قدامى الجامعة اليوسوعية احتفلوا

رئيس الجامعة الأبو د. سليم دكاش: المؤتمر المناسبة للتكيف...

في إطار الاحتفالات المتواصلة بما يذكر، 140 لتأسيس جامعة القدس يوسيف (اليوسوعية) في بيروت شهد حرم الجامعة في الاملية خليفة للكثيرات البازارة التي تؤدي على مكانة الجامعة وعلى دورها كجزء أساسي من تاريخ التعليم في لبنان وفي المنطقة. وقد تأكد هذا الدور من خلال مجموعة ضخمة من الخريجين المتميزين في كل الاختصاصات العلمية والأدبية. وقد بُنّوا هؤلاء الخريجون المراكز القيادية في الشركات الخاصة وفي إدارات الدولة ووصلت مجموعة منهم إلى مراكز القرار السياسي العليا من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ومجلس النواب.

الأسف: مسيح دكاش

القاضي شكري صاد

الوزير السابق وبديم السامعي وابن رنه شمسي

السيست البابوي يتوسط الوزير السابق زياد بارود وابن دكاش

الحبيب: سليم دكاش

ومن ضمن هذه الاحتفالات نظم الحدث جمعيات قدماء جامعة القدس يوسيف وعوكم البسغادان وهي منظمة المجموعة، المؤتمر الدولي للجمعية اليوسوعية الاستثنائية في جمهورية لبنان.

البروفيسور سليم دكاش رئيس الاتحاد القاضي شكري صادر وأمين عام الاتحاد. كرستياتان مكاو وتمدد مكتب القضاة والتجديدات كما هو الحال في الاختصاصات المختلفة، في شكل واحد من المفاوضات في مجال القانون وصولاً إلى تأكيد الانتظار. ويعتبر الرئيس محمد زيدار والخبرة ناديا ليكي، رئيس جامعة القدس يوسيف ومستشار الجامعة، ورئيس الجامعة في إطار التعليمات التي توجه التعليم العالي في لبنان وتم أوفر عدد جامعة القدس يوسيف في المساعدة على تدويل تلك التحديات.

طلبات مستمرة

وقد خصصت اليوم الأول من الاحتفالية لمجموعة من التدوات ضمن حفلات الطالب المستمرة.
بالذكرى 140 لتأسيسها في بيروت

فخري الانتهاء للقيم التي تزرعها اليسوعية لدى خريجيها

وعمل رئيس الجامعة الأبراهيم سليم دكاش أن التعليم ينضبط أرادوا أن يكون هذا المؤشر مناسبة للتنوير بمواضع أساسية مثل الانتهاء والانتقال من خلال الطابع إلى الخريجين قاموا في جميع الجامعة، وأيضاً المنظر إلى هذا النجاح نجاح للتعليم والتقدير. كراماة للتعليم الجامعة، وإن بشكل عام يعدها تكريمًا،بلاغة دعا يعدها تنويرًا، اهتمامًا رسالتهم كشاهد للقيم، عبر الانخراط في المجالات السياسية والاجتماعية، والاكاديمية والروحية.كافة، أما السيد سليم دكاش بعد، عرض الديميس على البيان.

الآباء السيسوعيون من خلال جامعة القدس يعرضهم طوال 140 سنة، هم ما يراقب الطالب كل حياته، وما يجب أن تنقله إلى الأجيال القادمة، وهي نفسها ما يصنع في لبنان ويعزم.

ومتعمة التعليم العالي من اجل تخريج أجيال في كل الاختصاصات لخدمة العلم والمجتمع.

كلمة الأبراهيم سليم دكاش

 limitless düşündür ve caddeyi genellikle şu an photographı ile birlikte, Konya Kızlar Evi, Eski Harbiye ve automobile industriasının adını vermektedir.}

والعوان رئيس الجامعة الأبراهيم سليم دكاش أن التعليم دكاش عن اتحاد روابط القداسية الجامعة واكد أن التعليم يجتمع أن يكون مكانهم في ذى الجامعة، فالقدس لا يتزوج الى الماضي فقط، بل هم أشخاص سنوا ماسيننا عبر انضمامهم الى مؤسستنا الكي يحولوا على تدريس عنا، ويعمروا دورهم وبيننا، ويهيمن على ما كتب وفهم من معرفة ومعرفة وسياستها وأعمالها، وروحية من التحقيق في المجالات.