**Today’s Poem – 22.09.2014**

**बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो**

**एक बाप के सिवाए और किसी को भी याद न करो**

**याद न करने के कारण माया धोखा देती**

**इसलिए खुशी नहीं रहती**

**पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी**

**दैवीगुणों को धारण करने की रेस करनी**

**बाप समान सदा निरहंकारी रहना**

**जहाँ एक बल एक भरोसा होता**

**वहाँ कोई हिला नहीं सकता**

**उनके आगे माया मूर्छित हो जाती**

**सरेन्डर हो जाती**

**सफलता हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है**

**मेरा बाबा**

**ॐ शान्ति !!!**

****