Dainik Jagran, Delhi
Sun, 28 May 2017, Page 14
Width: $\mathbf{2 2 . 2 5} \mathbf{~ c m s}$, Height: 19.39 cms, a3r, Ref: 34.2017-05-28.112

## डिजिटल उर्थलवक्श्थ देश में

 लाएगी नौकरियों की बहार
## गांव-देहात में कॉमन सर्विसेज सेंटर यूवाओं को देंगे ज्यादा रोजगार

नितिन प्रानान e नई दिल्ली
युवाओं के लिए देश में रेजगार की कमी दूर करने और गांव-देहात व छोटे शहॉरं से उनका बड़े शहरों की तरफं प्रलायन गेकने के लिए सरकारडिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत नौकरियों के अवसर देने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि इस नीति पर चलकर अगले पांच-सात सालभिं 25 से 30 लाख नौकरिया पैदा हो सकती हैं।
सरकार इस नीति के तहत दो स्तरों पर काम कर रही है। पहला गांव-देहता में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले कॉमन सरिंसे ज सेंटर (सीएससी) के जरिये रेजगार के अवसर उपलब्ध करना। दूरा छोटेट शहोंगें में कम सीट वाले बीपीओ के जायिये रेजगार के अवसरदेना।सीएससी गांव देहात में डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख वाहक बने हैं जिनके जरिये लोगों तक ऑनलाइन सरकारी सेवाएं पहुंच रही हैं। ये सेंटर जिन्हें आम भाषा में सीएससी कहा जाता है, आधार पंजीकरण, पासपोर्ट आवेदन, ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन से लेकर कई तरह की सरकारी सेवाएं लोगों


,नीकरियांदेने के मामले में इलेवट्टोनिक्केत्रेती आगे आया है। बीतेतीनीन साल में 72 मोबाइल क्रपनियां भारत में मेन्यूफक्वर्वरिं इकाई स्थापित करचृीक्तां इनमें एपल औरशाओमी लावा समेत क़ई क्पनिययंहै। कुछकंपनियां तो चीन में स्थापित अपनी मैन्यूफ़क्वरिंग इकाईकोबंद करभारतआईंहैं। रविशंकर प्रसाद, कें्रीय झलेत्ट्रोंनक क सूचन प्ऱदोंगिकी

को मुहुद्या करते है। | केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में मौजद दाई लाख सीएससी आज की तारीख में 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कर रहे हैं। जैसे-जैसे सीएससी की गतिविधियों और सेवाओं

अगले छह-सात साल में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आक्सर होगा 65 लाख करोड़ सरकारमान रहीहैकि अगले छ्ठ-सात साल मेंदेश कीडिजिटल अर्थय्यवस्था का आकार 65 लाख करोड़ुपये की हो जाएगी |प्रसाद मानतेंहैं कि इस सूरतमें यहक्षेत्रनोकरियां उपलब्ब कराने में काफी अहम भूमिकामेंहोगा।कई एजंसियों का अनुमानहैकि उस वक्तडिजिटल अर्य्यववस्थ 25 से 30 लाख नॉकरिया देने कीस्थितिमेंहोगी। कंद्रीयमंन्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'आज कछलोग प्रधानमंत्री नरंद्रमोदी की अनुआईं में च रही नीतियों की आलोवना कर रहें है। लेकिन एक भी गरीबने आधारकोलेकर कोईशिकायत नहींकीहै।यह अपने आप में महत्पपूर्ण है।

का विस्तार होगा, वहहं गेजगार के अवसर पैद होंगे। दूसरी तरफ मंत्रालय के अधीन आने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआइ) की इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत उद्योगों को छोटे शहरों में बीपीओ खोलने लिए

प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल में सरकार ने यूपी, बिहहर और महाराष्ट्रे कईटिययटू वटियर थ्री शहरों में नए बीपीओ खोलने की अनुमति दी है। वारणसी और पटना जैसे शहरों में ऐसे बीपीओ पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। प्रसाद कहते हैं 'इनके खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगारउपलब्ध हंगे व युवाओं का पलायन रकेगा।' उन्होंने कहा कि सरकार के ये प्रयास डिजिटल अर्थव्यवस्था के जािये युवाओं को रेजगार देने का काम करंगें। उन्होंने इस आशंका से भी स्पष्ट इन्कार किया कि आइटी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं। प्रसाद ने कहा 'यह धारणा पूरी तरह बेबुनियाद है। इस बारे में आइटी उद्योग की शीर्ष संस्था नैस्कॉम ख़द आगे आकर ऐसी आशंकाओं का खंडन कर चुकी है।' अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार सतर्क है और मंत्रालय ने अगले महाने आइटी उद्योग के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें उद्योग में नौकरियों के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्धों पर चर्चा होगी।साथही इस बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोस्साहन देने की दिशा में आइटी उद्योग के योगदान की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।

