**Today’s Poem – 18.09.2014**

**हम बाप फे पास आये हैं अपने कैरेक्टर्स सुधारने**

**हमें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने**

**नजर से निहाल करने वाला बाप हमारे है सन्मुख**

**इसलिए ना आँखें बंध करनी ना मुख करना विमुख**

**बाप समान ज्ञान का सागर बनना**

**देही- अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना**

**दैवी कैरेक्टर्स धारण करना**

**बहुत-बहुत मीठा बनना**

**सच्चे दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राजी करेंगे**

**तो रूहानी मौज में रहेंगे**

**मेरा बाबा**

**ॐ शान्ति !!!**

****