تشارك روضتنا في برنامج تعلّم اللغة في مرحلة الطفولة المبكرة التابع لدائرة التعليم والتدريب!

**لماذا يُعتبر تعلّم لغة غير اللغة الإنجليزية مهماً لطفلي؟**

لقد وجد خبراء التعليم أن لتعلّم لغات إضافية في سن مبكرة العديد من الفوائد، بما في ذلك مساعدة طفلكم على التفكير والاستكشاف وحل المعضلات ودعم تعلّمه الذي يسبق تعلّم القراءة والكتابة.

سيُعطي التعلّم بلغة أخرى طفلكم فهماً واسعاً لكيفية عمل اللغات. وإذا كان طفلكم يُجيد اللغة التي يتم تقديمها، فبإمكانها تعزيز احترامه لذاته وهويته الثقافية.

من خلال تشجيع المهارات اللغوية المتنوّعة في روضاتنا، يستطيع سكان فيكتوريا بناء مجتمعات محلية قوية أكثر وإعداد الأطفال لعالمٍ أكثر عولمة وترابط.

**هل سيؤثر التعلّم بلغة أخرى على تطوّر اللغة الإنجليزية بالنسبة لطفلي؟**

يساعد تعلّم لغة أخرى طفلكم على تحسين قراءته وكتابته بصورة شاملة وفهم كيفية عمل اللغة بشكل عام.

إذا كنتم تتحدثون بلغة أخرى غير اللغة الإنجليزية في المنزل، فسوف تساعد هذه اللغة الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية بشكل عام.

**كيف سيتم تدريس البرنامج؟**

سوف نستمرّ بتشجيع طفلكم على التعلّم من خلال الاستكشاف وحل المعضلات واللعب بلغة أخرى.

وسوف يتعلم الأطفال من خلال نهج تدريسٍ متعمّد، وتعزيز الفهم من خلال أفعالهم، وإشراكهم من خلال اللعب والفن والموسيقى والقصص، وزيادة مفرداتهم أثناء ذلك.

كما سيتم نسج استخدام اللغة في التعلّم والأنشطة اليومية، مما يُعطي الأطفال مجموعة واسعة من الفرص لاستخدام اللغة بأنفسهم.

**كيف تم اختيار هذه اللغة؟**

تم توجيه اختيار اللغة التي ينبغي تدريسها من قبل المجتمعات المحلية ومصالح رياض الأطفال وتوفّر الموظفين المؤهلين وفي بعض الحالات، لدعم استمرار تعلّم اللغة في المدرسة الابتدائية.

سوف تقدم لكم روضة الأطفال آخر المستجدات حول البرنامج بإنتظام وللمهتمين فرصة استخدام اللغة في المنزل أيضاً.