**المقدمة**

فرضت الثورة الرقمية نفسها على كل مجالات الحياة الإنسانية العامة و الخاصة و لم تكن المنظومة التربوية بمعزل عن هذه الثورة التي اقتحمت كل جوانبها الإدارية و البيداغوجية و لعل العنصر الأساس في كل مؤسسة تربوية هو نظام الاتصال بين مختلف الفاعلين في المؤسسة فالتدفق السريع و الدقيق بين مختلف الأطراف يسهل عملية التسيير و يقلل من الاضطرابات و يوفر في الجهد و الزمان فينعكس ذلك على جودة الأداء الذي يجعل المؤسسة في تقدم مستمر.

**الخاتمة**

اكتسبنا من هذا المشروع خبرة العمل كفريق و التخطيط لمشروع كبير ، ذلك بتطبيق المنهجية الفرنسية منهجية ميريز و استخدام تكنولوجيات برمجية عصرية مختلفة و عن كيفية استخدامها كالدلفي و البايثون و الفلاتر، و استعمال لغة تصميم عصرية