकेत करता है कि

बाबा जब सर्वप्रथम नीम तले प्रकट हुए तब वे दिगम्बर रूप में ही दिखाई दिये थे। दिगम्बर = दिक् + अम्बर। अर्थात्, दसों दिशाएँ ही जिनके वस्त्र थे, उसी अवस्था में ही वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठे/खड़े शीत, आतप, वर्षा बिना किसी त्राण के सहन करते थें। इससे पूर्व का इतना ही पता लंग पाया कि जिस निम्ब वृक्ष के नीचे वे प्रकट हुए उसके पास ही देव खण्डोबा के द्वारा प्रदर्शित स्थान पर कुदाली से भूमि खोदी गयी। "मारते कुदाली पर कुदाली। ईंटें दिखाई दीं उस स्थान पर।। होते ही पूरा ईंटों का घर।-तल जोते का हटाते ही दूर। दिखाई दिया वहाँ एक तलघर। समईयाँ चार प्रज्वलित जहाँ। चूने से चुना हुआ था वह तलघर। गोमुखी पाट माला सुंदर। कहे देव बारह वर्ष पर्यन्त् इस बालक ने। इसी स्थान पर किया तपाचरण।।" - श्री साईं सत् चरित यहीं बाबा का गुरुस्थान था, जहाँ बाबा ने अपने गुरु के सान्निध्य में बारह वर्ष पर्यन्त रह कर मौन तपस्या की और ज्ञानार्जन किया, ऐसा ज्ञानार्जन कि उनको चारों वेदों, अष्टादश पुराणों, गीता, कुरआन, बाइबल आदि का ज्ञान हस्तामलकवत् था। इतना ही नहीं, उनको दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान भी था, जिससे वे किसी प्रांत, देश से अपने पास आने वाले किसी भी भक्त से उसी की भाषा में वार्तालाप कर लेते थे। यह सब परम ज्ञानी गुरु की कृपा के कारण हो गया।

जो ज्ञानप्राप्ति के बाद दिगम्बर हुआ, उसने स्वयं निर्वस्त्र रहते हुए सम्पूर्ण संसार को तन, मन, दोनों से आच्छादित कर दिया। परमहंस साधुओं, दिंगम्बर जैन मुनियों को निर्वस्त्र विचरण करते देख कर लोग उनकी ओर आश्चर्चचकित मुद्रा से देखते हैं। भाइयों! मैं पूछता हूँ, निर्वस्त्र रहना अथवा निर्वस्त्र विचरण करना क्या इतना आसान है? कभी आप केवल चड्ड़ी-बनियान में ही बाज़ार में निकलने का साहस करके तो देखें, निर्वस्त्र निकलना तो बड़ी दूर की बात है। और पुनः, हाड़ कँपाने वाली सर्दी में, झुलसा देने वाले आतप में और प्रचण्ड घोर ओलामयी वृष्टि में निर्वस्त्र बदन रहना क्या साधारण इन्सान के वश की बात है ?

महात्मा गांधी आजानु लंगोटी धारण कर इंग्लैंड में शिष्टतम कहलाने वाली गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होकर आ गये। उन्होंने इसी लंगोटी के बल पर भारत को आज़ादी दिला दी और भारत के दीन-हीन तन ढ़कने के

लिए कपड़ा न होने वोले जनों के तन को भी खादी से ढ़क दिया।

हमारे पूजा-गृह में भगवान् तथा देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तथा चित्र प्रतिष्ठित हैं। पुंडित जी जब पर्वउत्सवों पर पूजा कराने आते, तब भगवान् को स्नान कराने के बाद मन्त्र बोलते, "लोकलज्जा निवारणार्थम् वस्त्रं समर्पयामि।" और वस्त्र के नाम पर हम लच्छे (मौली) का एक टुकड़ा भगवान् की मूर्ति, शालिग्राम की बट्टी पर चढ़ा देते। और एक मज़ाक देखिए, जब से ये सूत के लच्छे महँगे हुए हैं, गृहिणियाँ पर्व-उत्सव आने से पूर्व ही उन लच्छों के धागों को खोल-खोल कर अलग कर लेती हैं और उनका एक छोटा सा टुकड़ा भगवान् पर चढ़ाने के लिए हाथ में पकड़ा देती हैं। पर, वाह रे मेरे परमात्मा ! आप इसी में प्रसन्न हैं। गीता जी में आपने कहा हैं -
'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥।" - ९.२६
(प्रयतात्मनः = शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, भक्त्युपहतम् $=$ प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ, वह पत्र - पुष्पादि, अश्नामि $=$ मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ।)

उस विराट स्वरूप परमात्मा, जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर रखा है, का तन क्या मौली के तनिक से टुकड़े से ढ़ँकेगा? पर, भगवान् तो मात्र भाव के भूखे हैं। और, मेरे संद्गुरु साईं को तो यह भी नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ जब सर्वर्रथम मार्च, २००६ में शिर्डी गया, तब हम खाली हाथ ही श्री साईं समाधि मंदिर के गर्भगृह में बाबा के सम्मुख पहुँच गये। ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए 'श्री साईं लीला' के सितम्बरअक्तूबर, २०१२ अंक में मेरे लेख के अन्तर्गत पृष्ठ २३ पर 'स्वानुभूति' शीर्षक का अवलोकन कीजिए।

पर, बाबा के दर्शन कर मुझे इतना भावोट्रेक हुआ कि खाली हाथ होने पर भी बाबा की चरण-पादुकाओं पर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु के दो बूँद झर गये, बाबा को और चाहिए ही क्या? वे तो मात्र भाव के भूखे हैं। और में हमेशा-हमेशा के लिए बाबा से जुड़ गया।

प्रथम बार शिर्डी जाने पर मैंने देखा कि भक्तगण पुष्प-मालाओं, मिष्टान्न के साथ-साथ एक सफ़ेद वस्त्र (चद्दर) भी बाबा को भेंट कर रहे हैं और पुजारी-पण्डे

उसे बाबा की समाधि के और किसी-किसी की चद्दर को बाबा की मूर्ति के स्पर्श करवा कर उसे उस भक्त को वापस ही लौटा देते हैं। मेरे मन में भी आया कि मैं भी अगली बार जब शिर्डी आऊँगा, तब बाबा को स्पर्श कराने के लिए चद्द्र साथ लेकर आऊँगा। और ऐसा ही हुआ, मैंने शिर्डी जाने से पूर्व कोटा (राजस्थान) के खादी भण्डार से बहुमूल्य ऊनी शॉल ख़रीदा। (क्योंकि मेरे़ मन के किसी दबे हुए कोने में यह बात तो थी ही कि बाबा को स्पर्श कराने के बाद यह शॉल तो मुझे वापस मिलने वाला ही है - मनुष्य का मन बड़ा शातिर है।)

शिर्डीं जाने पर अन्य पूजन-सामग्री के साथ जब मैंने वह शॉल भी पुजारी के हाथ में दिया, तो वह बोला कि इस शॉल को आप कार्यालय में जमा कर देवें। मेरे मनसूबों पर पानी फिरते देख कर मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि में इसे कार्यालय में जमा नहीं करके बाबा के प्रसाद रूप में अपने साथ ही ले जाऊँगा। बाबा को मेरे शॉल से क्या लेना-देना है? मन में मेरे इस कृत्य से बाबा के अप्रसन्न होने का डर भी था; फिर भी मैंने साहस किया। पर, वाह रे! बाबा का विरुद। वह शॉल हमारे रोग-शोक को दूर करने वाला सिद्ध हुआ। अभी वह शॉल B.H.U.-I.I.T. वाराणसी में मेंरे सुपौत्र के पास है और उसका कहना है कि, "बाबा! इस शॉल में बड़ी गर्मी है और जब भी मैं किसी कारण से तनाव (tension) अनुभव करता हूँ, तब इसे ओढ़ने से मुझे बड़ी राहत महसूस होती है।"

अब मैं पुनः अपने कथानुसंधौन पर आता हूँ - बाबा उसी दिगम्बर रूप में निम्ब तले से रात्रि में बन-उपवन, अटवी-दुर्गम जंगलों, सरिताओं के बीहड़ों में निर्भय होकर विचरण करते और पुनः उसी निम्ब तले प्रकट हो जाते। यह क्रम कब तक चला, इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला। बस, इतना ही मिलता है - "बाबा शिर्डी से अदृश्य होकर । चाँद् पाटिल के साथ पुनरागमन किया।"

- श्री साईं सतू चरित

प्रबुदृध साईं भक्तों! आगे का मेरा कथानुसंधान अपना पूर्वाग्रह छोड़ कर, अपने दिल-दिमाग, स्वविवेक को काम में लेते हुए सुनिए - ज़ब चाँद पाटिल को, अपनी घोड़ी खोजते समय, बाबा आम्र वृक्ष के नीचे दिखाई, दिये, तब भी वे दिंगम्बर रूप में ही दिखाई दिये। वे शिर्डी से अदृश्य होने के बाद उसी रूप में विचरण करते

रहे। "बाबा का ब्रहमचर्य परम कठिन। अपूर्व उनकी पूर्णता। कमर पर लंगोटी कौपीन।।' - श्री साईई सत् चरित, अध्याय १०, ओवियाँ (मराठी पद्य में प्रचलित एक छंद जिसमें चार चरण होते हैं) $900-9091$ अस्तु, उनके पास कफ़नी, टोपी, चिलम, तमाखू अथवा सोटा कहाँ से आये - इसका उल्लेख श्री साईं सत् चरित में भी कहीं नहीं मिलता। वे तो लीलाविग्रहधारी थे। चाँद पाटिल को अपनी नरलीला प्रकट करने के लिए उन्होंने उसको उसकी घोड़ी से मिलाया, चिलम पीने के लिए चिमटा धरती में खोंस कर प्रदीप्त अंगार निकाला, शापी भिगोने के लिए धरती पर डंडा पटक कर धरती से पानी निकाला। यह सब देख कर पाटिल चमत्कृत हो गया और उसने अनुनय-विनय करके बाबा को स्वगृह आने के लिए आमन्त्रित किया। उसके बाद बारात के साथ शिर्डी में पुनरागमन पर म्हालसापति के द्वारा उनका 'साई' नामाभिधान करने पर वे उसी नाम से पुकारे जाते रहे। सन्तों का अपनी रुचि का कोई वेश नहीं होता, उनको जैसा मिल जाये वैसा ही वे धारण कर लेते हैं। वे यह भी नहीं देखते कि यह मुस्लिम वेश है या हिंदू वेश। अतः कोरे वेश के आधार पर उनको मुस्लिम या हिंदू सिद्ध करना कहाँ तक तर्कसंगत है? 'वे ना हिंदू ना यवन। उनका ना आश्रम ना,वर्ण। फिर भी करे समूल निकृन्तन। निःसन्तान भव का।।" - श्री साईं सत् चरित, अध्याय 40 , ओवि $\uparrow \uparrow ९$ वे तो साकार होते हुए भी निराकार होते हैं और निराकार होते हुए भी साकार होते हैं।

महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम का वर्णन करते हुए लिखते हैं -
> "'ग्यान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार।
> सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार।।"
> - रामचरितमानस, ७-२५

- जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वे ही सच्चिदानंद भंगवान् श्रेष्ठ नरलीला करते हैं।
"बाबा भी आत्म-ज्ञान की खान और परम दिव्यस्वरूप थे। एक अपरिमित, अनन्त, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्दधान्त, जिसके अन्तर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल "सत्त्वगुणसम्पन्न और भाग्यशाली

भक्तों को ही प्राप्त हुई।" - श्री साईं सत् चरित (हिंदी - संक्षिप्त)
बाबा के पास जो जन छल-कपट, पाखण्ड-झूँठ, दम्भ-आडम्बर, ईष्ष्या-द्वेष, मात्सर्य छोड़ कर निर्मल मन से - स्वच्छ पटिया (clean slate) की तरह आया, उसको बाबा ने चरण-शरण देकर परमानंद - मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी जो जिसका इष्ट था, उसको उसी से मिलाया।

भगवान् श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है ' मनुष्याणां सहस्तेषु कश्चिद्युतति सिद्ध्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामं वेत्तिं तत्त्वतः।।"

अर्थात्, हज़ारो मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात् यथार्थ रूप से जानता है।

अस्तु, बाबा का कहना था कि तू सिद्ध नहीं बन कर साधक ही बना रहे। सारक और सिद्ध में बड़ा अन्तर है - सिद्ध स्वयं को महन्त, मठाधीश और परम ज्ञानी मान कर अपने अहंकार के कारण किसी के आगे, यहाँ तक कि भगवान् के आगे भी नहीं झुकता। जबकि साधक हमेशा विनम्र, विनयशील रह कर सर्वथा और सर्वदा भगवत् प्राप्ति और सद्गुरुशरण के लिए लालायित रहता है। क्योंकि सिद्ध के लिए भी क्या गारंटी है कि वह भगवान् को प्राप्त हो ही जाये।

बाबा! जैसा आपने वयोवृद्ध महिला को बताया था कि आपके गुरु का आप पर अपरिमित प्रेम था और आप रात-दिन प्रेमपूर्वक गुरुमुख का ही अवलोकन करते रहते थे। आप दोनों ही आनंदघन थे। कच्छपी जैसे अपंनी नयनदृष्टि का चारा डाल कर ही अपने बच्चों का लालनपालन कर लेती है, वैसी ही मेरे गुरु की भी रीत थी। अस्तु, बाबा! आपसे भी मेरी यही करबद्ध प्रार्थना है कि मैं बारम्बार शिर्डी तो आने से रहा ; पर यहाँ आपकी मूर्ति, चित्र का तो टकटकी लगा कर दर्शन कर ही सकता हूँ, अतः आप भी मुझ पर वैसी ही कृपावृष्टि करते रहना।

- मदन ग्रोपाल गोयल

प्राचार्य (सेवा निवृत्त)
श्री राम अयन, इन्द्रगढ़ - ३२३ ६१३, ज़िला बूंदी, राजस्थान.
ई-मेल : gopalgoyal1963@gmail.com संचार ध्वनि : (0) ९४६०५९४८९०, ७८९९७६३८८૪
(Contd. from page 7)
it is distributed through the Udi distribution centre set up in the temple premises.

Also, the donors receive a packet of $U d i$ with the receipt that they get after donating their articles at the donation counter. Those who give donations by money orders, cheques, demand drafts, online or through ATM, they are sent Udi through post. In addition, when festivals or celebrations are to be held, the invitees receive Udi along with the invitation cards. These tasks are carried by the Udi department.

The donation counter distributes on an average 10,000 packets of Udi-Prasad daily. On an average, 1500-2000 receipts are made per day; so with each receipt a packet is given. In the previous year, 45,98,000 packets of Udi and $41,43,000$ packets of Prasad were distributed.

The machines which are used to pack and distribute the Udi in plastic bags are donated by a devotee of Sai Baba - Sri Susheelbhai Ramani. The plastic rolls used for this purpose are also provided by him.

The holy ash is prepared by burning dung cakes. These düng cakes are brought from rural areas. They are burnt and the ash produced is first kept for cooling. Then, with the help of strainers, it is sieved and packed in small plastic packets and then distributed among devotees.

At present, the number of devotees who are also the members of the Bhakta Mandal of the Trust are $2,13,771$. These include devotees who are patron, life and general members. When these members are invited, each one receives a packet of Udi. The preparation for this is done one to $1 \frac{1}{2}$ month in advance. Thus, the holy ash that Baba wished to offer to everyone is distributed in this manner. Utmost care is taken to preserve the purity of the Udi. The employees of this department work sincerely and faithfully.


अखण्ड तेरे नाम का रटण। यही हमारा व्रत-तप दान। समय-समय पर शिर्डी प्रयाण। यही हमारा तीर्थाटन।।

## चावड़ी में गुप्त रूप। मस्जिद्द में ब्रह्म रूप। समाधि में समाधि रूप। सुख स्वरूप सभी ओर।।

श्री साईं के अवतार काल में भी उनके दर्शनार्थ आने वाले भक्तों में अनेकविध जाति-धर्म के लोगों का अंतर्भाव होता था। उस समय तीर्थयात्रा के लिए भारत के विभिन्न तीर्थस्थानों को जाने वाले श्रद्धालु शिर्डी तीर्थक्षेत्र में जाकर श्री साईं का दर्शन अवश्य करते थे। भारत वर्ष में अनेकों तीर्थक्षेत्र होते हुए भी साईं भक्त शिर्डी में नियमित रूप से आते थे। इसका कारण सिर्फ़ यही है :

एकनाथ का जैसे पैठण। ज्ञानेश्वर का आलंदी जान। वैसे ही साईं ने शिर्डी स्थान। महिमा सम्पन्न किया।। - श्री साईं सत् चरित, अ. ४, ओ. ५७

इसी वजह से शिर्डी की ओर साईं भक्तों का खिंचाव बढ़ने लगा। साईं भक्तों के लिए शिर्डी का एक ही तात्पर्य है :

शिर्डी ही हमांरा पंढरपुर। शिर्डी ही जगन्नाथ द्वारिका नगर। शिर्डीहीगयाकाशीविश्वेश्वर।रामेश्वरभीशिर्डी।।

शिर्डी ही हमारा बद्रिकेदार। शिर्डी ही नासिक-त्र्यंबकेश्वर। शिर्डी ही उज्जयिनी महाकालेश्वर। शिर्डी ही महाबलेश्वर गोकर्ण।।

शिर्डी में साईं से समागम। वो ही हमारा आगम-निगम। वो ही सकल संसार का उपशम। अत्यन्त सुगम परमार्थ।।

समर्थ साईं का दर्शन । वो ही हमारा योग साधन। उनसे करने से सम्भाषण। होती शुद्धि पापों की।।

उनका जो चरण संवाहन। वो ही हमें त्रिवेणी स्नान। उनका चरणतीर्थ सेवन। वो ही निर्मूलन वासनाओं का।। - श्री साईं सत् चरित, अ. ४, ओ. ५९-६३

इसी अनुभूति के कारण भक्त जन बाबा की ओर संमोहित हुए एवं जिस प्रकार पंढरपुर की वारी (यात्रा) की जाती है वैसे ही शिर्डी की यात्रा करने लगे और आज भी करते हैं :

पंढरी में विठ्ठल रुक्मणि। इनके दर्शन की जो नवलाई। विठ्ठल दर्शन वैसा ही। देते साईं शिर्डी में।।

किसी को लगे यह अतिशयोक्ति। सुने गौली बुवा की उक्ति। जिनकी दृढ़ विठ्ठल भक्ति। संशय निवृत्ति होगी।।

पंढरी के यह वारकरी। करते प्रतिवर्ष पंढरी की फेरी। वैसे ही करते शिर्डी की वारी। पूरे प्रेंम से बाबा के प्रति।।

- श्री साईं सत् चरित, अ. ४, ओ. ७३-७५

इसी परम्परा, इसी शिर्डी यात्रा की पुण्यशाली रुढ़ि को आज भी बाबा की पालकी लेकर पदयात्रा करते हुए साईं-दिवानों ने बरक़रार रखा है।

मुम्बई में सायन स्थित 'यंग बॉईज़ स्पोर्टस् क्लब' के द्वारा फरवरी १९७९ में पहली बार शिर्डी पदयात्रा का शुभारम्भ हुआ। इस बार इस पदयात्रा पालकी समारोह को ३६ वर्ष पूर्ण हुए। इस परिप्रेक्ष में इस क्लब के अध्यक्ष श्री गोपाल पाण्डुरंग मुलीक ने बातचीत करते समय पालकी पदयात्रा की पार्श्वभूमि बताई।

उन्होंने कहा : "शुरू में हमारे पास शिर्डी की कोई जानकारी नहीं थी। एक बार हम चार लोग अर्थात् मैं, सत्यवान बाणे, नारायण बाणे और प्रकाश शिंदे घर में बिना कुछ बताए चल पड़े शिर्डी की ओर। बाद में प्रतिवर्ष हम शिर्डी के लिए पदयात्रा निकालने लगे। १२ वर्षों तक


हमने पदयात्रा की। तत्पश्चात् पदर्यात्रा के साथ पालकी भी लेकर जाने लगे। श्री साईं बाबा की असीम कृपां से पिछले ३६ वर्षों से हम बिना किसी अवरोध के पालकी लेकर निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं। केवल $૪$ लोगों से शुरू की गई पदयात्रा आज 800 साईं भक्तों का एक विशाल परिवार बन चुकी है। हमारे इस पालकी समारोह की विशेषता

यह है कि इससे अनेक साईं भक्तों को प्रेरणा मिली और हमारा मार्गदर्शन लेकर उन्होंने पालकी संगठनों की स्थापना कर पालकी पदयात्रा आरम्भ की।

श्री मुलीक आगे कहते हैं कि हम हमारे यहाँ स्थित ईच्छापूर्ति साईं मंदिर से पालकी लेकर जाते हैं। इस साईं मंदिर में बाबा के सभी उत्सर्व बहुत ही बड़े पैमाने पर


ओम साईं पदयात्रा मण्डल', पेण, रायगड़, महाराष्ट्र

मनाये जाते हैं। तदुपरांत क्लब और मंदिर की ओर से अनेकविध सामाजिक कार्य भी किये जाते हैं।
... जैसा कि हमने पहले भी कहा है, केवल मुम्बई से या अन्य शहरों से ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे गाँवों से भी बड़ी संख्या में पालकी पदयात्राएँ शिर्डी में आती हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के पेण से गत ८ वर्षों से 'ॐ स साईं पदयात्रा मण्डल’ बेनर के तले शिर्डी पालकी पदयात्रा निकाली जाती है। नवम्बर महीने में यह पालकी निकलती है। केवल $१ १$ साईं भक्तों से शुरू की गई इस पदयात्रा में अब ३२५-३५० साईं भक्त शामिल हो चुके हैं।

इस मण्डल के सदस्य श्री गणेश जाम्भले ने इस पदयात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि हम पहले ठाणे, वर्तकनगर से निकलती हुई पालकी के साथ पदयात्रा करते थे। उसके बाद पेण से भी ऐसी ही सुंदर पालकी शिर्डी जानी चाहिए, ऐसा हम मित्रों को लगा। दूसरे साईं भक्तों को भी यह विचार पसंद आया। तद्नुसार ८ वर्ष पूर्व पेण से पालकी पदयात्रा निकलने लगी। पहले $9 \uparrow$, फिर १६, बाद में ३०, फिर तो बाबा की कृपा से आसपास के गाँवों से बहुत सारे साईं भक्त इस पदयात्रा में शामिल होने लगे।

पेण से पालकी लेकर पदयात्रा करते हुए लगभग ३५० साईं भक्तों की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के पीछे मण्डल के अध्यक्ष श्री संजय केशव भोईर, उपाध्यक्ष

श्री कल्पेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री मितेश भानुशाली, सदस्य श्री गणेश किसन जाम्भले, श्री महेश म्हात्रे, श्री दिनेश खामकर, श्री शरद यादव, श्री विकास पाटिल, श्री हेमंत भगत, श्री हेमंत भोईर, श्री प्रसन्न जोशी, श्री मनोज पार्टिल - इन सबका योगदान बड़ा ही अनमोल है। इन ८-९ दिनों की पदयात्रा में पारायण, भजन और बाबा की काकड़ आरती, मध्याह्न आरती और धूपारती की जाती है। रात्री समय भजन-कीर्तन भी होता है।

पालकी समारोह में युवावर्ग बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। युवा पीढ़ी बुरी लतों मे पड़ कर या किसी व्यसन का शिकार होकर गुमराह ना हो जाये, उस दिशा में इस संगठन का हमेशा ध्यान रहता है। बाबा ने अच्छा, आदर्श और धर्ममय जीवन जीने के लिए कई उपदेश दिये हैं। उन उपदेशों का उचित आचरण किस तरह किया जाये, उस तरफ़ भी यह संगठन सतर्क रहता है।

मण्डल, की तरफ़ से रक्तदान शिविर का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है। शारीरिक पंगुता वाले बच्चों के स्कूल में कापियों का निःशुल्क दान (वितरण) किया जाता है। बाबा के प्रति हमारी निःस्वार्थ पूजा-अर्चना का इसके सिवा और क्या सशक्त प्रमाण हो सकता है?

महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के अलिबाग स्थित रांजणपाड़ा की 'श्री साईं धाम पालकी पदयात्रा सेवा संस्था' का यह दूसरा वर्ष है। इससे पहले यहाँ के ६० से

‘श्री साईं धाम पालकी पदयात्रा सेवा संस्था’, रांजणपाड़ा, अलिबाग, रायगड़, महाराष्ट्र
$७ ०$ साईं भक्त ८ वर्षों से ठाणे के वर्तकनगर स्थित मण्डल की पालकी पदयात्रा में शामिल होते थे।

जनवरी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह पालकी यात्रा निकलती है। पहले साल इस पालकी यात्रा में २३० साईं भक्त शामिल थे। दूसरे वर्ष यह संख्याबढ़ कर ३४० हो गई। केवल दूसरा साल होते हुए भी इस पालकी पदयात्रा को सफ़लता के साथ आयोजित करने में संस्था के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ दत्ताराम वाकडे, उपाध्यक्ष श्री शरद महादेव थले, सचिव श्री आशीष अशोक शिरगाँवकर, कोषाध्यक्ष श्री संजय कृष्णा पाटिल, सदस्य श्री सूर्यकांत जनार्दन शिंदे, श्री उत्तम शंकर पाटिल, श्री नरेश धर्मा कोली, श्री किशोर गोपाल सातमकर, श्री गणेश काशिनाथ राणे, श्री संतोष विट्ठल म्हात्रे, श्री हितेन्द्र ज्ञानेश्वर पाटिल, 'श्री धर्मा पाण्डुरंग कोली, श्री गणेश सदाशिव पाटिल और संस्था के साथ जुड़े साईं भक्तों की बड़ी मेहनत और लगन है।
$\rho$ दिन चलने वाली इस पालकी पदयात्रा समारोह में बाबा के उपदेशों को जीवन में उतारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पालकी समारोह में 'हरिपाठ' का पठन किया जाता है। पालकी समारोह केवल साईं श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ही नहीं, अपितु साईं भक्तों में भाईचारे का संबंध दृढ़ हो, उनमें श्रद्धा-सबूरी का सेतु सदैव बना रहे, इसी ध्येय के साथ निकलती है। साईं भक्त आपसी तालमेल के साथ बाबा के उपदेशों को अपना आदर्श बना कर जीवन जियें, इससे बढ़ कर और कौन-सा ध्येय बड़ा हो सकता है, ऐसा संस्था के उपाध्यक्ष श्री थले का मानना है।

इस संस्था की ओर से अब सामाजिक उपक्रम भी हाथ में लिये जा रहे हैं। पालकी पदयात्रा से वापस आने पर संस्था की ओर से 'साईं भण्डारा' आयोजित किया जाता है, जिसमें ६000 से $<000$ साईं भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। उस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन करके जमा किया हुआ रक्त श्री साईं बाबा संस्थान संचालित शिर्डी के अस्पताल में जमा करने की प्रबल मनीषा इस संस्था की है।

मराठी से हिंदी अनुवाद : विनय घांसवालां संचार ध्वनि : (0)९९९८९९०५६૪ सहायक : राजीव दशपुत्रे संचार ध्वनि : (0)९९०४२२२५७२ ई-मेल : rajivbright76@gmail.com

## विविध रूप में आते हैं साईं...

कलियुग में सगुण-साकार ब्रह्मावतार श्री साईं बाबा ने जो उपदेश दिये थे, वे सब जनहित एवं सब की भलाई के लिये दिये थे। उन उपदेशों को सुन कर एवं पढ़ कर देश-विदेश के विविध जाति-धर्म के सभी लोग भारी संख्या में बाबा के दर्शन हेतु शिर्डी आ रहे हैं।

ऐसे ही नागपुर के एक साईं भक्त श्री सुजित बारस्कर को पदयात्रा के दौरान जो अद्भुत अनुभूति हुई उसे उन्होंने पदयात्रा के सहयात्री साईं भक्त को बताया जो इस प्रकार है :-

नागपुर से प्रतिवर्ष साईं भक्तों की शिर्डी पदयात्रा निकलती है। कुछ भक्त औरंगाबाद जाकर पदयात्रा में शामिल होते हैं। औरंगाबाद से शिर्डी पदयात्रा के दौरान जगह जगह पर स्थानिक साईं भक्त यथाशक्ति पदयात्रियों की सेवा करते हैं। एक बार उस मार्ग पर चलते हुए बहुत-सा अंतर पार कर लेने पर भी रास्ते में कोई भी सेवादार नज़र नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी लोग अचंभित थे। सबको ज़ोरों से भूख भी लगी थी। रास्ते में आसपास भी कुछ भी नहीं था। साईं नाम का सुमिरन करते हुए साईं भक्त चल रहे थे कि... पदयात्रा में शामिल श्री सुजित बारस्कर को एक अजनबी युवक टोकरी में रोटी आदि खाना लेकर आते नज़र आया। यह बात उन्होंने अपने सहयात्रियों को बताई। उस अजनबी ने आगे बढ़ कर सबसे पहले श्री सुजित बारस्कर और बाद में बाकी यात्रियों को भरपेट खाना खिलाया। सभी की जठराग्नि शांत हुई। पुनः नवचेतना के साथ पदयात्री साईं दर्शन के लिए आगे बढ़े। वह अजनबी युवक कुछ दूरी तक दिखाई दिया। बाद में अचानक वह अदृश्य हो गया। सभी यात्री विस्मित नज़रों से वह नज़ारा देख रहे थे। मुँह से एक शब्द भी निकल न पाया।

शिर्डी पहुँचने पर पदयात्रियों को दोबारा एक सुखद अनुभव हुआ। वही अजनबी युवक अपने हाथों में साईं प्रसाद के लड्डू लेकर सामने खड़ा था। उसने सबको लड्डू बाँटे। प्रसाद हाथ में लेकर पदयात्री उस युवक की ओर विस्मित नज़रों से देख रहे थे, तभी वह युवक लड्डू बाँटते बाँटते, न जाने कब वहाँ से चला गया। यह बात किसी की समझ में नहीं आई। पदयात्रियों ने उस युवक को तलाशने की बहुत कोशिश की, मगर वह युवक कहीं भी नज़र नहीं आया। स्मृतिपट पर अंकित उसकी छवि ने सभी पदयात्रियों को अवाक् कर दिया।

- विन्नायक कीसे उमिया काम्प्लेक्स, फेज २ ए३/२२५, पहली मंज़िल, साईं बाबा मंदिर के पास, गणेश मंदिर रोड़, टिटवाला (पूर्व) - ४२१ ६०५, ज़िला ठाणे, महाराष्ट्र.
संचार ध्वनि : (0)९८३३१२६३६०



## नित्य प्रतीति से करना अनुभव

$१ ५$ अक्तूबर, १९१८ को श्री साईं बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के स्वानुभव..
(साईं भक्त शिवनेसन स्वामी जी की प्रेरणा से साईं भक्त रामलिंगम स्वामी जी द्वारा अंग्रेजी में लिखित 'औम्ब्रोशिया इन शिर्डी' नामक मूल पुस्तक से -)
(गत अंक से क्रमश:)
(४८) बाबा ने त्रिचि के श्री दुरई स्वामी नायडू को दर्शन दिये -

मैं श्री साईं बाबा के चमत्कारों एवं उनकी शक्ति के बारे में मेरे स्वामी ए. एस्. गोपालकृष्ण अय्यर से तब जान पाया जब वे जनवरी में शिर्डी से लौट कर आये थे। गत छः मास में मैंने बाबा के पाँच बार डिपो में, तीन बार मेरे स्वामी के घर में और एक बार मेरे घर में दर्शन किये।

जब मैंने उन्हें सर्वप्रथम प्रातः चार बजे के लगभग भोरबेला में देखा, तब वे एक पाँच वर्षीय कुमार के रूप में मुझे, यह कहते हुए दृष्टिगोचर हुए कि पहले ही काफ़ी विलम्ब हो ग़ा है, अब उठो और अपने नित्यप्रति के कार्य में लगो।

दो या तीन बार वे मुझे रात्रि के दो बजे के लगभग भजन मण्डली के साथ दृष्टिगोचर हुए। और आंजनेय (श्री हनुमान जी) सर्वदा उनके पार्श्व में विराजमान रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं डिंडिगुल जा रहा हूँ; तुम भी मेरे साथ चलो।" मैं डिंडिगुल गया और वापस लौट आया। उसी समय मैं जग गया और अब यह बताने में असमर्थ हूँ कि डिंडिगुल में क्या घटित हुआ था। अगली बार उन्होंने मुझे मिश्री व गुलाब के पुष्प दिये। उन्होंने मेरी छाती पर कुछ लिखा भी। एक बार उम्दा संगीत पार्टी भी हुई, जिसमें बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया।

मेरे स्वामी के घर पर मैंने उन्हें दो बार देखा। एक बार वे पूजा-गृह से केन्द्रीय सभा भवन में आयें और दर्पण के पटिये पर विराजमान हो गये, जहाँ बाबा का चित्र रखा हुआ था और जिसकी पूर्व समाज-दिवस पर पूजा की गयी थी। स्वयं आंजनेय भी बाबा के समीप ही फ़र्श पर विराजमान थे।

मैंने बाबा को कतिपय मिनटों के लिए पटिये पर विराजमान देखा और बाद में वे अन्तधर्यान हो गये। यह घटना रात्रि को लगभग साढ़े आठ बजे हुई जब मैं पूरी तरह जगा हुआ था। द्वितीय बार भी मैंने रात्रि के लगभग साढ़े आठ बजे ही केन्द्रीय सभा भवन में अकेले ही विचरण करते हुए और बाद में सटे हुए कक्ष में अन्तधर्यान होते हुए देखा। जब बाबा मेरे स्वामी के घर में प्रकट हुए तब दो बच्चे आन्त्र ज्वर से पीड़ित थे और बाकी के चिरमिराहट (itching) से पीड़ित थे। बाबा ने निर्देश दिया कि कोई ओषधि नहीं दी जाए। मात्र, उदी ही प्रतिदिन दो बार - प्रातः, सायं दी जाए और वे कुछ दिनों में ठीक हो जायेंगे। तदनुसार, मेरे स्वामी ने बच्चों के १०२ डिग्री से 904 डिग्री तक का ज्वर होते हुए भी सभी ओषधियाँ देना बंद कर दीं। उन्होंने निर्देशानुसार उदी ही दी और अब बच्चे बाबा की चमत्कारपूर्ण शक्ति के कारण पूर्णतया स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वे मेरे स्वामी के घर के सभी सदस्यों का ख्याल रख रहे हैं और सभी उनके बच्चे हैं।

मेरे स्वयं के घर में चार-पाँच दिन पहले रात्रि के लगभग दो बजे मैं अपनी कमर के निचले हिस्से में असह्य दर्द से पीड़ित था। बाबा ने प्रकट होकर मुझे उदी दी और उसे लेने के लिए कहा और कहा कि मैं बिलकुल ठीक हो जाऊँगा। तदनुसार, मैंने उदी ली और तुरन्त ही दर्द से मुक्त हो गया। अब मैं बिलकुल ठीक हूँ।


## Shri Ram Navami Festival - 2015

## Apt Arrangement ensures satiating Sai Darshan Various Programmes hold Sai listeners spellbound

The annual Shri Ram Navami festival was organized by the Shree Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi this year from Friday, March 27 to Sunday, March 29 amidst chants of Shri Sai Baba's Name in an air of piety.

Shri Ram Navami festival was first celebrated in 1911 with the consent of Shri Sai Baba and since then it is celebrated every year with great enthusiasm in Shirdi. Cloth sheds were erected in the temple and surrounding premises to ensure a pleasant Darshan for the devotees and to avoid the inconvenience of the scorching summer heat. Security, electricity and water supply arrangements were also made. Cloth sheds with beddings were also erected


First day, Friday 27.3.2015


First day, Friday 27.3.2015
at several places on the Mumbai-Shirdi route as shelter arrangement by the Sansthan for the devotees on foot (padayatris) accompanying the Shri Sai Baba palanquins from Mumbai and surrounding regions. Water and electricity were also provided in these sheds. Mobile medical unit was deployed on the Sinnar-Shirdi route to ensure instant medical care to padayatris. Free lodgingarrangementwasmadeforthepadayatris during the Shri Ram Navami festival in Shirdi in Sai Ashram 2. Sai Satyavrat (Satyanarayan) and Abhishek worship were suspended during



First day, Friday 27.3.2015
the three days of the festival.
Kakad (lighted wicks) Aarati was done on the first day of the festival on Friday, March 27, 2015 in the morning. After the Kakad Aarati at 5 a.m. a Shobhayatra (grand procession) of Shri Sai Baba's Photo, the Shri Sai Sat Charita Grantha (holy book) and the Veena was taken from the Shri Sai Samadhi Mandirto Dwarkamai. Sri Rajendra Jadhav, Member of the 3-Members Managing Committee and Executive Officer of the Sansthan carrying the holy Grantha, Sri Appasaheb Shinde, Deputy Executive Officer and the temple chief Sri Navnath Kote carrying the Photo of Shri Sai Baba and the purohit of the Sansthan Sri Narayan Bhise carrying the Veena participated in the Shobhayatra. After the Shobhayatra reached Dwarkamai, the Akhanda Parayan (uninterrupted reading) of the Shri Sai Sat Charita Grantha commenced. Sri Rajendra Jadhav, the Executive Officer read the first chapter and Sri Appasaheb Shinde, Deputy Executive Officer read the second chapter. After that, the Padyapooja (worship of the Holy Feet) of Shri Sai Baba was ritually done by the Executive Officer Sri Rajendra Jadhav and his wife Sou Sarita Jadhav.

The Madhyan (mid-day), Aarati was done at 12 noon. After the Aarati, Teertha-prasad was distributed. A programme of melodious kirtan was rendered by Hari bhakta parayan
(H.b.p.) Sri Vikram Nandedkar from 4 to 6 p.m. on the stage beside the Sai Samadhi Mandir.

After the Dhoop (incense) Aarati of Shri Sai Baba was done at 6.30 p.m., Shri Sai Baba's Palkhi was taken out in a procession around the village at 9.15 p.m. After the procession,


Main day, Saturday 28.3.2015


Main day, Saturday 28.3.2015

Shej (bed-time) Aarati was done at 10.30 p.m. Programmes by invitee artistes were organised on the Sainagar ground for the festival which included a dance form presentation - 'KumbhaAarati' by Dr. V. Y. Acharya of Secunderabad at 7.30 p.m. and a musical Sai Katha programme by H.b.p. Sri Sainath Rahane of Bahadarpur at 9 p.m. The audience lauded the programmes overwhelmingly. Being the first day of the festival, Dwarkamai was kept open throughout the night for the Akhand Parayan of Shri Sai Sat Charita. The planned arrangements made by the Sansthan's administration, keeping in mind the possible rush of devotees, enabled the Sai devotees to avail a comfortable and pleasing Darshan of Shri Sai Baba. Taking into consideration the severity of the summer heat, the Sansthan's administration arranged drinking water facility at various places in the temple premises, as also along the Darshan queue. Free tasty meal was provided to all Sai devotees at the Shri Sai Prasadalaya from the generous contribution made by Suryakant Awasthi of Bhopal, Anantha Laxmi Ravi of Yellur, Sudha Bajirao Patil of Bhiwandi and Usha Rani Kamal and Deepa Solanki of Karnal.

The Akhand Parayan concluded after the Kakad Aarati at 4.30 a.m. on Saturday,

March 28, 2015, the main day of the festival. A Shobhayatra of Shri Sai Baba's Photo, the Shri Sai Sat Charita Grantha and the Veena was taken from Dwarkamai through the Gurusthan to Shri Sai Samadhi Mandir. Sri Vinày Joshi, Chairman of the 3-Members Managing Committee of the


Concluding day, Sunday 29.3.2015


Concluding day, Sunday 29.3.2015

Sansthan and Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar carrying the holy Grantha, Sri Rajendra Jadhav, Executive Officer and Sri Appasaheb Shinde, Deputy Executive Officer carrying the Photo of Shri Sai Baba and the
temple chief Sri Navnath Kote carrying the Veena participated in the Shobhayatra. The Padyapooja of Shri Sai Baba was ritually done by Sri Vinay Joshi, Chairman of the 3-Members Managing Committee of the Sansthan and his


Concluding day, Sunday 29.3.2015
wife Sou Revati Joshi. So also, the worship of the kavadis and the sack of wheat in Dwarkamai was done. On the occasion over 3000 devotees did Abhishek of the Shri Sai Samadhi with the water brought from the kavadis. At 10.30 a.m. H.b.p. Sri Vikram Nandedkar presented a kirtan programme based on the birth of Lord Shri Ram. Before the noon Aarati the ritual worship of the temple flags was done by the Rasane family and the Deshpande (Nimonkar) family and a procession was taken out at 4 p.m. After that, the Chariot of Shri Sai Baba was taken out in a procession through the Shirdi village at 5 p.m. Sai devotees participated in this in very large numbers. Dhooparati was done at 6.30 p.m. after the procession. Programmes by invitee artistes were organised on the Sainagar ground for the festival which included a musical programme by Sri Prashant Kamble of Thane at 7.30 p.m. and a Kuchipudi dance programme by Sainand Kala Academy of Vishakhapatnam at 9 p.m.

Sri Vinay Joshi, Chairman of the Sansthan
inaugurated the air-condition system of the Samadhi Mandir, installed from the contribution of Rs. 90 lakh made by a philanthropic Sai devotee. The Executive Officer of the Sansthan Sri Rajendra Jadhav, Deputy Executive Officer Sri Appasaheb Shinde, all administrative officers, chief of the electricity department and others were present on the occasion. Free tasty meal was served to the Sai devotees in the Shri Sai Prasadalaya from the generous donation of Sai devotees - Vivanee Roy Choudhary, Sri Budhmal and Surendra Tulshikamal Dugar of Kolkata, Virendra Sundaram of New Delhi, Saivilli Shreeja Sudheesh and Bharati Shirgurkar of Bengaluru. The attractive floral decorations in the Shri Sai Samadhi Mandir and its premises from the contribution made by-Indo Rama Synthetics of Nagpur drew the attention of all Sai devotees. The main gateway and the electric lighting in the temple and the surrounding put up by the Dwarkamai Mandal of Mumbai became the centre of attraction of the festival.


Concluding day, Sunday 29.3.2015


Concluding day, Sunday 29.3.2015

On Sunday, March 29, 2015, the concluding day of the festival Shri Sai Baba was given the holy bath at 5.05 a.m. The Executive Officer Sri Rajendra Jadhav along with his wife performed the Rudrabhishek at the Gurusthan. And the Padyapooja of Shri Sai Baba was done in the Shri Sai Samadhi Mandir by Sri Anil Kavade, Member of the 3-Members Managing Committee of the Sansthan and District Collector, Ahmednagar. The Madhyan Aarati was done at 12 noon after the kala kirtan (devotional narration in praise of Lord Krishna) was presented by H.b.p. Sri Vikram Nandedkar and the dahi handi (breaking of the earthen pot with curd) programme. Free delicious prasad meal was served to all Sai devotees at the Shri Sai Prasadalaya from the generous donation made by Sai devotees - Karanam Narayan of Hyderabad and Sunil Agarwal of Mumbai. Sri Rajendra Jadhav, Executive Officer of the Sansthan and his wife Sou Sarita Jadhav, after a ritual worship, inaugurated the chapatti making unit in the Shri Sai Prasadalaya, which was purchased from the munificent donation of Rs. 18 lakh from Sri Shailesh Patel, a philanthropic Sai devotee of Bengaluru. This donated unit is automatic and has a capacity to make 3000 chapattis in an hour. Therefore, Sai devotees will be served more chapattis instead of puris. Programmes by invitee artistes were organised on the Sainagar ground for the festival which included a Sai Bhajan Sandhya programme by

Sri Atul Rakhe of Gujarat at 7.30 p.m. and a discourse by H.b.p. Sri Vishwanath Deokate of Mahorgad at 9 p.m.

About 2 lakh devotees availed the free prasad meal at the Shri Sai Prasadalaya during the three days of the Shri Ram Navami festival and nearly 2.25 lakh devotees received the boondi prasad packets distributed in the Shri Sai Samadhi Mandir Darshan line. Similarly about 40,000 Sai devotees availed the breakfast packets distributed in the mornings during the festival. All the participating invitee artistes in the cultural and religious programmes organized on the Sainagar ground during the festival and all the office bearers of Dwarkamai Mandal, that has been providing electric lighting and erecting attractive displays in the Shri, Sai Samadhi Mandir and the surroundings on the Shri Ram Navami and Shri Sai Punyatithi festivals since the last 37 years, were felicitated by the Sansthan. Under the guidance of Sri Vinay Joshi, Chairman of the 3 -Members Managing Committee of the Sansthan and Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar, Sri Anil Kavade, Member of the 3-Members Managing Committee of the Sansthan and District Collector, Ahmednagar and Sri Rajendra Jadhav, Executive Officer, Sri Appasaheb Shinde, Deputy Executive Officer, all administrative officers, departmental chiefs and employees took special efforts to make the festival a grand success.


Free Cataract Operations on 53 poor and needy patients...

Free cataract operations were done on 53 poor and needy patients at the cataract operation camp organized at the Shri Sai Nath hospital jointly by the Shree Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi and Lions Club of Shirdi, informed Sri Rajendra Jadhav, Member of the 3-Members Managing Committee and Executive Officer of the Sansthan. This camp was organized from Wednesday, April 29 to Thursday, April 30, 2015. 53 poor and needy patients of Shirdi and surrounding areas availed the service of this
camp. Dr. Sunil Sontakke, ophthalmologist of the Sansthan successfully conducted the operations. Members of the Lions Club of Shirdi - Sri Vishal Tidke, Dr. Ravindra Antre, Sri Valmik Turakne, Sri Kamlesh Dhadiwal and others were present on the occasion. Dr. Prabhakar Rao, medical director of the hospital, Dr. Kaushik Kumar Makwana, medical superintendant, Dr. Sunil Sontakke, ophthalmologist and employees took special efforts for the successful conduct of the camp.

## May 12 - International Nurses Day

With the Blessings of Shri Sai Baba and inspiratiôn from Dr. Tingre, Dr. Rahul Modagi, Dr. Harish Bajaj and matron Sou Thorat, the neuro operation theatre of the Sansthan's Shri Sai Baba hospital began celebrating International Nurses Day on May 12, 2012, in memory of Florence Nightingale. Since then this day is celebrated every year. This year too this commendable and inspiring programme for the nurses was organized in a well planned manner on Tuesday, May 12, 2015.

Smt. Florence Nightingale is known the world over as the first service oriented nurse. She made the highest sacrifice for this work, with incessant efforts she made the word 'nursing' a significant meaning. Therefore, this day is celebrated worldwide in her memory, in her honour. She was born on May 12, 1820 and passed away on August 13, 1910. Her nursing service to the wounded soldiers in the Crimean war is unparalleled. She had no ego or arrogance in spite of being very
beautiful and hailing from a highly placed very rich family background. Her nursing care with a lamp in her hand, in the face of inadequate facility and convenience, has become a milestone. Therefore, she was bestowed the title 'Lady with the Lamp'...

In the same way when there were no facilities and conveniences in Shirdi, Shri Sai Baba rendered medical care to various patients in this remote rural region. Many were cured with His blessed hands. His repute spread to far away villages and He came to be revered as an 'Hakim'. His, this work, is being carried forward by the Sansthan in the form of the Shri Sai Nath hospital and the Shri Sai Baba hospital. The reputation of both these hospitals has spread far and wide. Patients coming here go back home cured and healthy due to the excellent services provided by the doctors, nurses and employees. The Jeevandayi programme having been implemented here successfully,


## Pledge

"I pledge in the presence of the Lord and all those present here, that I will devote my entire life in following my profession sacredly and trustfully. I will stay away from everything bad and immoral. I will neither consume medicines that are harmful, nor administer the same to others. I will constantly strive to raise the status of my profession. I will keep, all personal and family information I get, confidential. I will try to assist doctors with all loyalty and commit myself to the service of the patients given under my care."
now the acclaimed Rajiv Gandhi Arogya Yojana is being very well implemented, Similarly, while various health facilities are provided to the poor and needy patients, various types of free camps are also organized from time to time.

The nursing service to patients is the most significant factor for the reputation of any hospital. Nurses have to lend a hand to the doctors in their medical work, give injections timely, give medicines, dispel their doubts, assure them, communicate with the kin of patients and do other works. Much depends on them in curing the patients.

This year the International Nurses Day celebration in the meeting hall of the Sansthan's Shri Sai Baba hospital began with the inspirational song "Itni shakti hame dena Data...". After that the nurses, under the guidance of matron Sou Thorat, with a candle in their hand, took a pledge. It was a magical moment, the whole atmosphere was very touching. Sri Rajendra Jadhav, Member of the 3-Members Managing Committee and Executive Officer of the Sansthan was the chief guest on the occasion and Dr. Prabhakar Rao, medical director
of Shri Sai Baba hospital, Dr. 'Makwana, medical director of Shri Sai Nath hospital, Dr. Patil, deputy medical officer, Dr. Maithili Pitambare, medical administrator, Gitadidi of Prajapita Ishwariya Brahmakumari of Sakori and other dignitaries were present. Matron Sou Thorat greeted all the dignitaries with floral bouquets. Like, in every year the Florence Nightingale awards were presented. This year sister-in-charge Sou Patil Seema Prakash and male staff nurse Sri Ravi Kumar Salunke were honoured with the awards. Among those present Sri Rajendra Jadhav, Dr. Prabhakar Rao, Dr. Patil, Dr. Vidyut Kumar, Dr. Agarwal and Dr. Rashmi Ingle expressed their thoughts on the nursing field. Sri Rajendra Jadhav's pertinent, instructive speech won the minds of all present. Everyone present on the occasion resolved to take the reputation and service of the Sansthan in the medical field to more progressive heights. This spectacular well planned function was rendered more responsive and colourful by the joint compering of the programme by Sou Suchita Kulkarni (sister-in-incharge) and Brother Thomas.


The glory of Shri Sai Baba is spreading worldwide and Sri Lanka is no exception to this. Sri S. N. Udyanayam, chairman of the Colombo center of Shirdi Sai Center of Sri Lanka, informed that a grand Sai temple has
been constructed in Colombo at a cost of Rs. 1 crốre and there are about 30 Shri Sai Baba temples in Sri Lanka.

Sri Udyanayam accompanied by 27 Sai devotees took Darshan of the Samadhi of Shri Sai Baba. These Sai devotees were greeted by the Sansthan. On the occasion Sri Udyanayam, the chairman of the said Trust and Sri Saindal and Sri Senthil, the representatives, informed that there are 30 Shri Sai Baba temples in Jaffna, Baticola, Candy and Gale cities of Sri Lanka and the Sai devotees thronging for Darshan is growing on a large scale. In all these temples the Pooja-Archana of Shri Sai Baba is conducted ritually. Apart from this, Sri Arumungan Thondhaman, $\overline{\mathrm{a}}$ minister of Colombo, is completing the construction of a grand temple of Shri Sai Baba on his own 5 acres land. He informed that this too will be opened for Sai devotees soon.
 New Zealand, was also with them. On the occasion Sri Bhaskar Reddy stated that they have constructed a grand Shri Sai Baba temple at Auckland in New Zealand, where the worship is conducted as per rituals followed in Shirdi Sai Baba temple. The Sai temple has become a center of attraction for Sai devotees. All Sai Baba's Aaratis are done there and activities like Annadan and blood donation camps are also organised. The temples in Canberra and Perth will also become a center of attraction for Sai devotees, he stated.


## Yogiraj Shri Sai Nath

"Anant koti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Parabrahma Shri Sachchidanänd *Sadguru Sainath Maharaj ki Jai"

When the 1000 headed Shesh Naga falls short of attributes to describe the magnificence of Sai Nath, we can merely rely on the information shared by great saints, seers and devotees of Baba.

Our beloved Sai Nath is a Yogiraj i.e. King of Yoga.

In Sai Sahasranama of B. V. Narasimha Swamiji, there are references of the prowess of Baba's Yogic powers from shlokas 777 to 780. They are as follows :
777. Om Yogashakti jitasvapnaya Namaha (One who has conquered sleep by his Yogic power.) 778. Om Yogamaya samrudhaya Namaha (One who has enveloped (and hidden) by his Yoga Maya i.e. the illusive power of Maya.) 779. Om Yogavikshanasamdatta paramananda murtimate Namaha (One who by his Yogic glance fills the other with Param Anand i.e, supreme bliss.) 780. Om Yogi hrudh dhyanagamyaya Namaha (One who has reached Yogis heart by meditation i.e.

Samadhi.)
Sai Sahasranaamavali elucidates on the Yogic attributes of Sai Nath as follows :
125. Om Asangayoga yuktatmane Namaha (One who is detached from everything with his Yogic power.) 200. Om Rutambharaprajnaya Namaha (One who has Ritambhara Prajnai.e., that Yogicstate in which knowledge is instantaneously present of allfacts, of the past, present and future and connected with any place anywhere.) 399. Om Jnanayoga vyavasthitaya Namaha (One who is well balanced in his Jnana Yoga.) 447. Om Triyama yoganishtatma dishadhigbhakta palakaya Namaha (One who protects his devotees in all the 10 directions, by keeping himself in Yoga Samadhi all night.) 580. Om Paramatmane Namaha (One who is the Paramatma i.e. the Highest Atma meditated on by Yogis.) 727: Om Mahayogeshvaraya Namaha (One who is the Great Yogeshwara i.e. Lord of Yoga.) 908. Om Sanyasayoga yuktatmane - Namaha (One who is entrenched in Sanyasa, i.e. detachment.)

Shri Sai Nath Stavan Manjari of Das Ganu Maharaj $100^{\text {th }}$ shloka states:

Sava Haatha Laakadachi | Phali Manchaka Karoona Saachi II Aapulya Yoga Saamarthyaachi | Shäkti Daavili Bhaktajana ||
(The wooden plank of absurdly small measures You turned into your bed, truly; Thereby displaying to the devotees Your amazing Yogic powers!)

If were to take a look at Yoga, where the Ashtanga Yoga or eight fold Yoga is followed.

Yama (moral codes), Niyama (selfpurification and study), Asana (posture), Pranayama (breath control), Pratyahara (withdrawing of the mind from the senses), Dharana (concentration), Dhyana (deep meditation), Samadhi (union with the object of meditation)

Baba practiced Yoga meticulously because it would be only a Great Yogi, who could leave His body for three days and
return back again (1886). In chapter 7 of Shri Sai Sat Charita there is also a mention of Khanda Yoga, where Baba could sever body parts at will and regain them again at will.

Even the Dhoop Aarati of Sai Baba - 'Shri Guru Prasada Yaachana Dashaka' composed by Late Sri B. V. Deo states :

Ruso kavi rishee munee anagha siddha yogee ruso

Ruso hi grihadevataa ni kula grama Devee ruso

Ruso khala pishaachahee malin dakineehee ruso

Na Datta Guru Saayima majavaree kadheehee ruso

The poets, the seers, the sages and those free of sin and the inspired Yogi may be annoyed with me. The family deity and the village deity may be annoyed with me. The base person, the devil, the foul witch may be annoyed with me, but never my Dattaguru, my mother Sai, be annoyed with me.

This clearly indicates that Sai Baba is Yogi's Yogi, Dattaguru 'Yogiraja' who will protect His disciple even when all the Seers, Sages, Kul Devatas (family deity), Village Deities and even the Devil are annoyed with him.

> - Ms. Shamshad Ali Baig
(पृष्ठ ३८ से)
(४९) बाबा ने कोलकाता के कैप्टन ए. देवराजुलु और श्रीमती सरोजिनी देवराजुलु को दर्शन दिये -

कैप्टन ए. देवराजुलु और श्रीमती सरोजिनी देवराजुलु सन् $१ ९ ४ \vartheta$ से प्रतिवर्ष नियमित रूप से ऑल इंडिया साईं समाज, चेन्नई में बाबा के दर्शन करने जा रहें थे। वे श्री साईं बाबा के प्रगाढ़ भक्त थे।

गुरुवार को बाबा श्रीमती देवराजुलु के स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि बाबा के चित्र के नीचे घी का दीपक जल रहा है। उसी दिन एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर आया और कुछ प्रसाद के साथ बाबां का एक चित्र उनको दिया। उसने उनको बताया कि वह शिर्डी से आया है। उनके पास वह चिंत्र अभी भी है। तभी से उनके मस्तिष्क में श्री साईं बाबा का मंदिर बनाने का विचार

उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस कार्य के लिए कुछ धन बचा कर अलग से रखना प्रारम्भ कर दिया।

अग्रैल, १९७७ की पूर्णिमा को श्रीमती सरोजिनी ने स्वप्न देखा कि बाबा एक पवित्र बंगाली भक्त के घर में कुसुमित वृक्ष के नीचे हैं। उन्होंने उस घर को खोज निकाला और गृहवासियों से मिलने के बाद उनको स्वप्न के बारे में बताया। वे सहर्ष सहमत हो गये और उसी स्थान पर, जहाँ बाबा ने उन्हें दर्शन दिये थे श्री साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। प्रारम्भ में उन्होंने मंदिर में बाबा के समाधि मंदिर में रखे हुए बाबा की मुद्रां का एक चित्र रखा। एक निष्क्रान्त परिवार धर्मशाला में शिला पर बैठ हुए बाबा की मुद्रा वाले एक बड़े चित्र की पूजा कर रहा था। श्रीमती सुशीला राजन उस चित्र की पूजा कर रही थी। बाबा उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उसे उस बड़े चित्र को मंदिर को भेंट करने के लिए निर्देशित किया। बाबा के निर्देश का पोलन करते हुए वह सम्मान सहित चित्र के साथ मंदिर में आयी और उस चित्र को मंदिर में रख दिया। बाबा मंदिर में उनके दर्शन करने वालों की तत्परता से एवं शक्तिपूर्वक सहायता कर रहे हैं।

## (५०) बाबा ने अपने भक्त श्री नागेश आत्माराम

 सावंत, पुलिस सब इन्स्पेक्टर की मृत्यु को टाल दिया -हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान साईं बाबा का एक भक्त सब इन्स्पेक्टर श्री नागेश आत्माराम सावंत अपनी ड्यूटी पर तैनाती के समय ज्वर और सिरदर्द से पीड़ित हो रहा था। एक यूरोपीयन अधिकारी जब अपने दौरे पर था तब उसने देखा कि सावंत वास्तव में बीमार था और उसे कार्य मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि वह पुलिस अधीक्षक को सूचित कर देंगे।

सब इन्स्पेक्टर सावंत को कार्य मुक्त करने के एक घंटे के बाद विप्लव अपने चरम पर पहुँच गया और अधिकारी उसमें मारा गया। यदि बाबा ने यूरोपीय अधिकारी को सावंत को कार्य मुक्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो सम्भवतया मृत्यु सावंत को अपना ग्रास बना लेती। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त को मृत्यु से बचा लिया।
(क्रमश:)
अंग्रेजी में संकलित, सम्पादित -
ज्योति रंजन राऊत ८/ए, काकड़ इस्टेट, १०६, सी फेस रोड़, वरली, मुम्बई - $\gamma 000$ ०८.
ई-मेल : jyotiraut15@gmail.com अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद - मदन गोपाल गोयल
"Who has become mine totally surrendering body, expression and heart, I will be there for his better life."
S.No Name of the Philanthropic
S.No.
Name of the Philanthropic
Contributor \& Ardent Sai Devotee
Period from March-April 2015

1. Aadhith Reddy Guda, U.S.A.
3,00,000
2. Aadhith \& Sreshta Reddy Guda, U.S.A.
2,00,000
3. Mayur P. Upadhye
1,00,000
4. P.R. Ramesh Babu, Coimbatore, Tamil Nadu $1,00,008$
5. Chakka Suryanarayana Chakka Venkata Ramana Murthy., East Godawari, A.P. 1,62,136
6. Ashok Kumar Garg, New Delhi $\quad 1,00,000$
7. Bank of India, Hong Kong 6,22,000
8. M/s. Chandra Shipping \& Trading Services, Mumbai
$3,25,000$
9. Purushotham Seshadri Srinivas, Hyderabad, Telangana
$1,00,000$
10. Late Varaprasad Pakalapati \& family, Guntur, A.P.
$1,00,000$
11. Smt. Hemalatha Pakalapati \& family, Guntur, A.P.
1,00,000
12. Aruna Kumar Nauak, Badamwadi, Odisha
1,00,000
13. Datta Sai Enterprise, Vijaywada, A.P.
1,00,000
14. Datta Sai Enterprise, Chennai, Tamil Nadu
1,25,116
15. Chandan Chattaraj, New Delhi
1,00,000
16. C. Shasi Kiran \& C. Swapnaphani Jyothi, Hyderabad, Telangana
1,20,000
17. Atul Gupta, Jammu . $5,01,000$
18. Vijay Kumar Mahajan, Jammu
2,51,000
19. Neelam Mahajan, Jammu
2,51,000
20. Late Damodar Ghanshyam Babre /

- Anna Chinchankar Trust, Chinchni, Thane 1,10,805.35

21. Dr. V. S. Sudhakar, Bengaluru, Karnataka
$3,00,000$
22. Anjali Ravula / Sammaiah Ravula, Hyderabad, Telangana
1,01,584
23. Vishnu Maliki Reddy, U.S.A.
1,24,609
24. Vijay J. Vyas, U.S.A.
1,86,821
25. Y.A. Srinivasa Rao, Hyderabad, Telangana
1,55,684
26. Dorai Swamy, U.S.A.
3,18,841
27. Kanwar Sharma, U.S.A.
1,36,768
28. Rajendra Singh / Mrs. Shashi Singh, Kalyan, Thane, Maharashtra
$1,28,520$
29. Ram H. Wadhwani, Kolon, Panama '1,83,600
30. Rudra L., Zejiyang
31. Arumugan Thondaman, Sri Lanka
2,48,000
1,23,000
32. V.S. Prakash Sharma, V.V. Sai Hemant \& family, Hyderabad, Telangana
1,01,702
33. Jyoti Gohil Kapadia, Sydney, Australia $\quad 1,04,309$
34. Arun Thakur, Delhi

2,00,000
35. Dr. Manika Mittel, Delhi $\quad 1,00,000$
36. Venkata R. Kondapalli, Vijaywada, A.P. $1,00,116$
37. Tapas Chakraborty, Pune, Maharashtra $1,00,000$
38. Anukrrish Sharma, New Delhi $\quad 1,11,000$
39. Raghunath Narayanan, Chennai, Tamil Nadu, 1,08,000
40. S. Sunder Ganesh, Vishakhapattnam, A.P. $\quad 2,00,000$
41. Dilip S. Kripalani " $\quad 1,00,000$
42. Raghuram Krovvidi, Hyderabad, Telangana $1,00,000$
43. Dr. J.V.S. Prakash, Chennai, Tamil Nadu $7,00,000$
44. R.P. Ganesan, Chennai, Tamil Nadu $1,00,008$
45. Vivek Gupta, U.K. $1,00,000$
46. Vikas Garg, Sushil Kumar, Gurgaon, Haryana $2,51,000$
47. Gulshan Patel, Mumbai 1,00,001
48. S.D. Radha Krishna, Vijaywada, A.P. $\quad 1,00,000$
49. Amrut N. Prajapati, U.K. $5,00,000$
50. A.N. Prajapati, U.K. $4,00,000$
51. B.S. Parameshwar, Bengaluru, Karnataka ' $\quad 1,01,100$
52. Gaurav Thakral, New Delhi $\quad 1,00,000$
53. Vijayalakshmi Prakash, U.S.A. $1,08,000$
54. Richa Yadav, New Delhi $1,00,000$
55. Akshay Yadav, New Delhi $1,09,500$
56. Ravindra B. Bhagat, Mumbai $2,00,000$
57. Somaditya Srivastava, Gurgaon, Haryana $\quad 1,00,000$
58. N. Srinivas, Palam, A.P. $1,25,000$
59. M/s. Aparna Enterprises Ltd., Hyderabad, Telangana $\quad 5,00,000$
60. Janak Kothiwala \& Yash Kothiwala,

Bharuch, Gujarat
$1,00,000$
61. Dinaz Bhabha, Mumbai $1,00,000$
62. V. Lakshman, Chennai, Tamil Nadu $1,00,000$
63. Sai Kumar Singh D., Warangal, Telangana $\quad 2,00,000$
64. Dr. G.B. Health Care Pvt. Ltd., Coimbatore, Tamil Nadu

1,00,000
65. Sudeep Pưrkayastha, New Delhi $\quad 1,00,000$
66. Infra Green, Bengaluru, Karnataka $3,00,000$
67. Ganapathy Ramaswamy, Chennai, Tamil Nadu 1,00,000
68. Asandas T. Ramnani, Ahmedabad, Gujarat $1,00,000$
69. Raman Khurana, Thane, Maharashtra $2,00,000$
70. Bharathi Gowri, Hyderabad, Telangana $1,00,011$
71. Rishabh Rajesh Prajapati,

New Mumbai, Maharashtra $\quad 3,00,000$
72. Steelstrong Valves (I) Pvt. Ltd., Mumbai $\quad 1,78,100$
73. Venkata Sudhakar Akella, Chennai, Tamil Nadu1,00,001
74. T. Krishnamurthy \& Suseela (family), Chennai, Tamil Nadu $\quad 1,00,000$
75. Indira Suresh Jandhyala, Mumbai $\quad 1,00,000$
76. Mrs. Indira Jandhyala, Hyderabad, Telangana $1,00,000$
77. Pramilaben D. Bhatt, Bhavnagar, Gujarat /a $\quad 1,00,000$
78. Essardas Group, Jibraltr, Europe $\quad 1,00,000$
79. Radhika Naath, Mûmbai $3,00,000$
80. Chandrapal Singh Jayaswal, Gwalior, Madhya Pradesh

1,00,001
81. Surender Mohan Ahuja, New Delhi $\quad 1,01,000$
82. Papineni Venkata Rao family, Vijaywada, A.P. $1,00,000$
83. Amey, Pranjali \& Pramod Kansara Parivar, U.K. 1,05,000
84. Sai Valli Srija, Bengaluru, Karnataka

2,00,001
85. Prakash Purushottam Kulkarni, Mumbai 1,00,101
86. Amit Kumar Jha, Delhi

1,00,001
87. Gopal Singh Bishen, Pune, Maharashtra $1,00,000$
88. S. D. Prasadh \& Visalakshi, Hyderabad, Telangana

1,01,116
89. Digvijay Singh, Sitapur, Uttar Pradesh $\quad 1,00,000$
90. Dhamija family, Faridabad, Haryana $\quad 1,25,000$
91. S. Ananda Shetty, Bellary, Karnataka $\quad 1,00,000$
92. Anurag Kumar, Bengaluru, Karnaktaka $\quad 1,00,000$
93. Indra Bahadur Singh, Lucknow, Uttar Pradesh
$1,00,000$
94. Steelstrong Valves (I) Pvt. Ltd., Navi Mumbai, Maharashtra

2,00,500
95. Sunil Ahuja, Bengaluru, Karnaktaka
96. V. Prasuna Reddy, Hyderabad, Telangana

1,00,000
97. Viraf Sirvala, Mumbai
98. Taniya Brijes斤 Keni, Kuranzalem, Goa

1,00,011
99. R. Mahadevan, Dubai
100. Shree Krishna Foundation, Mumbai
101. Asha Shah, Ahmedabad, Gujarat
102. Mamata Mohan, Kasargod, Kerala

1,00,000
1,19,107
1,01,000
21,00,000
103. S. Raghavendra Babü, Hyderabad, Telangana

1,00,000
104. Bharati S. Shirgurkar, Bengaluru, Karnaktaka $3,00,000$

1,00,001
105. M. Krutik Verma, Hyderabad, Telangana $\quad 1,00,000$
106. Tribhuvan Reddy M., Nellore, A.P.
107. Smt. Tejaswita Vijay Parulekar, Mumbai

1,59,000
108. Praveen Anand, Jammu

1,00,000
109. Anil Gahlot, New Delhi

1,00,000
110. Ashwini Sood, Delhi

1,00,000
111. Asian Leather Pvt. Ltd., Kolkata, W. Bengal $6,50,000$
112. J.S. Gill, Dehradun, Uttarakhand $\quad 1,00,000$
113. Sital Prasad Shivhare, Zarasguda, Odisha 1,11,111
114. Anurupa K. Sheth, Ahmedabad, Gujarat $\quad 3,00,000$
115. Pugazhenthi Boominathan, Tanzavur, Tamil Nadu
$1,00,000$
116. Five Star Marine Exports Pvt. Ltd., Chennai, Tamil Nadu

1,00,000
117. Vidya Sagar Kasuba, U.S.A. $1,00,000$
118. Dinesh S. Khandekar, Mumbai $\quad 1,00,000$
119. Lakshmi Narsing Rao, Hyderabad, Telangana $1,00,116$
120. B. Rama Rao B. Sita Devi, Jamshedpur, Zarkhand

1,10,000
121. Avyukth Ravi Doddaka, Dubai
122. Pallavarajan Tamilvanan, Hong Kong

2,50,001
123. Mitta Naveen Kumar Reddy,

Hyderabad, Telangana
124. Rohit Vohra, Mumbai ..... 1,31,000
125. Arumbuliyur Varadarajan Sampathraman, Bengaluru, Karnaktaka ..... 1,00,000
126. M. Surender Reddy, Hyderabad, Telangana ..... 1,01,116
127. Anurag Sahni, Mohali, Punjab ..... 1,00,000
128. Vella Miramma, West Godavari, A.P. ..... $1,00,000$
129. Rajesh Kumar Dora, Bhubaneshwar, Odisha ..... 1,00,000
130. Raja Ramana Macha, Calofornia, U.S.A. ..... 2,00,000
131. V. Suresh, Mumbai ..... 1,08,000
132. Satish Nichani, Thane, Maharashtra ..... 1,25,000
133. Rajiv P. Dubey, Mumbai ..... 3,00,100
134. C. V. Ramana, Chennai, Tamil Nadu ..... 2,00,000
135. Metukuru Sampoornamma,Bengaluru, Karnaktaka1,00,000
136. Sreenu \& Sunita Raju, Phoenix, U.S.A. ..... 2,00,000
137. Anand Dodrajka, Jamshedpur, Zarkhand ..... 1,00,000
138. Gavrang Patel \& Chirag Patel, Mumbai ..... 1,00,000139. Mangesh K. Thakur, Vasai,Palghar, Maharashtra1,08,000
140. S.V. Seshgirirao \& Uma Devi, ..... $1,00,000$
141. Chhaganbhá Kalyanjibhai Desai, Surat, Gujarat ..... 1,00,001
142. Murarishetti Kishtaiah \& Mrs. Girị Kumari, Nalgonda, Telangana ..... 1,00,000
143. Ajay Kumar, New Delhi ..... 2,00,000
144. Puneet Chawla, Panchkula, Haryana ..... 1,25,000
145. Rajanseth Dalwani /Ashok Modi / Amit Bora / Deepa Laddha, Nasik, Maharashtra $1,51,000$
146. Balu Vishveshwara \& Balu Homeshwara,Hyderabad, Telangana1,00,000
147. Jayà Kumar V. Vijayalakshmi, Chikballapur (Kolar), Karnaktaka ..... 1,02,000
148. Smt. Dina Chetan Shah, Mumbai ..... 1,00,000
149. Smt. Himani Ankur Anushka / Ananya, Mumbai $1,00,000$150. Late Rajendra Umakant Kulkarni,
Dhule, Maharashtra ..... 5,21,000
151. Satish Kumar Janipalli, Vishakhapattnam, A.P. $1,00,009$152. Battula Atchuta Singh \& B.V. Sujatha,Hyderabad, Telangana2,00,000
153. Vrajlal Laxmanbhai Amipara, Jetpur, Gujarat ..... 1,00,000
154. Anil Patil, Raichur, Karnataka ..... 1,11,111
155. Ravi Kumar Builder, Hosur, Tamil Nadu ..... 1,00,000
156. Vikas Chandran Jain, Thane, Maharashtra ..... 1,32,500
157. Yeramaneni Mannila, Guntur, A.P. ..... 1,00,000
158. Kurra Krishna Kishore, Krishna, A.P. ..... 1,01,116
159. Ashish Sehgal, Sonipat, Haryana ..... 2,00,000
160. Ujala Fashion, Surat, Gujarat ..... 1,00,000
161. Anshul Bhugra \&Sarthak Bhugra \& Shailly Bhugra, Yamuna Nagar, Haryana ..... $1,00,000$



उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी की पत्नी सौ. नीता अंबानी.


श्री गिरीश महाजन, जलसंसाधन मंत्री, महाराष्ट्र र्राज्य...




रविवार, दिनांक २६.४.२०९५ : श्री चन्द्रशेखर बावनकुले, मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवकरणीय ऊर्जा, महाराष्ट्र राज्य...

बुधवार, दिनांक २९.४.२०९५ : श्री रामदास कदम, मंत्री, पर्यावरण, महाराष्ट्र राज्य..


शुक्रवार, दिनांक १ मई २०९५ : कामगार दिन के उपलक्ष्य में संस्थान की त्रिसदस्यीय व्यवस्थापन समिति के सदस्य तथा कार्यकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र जाधव का श्री साईं बाबा संस्थान कर्मचारी सोसायटी की ओर से अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जगताप के हाथों सत्कार...

श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त-व्यवस्था (शिर्डी) के लिए संस्थान के कार्यकारी अधिकारी द्वारा मे. टैको विजन्स प्रा. लि., ३८ ए व बी, गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल इस्टेट, चारकोप, कांदिवली (प.), मुम्बई - ४00 0६७ में मुद्रित और साईं निकेतन, $\iota 0 \gamma$ बी, डा. आम्बेडकर रोड़, दादर, मुम्बई $\gamma 000 \rho \gamma$ में प्रकाशित। सम्पादक : कार्यकारी अधिकारी, श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त-व्यवस्था (शिर्डी)


[^0]:    - Cover \& other pages designed by V. Kartik, Prakash Samant \& Taco Visions Pvt. Ltd.
    - Computerised Typesetting: Computer Section, Mumbai Office, Shree Sai Baba 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: ₹ $8 /-$ - Shri Sai Punyatithi Special Issue : ₹ $15 /-$ - Published by Executive Officer, on behalf of Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) at Sai Niketan, 804-B, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai - 400 014 and printed by him at Taco Visions Pvt. Ltd., 38 A \& B, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai-400 067. 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.

