Kolej Yale-NUS dirasmi

KOLEJ sastera liberal pertama di Singapura, Yale-NUS, dibuka rasmi semalam.

Majlis tersebut dirasmikan tetamu terhormat, Presiden Singapura dan Canselor Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Tony Tan Keng Yam, di Pusat Budaya Universiti, NUS.

Lebih 500 tetamu, termasuk Presiden NUS, Profesor Tan Chorh Chuan, dan Presiden Emeritus Universiti Yale, Profesor Richard Levin, menghadiri majlis pembukaan rasmi kolej tersebut.

Sebagai menandakan sejarah penting di majlis pembukaan rasmi kolej itu, keedua universiti itu dan para pelajar boleh memperolehi buku tersebut daripada perpustakaan Yale-NUS.

Buku-buku tersebut ditulis alumni terkenal dari kedua universiti itu dan para pelajar boleh memperolehi buku tersebut daripada perpustakaan Yale-NUS.

Kolej Yale-NUS merupakan kolej sastera liberal pertama Singapura yang menawarkan program dalam kampus penuh bagi menyempakkan pembelajaran dan kehidupan.

Kurikulum Yale-NUS, bersama dengan sistem kolej dalam kampus itu, membolehkan para pelajar dan fakulti belajar bersama-sama bukan sahaja di dalam bilik darjah, malah dalam keadaan komunal bagi mencipta pertukaran idea dan pendapat secara berempat.

Memberi ucapan di majlis pembukaan rasmi kolej tersebut, Presiden Kolej Yale-NUS, Profesor Pericles Lewis, berkata pihaknya mempunyai misi untuk mencipta semula pendidikan sastera dan sains liberal bagi sebuah dunia yang lebih rumit dan saling berhubung apabila Universiti Yale dan NUS memeterai perjanjian pada 2011.

"Hari ini, kami telah membuka bab baru dengan kelas 2017 kami, sebuah kohort pelopor di mana 26 negara di enam benua, setiap seorang dengan penca-

panian cemerlang dan potensi hebat.

"Kami percaya bahwa pendidikan Yale-NUS akan mencipta para pemimpin yang boleh menyayaikan diri dalam sekitaran baru, bekerjasama dalam disiplin berlaiman, dan mengasasi cabaran baru dengan pantas," kata beliau.

Presiden NUS, Profesor Tan Chorh Chuan, pula berkata Kolej Yale-NUS telah pun dikenali sebagai sebuah inovasi masa depan yang membawa pendapat dan pendekatan segar pada pendidikan sastera dan sains liberal.

Dalam hal tersebut, beliau ber-

kata kolej itu juga menandakan permuta baru bagi pendidikan di Singapura, dengan menyedia-

kan pilihan terkini bagi pelajar berpotensi tinggi.

"Kami percaya bahawa kolej tersebut mempunyai potensi untuk berkhemidah sebagai model kepada yang lain, terutamanya di Asia, dan menyumbang secara positif kepada perdebatan dan pendapat mengenai masa depan pengajian tinggi," kata beliau.