Buletin Rasmi  
intrőspeksi 
EDISI 2012/2013

PENCAPAIAAN  
AKADEMIK

GERBANG PENGAJIAN PSIKOLOGI INSAN

www.kuim.edu.my
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) (Milik Penuh Kerajaan Negeri Melaka) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang bukan sahaja menjadi pelengkap IPT di Malaysia, malah kewujudan KUIM terbukti mampu melahirkan modal insan terbilang untuk mencapai dan melaksanakan dasar pembangunan serta kemajuan negara Malaysia.

Di samping itu, keupayaan KUIM membina jaringan akademik di peradai antarabangsa menjadikan KUIM yang juga IPT milik penuh kerajaan Negeri Melaka membuka ruang dan peluang kepada graduan KUIM untuk membina kerja di beberapa ilmu swasta yang terkenal di luar negara.

Pelbagai program jaringan antarabangsa dilaksanakan dengan bekerjasama dengan beberapa buah negara seperti Universiti Sitiawan, Universiti Syiah Kuala, Universiti Teknologi Genting, Universiti Brunei Darussalam, Universiti of Salford, Jordan, Universiti Malaya, Universiti of Technology Malaysia, Universiti of Queensland dan University of Technology Malaysia.

Program jaringan antarabangsa semampu ini amat bermanfaat kepada kedua-dua institusi dalam perkembangan ilmu, perancangan idea dan perlisan bidang pengajian merentasi dunia.

Lebih 5000 graduan telah lama pengajian daripada pelbagai bidang pengajian seperti pengajian Islam, sastera dan sains sosial, pengurusan dan hospitaliti, kejururawatan, sains dan teknologi serta perniagaan dan perakaunan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pengurusan keriting KUIM bagi memastikan kebolehsarian graduan KUIM sebanding dengan graduan IPTA di Malaysia. Antaranya, komited bagi memastikan setiap program pengajian yang ditawarkan mendapat kelulusan dan pengiktirafan Ageni Kelayakan Malaysia (MQA).

Secara program pengajian di KUIM adalah berdaftar dan mendapat pengiktirafan dari Ageni Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Usaha-usaha ini adalah untuk memperlakuan komiten KUIM sebagai desini kejuaraan anak bangsa dan sebuah IPT yang bebab saing serta mampu menunjang keupayaan IPT lain di Malaysia.
DYMM Sultan Selangor
restui program R&D KUIM

Tokoh motivasi negara
bahas isu integriti

Sejarawan Negara
bahas konsep dan falsafah
sejarah nasional

Terus memperkasa
mutu akademik

KUIM terus perkasa
program antarabangsa

Penganugerahan
Profesor Adjung ke-5

Sumbangan

Seminar Kebangsaan
Pertahanan Awam IPT

NAZA tawar latihan industri
pada mahasiswa KUIM

KUIM pupuk semangat Kemerdekaan

Perarakan
Maulidul Rasul

KUIM rangkul emas
dalam pencak silat

Agenda

Perkasa siyasa syar'iyyah dalam
arus politik perdana

Konvokesyen KUIM ke-17

Berbuka puasa bersama
Ketua Menteri Melaka

Program penyelidikan
Sukadana, Indonesia

Seminar Kebangsaan
Psikologi insan

KUIM jalinkan akademik di Korea
Assalamualaikum warahmatullahi wala wabarakatuh dan salam sejahiera.

Introspeksi Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) diterbitkan sebagai wadah menyebarkan maklumat mengenai program jaringan antarabangsa, aktiviti, lawatan, kunjungan hormat dan usaha sama yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013.

Selain itu, introspeksi ini juga melaporkan berita semasa dan terkini yang melibatkan aktiviti pengurusan terkini KUIM, staf dan mahasiswa yang merangkumi pencapaian serta kejayaan KUIM meningkatkan imej dan prestij IPT milik penuh Kerajaan Negeri Melaka tahun 2013.

Di samping itu, kanangan program dan aktiviti sepanjang 2013 turut dimuarkan di dalam introspeksi ini.

Semoga, Introspeksi bakal menjadi bahkan rujukan kepada komuniti KUIM khususnya dan calon mahasiswa amnya untuk mendapatkan informasi dan maklumat terkini KUIM, Warga KUIM dan calon mahasiswa juga boleh mendapatkan pelbagai informasi mengenai perkembangan serta pembangunan yang berjaya dilakukan oleh KUIM sejak awal perubahan sehingga kini.

Introspeksi juga merupakan inisiatif kepimpinan tertinggi KUIM untuk mempromosikan program pengajian bukan sahaja kepada masyarakat Melayu bumiputera, malah, kini KUIM turut menyempurnakan pengambilan calon bukan bumiputera seluruh Malaysia, di samping peringkat antarabangsa.

Introspeksi KUIM pada kali ini bakal membawa transformasi persepsi bahawa KUIM adalah IPT untuk pelajar Muslim dan Bumiputera. Ini kerana sejumlah graduan dan pelajar KUIM juga terdiri daripada kaum India dan Cina, di samping Melayu serta kaum-kaum di Sabah, Sarawak dan pelajar antarabangsa.

Penggulung bicara, semoga himpunan artikel berita tahun 2013 kali ini membuka ruang dan peluang serta pengstahuan mengenai perihal akademik, aktiviti dan program yang ditawarkan di KUIM. Kami sentiasa mengalui alakan kedatangan dan penyertaan anda semua yang ingin menjadikan KUIM sebagai destinasi keceriterangan di masa hadapan.

Sekian.

Salam 2014...
Kolej Universiti Islam Melaka

PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA

YAB. DATUK SERI IR. (DR.) HJ. IDRIS BIN HJ. HARON
D.G.S.M., D.C.S.M., D.M.S.M., D.S.M., B.K.C.,
Ph.D KEHORMAT Limkokwing University of Creative Technology, Ph.D KEHORMAT (Pengurusan Kejuruteraan) (UTeM)

KETUA MENTERI MELAKA
Kolej Universiti Islam Melaka
CANSELOR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA

YB. SENATOR PROF. DATUK SERI (DR.) HAJI MOHD ALI BIN MOHD RUSTAM
D.G.S.M., S.P.D.K., D.C.S.M., D.M.S.M., D.S.M., B.B.M.,
Professor KEHORMAT (KUIM), Ph.D KEHORMAT (UTM), Ph.D KEHORMAT (MMU),
Ph.D KEHORMAT (UINSUSKA), Indonesia, Ph.D KEHORMAT (Sultan Kudarat), Filipina.
Kolej Universiti Islam Melaka

PRO - CANCELOR

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA

Y.BHG. DATUK WIRA (DR.) ABU SEMAN BIN HAJI YUSOP
D.C.S.M., D.M.S.M., K.M.N., B.K.T., J.P.,
Ph.D KEHORMAT (UniKL)
Assalamualaikum W.B.T dan Salam 1Malaysia

Saya bersyukur ke hadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurniannya Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) bergerak setanding dengan IPTS yang lain dengan menawarkan pelbagai Diploma dan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (Master) serta Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) untuk peningkatan anak bangsa.

Saya amat berbangga kerana KUIM telah mempunyai fasiliti yang lengkap bagi memenuhi keperluan pendidikan dan pembelajaran siswa-siswinya. Bangunan yang tersieram indah dengan mempunyai kompleks akademik meliputi blok blok fakulti, makmal komputer, perpustakaan dan auditorium yang pasnya memberi keselamatan kepada penggunanya. Kini KUIM telah beroperasi sepenuhnya secara online dengan menggunakan Teknologi Maklumat.

Selari dengan pelaksanaan Model Ekonomi Baru (MEB), agenda pengantarabangsaan turut menjadi fokus KUIM dalam memainkan peranan kritikal dan komprehensif bagi menyediakan ekosistem inovasi selain meningkatkan kapakahan tempatan.

Setakat ini jumlah pelajar KUIM mencapai 6000 orang dan bakal meningkat dari tahun ke tahun. KUIM juga mensasarkan seramai 8000 orang mahasiswa menjelang tahun 2019 dan bagi mencapai sasaran tersebut pelbagai inisiatif dilakukan bagi mempromosikan KUIM ke peringkat nasional dan global.

Antaranya pengantarabangsaan KUIM diperingkat antarabanga dengan mengadakan MoU pelbagai IPTL lain negara.

Saya juga merasa bangga dengan pencapaian yang telah KUIM kecapi sehingga mendapat taraf kolej Universiti dan dalam usaha mendapatkan status Universiti Penuh pada 2014.

Justeru itu, saya amat berharap agar kejayaan demi kejayaan baik ditempa pada tahun ini. Semoga KUIM terus berjaya memastikan pendidikan psikologi insan bagi melahirkan lebih ramai model insan yang berilmu, bertakwa dan berwawasan.

Sekian terima kasih

Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Bin Haji Hashim
PENASihat INTROSPEKSI MIRANGKAP NAIB CANSELOR
Kolej Universiti Islam Melaka
Sekapur Sireh...

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang bukan sahaja menjadi pelengkapp IPT di Malaysia, malah kewujudan KUIM terbukti mampu melahirkan modal insan terbilang untuk mencapai dan melaksanakan dasar pembangunan serta kemajuan negara Malaysia.

Di samping itu, keupayaan KUIM membina jaringan akademik di perasa antarabangsa menjadikan KUIM yang juga IPT milik negara kerajaan Negari Melaka membuka ruang dan peluang kepada graduan KUIM untuk membina kerja di beberapa firma swasta yang tername di luar negara.

Pelbagai program jaringan antarabangsa dilaksanakan dengan beberapa buah negara seperti Universiti Sriwijaya Palembang, Indonesia, College of Management and Technology Sri Lanka, International Peace University South Africa, Pembroke College, DMDI Kemboja, Universiti Brunei Darussalam, University of Ballarat Australia, The Islamic University, Baghdad, Universiti Al-Azhar, Mesir, Universiti Al-Bayyi, Jordan dan banyak lagi termasuk dari Singapura.

Program jaringan antarabangsa seumpama ini amat bermanfaat kepada kedua-dua institusi dalam perkembangan ilmu, percambahan idea dan peluasan bidang pengajian merentasi luaran.

Setiap tahun, KUIM akan melahirkan kumpulan graduan daripada pelbagai bidang pengajian seperti Pengajian Islam, Sastera Dan Sains Sosial, Pengurusan dan Hospitaliti, Kejururanwatan, Sains dan Teknologi dan Perniagaan dan Perakaunan.

Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pengurusan tertinggi KUIM bagi memastikan kebolehhasan graduan KUIM setanding dengan graduan IPTA di Malaysia. Antaranya, komite bagi memastikan setiap program pengajian yang ditawarkan mendapat kelulusan dan pengiktirafan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Kepimpinan tertinggi KUIM sering mencari pelaksanaan yang efektif bagi memastikan keahlian dan keahlian mereka mendapat pendedahan yang lebih dari segi teori dan praktikal. Justeru itu, pengurusan KUIM aktif membina rongga industri bersama firma-firma swasta terkena, syarikat dan organisasi tername bagi membuka peluang kepada mahasiswa dan mahasiswa menjalani latihan industri di tempat mereka.

Usaha-usaha ini adalah untuk memperbaharuan kepada mahasiswa/in komite KUIM sebagai destinasi kejayaan anak bangsa dan sebuah IPT yang berdaun saing serta mampu menangani keupayaan IPT lain di Malaysia.

Sekian terima kasih.

Y. Bhg Prof Madya Datuk Dr. Haji Baharudin Bin Haji Pateh
PENGURUSI INTROSPEKSI MERANGKAP TIMB. NAIB CANSELOR
Kolej Universiti Islam Melaka

www.kuim.edu.my
DYMM SULTAN SELANGOR
RESTUI PROGRAM-PROGRAM R&D KUIM


Dr. Mohd Yusoff turut mempersembahkan dan membincangkan beberapa buah buku penerbitan R&D KUIM dan menanggapi projek-projek dibawah R&D KUIM antaranya seperti projek mega penyelidikan dan penulisan sejarah nasional dengan kerjasama di antara Kerajaan Melaka melalui IKSEP dengan Universiti Malaya dan KUIM.

"Sebagai peminat sejarah
Tuanku Sultan menyokong projek ini dan menegaskan tentang pentingnya sejarah bagi generasi kini dan akan datang untuk mencetuskan semangat kekitaan, patriotisme dan nasionalisme. Tuanku turut menasihatkan agar projek ini disegerakan bagi menyokong kerajaan melaksanakan wawasan perpaduan di kalangan seluruh warga Malaysia. Tuanku turut berharap agar buku ini dapat menjadi rujukan dan panduan kepada warga Malaysia tanpa mengira agama, kaum serta fahaman politik."
PROGRAM - PROGRAM R&D KUIM


Fakulti Sains dan Teknologi KUIM juga giat mengadakan kajian yang merangkumi penyelidikan daun selasih dan pemasaran serta robotik. Menerusi penyelidikan ini inya memberikan ruang dan peluang kepada KUIM untuk menunjukkan kemahiran serta pengalaman dalam dunia penyelidikan yang seiring dengan kehendak global.

KUIM yang juga merupakan universiti milik penuh Kerajaan Negeri Melaka turut memperkatakan program-program pengantara bangsaannya. Terbaru, pihak pengurus tinggi KUIM telah mengadakan lawatan ke Busan University Foreign Studies (BUFS) Korea. Lawatan itu berfokus kepada jalan kerjasama dalam bidang akademik antara KUIM dan BUFS. Pihak BUFS juga menyatakan kesediaan dan minatnya untuk bekerjasama dengan pihak KUIM di mana akan berlakunya program pertukaran pelajar antara KUIM dan BUFS. Selain itu, KUIM turut memperkenalkan Pengajian Bahasa Melayu di Korea. Tuanku Sultan menyokong penuh usaha yang diakukan KUIM dalam memperkaya Bahasa Melayu di peringkat antarabangsa.

KUIM juga terus melakukan kejayaan dengan menjalankan kajian mengenai kajianan dan raja-raja melayu di Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Penyelidikan ini merupakan salah satu projek di bawah program R&D KUIM bagi memperkukuhkan unit berkenaan sebagai persediaan dalam turut berkaun Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Hj. Hashim sendiri mengetuai penyelidikan itu.

Melalui penyelidikan ini dapat membina rangkaian kajianan melayu seluruh nusantara di antara Malaysia, Indonesia, Thailand dan Brunei. Pelbagai perkara dapat dikaji antaranya hubungan antara enik yang banyak di Kalimantan seperti Melayu, Madura, Jawa, dan Melayu. Lebih menarik adalah pengajian bagaimana pengaruh keluarga Arab yang datang ke Sukadana dan membina satu kajianan melayu di situ dengan menggunakan nama Sayid Syarif. Tuanku Sultan berharap banyak lagi penyelidikan dapat dilakukan oleh KUIM supaya dapat menjadi panduan kepada penyelidikan banyak masyarakat Malaysia.


Perlantikan seramai empat orang Profesor Adjung, iaitu Dato’ Dr. Hj. Mohd Fadzillah Kamsah, Prof Dato’ Dr Mahmood Zuhdi Abd Majid, Dr. Hasbi Abu Bakar dan Datuk Dr Haji Mohd Jamil Mukmin dan seorang Profesor Mentor, Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Khoo Kay Kim, turut boleh membantu pencapaian KUIM sekaligus meninggalkan kejayaan dalam bidang R&D.
PERTANDINGAN ROBOCON PERINGKAT KEBANGSAAN


Sebanyak lebih 52 buah pasukan dari semuah Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA/S) telah menyertai pertandingan ini.

ROBOCON adalah satu pertandingan robot tahunan yang disasarkan untuk pelajar jıazah pertama di IPITA/S di rantau Asia Pasifik. La mewujudkan satu hubungan persahabatan di kalangan golongan muda dengan minat yang sama, serta dapat membantu dalam pertumbuhan kejuruteraan awal dan tehnologi penyertaan di rantau ini.


Robot Automatik yang dibangunkan mempunyai saiz yang berukuran 500mm panjang, 700mm lebar dan 500mm tinggi berfungsi untuk mengesahkan wama putih dan hijau bagi membolehkan robot automatik tersebut bergerak secara automatik tanpa kawalan dari peserta. Apabila tiba di bulatan yang ditetapkan robot berkenaan akan meletakkan leaves’ dan kemudi ke tempat asal untuk mengambil leaves’ yang seterusnya.

Robot Manual pula berukuran 700mm panjang, 700mm lebar dan 1200mm tinggi, di kawal oleh seorang peserta di mana robot tersebut boleh mengangkat leaves menggunakan lengan robot dan meletakkan di bulatan yang disediakan. Lengan robot tersebut boleh dipanjangkan sehingga 3 meter dan boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang dan ke hadapan mengikut kawalan peserta.

Dengan penyerataan pertama ini, pasukan ROBOCON KUI 2013 telah berjaya memberikan tantangan sengit dengan keputusan menang 1 dan 2 seri. Keseluruh KUI memperoleh tempat ke 13 danpada 52 pasukan yang bertanding. Dalam pertandingan ini, bulan sahaja kemenangan yang dinaikkan oleh pasukan ROBOCON KUI, tetapi pertandingan ini juga memupuk semangat kerja berpasukan dalam menyiapkan dua buah robot dalam masa yang singkat. Pertandingan ini juga dapat melahirkan mahasiswa yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing dalam bidang sains dan tehnologi.


Pengajianan Seminar Kebangsaan ini adalah sepeninggalan peringatan 100 tahun Kekalahan Indonesia Causa Ketua Menteri Melaka, YAB. Datuk Seri (Dr.) Mohd Ali Rustam dan merupakan usaha Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) dalam membincangkan konsep Syiasah Syar’iyyah dengan terperinci dan mendapat heart reformasi pelaksanaan Syiasah Syar’iyyah dalam konteks semasa.

Matlamat seminar ini juga adakah untuk menyediakan landasan pemikir Syiasah Syar’iyyah yang berkesan dan dapat digunakan untuk amalan semasa. Semari 4 pembangunan kerja terdahulu daripada Prof., Prof. Madya dan pensyarah-pensyarah seluruh Malaysia. Di antara yang pembangunan kerja terdahululah Prof. Dr. Abd. Jalil Borham, Dekan Fakulti Bahasa dan Kemanusiaan, Universiti Pahang Malaysia (UMP), Dr. Ishakuddin Che Pa, Ketua Jabatan Stiasah Syariah Akademiik Pengajaran Islam, Universiti Malaya (UM), Dr. Mohamed Rozak Idris, Pensyarah di Jabatan Usuluddin dan Falsafiah, FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Prof. Madya Dr. Samas Adabi Mamat, Pensyarah Kanon Program Sains Politik, UKM.

Seminar Kebangsaan Syiasah Syar’iyyah ini turut dihadiri oleh peserta dari luar Negara seperti Indonesia dan Singapura. Antara yang hadir ialah Presiden Jamiah Singapura, Prof. Adjung Dr. Mohd Hasbi Abu Bakar, Timbalan Presiden 2 Jamiah, Mohd Yunos Mohd Shariff, Ahli Majlis Tertanggi Jamiah, Mohd Nor Said dan Pengarah Projek Jamiah, Azeemah Mustafa dan kota sekutian dari Universitas Sultan Sharif Keim (UIN SUSKA) diwakili Rektor UIN SUSKA, Prof. Dr. H.M. Nazir dan Prof. Dr. Hsuin Thamin.

KUIM juga giat mengadakan wacana ilmu seperti seminar atau konferensi dan konvensyen dalam rangka meningkatkan wacana sebagai pusat intelektual. Menurut seminar ini, maka dapat disahkan beberapa resolusi untuk diambil dan diperkuatkan dalam konteks politik di Malaysia pada masa ini atau seminar mengambil ketepatan kejadian hari ini berbaik di landasan yang betul dalam pelaksanaan Syiasah Syar’iyyah dan telah mengambil pendirian menyokong perlaksanaan ini dengan merujuk kepada para ilmuwan, ulama', pakar mengenai Islam dengan lebih mendalam.

Salain itu, penyelidikan dan pelaksanaan Syiasah Syar’iyyah peringkat serantau dan global dengan mendapat bantuan dan kemudahan infrastruktur penyelidikan dan pembangunan serta memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan Syiasah Syar’iyyah dalam masyarakat Malaysia agar dapat membantu dan menghargai segala ancaman yang boleh memudaratkan sesuatu negara. Sehubungan itu, seminar juga telah mengambil ketepatan pelaksanaan ini haruslah melibatkan dan memahami sejarah dan budaya setempat sebagai pendekatan realiti dengan bersandarkan pada Al-Quran dan Hadis serta As-Sunah yang diperkuatkan lagi melalui kesatuan ‘Ima’ Ulama’.
Pengamugerahan Profesor Adjung
Pakar Motivasi negara, Dato' Dr. Mohd Fadzilah Kamsah diantrak sebagai Profesor Adjung Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Satu majlis istiadat pengenuggerahan Prof. Adjung kepada Dato' Dr. Mohd Fadzilah Kamsah telah diadakan dan bertempat di Auditorium Pujangga KUIM.

Mohd Fadzilah berkelulusan dari Universiti Malaya pada tahun 1975 dengan ijazah Sains Peranian dengan Kepujian dan memegang ijazah Sarjana Sains dalam Kewartawanan Peranian dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat tertinggi iaitu PhD. dalam Komunikasi Organisasi dari University of Wisconsin, Amerika Syarikat.

Befall juga mempunyai 30 tahun pengalaman sebagai bukan sahaja motivator malah sebagai pendidik di Universiti Pertanian Malaysia (kini Universiti Putra Malaysia), Dato' Dr. Hj. Mohd Fadzilah Kamsah akhirnya bersara dari Universiti dan menumpukan kerjayanya sebagai motivator profesional sepenuh masa.
Anggota Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) KUIM telah menghadiri Seminar Kebangsaan Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kor Sispa) IPT Kali Kedua 2013 di UniKL Miat.

Seramai 40 Anggota JPAM KUIM yang terdiri daripada kalangan staf dan pelajar menyertai seminar yang bermanfaat. Seminar itu juga telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah JPAM, Dato' Sulaiman Haji Keling dan dihadiri wakil-wakil anggota JPAM dari Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dari seluruh Negara, antaranya termasuk Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Malaysia Perlis (UniMap) dan lain-lain lagi.

Seminar Kebangsaan Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kor Sispa) IPT Kali Kedua 2013 ini berupaya meningkatkan semangat bekerjasama dan ukhwah antara anggota JPAM dari IPT yang berlainan.

Selain itu, lanya juga memberikan banyak pandadahan dan pengetahuan mengenai Jabatan Pertahanan Awam terutamanya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh jabatan.

Pihak JPAM KUIM merencanakan pelbagai program dan aktiviti bermanfaat agar anggotanya dapat meningkatkan lagi mutu pencapaian dan perkhidmatan kepada masyarakat luar. JPAM KUIM juga bergiat aktif dalam aktiviti komasyarakat selaras dengan matlamat dan peranan penubuhan JPAM.

Pihak JPAM KUIM berharap agar dapat mengikut seminar serta aktiviti anjuran JPAM demi meningkatkan lagi prestasi serta mutu perkhidmatannya.

Pustaka Munsyi memiliki lebih daripada 14,000 koleksi buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, tesis, bahan-bahan audio visual, dan pelbagai bahan bacaan yang relevan dengan keperluan akademik para pengguna Pustaka Munsyi.
Istiadah

Penganugerahan Profesor Mentor

kepada

Y. Bhg. Prof. Emeritus Tan Sri
KHOO KAY

PADA 29 APRIL 2013 (ISNIN)
DI AUDITORIUM
WACANA ILMU KUIM TERUS DIPERKASKA

Tokoh Sejarawan Negara Bahas Konsep Dan Falsafah Sejarah Nasional Hubungan Antara Kaum Di Malaysia

“Tarikan dari pada filem-filem serta lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee menjadi inspirasi kepada beliau dalam penguasaan Bahasa Melayu dengan baik kerana beliau tidak pernah didedahkan secara formal terhadap Bahasa Melayu sejak di bangku sekolah.”

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah menganjurkan Majlis Makan Malam Amal Tabung Kebajikan Pelajar bagi mengutip sejumlah dana untuk pembinaan datakan berbumbung mahasiswa.

Menerusi pembinaan datakan berbumbung ini, ianya membentuk kira-kira lima ribu mahasiswa KUIM menjalankan aktiviti pembelajaran dan kokurikulum secara lancar tanpa sebarang permasalahan di samping memberikan suasana yang kondusif.

Bersempena dengan Majlis Makan Malam Amal Tabung Kebajikan Pelajar ini, pihak KUIM telah menerima sumbangan besar daripada Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin, dengan jumlah RM 250,000.00. Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin juga bersertu untuk mewujudkan kerjasama dengan KUIM dalam bidang kurikulum dengan menawarkan program latihan industri kepada para mahasiswa dalam pelbagai jurusan terutamanya jurusan Automotif.

Setelah berbincang dengan wakil Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin, pihaknya dengan hati terbuka menawarkan program latihan industri kepada mahasiswa yang bermimpi dan ini merupakan petanda positif bahawa Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin bersedia untuk mewujudkan jalinan kerjasama dengan pihak KUIM.

KUIM merupakan sebuah institusi pengajian tinggi (IPT) yang mempunyai lebih 30 program pelajaran peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD dan mempunyai mutu pembelajaran serta pengajaran setaraf dengan IPT lain.

KUIM merupakan antara IPT yang bertaraf dan dilihat mampu melahirkan graduan yang berdaya saing serta berperan serta dalam bidang yang dipelajari. Setelah tamat mengikuti program latihan industri, mahasiswa KUIM juga berpeluang untuk mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan pihak Yayasan Tan Sri SM Nasimuddin berdasarkan prestasi serta mutu pencapaian mereka sepanjang tempoh menjalani program latihan industri.
828 graduan KUIM bakal diraikan
SEMPENA MALAM GRADUAN KE-17

Salam Muhammad Abdul Hadi

Kemlagi, Tuanku Merdeka

Malam Graduan...

Saromasi 828 graduan Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) bakal diraikan sempena Malam Graduan ke-17 bertempat di Hotel Ramada Plaza.

Malam graduan ini turut dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka yang juga merupakan Pengerusi Lembaga KUIM.

Kesudahan Ketua Menteri untuk menghadiri malam graduan ini merupakan sesuatu yang bermakna bagi pihak KUIM, sementara membuktikan bahawa kolej milik penuh Kerajaan Negeri ini setanding dengan institusi pengajian tinggi yang lain.

Saromasi 828 graduan KUIM yang terdiri daripada graduan peringkat diploma dan ijazah akan diraikan sempena malam graduan dan ini merupakan penghargaan kepada siswa dan siswi yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka di KUIM.

Di samping itu, ia juga membuktikan bahawa KUIM berjaya melahirkan graduan berkualiti sekali gus memenuhi kehadiran pasaran pada masa kini.

Majlis Malam Graduan ini diserikan lagi dengan beberapa persembahan menarik dan artis undangan, Haji Hamidun menghiburkan para graduan pada malam tersebut.
Pengianugerahan Profesor Adjung
Seorang lagi tokoh ilmu Islam, Profesor Emeritus Datuk Dr Mahmood Zuhdi Abd Majid menerima penghargaan Profesor Adjung dari Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) baru-baru ini. Istiadat penghargaan tertinggi itu disampaikan oleh Naib Canselor KUIM, Profesor Emeritus Dato’ Dr Mohd Yusoff Hoshim, di Auditorium Pujangga KUIM.

"pengalaman beliau yang luas dalam bidang pengajian Islam"

Ia merupakan anugerah tertinggi yang dikenakan berdasarkan pengalaman beliau yang luas dalam bidang pengajian Islam. Sempena istiadat penghargaan itu, Profesor Emeritus Datuk Dr Mahmood Zuhdi Abd Majid, turut menyampaikan perbahaian bertajuk "Syar’iyyah (Politik Islam) di mana ia membincangkan mengenai pendekatan, permasalahan, dan cabaran politik Islam di Malaysia."
KUIM Lahirkan Graduan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Yang Pertama

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah mengadakan Istiadat Konvokesyen Kali Ke-17 dan melahirkan modal insan berdaya saing bukan sahaja untuk pasaran nasional, malah graduan KUIM juga menarik nilai kebolehpasaran graduan yang tinggi di peringkat global.


Pada istiadat tersebut tuntut dianugerahkan Anugerah Profesor Kehormat kepada Yang Berbahagia Datuk Seri (Dr) Mohd Ali Rustam, Canselor KUIM. Penganugerahan Profesor Kehormat ini merupakan tanda penghargaan kepada beliau yang telah banyak berjasa kepada KUIM khususnya dan pembangunan pendidikan peringkat tinggi di negeri Melaka dan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI).

Istiadat Konvokesyen ini telah berlangsung di Dewan MITC, Ayer Keroh Melaka
Penganugerahan Profesor Adjung
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) memperluas program pengantarabangsaaninya menerusi penawaran biasiswa kepada tujuh orang pelajar Muslim Missionary Society Singapore (Jamiyah Singapura).

Penawaran biasiswa ini merupakan antara inisiatif KUIM bagi mempromosikan sekaligus memperluas program pengantarabangsaan Universiti milik penuh Kerajaan Negeri Melaka.

Menerusi penawaran biasiswa ini ia turut membuka ruang dan peluang kepada mahasiswa Jamiyah Singapura untuk melanjutkan pengajian di Melaka sekaligus merasai suasana pengajaran dan pembelajaran di Malaysia.

Selain itu, penawaran biasiswa tersebut berfokus kepada tujuh orang mahasiswa ekoran terdapat tujuh fakulti di KUIM yang menawarkan pengajian di peringkat Diploma hingga ke peringkat ijazah Doktor Falsafah.

Di KUIM terdapat tujuh fakulti yang boleh disertai mahasiswa Jamiyah Singapura mengikut minat dan kecenderungan masing-masing dan disamping itu, jumlah bayaran biasiswa bergantung kepada program pengajian yang dimiliki.

Penawaran biasiswa ini juga terbuka sepanjang masa dan tidak semestinya harus dipenuhkan pada hujung tahun ini sebaliknya ia dilanjutkan sehingga tahun hadapan.

“Menerusi penawaran biasiswa ini ia turut membuka ruang dan peluang kepada mahasiswa Jamiyah Singapura untuk melanjutkan pengajian di Melaka sekaligus merasai suasana pengajaran dan pembelajaran di Malaysia”

Majlis berbuka puasa ini diadakan di Masjid Al-Fatl KUIM dan disertai oleh kacangkangan KUIM, barisan pensyarah dan mahasiswa serta mahasiswi.

Ita juga merupakan program tahunan KUIM yang diadakan pada setiap tahun sempena bulan Ramadan bagi mendekatkan diri kepada Allah S.W.T serta memberi peluang kepada kita semua yang hadir untuk beramah mesra bagi mengeratkan lagi hubungan silaturrahim.

KUIM turut berbesar hati menerima kedatangan Ketua Menteri dan ini merupakan kunjungan pertama beliau sebagai Ketua Menteri Melaka.

Antara pengisian majlis ini ialah solat Maghrib berjemaah, jomuan berbuka puasa dan penyampaian tazkiah serta penyerahan bantuan tabung kebajikan kepada mahasiswa KUIM.

Pihak KUIM juga berharap program seperti ini dapat memberikan hubungan antara pemimpin dengan mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pencapaian mereka dalam bidang akademik dan juga kokurikulum.
SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI DAN HARI KEBANGSAAN PERINGKAT KUIM DISAMBUT MERIAH


Terdapat tiga elemen utama yang pentu wujud dalam diri anak muda agar mereka mampu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah kita kecap pada hari ini. Antaranya nilai pembangunan intelektual, nilai pembangunan spiritual dan juga nilai pembangunan emosional yang akan menentukan nilai minda dan kejayaan syumul bagi sesebuah masyarakat dan negara. Ujarnya sempena majlis berkenaan.

Siswa dan siswi KUIM diharapkan agar sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan memupuk semangat perpaduan antara masyarakat berbilang kaum di negara ini agar keamanan dan kestabilan yang kita peroleh pada hari ini dapat dikekalkan pada masa akan datang. Majlis ini merupakan inisiatif bagi memeriahkan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada bulan Syawal yang mulia di samping memperingati detik kebebasan negara kita daripada dijajah pihak perjajah.

Pihak KUIM turut menandatangani perjanjian MOU dengan 7 buah industri perhotelan di Malaysia iaitu di sektor Melaka dan Negeri Sembilan, dan ini mampu meningkatkan lagi mutu pendidikan di KUIM. Menerusi perjanjian MOU ini, Fakulti

Pengurusan Hospitaliti (FPH) berpeluang untuk menghantar siswa-siswi untuk menjalani latihan praktikal secara amali di 7 buah hotel berkenaan, sekaligus membuka ruang kepada mereka untuk mengaisahkan baru. Antara hotel yang menandatangani perjanjian MOU tersebut termasuk Hotel Avillion Legacy Melaka, Hotel Best Western, Hotel Air Kerih D’ Village Melaka, Hotel Ayer Kerih Country Resort Melaka, Hotel Kings Melaka, Selesa Beach Resort dan Uda Arcosia Sun Bhd.
Penganugerahan Profesor Adjung

Istiadat
Penganugerahan Profesor Adjung

Y. Bhg. Datuk Dr. Hj. Mohd Jamil bin Mukmin
Pada
18 September 2013 (Rabu)
Tempat
Istadium Kajang KUIM

KOLEI UNIVERSITI ISLAM MELAKA

KUIM
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) menganjurkan Majlis Penganugerahan Profesor Adjung Ke-5 pada 18 September bertempat di Auditorium Pujangga, KUIM.

Penganugerahan profesor Adjung ini merupakan kali ke-5, dan pada kali ini ia dianggerahkan kepada Datuk Dr. Haji Mohd Jamil Bin Mukmin.

Datuk Dr. Haji Mohd Jamil Mukmin merupakan Timbalan Pengerusi Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) dan Naib Pengerusi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), beliau memiliki kredibiliti yang bertepat serta bersesuaian untuk menerima penganugerahan ini dan diharapkan perlantikan beliau mampu membawa pelbagai perubahan besar kepada KUIM khususnya kepada Fakulti Sastera Dan Sains Sosial (FSSS).

Pengalaman beliau yang luar dalam bidang penulisan dan kajian Sejarah memantapkan KUIM sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang terkemuka sekali gus mempunyai standard setara universiti antarabangsa.

“beliau memiliki kredibiliti yang bertepat serta bersesuaian untuk menerima penganugerahan ini dan diharapkan perlantikan beliau mampu membawa pelbagai perubahan besar kepada KUIM”
Hari kebangsaan yang diraikan setiap 31 Ogos merupakan detik berharga bagi setiap warganegara Malaysia kerana telah mengecap kebebasan daripada zaman penjajahan. Masyarakat pada hari ini juga perlu menghargai makna sebenar kemerdekaan agar kedaulatan dan keamanan yang dirasai hari ini akan berkekal. 

Malaysiaiku Berdaulat: 
Tanah Tumpahnya Darahku

Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-56 Peringkat Negeri Melaka, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah berpeluang menyertai upacara perarakan di hadapan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Bandar Hilir. Sebanyak 6,850 peserta dari 132 kontinjen membabitkan agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan dan pelajar sekolah menyertai perbarisan sejauh empat kilometer.


Sambutan hari kebangsaan yang diraikan setiap 31 Ogos merupakan detik berharga bagi setiap warganegara Malaysia kerana telah mengecap kebebasan daripada zaman penjajahan. Masyarakat pada hari ini juga perlu menghargai makna sebenar kemerdekaan agar kedaulatan dan keamanan yang dirasai hari ini akan berkekal.

Sebagai warganegara Malaysia kita perlu menghargai makna kemerdekaan dan kebebasan daripada perjajahan, masyarakat juga perlu mengimbiasi kembali sejarah tanah air dalam mendapatkan kemerdekaan.

Siswa siswi KUIM juga perlu menerima nilai-nilai murni dan menanamkan perasaan cintakan negara agar berupaya menjadi pelapis kepada kepimpinan negara pada masa hadapan, sekaligus membantu meningkatkan mutu pencapaian negara, katanya. Justeru itu, pihak KUIM berharap agar siswa dan siswi menghargai kemerdekaan yang telah kita peroleh sejak 56 tahun lalu dan torik 31 Ogos juga merupakan tarikh penting bagi pernyataan dan perpaduan pelbagai kaum di negara ini.
KUIM Sertai Maulidur Rasul
Peringkat Negeri Melaka


Perarakan Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka ini merupakan takwim tahunan KUIM sebagai merakam keperluan Nabi Muhammad SAW, di samping memperingati perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan syiar Islam dan meningkatkan rasa kecintaan terhadap Rasulullah serta dapat mengeratkan silaturahim antara sesama insan.

"Sekurang-kurangnya dengan adanya majlis seperti ini ia sedikit sebanyak dapat menghubungkan talian perhubungan antara kakitangan dan juga mahasiswa serta para peserta yang ada dalam mewujudkan dan melahirkan satu perpaduan ummah dan mengeratkan ukhiah sesama insan.

Perarakan yang bertemakan Wasatiyah Tonggak Perpaduan Ummah telah menjadi inspirasi kepada KUIM sebagai panduan dan pedoman. Malah konsep ini amat bertepatan dengan gagasan 1Malaysia yang ingin melahirkan Generasi Y yang berkualiti berteraskan perlambagaan persekutuan dan menjadi contoh yang terbaik.

Perarakan kali ini diserikan lagi dengan pelbagai acara yang menarik seperti pertandingan barisan perarakan terbaik, dekorasi kain rentang tebaik, pakaian beragam tercantik, penyertaan ahli terbanyak berkumpul dan lain-lain lagi.
KUIM rangkul emas dalam pencak silat

Program penyelidikan R,D,C
KUIM ke Sukadana, Kalimantan Barat, Republik Indonesia


Lawatan KUIM ini merupakan lawatan pertama dari Malaysia untuk mengaji salasiah Kesultanan di Sukadana.

Naib Canselor KUIM, Dr. Mohd Yusoff merasa amat bertualah dan begitu teruja apabila berjaya menemui makam Raja Tengku Akil Abd. Djallasyah yang merupakan raja pertama di Sukadana. Penemuan ini merupakan peristiwa bersejarah dimana ramai yang tidak mengetahui bahawa Kesultanan Sukadana mempunyai hubungkaitinya dengan kesultanan yang terdapat di Malaysia.

Tengku Irwan Rajali dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kayong Utara, Kalimantan Barat Indonesia berterima kasih dengan kesudian Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Hashim untuk membantu pihaknya mencari dan menyusun salasiah kluang Raja Tengku Akil Abd. Djallasyah (Raja pertama Sukadana).

Projek penyelidikan ini merupakan inisiatif KUIM memperkasakan tradisi ilmu bagi memaparkan kembali pengetahuan, penyelidikan dan pembangunan sepanjang hayat. Usaha ini juga adalah untuk meningkat kualiti KUIM sebagai pusat pengajian tinggi yang berteraskan islam dan psikologi dengan memperbanyak program penyelidikan agar sentiasa ada penambahbaikan dalam sistem pengajian di KUIM setanding dengan universiti-universiti unggul yang terdapat di dunia.
KUIM MEMPERKASAKAN BIDANG PSIKOLOGI INSAN

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah menganjurkan Simposium Kesejahteraan Psikologi Insan bertempat di Auditorium Seri Negeri Melaka. Menurut Naib Conselor KUIM, Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Haji Hashim, psikologi merupakan suatu disiplin kajian dan pengurusan saintifik berkaitan dengan tingkah laku manusia dan bidang psikologi kini semakin berkembang luas.

Sempena penganjuran simposium ini pelbagai konsep dalam bidang psikologi telah dibincangkan dengan terperinci, di samping mencetuskan idea baru pengamalan psikologi dalam konteks semasa serta menjadi platform kepada pemikir psikologi bagi menjana modal insan yang syumlah.


Sesegar insan yang ingin menjadi hebat haruslah mempunyai pakej langkah serta seimbang kerana psikologi insan berhubung rapat dengan cara pemikiran serta fungsi otak manusia. Selain itu, asas kepada psikologi insan ialah sentiasa memahami diri sendiri dan berazam untuk melakukan perubahan yang positif dalam diri untuk meningkatkan prestasi diri sekaligus mencapai matlamat diingini agar menjadi lebih berjaya.

Simposium ini telah dirasmikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Wira Naim Abu Bakar yang mewakili Ketua Menteri Melaka dan kira-kira empat ratus peserta yang terdiri daripada wakil-wakil institut pengajian tinggi awam/ swasta (IPTA/S) termasuk wakil-wakil jabatan negeri dan persekutuan telah menyertai simposium yang bermanfaat itu.

Sempena penganjuran simposium ini pelbagai konsep dalam bidang psikologi telah dibincangkan dengan terperinci, di samping mencetuskan idea baru pengamalan psikologi dalam konteks semasa serta menjadi platform kepada pemikir psikologi bagi menjana modal insan yang syumlah.
KUIM TINGKATKAN NETWORKING SUKAN MELALUI SUKAN MASISWA 2013


Serasai 60 orang kakitangan KUIM telah mengambil bahagian sempena MASISWA termasuklah acara sepak takraw, futsal, bola jarin, tenpin boling dan lain-lain lagi. Menerusi penyertaan dalam sukan MASISWA ini berupaya meningkatkan jalanan networking sukan antara KUIM dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) lain seterusnya menggalakkan semangat kesukanan dalam kalangan kakitangan dan merapatkan lagi jalinan uikhah antara satu sama lain.

MASISWA juga berupaya mencungkil bakat sukan terpendam dalam kalangan IPTS di samping menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam masyarakat. KUIM telah melakukan kejayaan, di mana KUIM berjaya merangkul tempat johan dalam acara tenpin boling lelaki perseorangan dan tempat ketiga dalam acara tenpin boling beregu yang berlangsung pada Sabtu dan Ahad laju di Pusat Boling Antarabangsa Melaka (MBG) Ayer Keroh.

KUIM turut berharap agar MASISWA dapat diadakan lagi pada tahun hadapan dan berazam untuk menghantar lebih ramai lagi atlet dalam kalangan kakitangan yang berbakat serta bermaint dalam bidang sukan.
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah menyertai Konvensyen Antarabangsa Southeast Asia Commonality Research Foundation (SEACOM) baru-baru ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Hiyas Ng Bulacan, Bacalar Malalos, Bulacan, Filipina.

Seramai 14 pembentang kertas kerja telah terlibat antara Universitas Sriwijaya, Hanoi University of Vietnam, Hawaii Pacific University, Bulacan State University, Filipina, dan Bureau of Peace and Conflict Resolution National Commission on Muslim Filipinos.

KUIM yang diwakili Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial KUIM, Fazurah Mustaffa turut membentangkan kertas kerja yang bertajuk Hubungan Perdagangan Melaka dengan Wilayah Indonesia pada abad ke 15.

Kertas kerja ini menurut kepada Aktiviti perdagangan dan pelajaran di Asia Tenggara yang sangat dipengaruhi oleh keadaan musim (angin monsun) yang mana telah memaksa para pedagang dari seluruh pelosok dunia singgah di pelabuhan-pelabuhan sepanjang Asia Tenggara antaranya Laut Jawa dan Selat Melaka.

Menurut Fazurah Mustaffa, SEACOM menjalankan kajian mengenai sejarah di seluruh alam nusantara KUIM merupakan wakil tunggal Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang mewakili Melaka dan Malaysia di Konvensyen Antarabangsa SEACOM tersebut. Amat membanggakan KUIM telah dianjurkan sebagai tuan rumah untuk pengajian Konvensyen Antarabangsa SEACOM pada tahun hadapan dengan dana sepenuhnya oleh SEACOM.

KUIM juga merupakan satu-satunya pembentang kertas kerja yang dianjurkan oleh Fellow Scholar of SEACOM.
KUIM – South Eastern University adakan
Seminar Antarabangsa


Perniagaan KUIM sebagai pusat mengadakan seminar antarabangsa ini adalah kerana melihat kepada prestasi dan kualiti yang dimiliki KUIM. KUIM telah Barjaya menghasilkan graduan dari Sri Lanka yang kini di terima masuk ke Universiti East London bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dengan memperoleh pengecualian kredit.

Kurikulum KUIM mendapat pengiktirafan bukan sahaja di Malaysia melainkan di peringkat antarabangsa sehingga ada Mahasiswa yang diterima masuk terus ke tanah akhir. Pihak Sri Lanka juga amat berbangga dengan kualiti, komitmen dan kerjasama warga KUIM.

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) mengadakan kunjungan ke Busan University of Foreign Studies (BUFS) di Korea. Delegasi ini disertai seramai tiga orang pihak pengurus tertinggi yang terdiri daripada Timbalan Naib Canselor KUIM, Prof Madya Datuk Dr. Baharudin Hj Futeh, Pengarah Hal Ehwal Akademik KUIM, Noor Jefri Abdul Wahab dan Pegawai Tadbir, Norsalman Mohd Nor.

Delegasi dari KUIM telah disambut mesra oleh Ketua Jabatan Pengajian Indonesia-Malaysia BUFS, Prof. Dr. Kang Kyung Seok dan rasa berbesar hati pihak BUFS atas kunjungan itu dapat dibuktikan dengan kain rautang dipoang di pintu masuk pejabat utama pentadbiran BUFS, yang mengalirkan kehadiran Naib Canselor KUIM, Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff bin Mohd Hashim, ke BUFS.

Sebagai langkah awal, pihak BUFS bercadang menghantar 15 orang pelajar BUFS ke KUIM pada bulan Disember tahun ini untuk memberikan pendedahan awal kepada mereka berkaitan kebudayaan masyarakat Melayu dan di samping mengenali Bahasa Melayu dan budaya Malaysia secara lebih dekat.

Selain itu, pihak KUIM turut berasa rasa untuk memperkenalkan pengetahuan Bahasa Korea di KUIM agar pelajar KUIM mampu menguasai Bahasa Korea sekali gus meningkatkan mutu pembelajaran di kolej milik penuh Kerajaan Negeri Melaka ini.

Pihak KUIM berharap agar jalinan kerjasama seumpama ini dapat diperluaskan lagi ke beberapa universiti antarabangsa, terutamanya menambahkan lagi kerjasama dalam bidang kurikulum mahupun kurikulum.

“Sebagai langkah awal, pihak BUFS bercadang menghantar 15 orang pelajar BUFS ke KUIM pada bulan Disember tahun ini untuk memberikan pendedahan awal kepada mereka berkaitan kebudayaan masyarakat Melayu dan di samping mengenali Bahasa Melayu dan budaya Malaysia secara lebih dekat.”
KUIM PERKUKUHKAN KERJASAMA ANTARABANGSA KE ARAH MENUJU "WORLD CLASS UNIVERSITY"

Kolej Universiti Islam Melaka mempertingkat jalinan kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau sempena "Seminar Peringkat Antarabangsa Pertemuan Pare Penyelidik Islam Asia Tenggara"

Sempena seminar itu, Timbalan Naib Canselor KUIM, Datuk Prof Madya Dr Baharudin Hj Puteh diberi kepercayaan dan penghormatan untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk "Islam dan Kebudayaan di Era Globalisasi di Malaysia.

Hampir 250 peserta yang datang daripada pelbagai negara seperti Thailand, Vietnam, Brunei, Kambuja dan lain-lain lagi hadir sepangjang seminar itu berlangsung dan memberikan tumpuan terhadap isu yang berfokus berkaitan hala tuju masyarakat Islam.

Sempena seminar itu, pihak KUIM berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Profesor Pelawat KEKESSA KUIM, Profesor H.M. Nazli. Dalam perjumpaan itu, Dr.Baharudin, turut membincangkan mengenai program pertukaran mahasiswa bagi program diploma dan ijazah sarjana muda.

Menerusi program pertukaran mahasiswa itu, pihak KUIM dan UIN SUSKA berupaya meningkatkan mutu pendidikan masing-masing sekaligus membolehkan pertukaran pendapat, serta budaya antara kedua negara.

Selain itu, pihak KUIM juga menggalakkan kerjasama dalam bidang penyelidikan R&D bersama UIN SUSKA dan berharap agar UIN SUSKA berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan bidang penyelidikan sama ada dalam bidang sejarah, kesusasteraan, sastra dan teknologi dan lain-lain lagi.

Pihak KUIM turut menghadiri seminar menuju "World Class University" Belajar dari Kasus Negara Amerika dan Eropah bersama 30 walik Institut Pengajian Tinggi (IPT) dari luar negara.

Seminar berkenaan membincangkan pelbagai aspek penambahan dan dikenali dalam bidang kurikulum dan kurikulum agar IPT terutamanya KUIM terus mempertingkat prestasi di samping melahirkan graduan yang berdaya saing di peringkat global.

Menerusi penyerataan seminar itu, pihak KUIM berharap agar kolek milik penuh kerajaan negeri Melaka ini terus memandu kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kurikulum agar setanding dengan universiti antarabangsa yang lain. Hadir sama sepangjang seminar itu, Dekan Akademi Pengajian Islam (API) KUIM, Dr Mohd Nazli Omar dan Pegawai Koprat KUIM, Khairul Hakim Naim.
Hubungan Akademik Dan Pengantarabangsaan

Terus Diperkukuh

KUIM LANTIK PROF PELAWAT REPUBLIK INDONESIA

Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) yang diketuai Naib Naib Canselor KUIM, Prof Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff Hashim telah mengadakan kunjung hormat pada 16-18 Mei lalu ke Universitas Islam Negeri Sultan Syariff Kassim (UINSUSKA) Pekan Baru, Republik Indonesia bagi melantik Rektor UINSUSKA, Prof. H. M. Nazir sebagai Profesor Pelawai bagi KUIM.

Kunjung hormat ini bertujuan menyerahkan wakalah perpichtan Profesor Pelawai dan menerangkan tuaga-tugas sebagai Profesor Pelawai KUIM. Selain itu pertemuan ini juga membina hubungan baik antara KUIM dan UINSUSKA serta membincangkan perkara-perkara penambahbaikan kerjaanan perkembangan dan pembangunan kedua-dua IPT. Pada pertemuan selama 3 jam itu, turut membincangkan mengenai kerjasama penyelidikan mengenai Syiah Syar’iyah, Kesultanan Melaya, Mokanan Melaya, sejarah dan kebudayaan antara KUIM dan UINSUSKA.

Menurut Dr. Mohd Yusoff KUIM kini semakin berkembang dan membangun dengan jumlah pelajarnya mencapai angka lebih 4000 orang dan menawarkan pelbagai program di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD.

KUIM amat komited untuk meletakkan program-program pengajian KUIM di peta dunia melalui program pengantarabangsaan, Penyelidikan dan pembangunan yang menjadi antara kriteria utama penilaian KUIM kepada status universiti.

Terdahulu, KUIM berjaya membina jaringan serantau dengan pelbagai negara Asia Barat, Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara. Pelbagai aktiviti jaringan antarabangsa dilaksanakan di KUIM seperti kunjungan hormat universiti luar negara ke KUIM, pertukaran pelajari antara universiti, peluang menjalani latihan industri ke luar negara sebagai pendedahan awal alam kerja dan pengambilan pelajar merentasi benua.

Tahun demi tahun, kejayaan demi kejayaan ditempa KUIM yang kian menjadi perhatian cenderawasih dalam dan luar negara. Selain itu, melalui program pengajian yang ditawarkan KUIM dan lantikan Prof Pelawai dari luar negara bukan sahaja berjaya mencuri perhatian calon pelajar dalam negara, malah melalui jaringan serantau KUIM berjaya melebarkan promosinya ke luar negara.

Justeru itu, pelbagai usaha dan kolaborasi dijalankan bagi memastikan KUIM berada di tahap yang membanggakan seterusnya mencapai status universiti penuh ketat.
MoU KUIM - SSM

KUIM TERUS JADI PELOPOR IPTA/S MELAKA


Melalui perjanjian ini, SSM akan menyediakan Program Latihan Setiausaha Syarikat (CSTP). Dengan termeterai perjanjian ini CSTP akan menjadi sebagai salah satu kurikulum di dalam Diploma Pengurusan Inovasi FIPR.


Selain itu, MoU antara Fakulti Inovasi Perindustrian dan Perakaunan KUIM dan SSM ini merupakan salah satu usaha yang di rangka oleh FIPR untuk menyediakan mahasiswa yang mantap pemikiran dan bersedia memasuki alam pekerjaan. Menurut Dekan FIPR, Sarimah Ahmad, tujuan utama memasukkan CSTP sebagai salah satu matapelajaran dalam Diploma Pengurusan dan Inovasi adalah untuk menambah perspektif kawan korporat dan industri ke dalam kurikulum KUIM sedia ada.

Dengan termeterai perjanjian ini diharap juga SSM dapat menerapkan ilmu-ilmu praktikal kepada para mahasiswa melalui integrasi dengan dunia korporat. Program semacam ini amat penting selain mengeratkan lagi hubungan KUIM dengan organisasi luar serta memberi pendedahan secara langsung kepada mahasiswa khususnya Diploma Pengurusan Inovasi tentang realiti dan suasana pengurusan korporat yang disediakan oleh SSM.
KUIM Perkasa Bidang Pengajian Tinggi Negara

Ali dianugerah Profesor Kehormat KUIM
IUZZAH DOKTOR FALSFAH KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN
(N/142/8/0001) MOA(5) 10/13/Jld.181(59) (MQA/PA 0968)
i. Ijazah Sarjana; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda dengan mendapat kepujian Kelas Pertama serta
oleh senat KUIM; atau
iii. Kelanjutan kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh
Kerajaan Malaysia.

IUZZAH DOKTOR FALSFAH SEJARAH
(N/225/8/0001) MOA(5) 10/12/Jld.181(60) (MQA/PA 0969)
i. Ijazah Sarjana; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda dengan mendapat kepujian Kelas Pertama serta
oleh senat KUIM; atau
iii. Kelanjutan kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh
Kerajaan Malaysia.

IUZZAH SARJANA SAINS PENGURUSAN
(N/245/7/0060) MOA(S) 10/13/Jld.180(19) (MQA/PA 0610)
i. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang berkaitan dengan
CGPA minimum 2.75 atau
ii. Kelayakan lain yang setaraf dengannya serta
iii. Kelayakan kelayakan yang ditetapkan oleh senat KUIM

IUZZAH SARJANA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN
(N/146/7/0004) (MQA/PA 0440)
i. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang berkaitan dengan
CGPA minimum 2.75 atau
ii. Kelayakan lain yang setaraf dengannya serta
iii. Kelayakan kelayakan yang ditetapkan oleh senat KUIM

IUZZAH SARJANA PENGAYAN ISLAM DAKWAH
(N/221/7/0006) MOA(S) 10/13/Jld.181(60) (MQA/PA 0997)
i. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang berkaitan dengan
CGPA minimum 2.75 atau
ii. Kelayakan lain yang setaraf dengannya serta
iii. Kelayakan kelayakan yang ditetapkan oleh senat KUIM

IUZZAH SARJANA SYARIAH
(N/221/7/0041) MOA(S) 10/13/Jld.181(60) (MQA/PA 1944)
i. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang berkaitan dengan
ii. Kelayakan lain yang setaraf dengannya serta
iii. Kelayakan kelayakan yang ditetapkan oleh senat KUIM

www.kuim.edu.my
INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
FAKULTI PENGURUSAN HOSPITALITI
FAKULTI KEJURURAWATAN
FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN

Menawarkan Program Doktor Falsafah (PhD), Ijazah Sarjana (Master), Ijazah Sarjana Muda Dan Diploma yang Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia kemasukan Diploma dengan 3 kredit dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Pasti Mengubah Masa Depan Anda...

Terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dan Antarabangsa

Gerbang Pengajian Psikologi Insan

Untuk Keterangan Lanjut Sila Hubungi :
Khairul Hakimi : 017 6306049 | Noorfairul faizal : 010 7002852 | Pn. Juriah : 012 6217227
Gerbang Pengajaran
Psikologi Insan

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA
KM 45, Kuala Sungai Baru,
782000, Melaka,
Malaysia
Tel: +606 387 6537 | Faks: +606 387 7461 | HP: +6013 615 6590
www.kuim.edu.my

Reka bentuk dan konsep
Unit Perhubungan Awam dan Publisiti KUIM

© MSH/MAH PRO KUIM