**NIM : 512121230007**

**NAMA : TEGUH AGUNG PRABOWO**

**JURUSAN : SISTEM INFORMASI**

**MATAKULIAH : MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI**

## MELAKSANAKAN EKSPLOITASI KAPABILITAS LOKAL

Pada tahap pertama ini, yang perlu dilaksanakan adalah melakukan pengembangan maksimal terhadap kapabilitas sistem informasi masing-masing organisasi. Tujuan dari dilakukannya tahap ini adalah untuk memahami secara sungguh-sungguh batasan maksimal kemarnpuan sistem informasi dalam menghasilkan kebutuhan manajemen strategis dan operasional organisasi yang bersangkutan - baik dilihat

dari segi keunggulannya maupun keterbatasannya. Hasil kajian ini sangatlah berguna

untuk tahapan selanjutnya, terutama nanti dalam melihat cara-cara mengatasi

keterbatasan masing-masing sistem informasi terkait. Adanya tahap ini juga bermanfaat

bagi mereka yang selama ini belum tahu benar mengenai karakteristik dan spesifikasi

sistem informasi yang dimiliki untuk dapat lebih mengerti kapabilitas kemarnpuan sistem

yang sebenarnya. Aktivitas eksploitasi yang dimaksud dapat hanya merupakan sebuah

kajian atau simulasi analisa belaka atau benar-benar dilakukan pengembangan sistem

yang dimaksud. Berbagai pendekatan teori manajemen dapat dipakai untuk membantu

proses eksploitasi ini, seperti misalnya: SWOT, risk assessment, gap analysis, value

assessment, dan lain sebagainya. Esensi keluaran (baca: outcome) dari tahap ini adalah

pemahaman akan keunggulan dan keterbatasan sistem informasi yang dimiliki

organisasi dalam hal memenuhi visi dan misi organisasi yang bersangkutan maupun dalam kaitannya dengan kebutuhan organisasi mitra lainnya yang diajak bekerjasama.

## MELAKUKAN INTEGRASI TAK TAMPAK

Setiap kerjasama atau kolaborasi dua atau lebih organisasi kerap mendatangkan kebutuhan baru. Dan ketika kebutuhan bersama ini muncul, seringkali tidak dapat dipenuhi oleh sebuah sistem informasi yang dimiliki salah satu anggota konsorsium. Karena Tahap I yaitu kajian kapabilitas sudah dilakukan, tidak akan ada satu organisasi pun yang berani "berbohong" atau "membual" bahwa hanya sistem informasinyalah yang

dapat menyediakan kebutuhan kerjasama konsorsium. Pada saat kebutuhan baru ini

berhasil didefinisikan secara jelas, masing-masing organisasi melalui ClO-nya (CIO =

Chief Information Officer) -atau personal dengan otoritas tertinggi di bidang sistem

informasi - berkumpul dan berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar pemenuhan

kebutuhan yang ada. Secara tidak langsung, dalam proses ini, cetak biru arsitektur

masing-masing sistem informasi dapat mulai saling diperkenalkan dan dipertukarkan.

Jika hal ini berhasil dilakukan, maka tahap yang tersulit dalam integrasi, yaitu duduk

bersama untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar berhasil dilalui. Pada saat

inilah sebenarnya hakekat "integrasi" telah dilakukan. Secara teknis yang biasa

dihasilkan adalah ide-ide solusi dalam bentuk penambahan sejumlah entitas

## Evolusi Strategi Integrasi Sistem Informasi

atau komponen sebagai jembatan antara satu sistem dan sistem lainnya tanpa harus merusak masing-masing sistem informasi yang telah dianggap baik bekerja oleh setiap organisasi yang ada. Artinya adalah bahwa secara vertikal, masing¬masing sistem informasi tetap melayani setiap organisasi terkait, sementara secara horisontal telah dilakukan proses integrasi melalui penambahan komponen-komponen baru hasil diskusi

beragam organisasi yang terlibat (misalnya: interface, middleware, application integration

system, database clearing house, dsb.). Keluaran sesungguhnya dalam tahap ini adalah

kepercayaan dan kesadaran akan perlunya kerjasama untuk memecahkan solusi.