## आnirir＇xulto ही में कुछ समाचार पत्रों में＇आधार＇की आलोचना यह कह कर की गई है कि

 इसके लागू होने के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जरूरतमंद और पान्रता रखने वाले लोगों को अनेक योजनाओं के लाभों के दायरे से बाहर रखा गया है। लेक्षिन ऐसी आलोचना न तो जमीनी तथ्यों पर आधारित है और न ही कानूनी प्रावधानों पर। ऐसे आलोचकीं को याद रखना वाहिए कि बहुत समय पहले की बात नहीं जब गरीबों के लिए शुर् की गई कल्याण योजनाओं में से भारी－भरकम राशि जालसाजों और नौसरबार्जों तथा बोगस संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा चरा ली जाती थी जिसके फलस्वरूप असली लाभाधियों को नुक्सान होता था।जाली पैन काडों और बोगसें ैैंक खातो च कागजी कम्यनियों की सहायता से बहैे पैमाने पर टक्स चोरी धन शोधन तथा काले धन का सुजन होता था। जब भी सरकार ऐसी बोगस इकाइयों या व्यकियों का सफाया करने का प्रयास करती तो इनका केवल सीमित और अल्यकालिक प्रभाव हीं होता था क्योंकि बोगस व्यक्ति और संस्थाएं पहले से भी आधिक संख्या में नए रूपों में प्रकट हो जाते थें।
＇आधार＇की परिकल्पना ही इस बीमारी का हलाज करने के लिए की गई थी और 2016 में आधारे अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक हैंसियत प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप सरकार कल्याण योजनाओं और सेवाओं के लिए＇आधार जबर＇अनिवार्य बनाने के योग्य हो गई है।

फिर भी आलोचकों का कहना है कि पी．डी．एस． महात्मा गांधी नरेगा एवं मिंड－डेमील जैसी योजनाओं के लिए＇आधार＇को अनिवार्य बनाने वाली सरकार की अधिसूचनाओं के फलस्वरूप समाज के कमजोर वर्ग लाभों से वंचित हो गए हैं। अपनी दलील सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ वृद्ध लोगों का उदाहरण दिया है जिन्हें डिपुओं से खाद्य पदार्थों का राशन दिए जाने से केवल इसलिए इंका कर दिया गया कि उनके पास या तो आधार नंबर नहीं था या फिर उनकी उंमलियों के छापे का प्रमाणीकरण नहीं हो सका था क्योंकि आयु के साथ उनकी उंगलियां घिस चुकी थी।

ऐसे आलोचकों की मंशा यह प्रभाव पैदा करने की है कि इस तरह के लाभाधियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए＇आधार＇ही जिम्मेदार है और इसलिए यह योजना गरीब विरोधी है तथा इसी कारण इसे ल्याग देना चाहिए। वास्तव में ऐसे आलोचकों का दृष्टिकोण पंजाब की इस लोकोकि का उदाहरण है： ＂छड्डया मज्झ थले，गया झोटे थले।＂
＇आधार＇नंबर अब तक 115 करोड़ से भी अधिक

析
जfरिहे，नी

लोगों की प्रदान किया गया है। देश के 99 प्रतिशत से भी अधिक बयस्क इसके दायरे में आ गए हैं। इतना विशाल दायरा होने के बाबजद आधार अधिनियम में यहे वैधानिक प्रावधान क्रिया गया है कि देश का एक भी व्यक्ति आधार संख्या न होने के कारण लाभों से ब्वंचित नहीं रहना चाहिए।＇आधाए＇（पंजोकरण एव संबर्दन）नियमावली के नियम 12 में घह्ह प्रवदधान किया गया है कि सभी एजैसियों या संस्थाओं को

## एबी．पांडे

अपने प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए आधार नंबर लेना होगा और जबं तक संबंधित सद्स्य को आधार नंबर पहीं मिलता तब तक उसे हर प्रकार का लाभ उपलव्थ करवाना होगा। आधार आधिनियम उन लोगों को भी वैधानिक संरक्षण उपलस्ध करवाता है जो उढढापे या अन्य किसी कारण से डंगलियां घिसने या किसी तकनीकी या कनैल्टिविटी विफलता के फलस्वरूप अपने उंगली छापे को सत्यापित नी कर पाते। आधार अधिनियम के पखंड 7 में＂आधार सत्यापन या आधार नबं होने के प्रमाण के मध्यम से लार्भों की डिलीवररी＂अनिवार्य करता है।

इसलिए यह सर्बणा स्यह क्रे यि यदिन पर किसी व्यक्ति को अपनी उंगलियो की छाप सत्यापित करने में कठिनिई पेश आती हैं तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति उपलवप्न करखा सकता है और जब तक मरीनी गलती ठीक नही हो जाती तब तक उसे इसी ग्रमाण के बतं लाभ मिलते रहेंगे । लोगों के बीच जर्मीनी स्तर पर काम करने वालीं एर्जांसियों को इसी के अनुरूप सरकारी अधिसूचनाओं के गाध्यम से आदेश जारी किए गए है।

हन बातों के बाबजुद गयि किसी ब्यक्ति को आधाए नेबर न होने या इसको बायोमीटिक सत्यापन करने में विफलता के कारण लाभों से वंचित रखा जाता है तो यह सरकारी धादेशों का उएँधन होगा और रसा उलंबन करने वाला दंड का आधिकारी होगा फिर भी यह दावा करना कि लाभी से वाचित करनें के लिए ＇आधार＇ही जिम्मेंदा है，बिल्कल वैसा ही है जैसे गाहको से 500 रु．के नप गोट ब्यापारियों द्वारा स्वीकार नु किए जाने के लिए रिज्वर्व बैक ऑफ इंड्डया की गुरा प्रणाली की दोष दिया जाए। यह्र फहने की जरूरत नहीं कि इस प्रकार के अपराधों से स्थानीय प्रशासकीय एर्जसियां नियट सकती हैं।

आधार＇के कुछ आलोचक मांग करते है कि जो लोग＇आधार＇के लिए अपना नाम ही दर्ज नहीं करवते उन्हें भी इसके लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

यह गुहार निक्यय ही आधार अधिनियम के अंतर्गत कोई वैधता नहीं रखती क्योंकि आधार अधिनियम में यह प्रावधान है कि ड्रसके लाभ हासिल करने के लिए षंजीकरण वैधानिक रूप में अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई＇आधार＇के लिए जानवूल कर नाम ही दर्ज नहीं करबाता लो उसे इससे मिलने वाले लायों को भी भूल जाना चाहिए।

जों करका टैक्सों के पैसे में से लाखों करोड़ रुपया कल्याण योजनाओं पर खर्च करती है क्या उसे यह सुनिबित करने का अधिकार नहीं कि यह लाभ केवल वास्तविक लार्भार्थियों को ही．हासिल हो？क्या यह प्रक्रिया यकीनी बनाने के लिए उसे＇आधार＇ जैसी विस्रसीय पह्चान प्रणाली प्रयुक्त करने का अधिकार नहीं ？क्या ह्मने अक्सर पेसी कहानियों नहीँ सुनीं जब＇स्टॉक खत्म हों तया है＇का वहाना बनाकर लोगों को राशन डिपुँ से खाली हाथ भेज दिया जाता है ？

अब राशन वितरण सहित अन्य सभी कल्याण योजनाओं के लाभ＇आधार＇पहचान प्रक्रिया के माध्यम से बितरित होंगे तो रिकाडी में हेराफेरी करना अधंबा वास्तविक्का लाभाधियो को छु बोलकर टलना बहुत मुश्रिक हो जाएगा। वाधार व्यवस्था के अंतगित डिलीवरी प्रणाली में शामिल प्रत्येक वरकि को जबाबदोरी पहले से कहीं अधिक हो जाएगी। इसके अलावा 1 ？ नागररिकों का भी सर्शक्तिकरण होगा क्योंकि अब किसी अन्य के लिए उसके स्थान पर जालसाजी करना और उसे उसके अधिकारों से वंचित करना बहुत क्रठिन हो जाएगा।

गत 3 सर्षों दौरान ही＇आधाइ＇ $\overrightarrow{~ M ~ ज ा ल स ा ज ो ं ~ औ र ~}$ ौसरबाओों का सफाया करके सरकार का 56 हुार करो रुप्पए से अधिक पैसा बच्वाया है। जो आलोचक इन आंकडों पर बिलाद उठाते है वे विश्व बैंक की डिजीटल हिवीज़डड रिपोर्ट－2016：देखनें का काष करे जिसमें यह अनुमान लगाथा गया है कि आधार योजन की बदौलत केंद्र सरकार को सरी कल्याण कायक्रमों के लिए इस्से प्रयुक्त करने की स्थिति में 11 अरब डालर वार्षिक बचत हो सकती है।
आलोचकों ते यह कहते हुए भी आधार की कार्यक्षमता पर उगलियां उठाह्टे कियह सेबा प्रदाताओं द्वारा मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में की जाने दाली हराफेरियों और अप्टाराए पर अंकुश लगाने के योग्य नहींहै । बे उदाहरण देते 言 कि अभी भी राशन डिपुओं वाले आधार सत्याषन के बाद भी लाभार्थियों को

घटिया गुणवत्ता वाले या कम मालन्ना में खाह्याल，देना जारी रखे हुए हैं। ऐोगो को यह समझ़ने की जरूरत 黄 कि＇आधार＇न．तो कोई जाद की छड़ी हैं और न ही समाज की समस्त बुराइयों का इ्लाज करने वाली दवाई की गोली। इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह समस्या को पूरी तरह से हल करने के योग्य क्यों नहीं।

वास्तव में सुपीम कोर्ट ने हाल ही में पैन व आधार काई पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि टैवस प्रणाली में आधार अंक को लाग करने को कवल इस आधार पर रद नही किया जा सकता कि टैक्स चोरी की गहरीं जड़ें जमाचुकी बुराई को बहुआयामी कार्शवाई के माध्यम से हल किए जाने की जरूरत हैं और प्रत्येक व्यक्किमत करवाईई को अलग－थलग करके देखना सायद पर्यास नही होगा।＇आधार＇तो केवल लाभार्थी की पहचान का सत्यापन करता है। अन्य अुाइयों और उलंधनाओं से सरकार की उपयुक्त एँससियो द्वारा निपटा जाएगा।

हमें हस बात के प्रति भी जागरूक रहना होगा कि पूर्व व्यवस्था में सेंध लगाकर लाभ उंहाने वाले लोग अब＇आधार＇प्रणाली को बदनाम करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। बे तो यही कोशिश करेंगे कि वास्तबिक हकदारों को लाभ न मिल पाएं और फिर इसक सारा दोष आधार प्रणाली पर मढ़ देंगे।सोशल भीडिया में आधार प्रण्णली के धारे में ऐसी कई वीडियो व कहानियां उपलव्ध 啇 जिनमें बताया गया है कि बड़े पैमाने पर वृद्ध और गरीब लोगों को उनके राशन तथा पैश़नो से किस तरह वंचित रखा जा रहा हैं और किस प्रकार एक डिपो होल्डर को पेड पर चढने के लिए मजबूर किया गया है ताकि बह़ अपनी धायोमीट्रिक अथंटीकेशन मशीन प्रयुक्र करना शुरू करे।

यह दुभाग्यपुण बाल है कि अनेक सर्मर्थित समाज सेवी，एव्टीविसट और यहां तक कि अर्थशास्त्री भी ऐसे लोगों के मनहुस इरादों को भांपने में विफल रहे यदि आधार प्रणाली के विरुद्ध जानबझकर लगाए गए आरोपों को इन कुल्सित इरादों की दुष्टि में आंका गया होता और＇आधार＇पर ऐतराज उठाने की बजाय इसके उलंधन करने वालों पर ऐतराज उढ्ठा ग़ए होते तो इससे देश और इसके गरील लोगों का कहीं अधिक भला हुआ होता। ऐतराज उठाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि＇आधार＇सर्शक्तिकरण का एक आध्येम है न कि लोगों को लाभ के दायरे से बाहर धकेलने का हथकंडा 1．（साभार ：ईडियन एव्सप्रैस）

