 और फिंगयमिंट या आर्दरिस या $\mathrm{E}-\mathrm{KYC}$ मांगा जा रहा। है। कहां और किस वक्त पर उसका इस्तेमल हुआ है, इस बारे में झेल आपके पास आ जाता है, अगर आपने आधार नंबर लेते क्त्त ईमेल दिया हो। हम कुछ ही वक्त में एम-आधार मोबइल ऐप में ऐसी सुविधा उपलख्ख करवाने वाले है, जहां आप पपहले 6 महाने में अपने ापदो पो के जरा गह पना चल जाएग कि गने कहां और किस वक्त किया तो आप हमसे संपर्क करें। हम जांच करेगे।


## Q एक डर यह है कि किसी के पास करोड़ों रुपये की प्रॉपटी है, लाखों का वैंक बैलेंस

 है। कोई बंदा उसके आधार से उसकी नेटवर्थ जान सकता है। जवाबः आधार के वारे में ऐसे आरोप निराधार हैं। ऐसा वे लोग कहते हैं, जिन्हे न तो इसंके बारे में कोई जानकारीऔर न ही उन्होंने क्थ आधात ऐंक को ऐक्ट में सए लिख है कि आधा के लिए संद्रा की
 नहीं शेयर करेगी।

पर मैं पॉपर्टी बैंक अकाउंट आदि आधार से लिंक करवाने के झझट में क्यो पडू? मुझे इसका क्या फायदा? जवाई आधार से लिंक करवना सबके लिए फायदे का सौदा है। अभी आपने प्रॉपर्टी रजिम्टेशन के कक्त आधार नंबर देने और बायेमापद्रिक बेरिफिकेशन की बत की थी। हालांकि हर
है आर बाये माटादेक वारफफकशन की बत की थी। हालाकक हर
राज्य में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जहां यह हो रहा है, वहां राज्य में ऐसा नही हो रहा।, लेकिन जहां यह हो रहा है, वहां अदालतें ऐसे सैकड़ो मुकदमें से लदी पड़ी हैं, जहां किसी ने फर्जी कागजात और सरकरी अधिकरियों से मिलीभात करके प्रॅपर्टी बेच दी। आधार से लिंक हो जाने के दूरामि नतीजे हैं। इससे क्राइम में भी काफी कमी आएगी। फालतू की मुकदमेबजी कम होगी। इसी तरह बदमश फर्जी आईडी से बैंक अछाडंट खोलकर नौकरी देने के नम पर य दूसरे झांसे देकर भोले-बाले लोगों से पैंसे जमा करते है और पैसे बटोरकर चंपत हो जाते हैं। अगर हर बैंक अकाडंट आधार से लिंक होगा तो ऐसे फ्रॉड बैंक बंद हो जएएंगे।


इसका मतलब सरकार के साथ भी नही? जवाबः जी नहीं, सरखार के साथ भी नहीं। हमने इसे लेकर सुम्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया है। ऐसा करना अपरध है हैम सरकार या किसी जांच एनेंसी को
कोई जानकारी तभी उपलका करवाे हैं कोइ जानकारी तभी उपलक्भ करवाते हैं जब कोर्ट हमें
 क्सिी शख्य का पर्ंनल डेटा किी के हाथ केय नीं करोसे।

## Q. इसका मतलब यह कि अगर पुलिस या सीवीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फोई जानफारी नांगे तो आप उसे मुछैदा नही

 कराएंगे?जवाःः हम तब तक कोई जानकारी नहीं म मैहैया नहीं करांगे, जब तक कोर्ट से हमें इसके ऑडर नहीं मिलते। हम कोई भी डेटा जां एजेंसी के सिर्फ मांग देने भर से उससे नती शेयर करते। अगर किसी जांच एजेसी को कोई जानकारी चाहिए तो उसे पहले कोटं से इसका आदेश हासिल करना होगा।

Q हाल में खबर आई भी कि आधार न लिंक न Q होने की वजह से झारखंड में एक परिवार को राशन का सामान महीनों तक नहीं मिला। एक बच्ची की मौत हो गई। इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या पहना है ?
जवाबः सबसे पहली बात तो यह जानें कि आधार ऐक्ट से वंचित नहीं किया जा सकता। गत्यों को भा सुत्युव

डिस्स्रिब्यूश्न सिस्टम में इसे एक नए बहाने की तरह इस्सेमाल किया जा रहा है। राशन की दुकान पर गरीब को सिर्फ आधर लिंक न होनेने का बहाना बना कर अनाजन दना सरासर गलत है और ऐसे लीगों पर सख्ञ कार्वाई होनी चाहिए। राज्य सरकार की मशीनरी को भी इस तरह उठाने चाहिए। यह अपनी गलते का आधर के सिर पर ठीकरा फोडने वाली बात है।

## Q अगर किसी का आधार डेटा मैच न Q. करे या उसके पास आधार न हो तो वह

 सरकारी सुविधा कैसे ले सकता है ? जपाब इसके लिए भी सिर्टम है। जगर मैपिंग में किसी तरह की पोशानी है या आधार नहीं है तो दूसरी आईडी से फिजिक्ल वेरिफिक्शन करनेके बाद सविधा दे द जाए। वह भी न हो तो एक रजिस्टर मे उसे दर्ज करके बाद में बेरिजाई कराया जा सकता है। इसकी वजह से सुविधा में रुकावट का कोश् सवाल ही नहीं है। यह कोरी इहानेबाजी है। हमन या सरकार न कभी नहीं कहा कि आधार नहोने की वजह से किसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाए।


अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट लेने में दिक्कत आती है। इससे उनका आधार जेनरेट जरने से ही मना पर दिया जाता है।
जवार अधार नंव पना हर देश़ारी का हक और इसे लोई मन नही कर सक्त। अा कियी गोमीक्र डेग लेने में दिक्क है हो उसे

के साथ खास तरह का आधार कार्ड बना कर दिया जाता है। अगर बद में वेरिफिकेशन के वक्त कोई दिक्कत आती है तो फोटो से मिलान करेे पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।हाल में पहले लखनऊ में एसरीए ने एक मामले में फज्जीं आधार बनाने में कई ले लोगों को पकड़ने का ख़ासा किया था। इस तरह के मामले काफी गंभीर हैं। आापका क्या कहना है? जवावः इस मामले में हमने ही रिपोट करखाई थी। किसी ता तरह का डेटा इस केस में लीक नहीं हुआ था। ऐमे भी तरह का डेटा इस के में लक नही हुआ था। एसे
 बड़ सिख्टम में हमे जब्री भी किसी भी तर फी घंखले
का अलट मिलता है तो हम संबधित राज्य की पलिस को संपक करते हैं और जरुरी कारवाई करने के लिए कहते हैं। ऐसा ही हमने इस केस में भी किया।

Q पिछले दिनों खबर आई थी कि अथांरिटी ने हजारों आधार कैंसल कर दिए। यह सही है? जवाबः हम साल में कई बार ऐसा करते हैं। आधार कर किसी वजह से कैंसल हो जाना आम बात है।

तो क्या वे सारे आधार कार्ड बोगस थे? जवाःः आधार कार्ड बोगस होने की वजह से कैंसल नहीं हुए। हम किसी भी शख्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आईडी प्रफ और अड्रेस प्रूफ के आधर पर आधार जांच होरी है। र्ं बार नमें कमी ाई जती हम उसमे न्डे आया को कैंस का देंत हैं।

आगर आईडी के तौर पर आधार कार्ड को उसेमाल करना हो तो क्या आरिजिनल धार कार्ड पास में होना जरूरी है? आधार कार् पास में होना जरूरी है?
जवाबः नहीं। अगर आराजिनल कार्ड हर वक्त जेब पा बैग में न रखना हो तो आप अपने मोबाइल में एमआधार (mAadhaar) डाअललोड कर लो। जसेखत के बक्त इसे दिखाकर आपका काम चल जाएगा। यहां तक कि एगरोंटं में एंट्री के वक्त भी इसे दिखा सकते हैं।

Q इस ऐप में अपने आधार कार्ड को खोलने Q लिए कई बार पासवर्ड डालना पड़ता है जोकि काफी झंझट भरा है। इस सुधारने के बारे में सोच रहे हैं ?
जवाबह हमें भी इस तर की शिकायते मिली हैं। हम इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे है। जल्द ही एम-आधार में कई नए फीचर जेड़े जाएंगें और फिलहाल
अने वाली पेशानी को कम क्यि जाएग। वैये आप ऐप आने वाली परशानी को कम क्यि जाएग। वैसे, आप एप की Settings में जाक्र Password का ऑशन हरा मी सकले है।
Q. सोशल मीडिया भी अब अफवाहें फैलाने
के कारण कानुन-ब्यवस्था और यहां
तक कि नेशनल सेक्युरिटी के लिए चुनौती बन तक कि नेशनल सेक्युरिटी क लिए चुनोती बन
कर उभरा है। क्या अगर भविष्य में फेसबक या टर $\begin{aligned} & \text { उ } ट र ~ ज ै स ी ~ क ं प न ी ~ आ ध ा र ~ क े व ा इ स ी ~ क े ~ ल ि ए ~\end{aligned}$ आपसे संपर्क करती है तो क्या आप सहयोग करेंगे?
जवाबः (मुस्कुराते हुए) किसी भी चीज को आधार से जोड़ने पर लोग हल्ला-हंगमा मचाने लगते हैं और आप इसे सोशल मीडिय जैसी पसनल चीज से जोड़ने कीं बात कर रहे हैं। संशल मांडिया का माध्यम वड़ा ही पसंनल है। फिलहाल न हमने इस बारे में क्भी सोचा है और न ही हमारे पास ऐसे कोई कोई प्लन आया है।
हमारे देश में फर्जी वोटर, फर्जी वोटिंग भी होती है। क्या वोटर आईकार्ड को भी आधार से जोडने की योजना है? जवाबः इस बारे में फैसला चुनाव आयोग को करना है।
Q) अमेरिका जैसा हाई-टेक देश भी वायोमीट्रिक Q आइडेंटिपिकेशन को लेकर आशंकित रहता है और सिर्फ सोशल सिक्योर्रिटी नंबर के भरोसे है। ऐसे में हमने इसे क्यों अपनाया?
उसाब जबन उन्होंने यूनिक आइडेडिफिफेशन पर काम करना शुरू किया था नब यह तकनीक इननी अड्वांस नहीं थी। अब अगर बेत्तर है तो इसे अपनाने में क्या बुगई है ? फिर भारत जैसे बड़े देश में हर इंसान के लिए एक यूनिक नबर बनने के लिए किसी सिर्रम को तो अपनाना ही था। अगर हम इसे न अपनाते तो हर शख्स कई आधार बनवा कर फर्जोबाड़ा कर रहा होता। ऐसे में अधार कार्ड जरूरी है।

आधार विरोधियों का कहना है कि सिस्टम में काफी कनियां हैं और सरकार डेटा सिक्योंरिटी को लेकर गंभीर नही है। आपका क्या कहना है?
प्याइ. पिरिथ करने पाले जो चाहें, कह सकते हैं। हमारा जिम पूरी तहर से मुस्तनद है आर हम इसे लगातार हती है औ हम इसे लगार लेधनर बनाे जी गेंतें

