**المحاضرة الثامنة :**

 هناك عدة جوانب ينبغي الالتفات اليها لتطوير قدرة الطفل في القراءة منها:

1- استثمار الفرص والمناسبات، مثلاً عيد ميلاد الطفل والناسبات والأعياد الدينية يعطى فيها للطفل كتب ومجلات كهدايا.

2- استثمار الإجازة والسفر، على الأبوين أن يستثمرا إجازة أطفالهما بشراء قصص وكتيبات ولا سيما عن الأماكن التي يريدون السفر إليها.

3- استثمار هوايات الطفل لدعم حب القراءة.

4- قراءة الطفل والتلفزيون.

5- أن يلعب الوالدان مع الطفل بعض الألعاب القرائية، مثلاً نكتب له كلمات مألوفة لديه بشكل معكوس ويُطلب من الطفل إعادة كتابتها بالشكل الصحيح ( كأن يكون اسمه "سعد" فيُكتب له "دعس" ويعيد كتابتها بالشكل الصحيح )، وكذلك أطلب من طفلك قراءة اللوحات المكتوبة في الشوارع.

6- المدرسة وقراءة طفلك، على الأب أن يعتاد زيارة مدرسة طفله باستمرار ويشعر المعلمين بأنه مهتم بقراءة طفله.

7- أفراد الأسرة والقراءة، تحدث مع أفراد أسرتك عن المقالات التي قرأتها، وأطلب منهم أن يحدثوك عمّا يقرؤون وعليك أن تُحسن الإصغاء لما يسمعوك، وخصص بعض الوقت لذلك.

8- قطار القراءة لن يتجاوز أطفالك، مهما كبر الأطفال فبإمكانهم أن يتعلموا القراءة بشرط توفير الأجواء المناسبة لذلك.

**مهارة السرعة في القراءة :**

 إنّ زمن القراءة غير مفتوح، والقراءة بحد ذاتها عملية إنتاجية، وعامل الزمن فيها من العوامل الاقتصادية التي لها دور فعال في نتائج القراءة لذا فإنّ السرعة فيها أمر مطلوب على أن لا تصل إلى الحد الذي يفسد المعنى، فالقاريء يجب أن يكون ماهراً في سرعة القراءة جامعاً بين متطلبات التعبير عن المعنى والسرعة في الأداء.

**كيف تتدرب على القراءة السريعة :**

 القراءة السريعة أصبحت من الأمور المطلوبة في عصرنا الحاضر وتوفر لنا الكثير من الوقت، ويستطيع أن تزيد من سرعة قراءتك ببذل القليل من الجهد، وقد أثبتت الأبحاث أن الشخص العادي يستطيع أن يحدث تحسنا يتراوح فيما بين 50 إلى 100% في سرعته في القراءة دون أن يفقد شيئاً من فهمه للمعاني التي يقوم بقراءتها

وثبت أيضاً عدم صحة الاعتقاد الشائع بأن من يقرأ ببطء يفهم أكثر بل على العكس يتفوق سريع القراءة عليه بأنه يحصل على أفكار أكثر ممن يقرأ ببطء في وقت محدد.