المقدمة Introduction
تعد وظيفة الرقابة من الوظـائف الأساسـيـة في كافـة المنظلات كونهـا الأداة المسؤولة عن متابعة الأعكال التي تنجز أولا بأول لغرض التأكد مـن أن النتـانج المتحققة متطابقة مع النتائج المقدرة، ذلك لغـرض معالِــة الانحـراف قبـل أن يستفحل أمره، وتبرز الأهمية الاستثنائية للرقابة على الجودة Quality Control في المنظل|ت الصناعية، ذلك لأن مستوى الجودة يقرر نجاح أو فشّل الرقابة، وهذا يعني بقائها أو عــدم بقائهـا، وتتـضمن هــذه العمليـة الرقابـة عـلى المـدخالات والمخر جات، وذلك من خلال استخدام عينات القبول أما في حالة الرقابة عـلى العمليات التصنيعية فإنه يتم اعتهاد الرقابة على العملية ويـتم ذلـك مـن خــلال سحب العينات بشكلْ دوري من خخرجات العملية التصنيعية لغرض تقييمهـا، وان الاداة الأساسية في عمليات الرقابة هي غخططات السيطرة على الجودة، فإذا كانت المخر جات مقبولة فإنه يسمح للعمليـة التصنيعية بالاستمرار ، أمـا إذا كانت المخر جات غير مقبولة فإن هذا يعني ان العملية خارج حدود السيطرة مكا يتطلب القيام بالنشاط التصحيحي، وعليه قدم Deming وهو رائد حركـة إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management اعتقاده بأن وظيفة المـلـراء هـي البحث عن الأخطاء ومن تم تصحيحها بعد انتهاء العمليات وهذا تـم تأكيــده من خلال حلقات الجودة Quality Circles وهي الجم|عات التي تجتمع من أجل مناقشة الطرق التي يمكن من خلالما تحسين الجودة وحل مشكالات الانتاج.

وبناءً على ذلك يكن القول ان الرقابة تنبع من مفهوم أو فلسفة إدارة البــودة الشُاملة ويتضح ذلك من خلال الآتي:
1 - ارتكازها على تقليم جودة عالية للمستهلكين، وحتى تستطيع تحقيق ذلـك لابد من وجود رقابة على هذه الجودة في جميع مراحلها.

2- ضرورة توفير قيمة للمنتج، وهذا يتحقق من خلال الرقابة عـلى العمليـات بشكل دقيق، وأيضا مراقبة التغيرات البيئية التـي تـــدث ومــدى التطـور في

رغبة المستهلك وما يقدمه المنافسون.
3- ضرورة التيام بالأعمال بطريقة صحيحة ومن أول مرة بدون عيوب وأخطاء (Zero Defects) الانتهاء من العمليات بشكل فعال .

4- ضرورة إسعاد الزبائن، وهذا يتم من خلال الرقابة اللاحقـة لمعرفـة مــدى رضاهم عن المنتج المقدم وإعطائو تغذية راجعة للمدخلات اتلات والعمليات مـن
اجل تصحيح الانحرافات في حالة وجودها.

5- لقد عمل ( Deming) كمعلم لأساليب وتقنيـات الرقابـة عـلى الجـودة في دوائر الحرب الأمريكية في عام 1941م وهو رائد إدارة الجودة الشاملة، مــا جعل طابع الرقابة هو السائد في (T.Q.M).

6- ضروزرة عمل التحسينات المستمرة، مـن خـلال تحليـل اسـباب الانحرافـات
 تكون متطابقة مع المواصفات المحلدة لما مسبقاً وأثناء العمليات التصنيعية بـأن تكون متطابقة للمعايير، والتأكد كذلك من ان المخرجات ماتمات مطابقة للمواصفات.

وبناءً على ذلك سوف يتناول هذا الغصل الموضوع مـن عـــة فتـرات وْـن
 والقـرارات الأساســـة في عمليـة الرقابـة عــى الجـودة، وكــلك التطـرة إلى الأساليب الاحصائية المستخدمة في عملية الرقابة على الجودة احصائياً من خالال أسلوب معاينة القبول وأسلوب الرقابة على العملية من خالال استخدام الخرانط في عملية الرقابة على الجودة. أولا': مفهوم الرقابـة على الجودة:

يمكن تعريف الرقابة على الجودة بأنها (بجموعة من الخطوات المحددة مسبقًا والتي تهدف إلى التأكد من الإنتاج المتحقق متطابق مع المواصغات والخـصص الأساسِية الموضوعة للمنتج)، ويتضح من هذا التعريف مجموعة مـن العنـاصر والحقائق الأساسية لموضوع الجودة وهي: 1 - ضرورة توفير خطوات محددة مسبقا تمثّل بمموعة من الإجراءات الضرورية التي يمكن استخدامها للتأكد من جودة المنتجات، ومن هذه الإجراءات. أ- إجراءات خاصة بالاختبارات التي يمكن أجرائها للوحدات المراد التأكد من جودتها. ب- إجر اء فحص للنظام الإنتاجي بشكل عام لمعرفة أسباب عـــم المطابقـة بين الوحدات المنتجة الفعلية والوحدات المنتجة المتوقعة. ج- إجراءات خاصة لتصحيح الأخطاء وضمان منع وقوعها مرة أخرى.

الـرقابابة على النجودة

2- هدف الرقابة على الجودة هو التأكد من المطابفة للمو اصشفات ولـيس إنتـا مستوى جودة مرتفع ، لان الإنتاج بدستويات جودة مرتفعة هـو جـزءء مـن نظام إدارة الجودة الشُاملة وليس جزءءا من نظام الرقابة على الجودة . 3- ضرورة وجود مو اصفات كحلدة للتعبـبِ عـن مستوى الجـودة، ويقـصل بالمواصفات بأنها (مجموعة من الخ صائص الأساسـية للمنـتج التـي يمكـن قياسها للمتتج ككل او لبعض الأجـزاء هنـه كـل عـلى حــهـ مشـل الـلـوزن، ، السمك، درجة الصالابة ...)، وقد يكون ذلـك سـهلا في المنتجـات إلا انـ، يصعب وضع مواصـفات موضـوعية بالنـسبة لأعـلـل الخـدمات مشـل أداء الطبيب او أداء المحامي.
4- وجود نظام للرقابة على الجودة لا يعني عدموصول وحدات معيبة من الـسلعة إلى المستهلك، لان الرقابة قد تتتمد على العينات، كا أن نظـام الرقابـة لا يكـون
 5- تهتم الرقابة على الجودة بالرقابة على جودة المنتج النهائي إضافة إلى الاهتهام بالرقابة على جودة المدخلات، والاهتلام بالرقابة على العملية الإنتاجية أنثـاء

مراحل التشغيلـ

> ثانيا : أهداف الرقابة على الجودة:

عهدف نظام الرقابة على الجودة إلى تحقيق الأهداف الآَتية:

2- المحافظة على درجــة تطـابق المنتتج النهائي مبع مواصفـات التصميم الأساسية التي تم وضمها لمذا المنتج. 3- تقليل ححم المعيب في المواد المشُرَاة حتى لا يؤثر. ذلك على درجة جودة المنتجات النهائية.
4- تخفيض عدد شُكاوي العملاء بشأن تدني مستوى الجودة.

5- تخفيض تكاليف الرقابة على الجودة والفحص للو حدات المنتجة.
6- تخفيض نسبة المواد التي يعاد تشغيلها مرة أخرى بسبب انخفاض الجودة.
ومن الضروري لضمان نجاح النظام الرقابي في تحقيق أهدافه أن يـتم العمـل على تحليل درجة تحقق هذه الأهداف، وإعادة النظر في هذه الأهداف وتحديثهها في ضوء النتائج المتحققة.

ثالثا: التطور التاريخي للرقابة على الجودة:
ان موضوع الرقابة على الجودة ظهر منـذ ايـام الـُورة الـصناعية . وبعـد ان أصبح حجم الشر كات كبيراً خلال القرن العشُرين أصـبحت عملبة الفحص عدلية فنية ومنظمة، أخذ المسؤولون عن الفحص يجتمعون معا ليقـدموا تقريـر الفحص الى رئيسهـم الأعلى، والذي يقوم بدور هبتقدبم تقر ير إلى مدير الإنتاج، ان عمل القائمين بالفحص هو للتأكد بان المنتجات غير الجيدة لا يتم بيعهـا إلى
 للرقابة على الجوودة، من قبل شر كة بيل للتليفونات Bell Telephone، فتد اقتزح

الرقابة على الجودة
106

شيورات W. Shewhart خرائط الرقابة في عام 1924 ، وني عام 1930 صـمم رومــيج ودوج H.G.Roming and H.F. Dodge جــدول عينـات القبـول. وفي نفس الوقت فان أهمية الرقابة على الجمودة قد ازدادت بشكل كبــير وأصـبح فـا

موقع مههم في الهيكل التنظيمي وبمستوى الإدارات الرئيسية.
خالال وبحد الحرب الحالمية الثانية زاد الاهتحام بمو ضوع البِودة، وقد أدركت
النُركات بأنه ليس كافيا القيام بالفحص وإنـا هنــالك إجـراءات أخـرى لكـي يصبح المنتج بمستوى الجودة المرغـوب فيهـا. والـششل رقـم (2-1) يوضـع العناصر الأساسية لنظام الرقابة على الجودة.

حيث يتطلب ذلك اشتراك المهندسين المسؤولين عـن التصصميم• ومهنـدسي

 التطررات الأخيرة اخخذ ملدير الرقابة يحتـل نفسس المسستوى التنظيمـي للـدائرة الهندسية ، والتصنيع، والتسويق، والتمويل وباقي الوظائف الرئيسية الأخرى ،





الثـكل (2-1)
العناصر الأساسية لنظام الرقابة على البودة
ونحن بصدد تطور الرقابة على الجودة هنالك مساهمات فردية مثل مـساهمة العالم الامريكي E. Deming الذي اقترح طريقة احصائية للرقابة على الجودة الم الشركات الصناعية اليابانية، وقبل قبول توصياته وتطبيقها ، كانـت الـشُركات اليابانية تنتج منتجاتها بمستوى ردئ ، الا ان هذه الصورة تغيرت بشكل كبـير، والمنتجات اليابانية مثـل التلفزيونـات ، الـسيارات ، الحواسـيب، الكــمرِرات ...الخ في الوقت الـلاضر، افضل المنتجات جودة وذات قوة تنافسية عالمية كبيرة، Scanned by CamScanner

المركابة على المحودة



وخلال اللسبعينات تطور مدخل الخر يُ الرفابة على الجيدة ، وهور ما بشلست عليه بحلقات الرقابة على الجـورة Quality Control Circles ونـد ئبـت نُجـاح حلقات الرقابة على الجردة باعتبارها طريقة مؤنرُ هسن ناحبـة النَكلفـة لزيبادة الانتاجية والجودة ، ورعض الأمريكيين يعزون النجاح الكجبر للفشركات الصساعية
 اليابانية وأحد او جه هذه الإدارة هو نظام حلقات الرقابة على الجِدة ، وني الاونة


 للرقابة على الجودة تعمل في اقسامها المختلفة ، وعلى اثر تطبيت حلقات الرقابـ؛ على الجمودة تم تقليل الو حدات المعيبة بنسبة 67\% وارتفعت الانتاجِية ، وتحـسن مسترى الرضا عن العمل ، وانخفاض معدل دوران العدل و النخِاب.

رابـعاً: الـقرارات الأسـاسيـة يِ عملية الرقابـة على المجودة: هنالك بجموعة من القرارات الاستراتيجية التـي تواجسه ادارة البـــو دة والتـب
 وكذلك تحَيد بجموعة من المواصفات التي ترغب المنظمة بها، وهنالـك البضا بجموعة من القرارات الاخرى التي يتوجب على القائدين على نظام الر قابة عـل الجودة الإجابة عليها. ومنها:

1- ما هي النقاط في مرحلة الإنتاج التي سـوف يـتم عنـدها القيـام بالاختبـار لمستوى الجودة خصوصا أن الإنتاج يتم عادة عـلى مراحـل غختلفــة ، لــلك سنكون أمام بجموعة من البدائل: أ- أن يتم الفحصر لكل المواد الحنام والأجزاء الداخلة في العمليـة الإنتاجيـة بمعنى أن يتم الفحص في أول العمليات الإنتاجية لكل المدخلات. ب- أن يتم الفحص قبـل مراحـل الإنتــج ذات التكلفــة الأعـلى ، أو ذات القيمة المضافة الأكبر أو ذات الاستئلر الأكبر .

ج- أن يتم الفحص قبل المراحل التي يصعب بعدها عمل إصلاح للعيب في حالة اكتشافه.

د- أن يتم الفحص قبل المراحل التي من المعتاد أن ترتفع فيها نسبة التالف . هـ- أن يتم الفحصر بعد إتام كـل العمليـات الإنتاجيـة أي بعـد الفـحص للمخرجات النهائية

2- ما هو أسلوب الفحص الواجب إتباعه وهنا نكون أمام خيارين أساسيين:
 بـالفحص الشامل.

ب- الفحص لبض الوحدات التي يتم الرقابة على جودتها وهو ما يعـرف

3- ما هو الأجراء الذي يتم اتخاذه بالنسبة للو حدات المعيبة، وهنا سنكون أمام
بكمو عتين من الحِيارات:

أ- أن يتم استبعاد الو حدات المعيبة. ب- أن يتم إصالح الو حدات المعيبة .

ج- تحديد الخطوات الإصالحية التي ستخخذ لتصحيح العملية الإنتاجية. د- تحديل إمكانية إعادة النظر في المعـايير المو ضـوعة للجـودة لتتناسـب مـع الظروف الحقيقية للتشغيل.

هـ- تحديد الظروف التي من الممكن أن يعاد بها النظر في المعايير الموضـوعة
للـجودة.

4- ما هي الجوانب الأساسية التي سيتم قياسها في المنتج؟ فهـل سـيتم قياسـها جميعاُ؟ اما ان هنالك مواصـفات مهمـة لابــد مـن قياسـها وفي العـادة يـتم
استخدام مقايسس عامة مثل:
أ- الرتبة
ب- الاعتملدية
ج- القابلية للصيانة وبسهولة

د- الاستمرارية على مستوى معين في الجودة.
5- ما هي درجة تكرارية عملية الفحص والقياس؟ وهنا نكون أمام خهِارين:
 والقْياس عليهـا .



6- ما هي حاوود المطابثة للمورواصفات الخاصة بتصميم المنتج؟
وهنا لابد من تَحديل درجةَ مطلبقة المنتج من المعايِر والمواصنات المحلدة ها، وهنا يمكن الحديث عن المطابقة الكاملة أو المطابقة النسبية.

7- ما هي الخطط الإحصائية المناسبة التي يمكـن اسـتخدامها في الرقابـة عـلى
الجرددة؟ وهنا سنكون أهام بجموعة سن الخيارات :
أ- هل سيتم استخدام عينات القبول ؟
ب- هل سِيتم استخدام أسلوب الرقابة على العملِةَ؟

