**سعادة أمين عام مجلس النواب**

**الأستاذ عدنان ضاهر المحترم**

**الموضوع: تقرير فني**

**المرجــــع: مصلحة المعلوماتية المهندس محمد بركات**

بناءً على طلبكم الكريم، قمنا بتقييم وتقدير أدوات وأسلوب العمل الإلكتروني في مصلحة المعلوماتية لمجلس النواب، والتي هي – بالتالي – المقياس لنوع ومستوى إنتاجية المهام الملقاة على عاتقنا. وحيث أننا نأمل بتطوير الأداء عبر دعمكم، اسمحوا لنا أن نرفع إليكم المعطيات التالية:

يتألف عملنا من ركيزتين اثنتين: التجهيزات والبرامج، ونمتلك منها ما يلي:

**أولاً: التجهيزات (وفيها أربعة حواسيب رئيسية (Server)،**

1. **الحاسوب الأول**: وهو الذي من خلاله يتم تنظيم شبكة التواصل ونقل المعلومات فيما بين كافة مكاتب المجلس، كما ويؤمِّن الاتصال بشبكة الإنترنيت.
2. **الحاسوب الثاني**: وعبره تتمّ وسيلة الاتصال ببرنامج وأرشيف مكينة مجلس النواب.
3. **الحاسوب الثالث**: وهو المسؤول عن برنامج متابعة القوانين (البرنامج الذي يحتاج إلى التطوير والتفصيل).
4. **الحاسوب الرابع**: ويختص بإدارة برنامج شبكة الهاتف الداخلية (السنترال المركزي للمجلس) فضلاً عن برنامج كاميرات المراقبة، ولكن نظام عمل هذا الحاسوب – نظراً لأهمية مهامه – إنما يحتاج إلى تحديث.

**ملاحظة: لا بدّ من الإشارة إلى أمرين، هما:**

1. أن المجلس يمتلك نظام حماية للإنترنت – متطور جداً، أي أنه يسهم في منع اي محاولة اختراق إلكتروني من خارج مؤسسة المجلس.
2. ويمتلك المجلس شبكة ألياف ضوئية، حديثة جداً، وهي الشبكة التي جرى تجهيزها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.

**ثانياً: البرامج، وفيها:**

1. الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب (Website)، وهو الذي يحتاج إلى تطوير فني (شكلاً ومضموناً)، حيث يواجه العاملون على الموقع صعوبات عديدة في الحصول على ما يطلبونه من معلومات وخدمات.
2. البرنامج المسؤول عن التواصل مع النواب (كإيصال الدعوات لهم) عبر الهواتف المحمولة، إنما يواجه تعقيدات تقنية بحاجة للمعالجة.
3. برنامج المكتبة، وهو برنامج يعمل بصورة جيدة وناجحة، وسهلة.
4. توجد أيضاً تقنية البريد الإلكتروني (الإيميل)، الخاص بالمجلس، والذي نستطيع القول بأنه يعمل بشكل جيد وصحيح، وخصوصاً لجهة التواصل المتعدِّد الجهات؛ أي فيما بين النواب وإدارة المجلس وموظفيه، والتواصل والتراسل السليم فيما خصّ الملفات والقوانين المرتبطة باللجان والجلسات، وأي أوراق أخرى ذات صلة.
5. نفيدكم بأن شبكة الإنترنيت الداخلية، أي الـWiFi ، بطيئة جداً، وغالباً متعثّرة. أما السبب فيرتبط بنقص بعض التجهيزات – من جهة، وفي عدم صوابية توزيع الماكينات المسؤولة عن توزيع الإنترنت بشكل يسير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**الموظف في مصلحة المعلوماتية**

**المهندس محمد بركات:**

**بيروت في:**