معالي وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب،

معالي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور عدنان السيد حسين،

أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM) العميد زين الدين والدكتور عواضة والدكتور صافي،

مدير عام الـ (CNAM) الدكتور إلياس الهاشم،

المدير المساعد للمعهد، مدراء الأقسام، مدراء الفروع ممثلين بالدكتور كرم، وممثلة الجهاز الإداري،

مدير BLEU (Bureau de Liaison Entreprise-Université) الدكتور محمد صفا، لولب الحركة والمحرك الرئيسي وراء هذا الإتفاق المهم جداً،

مستشارو معالي وزير الإتصالات،

الأعزاء في الجامعةِ اللبنانيةِ والمعهدِ العاليِ للعلومِ التطبيقيةِ والاقتصاديةِ، ووزارةِ الاتصالاتِ والهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ،

السيدات والسادة،

أهلاً وسهلا فيكم في الهيئة المنظمة للاتصالات،

نشكركم ونتشرف بحضوركم في صرح الهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ، الهيئة الأولى من نوعها في لبنان، والتي حار بها وبطبيعتها أصحاب الشأنين العام والخاص،

ولقد عملت الهيئةُ منذ تأسيسِها على دراسةِ السوقِ وتطويرِ قطاعِ الاتصالات، وبناءِ القدراتِ ومدِّ جسورِ التعاونِ بينَها وبينَ الجهاتِ المعنيةِ المحليةِ والدوليةِ تُرجمتْ في بعضِ الأحيانِ بتوقيعِ عددٍ من مذكراتِ التفاهمِ مع بعضِ الجهاتِ الرسميةِ، والهيئاتِ المنظمة ِ للاتصالات والمعلوماتيةِ الإقليميةِ والعالميةِ، والمؤسساتِ الأكاديميةِ.

وأنا أُعبِّرُ اليومَ عنِ فرحِتي بمناسبةِ توقيعِ مذكرةِ التعاونِ التي تجمعُ بينَ الهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية الـ CNAM .

هذا المعهد هو مؤسسة تابعة للجامعة اللبنانية و الـ CNAM PARIS وهي مخصصة للعاملينَ الذينَ يرغبون في مواصلةِ دراستِهم خلالَ فترةِ عملِهم.
يعملُ المعهدُ بشكلٍ وثيقٍ مع الشركاتِ لتلبيةِ الاحتياجاتِ التدريبيةِ لطلَّابِها ويُؤدِّي ثلاثَ مهامٍ رئيسيةٍ هيَ: التثقيفِ في جميعِ مراحلِ الحياة، إجراءِ البحوثِ، ونشرِ الثقافةِ العلميةِ والتقنيةِ.

هذه المذكرة هي امتدادٌ للمذكرةِ التي وُقِّعَتْ بينَ الهيئةِ والجامعةِ اللبنانيةِ مع معالي البروفسور عدنان السيد حسين عام 2012 وهي تشكلُ خطوةً مهمةً للمؤسستينِ وتفتحُ أبوابَ تعاونِ واسعةٍ بينهما لتأطيرِ كفاءاتِ وخبراتِ الطرفينِ وذلكَ في مجالاتٍ عدةٍ أبرزُها:

* مساهمةِ الهيئةِ في دعمِ أبحاثِ الطلابِ ومشاريع التخرج خلال أعوامهم الدراسية،
* عقدِ الهيئةِ لورشاتِ عملٍ ومؤتمراتٍ تقنيةٍ وأكاديميةٍ في حرمِ المعهد وخارجِه بالتعاونِ الوثيقِ مع المعهد،
* دعمِ قدراتِ الدراساتِ والأبحاثِ والتطويرِ في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية عبر تقديم الهيئة مجاناً عروضاً تقنية وغير تقنية (ٍSeminars, Conferences) في حرَمِ المعهدِ،
* دعمِ قدراتِ البحثِ والتطويرِ عبرَ استضافةِ طلابِ وخرِّيجي المعهدِ في مقرّ الهيئة (Research and Development) ،
* عقدِ وتنظيمِ دوراتٍ تدريبيةٍ (Training)خاصةْ للهيئة في المواضيع ذاتِ الصلةِ بتحليلاتِ السوقِ، والتحليلِ الهندسيِّ، وتأثيرِ الإشعاعاتِ على الصحةِ، ووسائلِ قياسِ الإشعاعاتِ الكهرومغناطيسيةِ، وتخطيطِ الأشعةِ الكهرومغناطيسيةِ، ومراقبةِ حركةِ مرورِ البياناتِ، وجودةِ الخدمةِ، وغيرِها...

إني وجميع العاملينَ بالهيئةِ نعتزُّ بهذهِ الشراكةِ مع مؤسسةٍ تربويةٍ تطويريةٍ ولديَّ مِلءُ الثقةٍ بأنَّها ستعودُ بالمنفعةِ على الطرفينِ وعلى المجتمعِ اللبنانيِّ ككلّ، لا سِيَّما الشبابُ والطلابُ، وعلى المنطقةِ على حدٍّ سواءِ. كما انها ستُساهمِ في إصلاحِ وتطويرِ قطاعِ الاتصالاتِ والمعلوماتيةِ في لبنان.

,ولا يسَعُني هنا إلَّا وانْ اغتنمُ هذه الفرصة لأشكرَ معالي وزيرِ الاتصالاتِ الشيخ بطرس حرب والذي هو من مشرِّعي القانون 431 ومشجعي استقلاليةِ الهيئةِ ونشاطِها. أشكرهُ على نشاطِه وعمله الدؤوب لتنميةِ القطاعِ وعلى دعمِهِ للهيئِةِ، وعلى رعايتهِ هذا التوقيع ووجودِهِ بيننا ومعَ العاملينَ في مؤسسةِ الهيئةِ متمنِّياً عليهِ الاسراعَ في تطبيق القانون 431 وتعيينِ مجلسِ ادارةِ جديدٍ للهيئةِ ولـ Liban Telecom . كما نأملُ تفعيلاً سريعاً لمهامِ الهيئةِ وتعزيزاً لقدراتِها كي تستعيدَ دورَها الرياديِّ ولتدعمَ رؤيتَهُ في هذا القطاعِ وتطويرِهِ وتنظيمِهِ وتشجيعِ القطاعِ الخاصِ وقطاعاتِ الإقتصادِ الأخرى.