## Christmas Puja

| Date | $:$ | 25th December 2001 |
| :--- | :--- | :--- |
| Place | $:$ | Ganapatipule |
| Type | $:$ | Puja |
| Speech <br> Language |  | English |

## CONTENTS

I Transcript

| English | $\underline{02-06}$ |
| :--- | :--- |
| Hindi | - |
| Marathi | - |

II Translation

| English | - |
| :--- | :--- |
| $\underline{\text { Hindi }}$ | $\underline{07-16}$ |
| $\underline{\text { Marathi }}$ | $\underline{17-20}$ |

## ORIGINAL TRANSCRIPT

## ENGLISH TALK

Nice to see so many Sahaja Yogis coming here during the Christmas Puja. Christianity has spread all over the world, and there are so many so-called Christians who say they follow Christ - I don't know from which angle. Christ was the embodiment of Param Chaitanya. He was Omkara. He was Shri Ganesha. And those who follow Him have to be very different people. But always happens in every religion that they go at random into the opposite direction, completely opposite.

The essence of Christ's life was detachment and sacrifice. For a person who is detached, there is nothing like sacrifice. He sees his life as just a drama. Such a great personality came on this earth and created this so-called Christian religion which has gone into wars, all kinds of hypocritical thing, and now the poor people are discovering about all. He stood for truth and Christians don't know what is the truth is. The truth is that you are the Spirit and you have to become the Spirit. He is the One who has talked, talked about second birth, of Realization. But they have forgotten about what He said, what they have to achieve.

It is such a funny thing that all these great people came on this earth and created a proper religion for our ascent, and I don't know how people have become so stupid with the teachings of the so-called, their masters. It's all money-oriented. Apart from that, it's not standing on the truth. I think this is the second crucifixion of this religion. There's no religion which is following really their principles as being described.

I don't know how they manage to twist the truth in this manner, just to make some money, or some fuss. Such a ritualistic stuff is going on in the name of Christ. Though they have faltered so many times, and they had experience of such a bad influence on the world, to the action we don't know why such a roundabout things come up and people accept it, they just accept. You take any religion. These days, Islam is talking, I don't know of what.

There are two important things in the life of Mohammed Sahib. The first one is called as Meraj which is nothing but the awakening of the Kundalini, absolutely clearly. And the second one He has talked about is jihad. Jihad means killing your bad things, killing your bad nature, killing all the shadripus within you. [shadripus $=$ the six enemies of the soul. Ed.] It doesn't mean that you become a Muslim and kill yourself. It's the stupidest thing to do. Did you become Mussulman just to kill yourself and commit suicide? Calling it as a ritual, they are saying that by this, you will go to Jannat, into the heavens. How can you know? As Muslims they are not religious-not at all. And then by killing these sinful people, how will you go to the heavens where you will have enjoyment of Jannat? There's no reasoning. But all these Mollanas first of all, have finished their education, have finished their education. They do not educate themselves, at all. So they have no idea in this world where are they standing, what is their position. Some few are educated, but they are also lost with the idea of having power on these people. It's such a shameful thing to do in the name of God and in the name of spirituality. Now, our duty is to tell them what is the truth. Our duty is bring them to the proper path of spirituality. Because they are all lost. Christians are lost, Muslim are lost, Hindus are lost, all of them are lost people. They have no idea as to what their religion professed and what they are supposed to do. Ultimately Christ was crucified, so you can see how when there was truth, untruth tried to finish it off, they couldn't bear it. We have example of Socrates. What was the need to kill him? But they killed him.

In this way, so far, we know in the past all the people who are pivotal for the truth are being finished, because they don't want the truth. They are following some religion because they can have power over other people: religion that they have made. Meraj is a Kundalini awakening and they say that Meraj will never take place. Very good. So many of you have got realization. You have got your
vibrations and cool breeze, which is described in Koran, that you should feel the cool breeze. But who can tell the Muslims? You talk something - they'll come and cut your throat, that's all. You will go to Jihad. So, it's such a stupid thing they are doing and in these modern times as we see, people have crossed all the maryadas, all the things of a religion. Before I went to America, I was surprised how they have forgotten of our morality. They have no sense of morality, and they are selling it in the market, making money out of it.

On the contrary, these Muslims, especially, there is a class called Wahhabis. These people are saying that women are the one who spoil your morality, and so hide them, they should be covered. Any woman who was wearing white chappals in Afghanistan, they were beating her, kill them. And so many people in India, especially in North, have taken to Islamic culture and they really ill-treat women in the North. I was married in the North and I know how they have been unkind to women.

So North of India is already contaminated by this, and the South is contaminated by the fanatic Hindus. All kinds of rituals, worse type, bestowed upon only on women, are followed in the South. They will shave the head of a woman, make her go around a temple, pour water on her and she is just tumbling around, she is not walking, and they go on putting water on her, I have seen it Myself. We have satee, is of the killing of the women after the death of their husband. This is something no-one can understand. Why put all the dharma on women, why not on the men?

But one thing good, that Hindu religion has now become so much out-of-date that you can correct all these things. So many things have been corrected in My own lifetime, I was surprised how could they do it. But in Muslims and Islamic, you cannot correct them. Such horrible things they do to their women, and whenever you try to help them, it's impossible. For example I started a place for the women who are left out in world, alone, who are like orphans, who have children. I was surprised, most of them are Muslims, and they have eight to ten children each. So now we have to make an orphanage also. This is what they are producing out of their religion. You can see this around.

Even Hindus have a funny system of widowhood. If they make a woman widow, it's terrible, and they are poor things, some of them, quite a lot of them are living in Vrindaban. I was told that they get one rupee per day. And what do they do? They sing bhajans. In one rupee, how can you live in this country? They are good at creating so many beggars and beggar-women. If that is the religion, better not have it. We have had enough of this. All kinds of ritualism through this Brahmanism. These Brahmins are absolutely good-for-nothing people. Those who try to teach religion have to be something of a great level.

So in Sahaja Yoga, you give up everything, because this is all nothing but mud, and in the mud you will be finished. You have to tell people about it. What are they going to do?

They have misused the religion for all kinds of bad thing. Like in England if somebody dies, they must have champagne. When they go for the burial, they must have champagne. I was surprised, "How is it they are going to have champagne for this?"' And how is it, out of religion, you say, all their priests also drink, no question.

One priest came to Sahaja Yoga, I was very happy. But he said, "I'll come to Sahaj, but I will not give up drinking."

I said, "Why?"
"Because it's written in the Bible that you must drink."
"Accha! I didn't know. How could it be? How could Christ say that you should drink? He was not only a Realized Soul (Mother corrects Herself) Self, but He was Realization Himself."

He said, "He has said it. Whatever You may say, He has said it."
"Where?"
He said, "He went to one wedding. All right. In that wedding, He made wine for the people."
But He did not. He went there and in such a short time He just put His hand in the water and it
started tasting like grape juice. And grape juice has the same word as wine in Hebrew language. I said, "I can do that. That doesn't mean I like people to drink." I mean, who can say such a nonsense?

It is awareness which is important, Chetana is important. And if you spoil your awareness, how can you be Sahaja Yogis? It was impossible to tell them that you cannot drink. But drinking even in India has become very common. It is all against Christianity, it's against Hinduism, against Islam. And though it is written down in Koran, "Don't drink," they drink, they all drink. And instead of following the religion, they have become the greatest sinner. Is that what Christ wanted them to do?

You have to be pure people. Nirmal Tattwam you must have. That's what it is. Also I told you a story about Shalivahana who met Christ in Kashmir. And he asked Christ about His name and His country. He says, "I come from a country where people are malecch." Malecch means those who have a desire for malh, for filth. So he told Him, "Why don't You go and teach them Nirmala Tattwam?" Shalivahana said. That is what Nirmal Tattwam you have got, which purifies, which cleanses you, which gives you joy, happiness and the truth. This is what you should ask for. Otherwise it's all darkness, you don't see the light. Whether you are Christian, Hindu, Muslim, anyone, you cannot see light of truth and you have to take the light of truth.

But after that, what you have to do? You have to give it to others, you have to transform others. You have worked very hard for it and sometimes I am surprised how people who are doing such a good work are so humble and so good. How have they achieved it, I can't understand. Of course there are some who are money-oriented, who are power-oriented, but these things do not give joy. What gives joy is your inner light of truth, which you have, all of you have, as you know. You all have experienced. But I would say this experience has to be given to others - it is not only for you. Given to as many people possible. But how many do that? How many people do that?

We have also Sikh community. They came to Sahaj, but they said, "We cannot worship Goddess."

I said, "Why?" Surprised at it, because Shri Guru Nanak has talked about the Goddess, the Devi. The first sentence of His book is Adya. Adya is the Adi Shakti. And for this, if the Sikhs stupidly say, then why do they have a Chandigarh? They're so stupid also, nothing to really compare.

Now, you have to understand, have you given up all that nonsense or not in your lives or are you all sticking on to the same? That is very important. As long as you are sticking on to the same, there will be a problem. Sahaja Yoga does so much. I was surprised, in America there are three hundred Sahaja Yogis, nothing happened to them. Some were on the tower, some were on the street, all of them were there and nothing has happened to them. Some of them said that "Somebody told us inside, told us inside that 'run away' and we started running in the other direction." Some were delayed; I don't know how, all these three hundreds. [Reference to the bombing of the Twin Towers in New York, 2001.Ed.]

But such a devil of these people who are thinking of destroying the whole world are coming round. This is the reason I went to America, and I told them that "This war will be over before Diwali," and it ended. Before Diwali this war will be over and it ended. What a stupid thing to think that they can destroy the creation of God like this. Who are they? How have they got the right to destroy the world? But that is what is a human nonsense.

Christ came on this Earth, He worked for a long time and He was to be crucified, so He got crucified. But crucifixion is not our glory. Our glory is His resurrection. That He was resurrected, no doubt. To say that it's not possible and all that - who are you to say that? What do you know about spirituality? What do you know what can happen to a person who is spiritual, spiritually equipped, what can work out in Him? Whatever we know about human beings, we try to draw conclusions which are all wrong.

See in your life. There are so many miracles in the lives of Sahaja Yogis and they - I told somebody that "You'd better compile them." So he said, "Within one month all those letters have
come up to my head." In one month. I said, "Forget it, don't write." It's not one or two; from all over the world people are writing. But those who are intellectuals are very difficult. It's impossible to put this into their heads. So whatever is possible, we have to do our maximum. Put our attention to people who want it. Now in India it has gone to into jails, it has gone into schools and everywhere. And somebody told Me the other day that even in a Catholic church they have started taking to Sahaja Yoga, I don't know what's wrong in their heads and how they have managed. But that's how Sahaja Yoga is spreading.

But it has to spread much more. You have to, all of you, individually, should go around and work it out. And talk about it. But Sahaja Yogis are little shy. Once I was going by plane, and one lady was very, very hot. So I asked her what guru she follows, she told Me the name. I was surprised that she didn't know anything about spirituality. And these people have huge houses and big temples, everything, and she was telling Me the praise of her guru. I thought, "She is very shameless. She hasn't got anything in her, she's so very hot and she's talking about it." But Sahaja Yogis won't. I was surprised, why Sahaja Yogis don't talk about it? But, the other day, I had gone with somebody in the market and I had a Sahaja Yogi with him and I was surprised, he started telling them about Me and he started giving them realization and they were very happy about it. Everywhere you go you have neighbors, you go to markets, everywhere you should go and talk about it. Like they sing carols - we should also have bhajans and things to tell other people, we have to tell them. Why are you so shy? This shyness is not going to help Sahaja Yoga. So please see that you try to give realizations to others. You have powers, have faith in yourself. I think they lack in faith, or whatever it is. They are very few people who come out and do it. Italy I have seen and also Austria, Australia, Sahaja Yoga has spread a lot because of their conviction that we have to give others what we have, we have to share it. From the life of Christ one has to understand His sacrifice. It's such a lot of sacrifice to be crucified like that, with the thieves. But He did it. In the same way when you all people want to do Sahaja Yoga work, you shouldn't think, "What will happen to my grandfather, what will happen to my grandmother?" I mean, whatever letters I get are all about this. It's very funny. They are only worried about some relations, they are not worried about the relations all over the world, even. Worried about the wife or children, I get only letters like this. Nobody writes to Me that you have given realizations to so many. They never write how they have been able to achieve spreading of Sahaja Yoga. No-one writes. Very surprising. You have to tell Me.

I hope you all people understand the importance of spreading Sahaja Yoga. If you don't do that, you are absolutely useless. The greatest thing for Me , as you have so many lights here, we should have many more Sahaja Yogis all over the world. If you want to change this world and if you want to avoid all the trials and tribulations of the useless life they are leading, you have to save them! You have to salvage them. That's your job, that's what you have to pay for Sahaja Yoga. Not for yourself, not for yourself. Don't get worried about yourself. If you read the letters I get, you will get disgusted. Now, some another kind of letters I get that they want to marry - all right. There are many girls who claim that, we have been applying for four years, we couldn't get married. Firstly you must know, out of proportion women are there. They are very good. Say, if there are forty boys, there would be at least one hundred and twenty, or maybe even one hundred and fifty girls. So now, whom should we marry those girls? Just think of it. But they write letters of complaint that we have applied four times. We can't, we can't help it. So you go outside and marry anywhere you feel like. Or else you wait and see and dedicate your life to Sahaja Yoga. It's a very difficult thing when they go on complaining that I should be married, and I haven't got married as yet.

Marriage was never our idea. But then we had to allow marriages. And now it has become the main issue with everyone. Either they are not married; if they are married, they are not happy, if they are divorced, they must be married again. All sorts of things, and complications, for which I am not prepared. Sahaja Yoga is not for that. If your marriage is not successful, it is not My job. And if goes on, we'll have to stop marriages.

I don't want you to write all these things to Me. It shows how poor you are in Sahaja Yoga. Why
not write to Me how many people you have given realization? That will make Me happy. Instead of complaining about your wife and that's not My concern. As it came, we have married you. If you cannot carry on, it's your duty. And this is what is the snag of Sahaja Yoga. In every religious movement there have been so many wrong thing. While in Sahaja Yoga I think marriages is a very big hurdle. Moreover, boys don't come; because in India, very easy to marry boys, you can also get money, this, that. But girls, there are five times more than the boys. Boys don't want to marry, they have their own marriages, though they are Sahaja Yogis. So I can't understand why, in Sahaja Yoga also, after coming to realization, to them marriage is a very important issue.

What is most important is that, how many people you give realization. That is your life. If a lotus is there, it will open but it must give fragrance, even the lotus has a responsibility. Then what about you people? I'm not saying you get crucified like Christ, no. I said you enjoy your life - you have peace and stability, balance. But, at the same time, you have to spread Sahaja Yoga. This is what is your job now. Your job is not important only this is important; how many people you give realization. It's very, very difficult because they have made a mess of all the great incarnations, all those great Sufis and saints. But at least you people don't do that. So please try to think whom can you give realization. To whom you can talk about Sahaja Yoga. You have to spread out. And next time I hope I hear from you how many people you have given Realization. That is the greatest justification for the crucifixion of Christ, for His birth, for His coming on this earth, His Agnya. And if you have given realization, they have crossed the Agnya. They have gone beyond and they are in Sahasrara.

So in Sahaja Yoga you understand everything. It's very easy to understand. Sahaja Yoga is the simplest thing to understand, but after realization. So you have to go round and see how many people you can give realization. Everything is alright, all your worshipping is alright, your Puja is alright but what is most important is how many people you have given Realization. I would like to know how many people have given. Especially with ladies. Ladies are rather weak in giving realization. They can do a lot, I know, they can. After all, I am also a woman. But somehow I find the ladies in Sahaja Yoga are not of a level. They can do a lot, a lot, but somehow they don't understand the importance of their life. You are very important.

How many people there are who have got realization? There were so many Sufis who got realization, they write poetry - finished. There were so many saints who did so much, wrote so many things. In India we had so many saints; they wrote all these things, people will read them, but nothing happens. You have, you have the art of giving realization. You know about Kundalini, you know all about it-go ahead and talk to people. I was alone when I started Sahaja Yoga and I am a woman. So what about you? There's now a challenge for all of you. How many people have you made Sahaja Yogis? Even in your family people are not Sahaja Yogis. Your daughter is not, your son is not. So what's the use of singing glory to Christ? If you are singing Glory to Him, you must make people cross their Agnya. He is so highly placed within us, but you have never respected Him that such a highly placed personality you have crossed over, so why not others?

Let us see from today's Puja how much determination you have. You should know that a Goddess doesn't come with your own demands, She comes on Her own. She has Her own timing. But if you are people in majority who have really become saints and making others saintly, then I am for you. Otherwise I am available to you-you can have My vibrations, you can have My Pujas, all these things are permitted, no doubt. But for that, you are only capable, you are only entitled for that if you are doing Sahaja Yoga, if you are spreading Sahaja Yoga, if you are giving to others, then only you will be considered really capable of receiving the vibrations of the Goddess. In some countries if it is so much powerful, why not with your country, with your neighborhood, with your friends, with your relations, it's possible. So tonight you have to decide that you are going to dedicate yourself in giving it to others. It is very joy-giving. And talking about Sahaja Yoga.

May God bless you!

## HINDI TRANSLATION

## (English Talk)

Scanned from Hindi Chaitanya Lahari

इतने सारे सहजयोणियों को ईसा मसीह की पूजा में उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ईसाई-धर्म विश्व में चहुँ ओर फैल गया है और ऐसे बहुत से तथाकथित ईसाई हैं जो कहते हैं कि वे ईसा मसीह का अनुसरण करते हैं। मैं नहीं जानती किस प्रकार! ईसा मसीह परम चैतन्य का अवतरण थे, वो ओंकार थे। वे श्री गणेश थे और उन्हें मानने वाले लोगों को बिल्कुल भिन्न व्यक्ति बनना होगा। परन्तु जिस प्रकार सभी धर्मों में होता है, लोग बेतरतीब उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं, बिल्कुल उल्टी दिशा में।

ईसा मसीह के जीवन का सारतत्व उनकी निर्लिप्तता और बलिदान था। जो व्यक्ति निर्लिप्त होता है उसके लिए बलिदान जैसा कुछ नहीं होता, वह तो अपने जीवन को नाटक की तरह से मानता है। इतना महान व्यक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुआ और इस तथाकथित ईसाई धर्म की सृष्टि की। और ये युद्धों में तथा सभी प्रकार के पाखण्डों में उलझ गया है! आप लोगों को यह बात समझ आ रही है। वे सत्य के समर्थक थे और ईसाई लोग तो ये भी नहीं जानते कि

सत्य है क्या? सत्य ये है कि आप आत्मा हैं और आपको आत्मा बनना है। उन्होंने ही पुनर्जन्म की, आत्म-साक्षात्कार की बात की। परन्तु लोग उनकी कही हुई बातों को भूल गए हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है। कितनी अजीब बात है कि ऐसे महान लोग पृथ्वी पर अवतरित हुए और हमारे उत्थान के लिए आवश्यक धर्म सृजन किया। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने इन गुरुओं की शिक्षाओं के बावजूद भी लोग किस प्रकार मूर्ख बन गए है! यह सारी धन लोलुपता है। केवल इतना ही नहीं यह सत्य पर आधारित नहीं है। मेरे विचार से यह इस धर्म का दूसरा क्रूसारोपण है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो वास्तव में बनाए गए सिद्धान्तों पर चलता हो। मैं नहीं समझ पाती कि किस प्रकार थोड़े से पैसे या बतंगड़ बनाने के लिए ये लोग सत्य को तोड़-मरोड़ देते हैं! ईसा मसीह के नाम पर इस प्रकार के कर्मकाण्ड हो रहे हैं। यद्यपि बहुत बार ये लड़खड़ाए हैं और विश्व पर इनके कुप्रभावों का अनुभव भी उन्हें है। प्रतिक्रिया हमारी समझ में नहीं आती कि क्यों इस प्रकार की गोल-मोल चीज़ें आ जाती हैं और लोग उन्हें स्वीकार

कर लेते हैं? किसी भी धर्म को लें। इन दिनों पता नहीं इस्लाम किन चीज़ों की बात कर रहा है! मोहम्मद साहब के जीवन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं-पहली मिराज कहलाती है। ये कुण्डलिनी जागृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे उन्होंने जेहाद की बात की। जेहाद अर्थात अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना, अपने बुरे स्वभाव को समाप्त करना, अपने बड्रिपुओं का वघ करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुसलमान बनकर अपना वध कर लें। ये तो बेवकूफी भरी बात है। क्या आप इसलिए मुसलमान बने हैं कि आप अपने आपको मार लें, वध कर लें? इसे कर्म काण्ड कहते हुए उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वह जन्नत में जाएंगे. स्वर्ग में जाएंगे। किस प्रकार आप स्वर्ग में जा सकते हैं? मुसलमान होकर भी आप धार्मिक नहीं हैं. बिल्कुल भी नहीं हैं। इन पापी लोगों की हत्या करके किस प्रकार आप स्वर्ग में जा सकते हैं जहाँ आपको जन्नत का आनन्द मिलेगा? इसका कोई औचित्य नहीं है। परन्तु सर्व प्रथम तो इन मौलाना लोगों ने अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी है, अपनी पढ़ाई-लिखाई को छोड़ दिया है, अपनी पढ़ाई-लिखाई को समाप्त कर दिया है। वे स्वयं को बिल्कुल भी शिक्षित नहीं करते। अतः उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि विश्व में वे कहाँ खड़े हैं। उनकी स्थिति क्या है? कुछ थोड़े से

लोग पढ़े-लिखे हैं परन्तु वो भी लोगों पर शासन करने के विचार में खोए हुए हैं। परमात्मा के नाम पर और आध्यात्मिकता के नाम पर ऐसे कार्य करना लज्जा जनक है।

अब उन्हें ये बताना हमारा कर्तव्य है कि सत्य क्या है? उन्हें सही आध्यात्मिकता के पथ पर लाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वो खोए हुए हैं, ईसाई भी खोए हुए है. मुसलमान भी खोए हुए हैं, हिन्दु भी खोए हुए हैं, वे सभी खोए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं हैं कि उनके धर्मों ने क्या सिखाया है और उनका कर्तव्य क्या है। अन्ततः ईसा मसीह को क्रूसारोपित कर दिया गया। आप देख सकते हैं।

अतः आप देख सकते हैं कि जब-जब भी सत्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, असत्य ने इसे समाप्त कर डालने का प्रयत्न किया। लोग सत्य को सहन न कर पाए। हमारे सामने सुकरात का उदाहरण है। उनकी हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? परन्तु लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार हम जानते हैं कि धर्म के लिए जो भी लोग मूलभूत थे उन्हें समाप्त किया जा रहा है क्योंकि लोग सत्य नहीं चाहते। वे इसी धर्म को मानते हैं क्योंकि इसके माध्यम से वे लोगों पर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने धर्म बना दिए हैं। मिराज कुण्डलिनी की जागृति है और

वो कहते हैं कि मिराज़ कभी घटित हीं नहीं हो सकती। बहुत अच्छा! आपमें से बहुत से लोगों ने आत्मसाक्षात्कार पाया है। आपको कुरान वर्णित चैतन्य- लहरियाँ व शीतल हवा प्राप्त हो गई हैं। परन्तु ये बात मुसलमानों को कौन समझा सकता है। आप यदि कोई बात बताएंगे तो वे आपका गला काट देगे, बस जेहाद शुरु कर देंगे। तो आज इस आधुनिक समय में भी वे इतने मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग सभी मर्यादाओं. धर्म की सभी सीमाओं को पार कर गए हैं।

मैं अमरीका गई तो हैरान थी कि किस प्रकार उन लोगों ने चारित्रिक मूल्यों को भुला दिया है। उनमें चरित्र विवेक बिल्कुल भी नहीं है। चरित्र को वो बाज़ार में बेच रहे हैं, इससे पैसा बना रहे हैं। इसके विपरित मुसलमानों की एक कौम 'वहाबी' कहते हैं कि महिलाएं ही पुरुषों के चरित्र को बिगाड़ती हैं, इसलिए उन्हें पर्दे में रखा जाना चाहिए। उन्हें आवरण में रखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान में जो भी महिलाएं सफेद चप्पल पहनती थीं उन्हें पीटा जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। भारत में भी, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, बहुत से लोगों ने मुस्लिम संस्कृति अपना ली है। उत्तरी भारत में वास्तव में महिलाओं के साथ दुर्य्यवहार किया जाता है। मेरा विवाह भी उत्तरी भारत में हुआ। अतः मैं जानती हूँ कि वहाँ पर पुरुष कितने क्रूर हैं। उत्तरी

भारत इन मुसलमानों के कारण प्रदूषित हो चुका है और दक्षिणी कट्टर पंथी हिन्दुओं के कारण। सभी प्रकार के कर्मकाण्ड बुरे से बुरे भी, दक्षिणी भारत की महिला पर थोपे जाते हैं। महिला के बाल मुँड़वाकर उससे मन्दिर की परिक्रमा कराई जाती है, उस पर जल डाला जाता है और वो लड़खड़ाती है, सीधे से चल नहीं पाती। ये सब होते हुए मैंने स्वयं देखा है।

इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सती प्रथा है अर्थात पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी की हत्या कर डालना। कोई भी ये बात नहीं समझ सकता कि धर्म की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही क्यों डाल दी गई है पुरुषों पर क्यों नहीं? परन्तु एक बात अच्छी हो गई है कि अब आप बहुत सी चीजें सुधार सकते हैं। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी चीजें सुधारीं। मैं हैरान थी कि किस प्रकार में यह सब कार्य कर सकी! परन्तु इन मुसलमानों को, इस्लाम पंथियों को सुधारा नहीं जा सकता। अपनी महिलाओं के साथ ये इतने भयानक कृत्य करते हैं और यदि आप उनकी सहायता करने का प्रयल करें तो वह भी असंभव है। उदाहरण के लिए संसार में अकेली रह रही महिलाओं के लिए मैंने एक संस्था आरंभ की-उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चे थे जो यतीमों की तरह से थे। मुझ हैरानी हुई कि इन महिलाओं में से अधिकतर मुसलमान थीं. और इनके आठ-आठ, दस-दस बच्चे

थे और इनके लिए हमें अब अनाथालय भी बनाना पड़ेगा। अपने धर्म से वे इन्हीं चीज़ों का सृजन कर रही हैं। विधवा महिलाओं के लिए हिन्दुओं में भी अजीब प्रथा है। विधवा महिला के प्रति उनका व्यवहार अति क्रूर होता है। वे इन विधवा महिलाओं को वृंदावन में रहने के लिए विवश करते हैं। मुझे बताया गया कि इन महिलाओं को प्रतिदिन एक रुपया दिया जाता है। इस देश में एक रुपये में कोई किस प्रकार जीवित रह सकता है? ये लोग बहुत से भिखारियों और भिखारिनों का सृजन कर रहे हैं। अगर यही धर्म है तो बेहतर है कि इसे न अपनाया जाए। ये सब काफी हो चुका-ब्राह्मणवाद के माध्यम से सभी प्रकार के कर्म काण्ड। ये ब्राह्मण बिल्कुल किसी काम के नहीं।

धर्म सिखाने वाले लोगों को बहुत उच्च-स्तर का होना चाहिए। सहजयोग में यह दल-दल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं और इस दल-दल में फँसने वाला व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। लोगों से आपने ये बात बतानी है कि वो क्या कर रहे हैं? सभी बुराइयों के लिए ये लोग धर्म का उपयोग कर रहे हैं, जैसे इंग्लैण्ड में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग शैम्पेन पीते हैं, किसी के संस्कार के लिए जाते हुए भी वे शैम्पेन पीएंगे। में हैरान थी कि ऐसे समय पर भी वे शैम्पेन पीते हैं और इसे धार्मिक कहते हैं। सारे पादरी लोग भी शराब पीते हैं। एक पादरी सहजयोग में आया, मुझे बहुत

प्रसन्नता हुई। वह कहने लगा, "मैं सहजयोग में आऊंगा, परन्तु में शराब पीना नहीं छोड़ सकता।" मैने पूछा, "क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है आपको शराब पीनी चाहिए। "अच्छा", मैं तो जानती ही न थी!" ये कैसे हो सकता है? ईसा मसीह कैसे कह सकते हैं कि आपको शराब पीनी चाहिए? वे केवल आत्म साक्षात्कारी ही न थे वे तो स्वयं आत्म- साक्षात्कार थे। वह कहने लगा, आप जो चाहे कहती रहें, ईसा-मसीह ने ये बात कही है। कहाँ? वे एक विवाहोत्सव पर गए थे। बिल्कुल ठीक। उस विवाह में उन्होंने लोगों के लिए शराब बनाई। उन्होंने बिल्कुल शराब नहीं बनाई। वे वहाँ गए और इतने थोड़े समय में उन्होंने पानी में अपना हाथ डाला और पानी का स्वाद अंगूरों के रस जैसा हो गया। हिन्रू भाषा में अंगूरों के रस को भी वाइन करते हैं। मँने कहा कि मैं भी यह कार्य कर सकती हूँ परन्तु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं लोगों का शराब पीना पसन्द करती हूँ। ऐसी बेवकूफी भरी बात कौन कह सकता है?

महत्वपूर्ण चीज़ तो चेतना है। चेतना ही महत्वपूर्ण है और इसी को यदि आप बिगाड़ देंगे. खराब कर देंगे तो किस प्रकार आप सहजयोगी हो सकते हैं? उनको समझा पाना कठिन था कि आप शराब न पीएं। भारत में भी शराब पीना आम बात हो गई है। शराब पीना ईसाई धर्म के विरुद्ध है, हिन्दू धर्म के विरुद्ध है, इस्लाम के विरुद्ध है। कुरान में

यद्यपि लिखा हुआ है कि शराब न पीएं परन्तु वे सब लोग शराब पीते है और उस धर्म को मानने के स्थान पर बहुत बड़े पापी बन गए हैं। क्या ईसा मसीह ने उनसे यही बनने की अपेक्षा की थी। आपको पावन व्यक्ति बनना होगा। आपको 'निर्मल तत्व' प्राप्त करना होगा। यही सत्य है।

मैंने आपको शालिवाहन के विषय में एक कहानी भी बताई थी। वो कश्मीर में ईसा मसीह से मिले और उनसे उनका और उनके देश का नाम पूछा। ईसा मसीह ने उत्तर दिया, कि में एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ लोग मलेच्छ हैं। मलेच्छ अर्थात गन्दगी की इच्छा करने वाले। शालिवाहन ने उनसे कहा, "क्यों नहीं आप वहाँ जाकर उन लोगों को निर्मल तत्वं सिखाते?" वही निर्मल तत्वं आपको प्राप्त हो गया है। यह आपको पावन करता है, आपकी बाधाओं को दूर करता है, आपको आनन्द, प्रसन्नता एवं सत्य प्रदान करता है। आपको यही माँगना चाहिए। अन्यथा सब अंधकार है। आपको प्रकाश नज़र नही आता चाहे आप ईसाई हों, हिन्दु हों, मुसलमान हों या कोई अन्य। आपको सत्य का प्रकाश नहीं प्राप्त हो सकता। यही सत्य का प्रकाश आपको प्राप्त करना है। उसके पश्चात् आपने क्या करना है? यह प्रकाश आपने अन्य लोगों को देना है, आपने अन्य लोगों को परिवर्तित करना है। इस दिशा में आपने बहुत परिश्रम किया है।

कई बार तो मैं हैरान होती हूँ कि इतने अच्छा कार्य करने वाले लोग किस प्रकार से इतने विनम्र और भले हैं? किस प्रकार उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है ये बात मैं नहीं समझ सकती। निःसन्देह कुछ लोग धन लोलुप और सत्ता लोलुप भी हैं परन्तु इन चीज़ों से आनन्द नहीं मिलता। आपके अन्दर सत्य का प्रकाश ही आनन्द का स्त्रोत है। आप सबने इस आनन्द का अनुभव किया है, परन्तु अब मुझे ये कहना है कि ये अनुभव आपने अन्य लोगों को भी देना है। ये केवल आपके लिए ही नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को ये आनन्द अनुभव कराएं। परन्तु आपमें से कितने लोग इस कार्य को करते हैं? कितने लोग ये कार्य करते हैं? सिख जाति के लोग भी हैं, वे सहजयोग में आए परन्तु कहने लगे हम देवी की पूजा नहीं कर सकते। मैंने पूछा, "क्यों? आश्चर्य की बात है! क्योंकि श्री गुरुनानक देव ने देवी की बात की है। अपनी पुस्तक के पहले वाक्य में उन्होंने लिखा, आद्या। आद्या आदिशक्ति हैं। इसके बावजूद भी यदि मूर्खतापूर्वक सिख लोग ऐसी बातें कहें! क्यों उन्होंने 'चण्डीगढ़' नाम रखा? वे भी मूर्ख हैं। वास्तव में तुलना की कोई बात नहीं।

अब आपको ये समझना है कि क्या आपने जीवन की ये सभी मूर्खताएं त्याग दी हैं या अभी भी आप इनके बन्धन में फँसे हुए हैं? ये बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब

तक आप इन्ही बन्धनों पर अड़े रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। सहजयोग बहुत कुछ करता है। मैं आश्चर्य चकित थी कि अमरीका में तीन सौ सहजयोगी थे. उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से कुछ उस गगन चुम्बी इमारत में थे और कुछ सड़क पर थे। वे सभी लोग वहाँ पर थे परन्तु किसी को भी हानि नहीं पहुँची। कुछ ने बताया कि अन्दर किसी ने उनसे कहा. कि यहाँ से भाग जाओ और हम दूसरी दिशा में दौड़ने लगे। कुछ को दौड़ने में देर हुई। मैं नहीं समझ पाई इन तीनों को किस प्रकार से देरी हो गई? परन्तु ये आसुरी लोग जो पूरे विश्व को नष्ट करने की सोच रहे हैं उनमें भी सुधार हो रहा है। यही कारण है कि मैं अमेरिका गई और उन्हें बताया कि यह युद्ध दिवाली तक समाप्त हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। ये सोचना कितनी बड़ी मूर्खता है कि वे परमात्मा की सृष्टि को इस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। ऐसा करने वाले वो कौन हैं? विश्व को नष्ट करने का अधिकार उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया है? परन्तु यही मानवीय मूर्खताएं हैं।

ईसा मसीह पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने काफी समय तक कार्य किया परन्तु उन्हें क्रूसारोपित होना था तो वो हो गए। क्रूसारोपण हमारा गौरव नहीं है। उनका पुनर्जन्म (Resurrection) ही गौरवमय है। निःसन्देह उनका पुनर्जन्म हुआ। ये कहना कि ये सब असंभव है उचित न होगा। ऐसा कहने वाले

आप कौन होते हैं? आध्यात्मिकता के विषय में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं कि आध्यात्मिक या आध्यात्मिक रूप से सशक्त व्यक्ति के साथ क्या घटित हो सकता है? क्या चीज़ इसे कार्यान्वित कर सकती है? मानव के विषय में जो भी ज्ञान हमें है उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने लगते हैं और ये निष्कर्ष प्रायः गलत होते हैं। अपने जीवन में देखें। सहजयोगियों के जीवन में बहुत से चमत्कार होते हैं। मैंने किसी से कहा कि इन चमत्कारों को एक पुस्तक में संकलित कर दो। वह कहने लगा कि एक महीने के अन्दर चमत्कारों के जितने पत्र उसे आए वो उसके सिर से भी ऊँचे पहुँच गए। तब मैंने उसे कहा कि इस कार्य को छोड़ दो। परन्तु बुद्धिवादी लोगों को समझा पाना कठिन है । ये सारी बातें उनकी खोपड़ी में डाल पाना असंभव है।

अतः हमें हर संभव प्रयल करना चाहिए। जो लोग जिज्ञासु हैं हमें उन पर चित्त देना चाहिए। भारत में तो अब सहजयोग जेलों में भी पहुँच गया है। स्कूलों में तथा सर्वत्र सहजयोग फैल गया है। हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि एक कैथोलिक चर्च में भी लोग सहजयोग कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार उन्हें सहजयोग स्वीकार करने के लिए सहमत किया है। परन्तु इसी प्रकार सहजयोग फैल रहा है। आप सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से सभी जगह जाकर इसके विषय में बातचीत करनी है और इसे कार्यान्चित

करना है। परन्तु सहजयोगी बहुत ही शर्मीले हैं। एक बार मैं हवाई जहाज से जा रही थी। मेरे पास बैठी महिला के शरीर से बहुत ही गर्मी निकल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि उसका गुरु कौन है? उसने मुझे नाम बताया। मैं हैरान थी कि उसे आध्यात्मिकता का बिल्कुल भी ज्ञान न था फिर भी ऐसे लोगों के बड़े-बड़े घर है, बड़े-बड़े मन्दिर हैं, सभी कुछ है। वह महिला अपने इस गुरु की प्रशंसा किए चली जा रही थी! मैंने सोचा कि यह अत्यन्त निर्लज्ज है। उसके अपने अन्दर कुछ नहीं है। उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी और फिर भी वो अपने गुरु की बातें किए चली जा रही थी! परन्तु सहजयोगी ऐसा नहीं करते। मैं हैरान थी कि सहजयोगी क्यों नहीं सहजयोग के विषय में बात करते? उस दिन मैं किसी के साथ बाज़ार गई। मेरे साथ एक सहजयोगी भी था। मैं हैरान थी कि वह उन्हें मेरे विषय में बताने लगा और आत्म-साक्षात्कार देने लगा। उन लोगों को इससे बहुत प्रसन्नता हुई। कहीं भी आप जाएं अपने पड़ोस में अपने बाजार में, सर्वत्र आपको सहजयोग के विषय में बताना चाहिए। जिस तरह से ईसाई लोग आनन्द गान (Carols) गाते हैं वैसे ही आपको भी भजन गाने चाहिएं और इसके माध्यम से हमें सहजयोग बताना होगा। हम इतने संकोचशील क्यों हैं? इतनी अधिक शर्म से सहजयोग का हित न होगा। अतः कृपा करके अन्य लोगों को आत्म-साक्षात्कार देने का प्रयत्न करें।

आपमें शक्तियाँ हैं। अपने पर भरोसा

करें। मैं सोचती हूँ कि सहजयोगियों में आत्म विश्वास की कमी है। बहुत ही कम लोग बाहर निकलकर इस कार्य को करते हैं। इटली और आस्ट्रेलिया में मैंने देखा हैं कि सहजयोग का बहुत प्रचार हुआ है क्योंकि उन लोगों में ये दृढ़-विश्वास है कि जो हमें प्राप्त हुआ है वह हमें अन्य लोगों को भी देना है। हमें यह अन्य लोगों में भी बाँटना है। ईसा-मसीह के जीवन से हमें उनके बलिदान के विषय में समझना है। अपराधियों की तरह से इस प्रकार क्रूसारोपित हो जाना बहुत बड़ा बलिदान है परन्तु उन्होंने ऐसा किया।

इसी प्रकार से आप लोग भी जब सहजयोग का कार्य करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दादा का क्या होगा या मेरी दादी का क्या होगा? मेरे कहने से अभिप्राय है कि जितने भी पत्र मुझे मिलते हैं, वे सब इन्हीं चीज़ों से भरे होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। लोग केवल अपने संबन्धियों के विषय में ही चिन्तित हैं। विश्व भर में आपके जो सम्बन्धी हैं उनकी आपको कोई चिन्ता नहीं। आप तो केवल अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में चिन्तित हैं। मुझे केवल इसी प्रकार के ही पत्र मिलते हैं। कोई भी ये नहीं लिखता कि उसने कितने लोगों को आत्म-साक्षात्कार दिया। कभी कोई नहीं लिखता कि सहजयोग प्रचार-प्रसार में उन्होंने किस प्रकार सफलता प्राप्त की।

कोई भी नहीं लिखता कितने आश्चर्य की बात है! आपको यही बात बतानी है। मुझे आशा है कि आप सब लोग सहजयोग प्रचार के महत्व को समझते हैं। सहजयोग प्रचार यदि आप नहीं करते तो आप पूर्णतः व्यर्थ हैं। जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सी ज्योतियाँ जली हुई हैं वैसी ही मेंे लिए महानतम चीज़ विश्व भर में अधिक से अधिक सहजयोगियों का होना है। आप यदि इस विश्व को परिवर्तित करना चाहते हैं, कठिनाई और अशान्तिमय व्यर्थ जीवन, जो लोग जी रहे हैं, उनसे यदि आपने बचना हैं तो आपको उन लोगों की रक्षा करनी होगी, उन्हें उबारना होगा। ये आपका कार्य है। सहजयोग के लिए आपने यही दक्षिणा देनी है। सहजयोग को केवल स्वयं तक सीमित न करें, अप्रने तक इसे सीमित न करें, अपने तक इसे सीमित न करें।

जो पत्र मुझे मिलते हैं उन्हें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अत्यन्त निराशा होगी। मुझे जो पत्र आते हैं उनमें लोग लिखते हैं कि में शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत सी लड़कियाँ है जो कहती हैं कि हम चार वर्षों से सहजयोग में विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं परन्तु हमारा विवाह नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों की अपेक्षा महिला प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। निःसन्देह वो बहुत अच्छी हैं परन्तु आवेदन करने वाले लड़के

यदि 40 होते हैं तो लड़कियाँ 120 या 150 होती हैं। तो किनसे हम उन लड़कियों का विवाह करें? इस बात को आप सोचें। परन्तु ये लड़कियाँ शिकायत भरे पत्र लिखती हैं कि हमने चार बार आवेदन किया है। हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अतः आप बाहर जाकर अपनी इच्छानुसार कहीं भी विवाह कर लें या शांति से प्रतीक्षा करें और अपना जीवन सहजयोग को समर्पित कर दें। उनकी इस प्रकार की शिकायतें कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए था, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, आदि को सुनना बहुत कठिन है। विवाह कभी भी हमारी प्राथमिकता न थी. फिर भी सहजयोग में विवाह की आज्ञा दी गई। परन्तु अब्र सभी के लिए यह मुख्य कार्य बन गया है । या तो उनका विवाह नहीं होता और यदि विवाह हो गया तो वो प्रसन्न नहीं हैं और यदि उनका तलाक हो गया है तो उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। सभी प्रकार की चीजें और जटिलताएं - जिनके लिए में तैयार नहीं हूँ। सहजयोग इन चीज़ों के लिए नहीं बना। आपका विवाह यदि सफल नहीं है तो यह मेरा काम नहीं है। यदि चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो हमें विवाह बन्द करने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे इनके विषय में लिखें। इनसे पता चलता है कि हम सहजयोग में कितने उथले हैं। आप क्यों न मुझे ये लिखें कि आपने कितने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया है? आपके ऐसा लिखने से मुझे प्रसन्नता मिलेगी. इसकी अपेक्षा कि

आप अपनी पत्नी या किसी अन्य की शिकायत मुझसे करें। ये सब मेरा कार्य नहीं है। हमने आपका विवाह कर दिया अब इसे निभाना आपका कार्य है। परन्तु सहजयोग की ये समस्या है। सभी धर्मों में बहुत से गलत कार्य होते रहे। परन्तु मैं सोचती हूँ कि सहजयोग में विवाह ही एकमात्र समस्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के विवाह के लिए नहीं आते क्योंकि भारत में लड़कों का विवाह बहुत आसानी से हो जाता है। उन्हें दहेज आदि भी मिल जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ पाँच गुना अधिक हैं। लड़के यहाँ विवाह नहीं करना चाहते। वो सहजयोगी होते हुए भी अपने विवाह स्वयं कराएंगे। में नहीं समझ पाती कि सहजयोग में आकर आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात् भी उनके लिए विवाह का इतना महत्व क्यों है?

सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपने कितने लोगों को आत्मसाक्षात्कार दिया। यहीं आपका जीवन है। कमल यदि है तो यह अवश्य खिलेगा। परन्तु इसकी सुगन्ध बिखेरना आवश्यक है। कमल का भी उत्तरदायित्व है तो आप लोगों का क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईसा मसीह की तरह आप भी क्रूसारोपित हो जाएं, नहीं। मैं कहती हूँ कि आप अपने जीवन का आनन्द लें, शान्ति, सुस्थिरता एवं सन्तुलन प्राप्त करें। परन्तु साथ-साथ आपने सहजयोग भी फैलाना है। अब आपका यही कार्य है। आपकी नौकरी आदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण

कार्य तो केवल ये है कि आपने कितने लोगों को आत्म- साक्षात्कार दिया। यह अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि लोगों ने सभी महान अवतरणों, सूफियों और सन्तों के सिद्धान्तों को बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। परन्तु आप लोग तो, कम से कम ऐसा न करें। अतः कृपा करके सोचें कि आप किसे आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं, किससे आप सहजयोग की बात कर सकते हैं। हमें फैलना है। आपके अगले पत्र में, मुझे आशा है. मुझे ये सुनने को मिलेगा कि आपने कितने लोगों को आत्मसाक्षात्कार दिया।

ईसा मसीह के क्रूसारोपण, उनके जन्म और उनके पृथ्वी पर अवत्तरण के लिए आज्ञा चक्र ही सबसे बड़ा कारण है। आप जिन्हें आत्म-साक्षात्कार देते हैं वो आज्ञा चक्र पार करके सहसार में पहुँच जाते हैं। अतः सहजयोग में आप सभी कुछ समझते हैं। ये सब समझना अत्यन्त सुगम है, सहजयोग को समझना अत्यन्त सहज है परन्तु आत्म साक्षात्कार के बाद। अतः आस-पास, चहुँ ओर जाकर आपको देखना होगा कि कितने लोगों को आप आत्म-साक्षात्कार दे सकते हैं। सभी कुछ ठीक है। आपका पूजा करना भी ठीक है, पूजा भी ठीक है। परन्तु सबसे आवश्यक कार्य ये है कि आपने कितने लोगों को आत्म-साक्षात्कार दिया। मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोगों को आपने आत्म-साक्षात्कार दिया, विशेष रूप से महिलाएं। क्योंकि महिलाएं

आत्म-साक्षात्कार देने में दुर्बल है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत कार्य कर सकती हैं। आखिरकार मैं भी एक महिला हूँ परन्तु सहजयोग में मैं महिलाओं को उस स्तर पर नहीं पाती। वो बहुत कार्य कर सकती हैं परन्तु वे अपने जीवन के महत्व को नहीं समझती।

आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ? बहुत से सूफियों को आत्म- साक्षात्कार मिला, उन्होंने काव्य लिखे और बस समाप्त। बहुत से सन्तों ने बहुत कार्य किया, बहुत कुछ लिखा। भारत में ऐसे बहुत से सन्त हुए। उन्होंने सभी ग्रंथ लिखे। लोग इन ग्रन्थों को पढ़ते हैं परन्तु कुछ भी घटित नहीं होता। आपमें आत्म-साक्षात्कार देने की कला है। आपको कुण्डलिनी का ज्ञान है, इसके विषय में आप सभी कुछ जानते हैं। आगे बढ़ें और लोगों से बात करें। जब मैंने सहजयोग आरम्भ किया तो मैं अकेली थी और में तो एक महिला हूँ! तो अब आप लोगों का क्या है? आप सब लोगों के सम्मुख ये चुनौती है कि आपने कितने लोगों को आत्म साक्षात्कारी बनाया। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी सहजयोगी नहीं है। आपकी बेटी और बेटा भी सहजयोगी नहीं हैं। तो ईसा मसीह का महिमागान करने का क्या लाभ है? उनका स्तुति-गान यदि आप करते हैं तो आपको चाहिए कि लोगों को आज्ञा से ऊपर उठाएं। उनका स्थान हमारे अन्दर कितना ऊँचा है। परन्तु आपने कभी उनका सम्मान नहीं किया कि आपके अन्दर विद्यमान

इतने उच्च देवता ने आज्ञा चक्र को पार कर लिया, वो अन्य लोगों ने क्यों नही किया?

आज की पूजा के बाद हम देखेंगे कि आपमें कितना दृढ़ संकल्प है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि देवी आपकी माँग करने पर नहीं आतीं, वे अपनी इच्छा से आती हैं। उनका अपना ही समय है। परन्तु यदि आप लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाए. बहुत बड़ी संख्या में लोग सन्त हो जाएं और अन्य लोगों को भी आप सन्त बनाएं तो हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। अन्यथा मैं आपकों उपलब्ध हूँ मैं आपके साथ हूँ आप मेरी चैतन्य-लहरियाँ प्राप्त कर सकते हैं, मेरी पूजा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको प्राप्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु इन सब चीजों की योग्यता, इनका अधिकार भी आपको तभी तक है जब आप सहजयोग करते हैं। यदि आप सहजयोग फैला रहे हैं और यदि आप इसे अन्य लोगों को दे रहे हैं केवल तभी आपको देवी की चैतन्य लहरियाँ प्राप्त करने के योग्य माना जाएगा। कुछ देशों में यदि सहयजोग इतना शक्तिशाली है तो आपके देश में, आपके पड़ोस में, आपके सम्बन्धियों में यह इतना शक्तिशाली क्यों नहीं? अतः आपको यह निर्णय करना है कि अन्य लोगों को आत्म-साक्षात्कार देने के लिए आप स्वयं को समर्पित कर दें। सहजयोग के विषय में बात-चीत करना अत्यन्त आनन्ददायक है।

परमात्मा आपको धन्य करे।

## MARATHI TRANSLATION

## (English Talk)

Scanned from Marathi Chaitanya Lahari
आज पूजेसाठीं इथें इतके सहजयोगी जमल्याचे पाहून मला फार आनंद होत आहे.


## खिसमस पुजा

प.पू श्रीमाताजीनिर्मलादेवांचे भाषण गणपतीपुके, २५ झिंेंवर २००१


## अधिकाधिक

लोकांना आशाचक्रम्या पार पोचवण्याचे काय करणें हिच स्विस्तांना सहजयोक्यांची आदरांजली.

आता खिश्रून लोक जगभर पसरल्याचे दिसून येते आणि आपण खिस्तांचे अनुकरण करतो असे ते अभिमानानें सांगतात. प्रत्यक्षात ते या बाबतीत काय करतात मला माहीत नाही. येशू खिस्त मूर्तिमंत परचैतन्य होते, साक्षात् ओंकार होते म्हणून सुळावर दिल्यावरही स्वतःचे पुनरुत्यान कर शकले, अर्थात त्यांचे अनुयायीही उच स्तरावर आलेले मानव असले पाहिजेत. पण सर्व धर्मांचा इतिहास पाहिल्यास हेच दिसून येते की काळाच्या प्रवाहांत धर्म-धर्म करता करता लोक धर्मांचे मूळ तत्व विसरुन बरोबर विुछ्द दिशेकडे भरकटत जातात. खिस्तांच्या जीवनाचे सार म्हणजे निरासकता व त्याग; निरासक्त माणूस अखंड समाधानात असतो; आपल्या समस्त जीवनाकडे एक नाटक म्हणून पहात असतो. त्यांच्यासारखे एवढे अलौकिक अवतरण पृथ्वीतलावर आले, पण नंतरच्या लोकांनी धर्माच्या नांवाखाली लढाया केल्या, विकृत स्वरुपांत स्तोम माजवले; त्याचा अतिरेक झाल्याचे आतां काही जणांना कंळू लागले आहे. खिस्तांनी सत्याचा आग्रह धरला पण खिध्धन लोकांनाच सत्य महणजे काय हे समजले नाही. 'मी आत्मा आहे' हे जाणणे व आत्मस्वरुप होणे म्हणजे सत्य. पण लोक त्यांनी काय सांगितले व आपण काय मिळबले पाहिजे हे विसरले, मोठमोग्या संतपुरुषांनी माणसांना ऊन्नति साधण्याचा उपदेश केला; पण लोकांचा मूर्खपणा सुटत कसा नाही हे मला समजत नाही. खिश्चन धर्मातील अधिकारी माणसेही पैशच्या मागे लागलेले आढबून येतात; त्यांना सत्याचा विसर पडलेला असतो. हे सर्व धर्मालाच सुळावर चढवण्यासारखे आहे असेच मला वाटते. त्या जाणकार म्हणवणान्या लोकांच्या जीवनांत धर्म महणून कांही आहे असे दिसतच नाहीं. सत्याचा इतका उपमर्द ते कसे कर शकतात आणि त्याचा नुसता बडेजाव कसा करतात मला समजतच नाहीं.खिस्तांच्या नावावर नुसते कर्मकांण्ड चालवण्यांतच ते दंग असतात. है सर्व चुकीचे आहे व त्यामुलें नुकसानच होणार आहे हे समजूनही सत्याच्या बाबतीत हा ढोगीपणा लोक मान्य करतात हे न समजण्यासारखे आहे. हिंदू, मुस्लिम, खिचन इ.कुठलाही धर्म बधितला तरी हाच प्रकार आढळतो.

मोहम्मदसाहेबांनी दोनच गोटी सांगितल्या; एक म्हणजे 'मिराज', त्याचा अर्थ कुंडलिनीचे जागरण हाच आहे; दुसरा शब्द 'जिहाद' महणजे स्वत:मधील सर्व दोष व चुकीच्या हीन प्रवृर्तांचे निर्दालन; स्वत:ला उार मारणे किंवा आत्महत्या करणें असा याचा मुळीच अर्थ नाहीं, त्यासाठी मुस्लिम बनष्याची मुळींच जरूी नाहीं. त्यामुले स्वर्गात प्रवेश मिळणार आहे असे सांगण्यांत कांही अर्थ आहे का? निरापराघ लोकांचा जीव घेण्यांत कसला आनंद असणार नाही. स्वत:ला विद्वान म्हणवणान्या मौलाना लोकांनीही आतां खर ज्ञान मिळवले पाहिजे; त्यांना स्वत:बद्दल जगामधे काय स्थान आहे व आपली लायकी काय आहे याची खरी कल्पना नाही. कांही थोडेफार जाणकार आहेत पण बरेच जण सत्तेच्या मागे लागले आहेत, हे सर्व

आला आहेच, पण म्हणूनच तो अपलल्या स्वतः पुरताच न् ठेवता इतरांनाही तो मिळवून बिला पाहिजे. जास्तीत् जास्त लोकांना तो कसर घ्यायच्चा याचा ध्यास तुम्ही घेतला पाहिजे.

सहजयोगांत आल्याबर आपण जीवनाबद्द्लच्या आजपर्यतच्या सर्व चुकीच्या धारणा, फालतू गोटी ह. टाकून दिल्या आहेत का हे नीट लक्षांत घेणें जरहीचे आहे. तसे घडले नाहीं तर तुम्हालाच त्रास होईल. सहजयोगांत तुम्हाला अनेक आशीर्वाद मिळतात. अमेरिकेत नुकत्याच घडलेल्या दहशतवादी हल्यांमधें ₹०० सहजयोगी त्याच ठिकाणी कामावर होते पण सर्वच्या सर्व वाचले; कुणाला कसलीही दुखापत वा इजा झाली नाहीं. या भयानक घातपात करणान्या सैतानी लोकांचाही सर्वनाश होणार आहे. म्हणूनच मी त्यावेली अमरिकेला गेले होते; दिवाळीच्या आर्थी हे युध्द संपणार आहे असे मी त्यावेळी म्हटले होते आणि तसेच घडून आले आहे. परमेश्वरानें निर्माण केलेल्या सृष्टीचा संहार करणारे हे कोण? जगामधे सर्वत्र घातपात करण्याचा त्यांना काय अधिकार आहे? माणसांचा हा मूर्खपणा आहे असेच म्हणायला हवे.

खिस्तांनी पृथ्वीवर जन्म घेऊन महान कार्य केले; त्यासाठीच त्यांचे सुळावर चढणे हे विधिलिखित होते व तसेच घडले. पण सुलावर चढणे गौरवास्पद नसून त्यांच्या सारखे आपणही आपले पुनरुत्थान साध्य करुन घेणें हैं मनुष्य जन्माचे वैभव आहे. ते शक्य नाहीं असे म्हणणें चूक आहे कारण तुमचे पुनरत्थान झालेलेच आहे. मानवांच्या बाह्यांतील स्वभाव-विशेषांवरून आपण जे निष्कर्ष काढतो ते सर्व चुकीचेच असतात. तुम्ही स्वत: परमचैतन्याचे अनेक चमत्कार प्रत्यक्ष बघितले आहेत. मी अशा चमत्कारांचे पुस्तकरपांत संकलन करन प्रसिध्द करण्याचे ठरवले होते पण लोकांनी कळवलेल्या त्यांच्या अनुभवांची संख्या एवढी प्रचंड झाली की मला तो बेत सोडून द्यावा लागला. पण के स्वतःला बुध्दिवादी म्हणवतात त्यांना त्याबद्धल कांही सांगणे महा कठीण कारण त्यांच्या डोक्यात ते शिरणेंच अवघड आहे, मग पटणें दूरच. पण तरीही आपण प्रयत्न करत राहिलेच पाहिजे. आता सहजयोग बन्याच् छेशांमहों वाढली आहे, शाला-चर्चमधेही सुरु होत आहे; पण तरीही तो
 पाहिजे. तुम्ही प्रत्येकाने त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे; शेजारी-पाजारी, बाजारांत, बगीचांमधें, जिथे जिथे संधि मिळेल तिथे सहजयोगाबहल लोकांशी बोलले पाहिजे. होईल तेवढया लोकांना आत्मसाक्षात्कार बिला पाहिजे. त्या बाबतीत संकोच वा लाज वाटण्याच्चे कारण् नाही. इटली, ऑस्ट्रिया, ऑस्टेलियामधें आतां सहजयोग खूप बाढला आहे याचे कारण, आपल्याला जे मिळाले आहे तो आनंद दुसन्यांनाही मिळवून द्यायलाच हवा हे त्यांना ठामपणे जाणवले आहे.

खिस्तांच्या जीवनामधून त्यांचा त्याग आपण नीट ध्यानात घेतला पाहिजे; त्यांनी सुळावर चढणे हाच फार महान त्याग आहे. म्हणून तुम्ही फक्त आपल्याच कुटुंबातील व नातलगांसाठी सहजयोग संकुचित ठेऊं नका. मला येणाच्या बहुतेक पत्रांमधें आपापल्या कुटुंबातील मंडळीच्या अडचर्णीबद्दल वा आजारपणाबद्दलच्या मागफ्या असतात; किती लोकांना जागृति दिली याबद्दल कोणीच लिहीत नाहीं; कुठे कुठे व कसे यश मिळाले याबद्दल कुणीच कळवत नाहींत. खरे तर जगभरांतील सर्वच सहजयोगी तुमचे नातलगच आहेत. महणून सहजयोग् आणखी मोठया प्रमाणावर पसरव्णयाचे महत्त्व नीट समजून हया व त्याकडेच् पूर्ण लक्ष लावा. हे केले नाही तर सहजयोगांत्री तुमची किमत शून्य होईल. तुम्हाला जसा प्रकाश मिळाला आहे तसे सहजयोगी खूप खूप मोळ्या संख्येने जगभर दिसावे हीच माझी एकमेव इच्छा आहे व त्यांतच मला सर्व कांहीं मिळणार आहे. सगळीकडे आजकाल चाललेले वादंग - ताणतणाव - बेबनाव इ. ना आळा घालून जग वाचवायचे असेल तर लोकांना सहजयोग सांगून त्यांजा वाचव्णे है तुमचे काम आहे. सहजयोग तुम्हाला स्वतःसाठी मिळालेला नाहीं तर इतरांनाही तो मिळण्यासाठीं सहजयोगचा प्रसार करण्णं हे तुमचे कर्तण्य आहे.

मला येणारी बहुतेक पत्रे वाचल्यावर मला वीट येतो. अनेक मुली लग जमत नसल्याबद्दल तक्रार करतात; पण आजकाल विवाहाचा फॉर्म भरणान्यांमधे मुलांपेक्षा मुलींची संख्या प्रमाणाबाहेर
प्रकार म्हणजे देवान्त्या वा अध्यात्म्याच्या नावाखाली चाललेला मूर्खपणा आहे.

आपले कर्तव्य हेच आहे की, त्यांना सत्य नीट समजावून सांगणें व त्यांना अध्यत्मिक जीवनाच्या सन्मार्गाकर आणणे. हिंदु, खिश्रन, मुस्लिम इ. सर्व धर्माचे लोक पहा. ते खरी धार्मिकता पूर्णपणे विसरून गेले आहेत. खिस्त रोवटी सुळावर चढले; याचा अर्थ लोकांना खरे सत्य नकोच होते. सॉक्रेटिसलाही शेवटी जहर प्यावे लागले. याप्रमाणें आजपर्यंत जे ने कोणी सत्य समजावून सांगत आले त्यांचा ऊकच केला गेला व त्यातच त्यांचा अंत झाला. याचे मुख्य कारण महणजे त्यांचे अनुयायी म्हणवणान्या लोकांना स्वतःसाठी सत्ता मिळवण्यापुरता धर्म हवा होता. कुंहलिनी जागृत होऊच शकत नाहीं असेही म्हणायला स्यांनी कमी केले नाही. पण तुम्शा सर्वाना त्याची अनुभूती मिळाली आहे; चैतन्यलहरी तुम्ही जाणल्या आहेत. कुराणातही त्याचे वर्णन केलेले आहे; पण मुस्लिम लोकांना हे कोण सांगणार? आजकालच्या सुधारलेल्या जगामघें धर्मच्या मर्यादाच मुळी नाहीशा झाल्या आहेत. अमेरिकेत मला दिसते की नीतिमत्ता हा शब्दच त्या लोकांनी पुसून टाकला आहे; ल्यांना नीतीची चाडच उरलेली नाही; पैसा मिकवीण्याच्या वेडापायी तिथे नीतिमतेचा बाजार मांडला गेला आहे. मुस्लिम धर्मातील 'वहाबी' पंथाचे लोक नितीमता बिघडण्याची सारी जबाबदारी महिलांचर टाकतात आणि त्यासाठी महिलांवर बुखखा वापरण्याची सकि करतात. उत्तर भारतातही ही प्रवृति आजकाल वाढली आहे, तिथे स्रियांना फार हीन वागणूक मिळते आणि त्यांची स्थिति फार हालाखीची आहे. दक्षिण भारतातही या बाबतीत फार कर्मकाण्डीपणा चालतो आणि त्याची जबरदस्ती महिलांवर गालवली जाते. उदा. केस पूर्णपर्णों काहून महिलांना मंदिराभोवती प्रदक्षिणा करायला लावर्णे, पतीच्या निधनानतर केशवपन करण्याची सक्ति इ. आतां हिंदु समाजात सुधारणा होऊन या प्रथा बंद पडत आहेत. पण मुस्लिम समाजांत अशा सुधारणा होणे अशक्य आहे; त्यांच्या महिलांबद्दलच्या धारणाच इतक्या विकृत टोकाच्या आहेत की त्यांत बदल असंभवनीय आहे. मी निराधार, परित्यक्त सियांसाठी सेवाश्रम सुरु केला तेव्हां त्यांत आलेल्या महिलामधे बहुसंख्य महिला मुसलमान होत्या. वर प्रत्येकीला आठ-दहा मुले. वृंदावनमधे विधिवा हिंदु महिलाश्रमातील खियांना मंदिरांत भजने

महणण्यासाठीच बसबल्याचे व दिवसाकाठीं फक्त एक रुपया मिळत असल्याचेही मी पाहिले आहे. धर्मामधे जर अशा अनिए प्रथा असतील तर धर्मच नसलेला बरा असे हे प्रकार आहेत.

के लोक धमार्ची शिकवण देत असतात ते स्वतः उच्च स्थितीचे असले पाहिजेत सहजयोगांत आल्यावर तुमच्या या सर्व चुकीच्या धारणा व कल्पना सुटतात वा संपतात. हे सर्व चिखलासारखे आहे व ते थांबवले नाहीं तर आपणच चिखलात गाडले जाऊ हे तुम्हाला समजते. खिश्चन लोकांतही अशा अनेक चुकीच्या प्रथा आहेत. बालकाचा जन्म असो किंवा मृत व्यक्तीचे दफन असो, दोन्ही प्रसंग शँपेन पिऊन साजरे केले जातात, खिस्तांनीही दारु पिण्यास मनाई केली नव्हती, उलट एका ल्मप्रसंगांत पाण्यात बोंटे बुड़ून त्याची दाठ बनवून त्यांनी सवनना वाटली अशा घादांत खोटया कथाही पसरवल्या मेल्या. खरे तर त्यांनी पाण्यापासून द्राक्षासव बनवले. दारुचे सेवन केल्यामुले माणसाची चेतनाच खराब होते म्हणून सहजयोगात मद्यसेवनास मनाई आहे.मघ्यसेवनास हिंदु, मुसलमान, खिख्चन इ.सर्व धर्मामधेही परवानगी नाहीं. खिस्त नेहमी लोकांना शुध्द व स्वच्छ होण्याचा (निर्मल-तत्च) आगह करत. निर्मलतत्त्वामधं उतरल्यावरच तुम्ही शुध्द होणार व त्यांतंतच सुख, समाधान व आनंद यांची प्रापि होणार आहे. ते oहांच तुम्हाला प्रकाश मिळतो. तोपर्यंत माणूस अज़ानाच्या अंधारातच राहणार; तुम्ही हिंदु, मुसलमान, खि़्रिन कांहीही असा, तुम्हाला इतर कशानेही सत्याचा प्रकाश मिळणार नार्ही. पण हा प्रकश मिलल्यावर तुम्हाला तो इतरांना वाटायचा अहे, इत्यंमधेही परिवर्तन घडवून अणायचे अहें: त्यासाठी तुम्हाला खुप कष्ट व मेहनत केली पाहिजे. मी तर पाहिले आहे की जे लोक असे खूप कार्य करतात ते इतके नम्र होऊन जातात की मलाच आधर्य वाटते. त्यांना इतके चांगले कार्य करणें व यश मिळणें कसे शक्य झाले हे मलाही कधीकर्धां समजेनासे होते. अर्थांत त्यातही कांहीजण पैशाच्या वा अधिकाराच्या व सत्तेच्या मागे लागणारे आहेत, पण त्यापासून आनंद व समाधान मिकत नसते. ख्वरा आनंढ आपल्या अंत्रंगत् प्रकशश अाल्यावरच मिळतो. तुम्हा सर्वाँना हा अनुभव
जास्त असल्याने त्याला इलाज नाही. म्हणून तुम्ही एकतर बाहेर लग करा किंवा वाट पहात सहजयोगाच्या कार्याला वाहून घ्या. खरे तर सहजविवाह ही आमची महत्वाची इच्छा नव्हती आणि आता सहजविवाह हा मोठाच प्रश्न बनला आहे; कुणाचा विवाह जमत नाहीं तर ज्यांची लमे होतात त्या पति-पर्नींचे परत नाहीं. मला अशा प्रश्नांमधे स्वारस्य नाही. महणून अशा प्रश्नांबद्धल मला पत्र लिह् नका; त्यामुळे तुम्हीच सहजयोगामधे किती अ-प्रबुध्द आहांत हे दाखवता. लोकांना जागृति देण्याचे कसे व किती प्रयल केलेत याबद्हल तुमची पत्रे आली तर मला आंनंद वाटेल. सहजविवाह होऊनही तुमचे पटत नसेल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. माझा त्याच्याशी कांही संबंध नाहीं. सहजयोगामधेही आता हीच एक अडचण ठरत आहे. जसे इतर धर्मामधे कालवशात प्रश्न निर्माण झाले तसा सहजयोगांतही विवाह हा एक मोठा अडथळा होत आहे. सहजयोगांत आत्मसाक्षात्कार मिळ्मूनी बन्याच जणांना सहजात विवाह होणे जास्त महत्वाचे वाटते. पण सगक्क्यांत महत्वाची गोष्ट तुम्ही कितीजणांना जागृति दिली हीच आहे. तेच तुमचे जीवित-साध्य आहे. कमलपुष्प उमलल्यावर ते आपला सुगंधच पसरवते तसे तुम्ही कमले बना. खिस्तांसारखे सुळावरच तुम्ही जायला पाहिजे असे मी महणत नाहीं, उलट मी म्हणते की तुम्ही आनंद मिळवा, शांति, मिळवा व आयुध्यांत स्थिरता आणि संतुलन प्राप्त करुन घ्या; पण त्याचबरोबर सहजयोग पसरवण्याचे कार्य तुम्ही केलेच पाहिजे. हेच तुमचे कर्तव्य आहे; किती लोकांना तुम्ही जागृति देता हे सवांत महत्वाचे आहे. अजपर्यंतच्या सर्व अवतरणांच्चे लोकांनी चीज केले नाहीं पण आत्ता तुम्ही धडा घया आणि आपण किती लोकांना सहजयोग सांगू शकतो, किती लोकांजा अत्मसाक्षात्कर मिलवून देए शकतो इकडेच लक्ष केंदित करा. पुढच्या वेली मी येईल तेह्हा मला हेच ऐकायचे आहे. त्यांतच खिस्तांच्या अवतरणाचे, त्याच्या आज़ाचक्र उघडपण्याच्या अलौकिक कार्यांचे व त्यागाचे सार्थक आहे. आझाचक्र पार करण्यासाठी कुंडलिनी-जागृतीशिवाय टुसरा मार्ग नाहीं. हे पक्के ध्यानात ठेवा. आत्मसाकात्कार झाल्याशिवाय सहजयोग खन्या अथनि कुणाला समजणार नाही. महणून जास्तीत जास्त लोकांना जागृति देणें फार महत्वाचे आहे. माइयाबद्दलचा तुमचा आदर, भक्ति,

पूजा इ. सर्व ठीक आहे पण त्याह्नही महत्वाची गोष्ट तुम्ही किती लोकांना आत्मसाक्षात्कार मिळवून दिला ही आहे हे विसक नका.

महिला सहजयोर्गींनी या बाबतीत जास्त तत्पर झाले पाहिजे; पण त्या मागे राहतात, संकोच बाळगतात. त्यां खूप कांही करु शकतात हे मी जाणते पण त्यांनी जागृति देणासाठी उत्साहाने पुढे आले पाहिजे. म्हणून त्यांनी अधिकाधिक लोकांना जागृति देणाचे महत्व व जरुरी समजून घेतली पाहिजे. संत-सूफि लोकांनी आत्मस्वरुपावर अनेक कविता लिहिल्या, भजने लिहिली, प्रंथ लिहिले पण त्यांची पारायणे करण्यापलीकडे लोकांनी कांही मिळवले नाही. पण तुम्हाला दुसन्यांची कुंडलिनी जागृत करण्याची व आत्मसाक्षात्काराची अनुभुति दुसन्यांना प्राप्त करुन देण्याची क्षमता व शक्ति मिळाली आहे. मी सहजयोग सुरु केला तेव्हां एकटी होते, त्यांतून एक खी होते. पण आतां तुम्ही इतकेजण झाला आहांत; म्हणून एक आव्हान समजून जागृति देग्याच्या कार्याला लागा. एखाद्या कुटुंबातही सर्वजण सहजयोगी नसतात हे ठीक नाही. रिस्तांच्च गौर्व व स्तुति भजकें म्हणून होणार नाहीं तर लोकांना आह्ञाचक्रच्या पार पोचवण्यांतूनच होणार आहे; तुमच्या मधील त्यांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे म्हणून त्यांना तुम्ही नीट जाणले पाहिजे, त्यांचा आदर बाळ्ठगून त्यांचे उतराई झाले पाहिजे. आवच्या पूजेमधून तुमचा हा निश्र्य व्यक्त होऊदे. देवी तुम्ही बोलवाल तेव्हां येत नसते; ती तिच्छा इच्छेनुसार, तिच्या वेळ्लेसारच येते. पण तुम्ही खरोखरच संत असाल, लोकांना संतपदापर्यंत पोचवण्याचे कार्य तळमळ्कीने करत असाल तर मी तुमच्यामागें सदैव आहेच.एरवी तुम्ही माझी पूजा करता, माझे चैतन्य मिळवता; पण तुम्ही जेण्हा ख्या अर्थनिे सहजयोग करता तेण्हरच तुम्ही ब्याच्या प्रसाब प्रस् करुन् घेता व देवीचे चैतन्य तुम्हाला मिळते. सहजयोग असा तुमच्या समाजामधें शेजान्यापाजान्यांमधे देशामर्थे दूरदूर जोमाने पसरला पाहिजे. म्हणून तुम्ही हे सर्व नीट लक्षांत घेऊन सहजयोगाला संपूर्ण जीवन समर्पित करुन मोठ्या संख्येने सहजयोगी निर्माण करण्याचा आज संकल्प करा.

सर्वाना अनंत आशीर्वाद

