PRESS INFORMATION BUREAU
प्र सुचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार
UERNMENT OF
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Fri, 26 May 2017, Page 13
Width: $\mathbf{4 3 . 3 5} \mathbf{c m s}$, Height: $\mathbf{2 5 . 3 0} \mathbf{c m s}$, a3r, Ref: 35.2017-05-26.87

# डिजिटल इंडिया पर अटल रही सरकार 

## आधार आधारित भुगतान से बदलेगी देश की तस्वीर, गरीबों को मिलेगा हक, पारदर्शिता से भ्रष्टाचार का इलाज

साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी के नेतत्व वाले राष्टीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र में सरार बनी थी, तब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। इसका मकसद न केवल देश में ई-गवर्नेंस की स्थिति लाना था बल्कि समूचे देश में ब्रॉडबैंड का जाल बिछा ग्राम पंचायतों को इंटरेट की सुविधा से लैस करा था।
इसके जरिए सरकारका इयदा गांवों तक सेवाओं के डिजिटल स्वरूप और इंटरेट के फायदों का प्रसार करना था, लेकिन पिछले साल नवंबर में पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट पर प्रतिबंध के बाद डिजिटल इंडिया अभियान की तस्वीर ही बदल गई। यह पूरी तरह से डिजिटल भगतान पर केंद्रित हो गया और सरार का फोकस भी इस पर आ गया। हालांकि ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को जनता तक पहुंचाने और आधार के जारिए लोगों को मिलने वाले सखारी लाभ को इससे जोड़ने का काम भी साथ-साथ चलता रहा। बीते एक साल में डिजिटल इंडिया की दिशा में सरकार के कदम तेजी

से बढ़े हैं और नोटबंदी के बाद इसकी है कि लोगों को मिलने वाली सभी प्रकार वालों की संख्या 35 करेड़ को पार कर रफ्तारदोगुनी हो गई है। की सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जाने की उम्मीदहै। अगले पांच साल में यह सरकार डिजिएटल इंडिया अभियान को (डीबीटी) के दाये में आने के बाद यह 81 करेड़ हो सकती है। खुद इलेक्ट्रॉनिक गवर्नंस कोई-गवर्नैस में तब्दील करने और बचत एक लाख करेड़ रुपये तक की हो व सचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद डिजिटटे सशक्त समाज के निर्माण का सबसे प्रभावी जरिया मानती है। इसकी नींव जनधन आधार और मोबाइल के जरिए रखी गई। जनधन यानी उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना जिनके पास अब तक बैंक खाता नहीं था। आधार के दाये में भी जरूरतमंद लोगों को लाक्र उन्हें सभी सरकारे लाभों को पहंचाने का लक्ष्य तय किया गया। इस दिशा में सरकार मोबाडल को बड़ा माध्यम मान रही है। सरकार ने बीते दो साल में देंश को डिजिटल स्वरूप में बदलने के लिए इन्हीं तीन माध्यमों पर फोकस किया है। इनके जरिए सखार जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने में काफी हद तक सफल रही है। अब तक सरकार इस नीति पर चलकर 50 हजार करोड़ रुपये तक की बचत कर चुकी है। अनुमान

## गाटतबेद: ग़ातीण आारत को जोड़के का प्रयास

| (1) 17,000 | 10 लाख किमी |
| :--- | :--- |
| ग्राम पंचायतों में शुरू हो | ऑट्टिकल फाइवर केबल |
| गया है काम | विछाने का लक्ष्य | पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों के इस्तेमाल के लिए वाई-फाई हॉट स्पॉटलगाए जा रहे हैं। 2017-18 के पहल

दूसरे चरण के लिए राज्यां व निजी सेक्टर

70,500
ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल
फाइवर से जुड़ं
(डीबाटा) के दायरे में आने के बाद यह बचत एक लाख करड़ु रुपये तक की हो लाभ सीधे जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता था इसलिए फर्जी आंकड़ों के जरिए सब्सिडी की चोरी होती थी। चाहे वह पीडीएस में हो, खाद सब्सिडी में हो या फिरछात्रों और लोगों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों और पेंशन में। इसी तरह सरकार में होने वाली खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर भी सरकार 1.3 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में सफल रही है। अभी करीब 135 स्कीमों के तहत लाभ का वितरण डीबीटी के तहत किया जा रहा है।

सरकार डिजिटल इंडिया के अपने अभियान को सफल बनाने के लिए देश में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को बड़ा आधार मान रही है। इसमें भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या जिस इस्तिमाल करने वालों की संख्या जिस
तेजी से बढ़ रही है, उससे सरकार उत्साहित है। इस साल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने मानते हैं कि मोबाइल फोन डिजिटल इंडिया की सफलता में अहम भुमिका निभाएगा। यही वजह है कि भुगतान से लेकर सरकारी सेवाओं को मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध करने पर सरकार जोर दे रही है।

नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट की दिशा में तेज काम हुआ और सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक खास एप भीम विकसित किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने डिजिटल पेमेंट की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। भीम को आधार के साथ जोड़कर सरकार ने जनता को बिना कार्ड, वालेट आदि के भुगतान करने का नया विकल्प देने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसे पूरी तरह लाग् नहीं किया जा सका है, लेकिन सरकार का दावा है कि जल्द ही इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया जाएगा।


- 11 लाख प्वाइंटऑफ सेल
(पीओएस) चालू हुए
भारत क्यूआरकोड लांच ताकि हो बिना स्वाइप मशीन के भुगतान


सरकारी सेवाओं के डिजिटल स्वरूप सेवाओं से सरकार शुरूआत कर देगी को भी अगले चरण में ले जाने को सरकार उमंग नाम का यह एप कई क्षेत्र्यय भाषाओं तैयार है। प्रसाद बताते हैं कि सरार का में होगा और सेवाओं के लिए लगने वाले इरादा अगले तीन साल में 1200 सेवाओं शुल्क का भुगतान भी इसी के माध्यम से को मोबाइल एप के जरिए उललब्ध करने किया जा सकेगा। का है। इस साल की दूसरी छमाही तक 60


सुर्सा मी बड़ा गुद्दा
हाल के दिनों में आधारका डटा लीक होने से लेकर डेबिट कार्ड की जानकारी लीक होने के मामले सामने आए हैं।डिजिटलेपेंटंट की स्थितिमें यह खतरा और तेजी से बढ़ेगा ।सरकारने इस दिशा में पपनेत्रक्र मजबत्त करन का भरोसा दियाह हैरवितीयक्षेत्र से लेकरपावर, टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों के लिए अलग से कंप्यूटर इमरजेंसी रिसांस टीम बनाने पर काम चल रहाहै। इसके अलावां एक नेशनल साइबर को-ऑई्डेनेशन सेंटर बनाया जा रहा हैजो इससालशुरूहोजाएगा।

ऑटिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड पहुंचाने की रप्तार बढ़ाना


मोबाइल जेटवर्व में मी मुषारार जरहथी डिजिटल ईंड्या कीअधिकांश रूमीमों सफलताका आघार मोबाइल फफन पररिकाहे।आज की तरोखमें देशमे

 उनकी सेवओओ मेखार अआहें अगर सरकर ड़जेटल

 Фतक्ष कोपना चुतीतपरण्णहीगा।

