# Projeta Educativa Local: os docentes como atores no território 

D Patrícia Figueiredo (*) e António Rochette (**)

Em termos do que são as orientaçöes educativas preconizadas nos últimos anos, tem-se assistidd a uma tentativa de descentralizaŗão, comum em diferentes decretos, embora estes reproduzam ainda, maioritariamente, o que se entende por uma centralização estatal (Pinhal e Viseu, 20II). D Estado tem-se mantido centralizado, apenas focado em processos de desconcentração administrative, embora acompanhados por vezes de pequenas medidas de descentralização, que säo motivadas, no essencial. por questōes financeiras e onde só muito raramente se vislumbra uma verdadeira e efetiva descentralizaçäo em termos de politica educativa. Contuda, com a Lei de Bases do Sistema Educativa e com o desenvolver de diferentes politicas e intençäes, emerge a ligação entre a escola e a comunidade, concretizando-se medidas que favoreceram o aparecimenta de parceiros fortes e autónomos a n nível local (Canário, 1998).

No presente, porém, para a poder local torna-se fundamental, mais do que a participação pontual em tarefas de gestäo logística e administrativa, desenvalver projetos estratégicos na área da educaçãa, que refarcem os planos de desenvolvimenta do territ́tricia (municipal ou intermunicipal) direcionando-os para as pessoas e para a sua qualidade de vida - a Projeto Educativo Local (PEL). Este, an assumir o desenvolvimento local como um objetivo, deve defender a necessidade de reintroduzir a componente humana numa ação educativa glabal, onde se valorize a educação formal e nä̆ formal ao longo da vida (Ferreira, 2005). Deste modo, com este projeto estratégico para a educação, o local pode alicerçar-se numa canstrução coletiva que reforce a ideia de um projeta participativa, levando a um maior envalvimenta dos indivíduos na construçăo de politicas com vista ao desenvolvimenta.
— Projeta Educativa Local define-se, assim, como um projeta estratégico, em termos educativas, que visa arientar a sentida da açäo educativa dos municípios em diferentes dimensöes e a mado especifica de se arganizarem e de se encontrarem soluçōes próprias para as problemáticas que afetam a território, utilizando os seus diferentes recursos. Camo referem Cordeiro et al. (2012, p. I32), "pensar territória deverá entender-se cama a tentativa mais consciente para unir dimensöes da vida que, tradicionalmente, aparecem dissociadas: económica e sacial, individual e coletiva, a imediato a a meio-terma, a educação e a formação contínua, a aferta e a procura de emprega".

Dando resposta às diferentes solicitaçües e às novas realidades sociais e territoriais com as quais os territórios se deparam ao nível da educaçän, encontram-se em desenvolvimento Projetos Educativos Locais em diferentes municííios do país, sab diferentes estratégicas e instrumentos metadológicos. assentes numa metodologia participada.

Com a objetivo de construir um projeto de desenvalvimento estratégico ao nível da educaçãa, sempre equacionado como único para cada territírio e que, em cada casa, se interligue a todo a mamenta com a plano estratégica de desenvalvimenta desses municípios, procura-se, simultaneamente, que esse seja o reflexo dos anseios particulares dos seus cidadäos, pelo que este tipo de projeto tem por base diferentes pressupastos téricos:

- os princípios do desenvolvimento sustentável, cujas pilares são as áreas ambiental, social, económica e cultural;
- a relaçăo entre a desenvolvimento e a educação, uma vez que se entende que estas duas áreas se influenciam mutuamente e se torna necessário fomentar as sinergias construtivas entre ambas;
- a necessidade de criar metadologias de bottom-up. uma vez que săa a pilar de uma verdadeira participaçăa, fomentando processos de demacracia participativa;
- as bases do movimenta das cidades educadoras, consideranda que existem differentes tipos de educaçãa (formal, näo formal e informal) e diferentes contextos de aprendizagem, sendo a educaçãa mais do que a escola, e a território um recurso de aprendizagens inesgotável.

Neste contexto, deve ser assumida a definição de territória que fomos retendo desde há muito e que ultrapassa largamente o espaço físico, suporte ou contexto material da açã.. प territíría designa, assim, uma realidade complexa na qual se reencontram. пão só as componentes biofísicas mas, também, a apropriaçãa e utilizaçăo das suas componentes humanas - sociais, culturais e históricas.

- desenvolvimento sustentável é, assim, algo que merece ser analisado em pormenor, pois é sobre ele que a ideia de desenvolvimenta deve ser suportada, refletinda-se an longo do projeto educativa lacal, sempre que se fala em desenvolvimento de um territírio e по papel dos cidadäos neste processa (Figura I). Tendo sempre coma foca a cidadão da território, cujas premissas finais de procura passam por abjetivos transversais coma a realizaçă profissional, a qualidade de vida e a cidadania, existem cinco áreas que se torna essencial assegurar numa lógica de garantia das necessidades básicas: a educaçä0, a segurança, a cultura, a social e a saúde. Para que tudo isto se observe, tornase fundamental famentar a desenvalvimenta e crescimenta das atividades económicas bem como da qualificaçăa do espaço público, sendo que estas áreas raramente sẫ estanques. observando-se globalmente a mobilidade, entendida nas suas diferentes cambiantes, tarnando-se fulcral na definiçäa de um território sustentável.


Figural. Esquema sobre o desenvolvimenta sustentável (madificado a partir de Cardeira e Barras. 2 III).

Neste contexto, a educação deve ser assumida alargando a sua visão escolar para uma visão claramente holística, que envalve toda o individua, atuando nos diferentes contextos coma pilar e coma elo de ligação e coesão entre as diferentes áreas.

Situanda-se an nível municipal, parece serem os municípios que devem assumir a liderança deste processa, planeanda e reunindo esfarças para um prajeto comum, aliás no sentida da que é referida par Сappini (2017, p. 30): "quanda falamos de educaçãa, devemas mencionar a impartante papel desempenhada pelo administraçãa lacal na definição e implementaçãa de políticas educativas, através de uma visãa ampla, dirigida an impulsianar da farmaçãa, da promação e da desenvalvimenta de tadas os habitantes."

Com a projeto educativa lacal pretende-se assim fomentar a desenvalvimenta de um sistema farmativa integrada que contribua para a desenvalvimenta glabal e consensual da territória. Neste sentida, devem ser tidos em conta (figura 2):

- a trabalha com diferentes instituições educativas, que transformam a experiência vital em experiência de cultura;
- a sistema produtiva, uma vez que a crescimenta an ser fundamental para o desenvalvimenta lacal, incide na riqueza e complexidade de experiências que a territória oferece;
- a refarço qualitativa e coesa da área sacial, possibilitando vias de canexão com as instituições de solidariedade sacial;
- a área cultural, não só com as escolas, mas com outras entidades culturais que devem fomentar a seu lada pedagógico e educativa, tal coma o prípria patrimónia do terгitória;
- a refarço da ligação an assaciativisma que, an ser famentada tendo em cansideração os seus princípios-base, possibilita vias de canexão com a território e intensifica as valares de participação e representação cívica;
- as famílias que garantem um itinerário farmativa que não se deve reduzir an trajeto escolar e deve ser cruzado com estas diferentes áreas, reforçando o desenvalvimenta integrada do cidadão.


Figura 2. Sistema Formativa Integrado (adaptada de Villar, 2u77; Cordeira et al. 2012)

Como um pracessa baseada numa metadologia de projeta participada, estes projetas educativas lacais têm vindo a ser implementados sob uma canfiguraçãa metadalógica que se baseia em quatro fases distintas, todas elas sufragadas pelos atares locais (figura 3): diagnóstica, planeamenta, implementação e avaliação. Embora do ponto de vista estratégico se assuma como um projato com princípio, meio e fim, estes prajetos encontram-se a ser desenvalvidos como estratégias inacabadas, procurando continuamente o desenvolvimenta de novas palíticas locais que, an serem participadas, se desenvalvem com cantributos cada vez mais ricos e numa base de mudança cultural ativa. As mudanças e as contextos poderãa vir a ter uma participaçãa que tarna mesma a seu impacta difícil de prever, uma vez que se tenta provacar uma real mudança cultural lacal.


Figura 3. Bases metodológicas do Projeta Educativa Local - diagnóstica, planeamenta, implementaçă0 e avaliaçãa.

Como em qualquer plana estratégica, o diagnástico assumese coma a parte inicial e fulcral da projeta, uma vez que sempre se constatau que, quanta maior for a seu rigor, maior será a probabilidade de sucesso de implementação do mesma. Assim, ao nível do diagnóstico são elencados e analisados tado um conjunta de indicadores, efetuanda-se nesta fase uma análise SWOT da território, a qual se assume como a base de trabalho e esta, sempre que passível, assaciada an plana estratégico de desenvalvimenta desse territória.

Para uma recolha de indicadores adequada ao território, é desenhada uma estratégia que tem em conta diferentes pontos de partida.

Por um lado, säo recolhidos os diferentes indicadores educativas, em particular os plasmados nas cartas educativas municipais e que. maioritariamente, caracterizam os territórios relativamente aos seus recursos educativos. Por outra, fomenta-se uma metodologia de proximidade, para a qual contribui, entre outros, a realizaçẵ de um conjunta de reuniöes de auscultação da papulação, com adequada recolha de dados, envolvendo diferentes temas e argânicas, apresentando-se as dacentes dos diferentes níveis de ensina camo um dos grupos privilegiados de trabalho. Em paralelo, é lançado todo um conjunta de inquéritos de caraterização do territ́ría - educaçā̃ especial, empresas, movimenta associativo (cultural e desportiva) -. que vai globalmente contribuir para a evoluir das reuniöes em grupos de trabalho. Este é um dos momentos mais importantes da fase de diagnóstica, podendo mesma atirmar-se de tado a PEL. uma vez que é a partir daqui que se mabiliza e inicia a envalvimento da papulação na construção de uma estratégia comum, mostranda-se este processo como a companente formativa de um pracesso de mudança cultural.

Sendo a PEL um projeto cujo desenvolvimento tenta abarcar a esmagadora maioria das áreas temáticas que caracterizam a territário, este subdivide-se par estas temáticas e por diferentes grupos de atores locais atendendo, e apenas a título de exemplo пo caso do carpo docente, an carácter diferenciador das suas áreas de interesse, sendo por essa razão muito importante perceber as suas sensibilidades, conhecimentos, atividades e necessidades a desenvolver (Figura 4). Deste modo, os professares (Grupa A), de acardo cam os seus interesses ou áreas de atuaçäa, säa convidados a refletir sobre temáticas especificas do territória, sendo famentado a desenvolvimenta de estratégias de apoio à implementação do PEL. Embora o elencar de áreas dependa de territária para territ́trio, sugerem-se coma ponta de partida as seguintes: ambiente, cidadania, história, cidade, investigação e ciência, saúde, economia e desenvalvimento.

Em simultânea, e tendo por base os indiradores recolhidos, a análise de dacumentos estratégicos do concelho e as diferentes estratégias de trabalho propostas na fase de planeamenta, sã̃ enumeradas diferentes linhas de ação temáticas e agora ampliadas a todos os atores do territ́ría (pais e encarregados de educaçă0. empresários, agentes culturais, agentes desportivos. técricos autárquicas de diferentes áreas, etc.) e que se vẫ traduzir em planos de açäo especificas com prapostas de metadologias alargadas a todo o territ́ríia. Deste moda, nesta fase sẫ propostas e discutidas políticas locais de educaçãa que se traduzem em organizaçães e metodologias especificas a diferentes níveis do territário (Grupos B e D). Is cidadäos sāo mobilizados para o PEL, dentro das suas temáticas de intervenção ou interesse, senda convidados a participar ativamente no debate e trabalho inerente às melhores estratégias para implementaçăo de cada atividade e plano de ação.

A implementaçăo do PEL decorré da fase do planeamenta e étão variada quanto as estratégias que se propuserem, pelo que se desenvalve a diferentes níveis e escalas, em diferentes momentos e envolvendo diferentes entidades (Figura 4). Ao longo da implementaçäa, vão-se colocando em prática as linhas de açãa temáticas, especificas por cada área encontrada como fundamental no desenvalvimenta do territírio, para as quais se prevê existirem diferentes projetos com diversas atividades que contribuiräa para atingir as metas propostas.


Figura 4. Crganigrama funcional dos momentos de auscultaçãa e envolvimenta dos cidadãos.
Para esta implementaçãa, é fulcral que, ao lango da fase de planeamenta, a comunidade se arganize para dar resposta às necessidades numa lógica de bottom-up. onde se desafiem diferentes agentes a assumir responsabbilidades partilhadas de açãa territarial. Par sua vez, as autarquias serāa desafiadas a construir centros cívico-educativos participativos, que poderā̃ ser temáticos (ambientais, culturais, etc.) ou organizativos (reunindo equipas multidisciplinares de coordenaçăo dos diferentes projetos do PEL, em articulaģäa com as diferentes redes territoriais, regionais e nacionais), mas sempre dependendo das especificaçües de cada território.

Esta fase funcionará numa lógica de reflexäd-açãa, uma vez que, ao longo da execução dos diferentes planos de ação, se irä̃ recolhendo informaçães e se irá refletir e adaptar as práticas que se venham a seguir.

## A formaçän de professores

Entendendo a PEL como um documenta local orientadar de uma açã̃ educativa coletiva, e entendendo a escola como estratégica na sua implementaçãa e inerente mudança, os docentes assummem um papel estratégico, já que se pretende que - PEL se cruze com a sacializaçäo das jovens, mas também com os conteúdos curriculares, contribuindo, assim, para a desenvolvimenta de cidadäos que conhecem a seu territério. Cama referem Cardeiro et al. (2012), "parece ser evidente que levar tados os cidadãos a conhecer e a amar a território, através do potenciar do seu património material e imaterial, apresenta-se cama ponta de partida para uma verdadeira discussãa do PEL", ou seja, é importante que a docente assuma a papel de agente educativa lacal e apoie a aluna a "identificar-se cam a conhecimenta que a rodeia, senda capaz de assumir, respeitar e pramover a seu espaço física, social, cultural e econámica, de mado a que estes se assumam como parte do saber básica de uma cidadania planetária, capaz de agir responsavelmente, ao nivel local' (Cordeiro et al, 2121, p. 585).

Estas apçães e práticas educativas, a nível local. vêm criar novos desatios para a profissionalidade docente, quer na relação com a instituição educativa ou com os educandos, quer com os
conteúdos e as espaçus educativas. I papel da professor, enquanta sujeita da ação educativa, deverá ser equacionada numa lógica alargada de promação do desenvalvimenta cagnitivo das crianças/jovens, na garantia da aquisiçãa dos saberes necessários e, fundamentalmente, na criação de cidadãos ativos e críticas, canciliando a enfaque nas práticas educativas disciplinares, com atividades mais abertas e partilhadas, embebidas nas dinâmicas económicas, sociais e culturais das contextos.

Nesse sentida, e coma refere Nóvaa (1932, p. 日), nãa é possível existir "ensina de qualidade, nem refarma educativa, nem inavaçãa pedagógica, sem uma adequada formação de professares", pela que se entendeu que não pode existir um verdadeiro território educadar, com políticas educativas príprias, sem que se observe uma adequada formação de professares que as envolva e as respeite coma agentes locais privilegiadas em tada a mudança cultural que se pretende para as príximas gerações.

A prapasta que este projeta pretende trazer é que, a a lango das fases de diagnóstica, planeamento e implementação do PEL se discuta, mas diferentes municípios, qual a papel que as professores podem e devem assumir nesses projetos, cruzando esta reflexão com algumas estratégias pedagógicas que se fundamentam nos princípios básicos aqui apresentadas. Entendenda-a como um projeta pilato de farmaçãa, prapõe-se cruzar a território com as materiais didáticos das diferentes disciplinas, pelo que esta prapasta contará cam a envalvimenta das prafessares interessados que integrem qualquer uma das arganizaçães educativas de um determinado espaço territarial.

A primeira fase deve caracterizar-se pelo trabalho sobre os projetas que as dacentes desenvalveram nas escalas an longo das últimos anos letivas, enquanta numa segunda fase, os dacentes são desafiados a refletir sobre as suas práticas, construinda гecursas tendo par base a territória.

A construçãa de conteúdos educativas, tendo por base as recursas lacais (património material e imaterial, espaças naturais, espaços desportivas, culturais e saciais, entre muitas outras), по cruzamenta com a pedagagia participativa, deverá ser um dos pantos de partida para a desenvalvimenta de práticas que fomentem diferentes competências nas alunas. Coma refere Formasinho (20II), os objetivas da pedagogia participativa passam pelo envalvimenta e pela construçãa da aprendizagem na experiência contínua e interativa, assuminda-se a imagem da ггiança/jovem coma um ser competente que participa com liberdade, inteligência e sensibilidade num pracessa de conhecimenta do seu território.

Assim, e com base na pensamenta de Sérgio Niza, cam esta formaçãa as professores serão desafiadas a uma autafarmaçãa coaperada, uma formação em que cada um reflete para si, mas que partilha e desenvalve em grupa, tendo coma abjeta também a canstruçãa de um coletiva (Nóvae, ZवIZ). A estas reflexães padem acrescentar-se alguns contributas que Sérgio Niza (in Sonzález, 2О Mavimenta da Escola Maderna introduz nas escolas, numa pedagagia que permite ser a início às práticas demacráticas, fomentanda a гесопstruçãa (гесгiaçã̃) cultural e a reinstituição dos valores e das significaçães. Deste modo, a aposta numa formaçãa democrática baseada na desenvalvimenta de uma pedagagia explícita, consciente e assumida, cruza-se com a identidade local da território.

Simultaneamente a este processa farmativo direcionada para as competências pedagógicas em sala de aula, e em funçãa das tempos conturbados que a educação atravessa, os diretores e as equipas de direção ou lideranças intermédias sãa desafiadas a repensar a escala cama um espaço demacrática da territória, com diferentes lugares de aprendizagem. A estes prapõe-se que se planeie e implemente um projeto que vá a encontro das necessidades de cada escola/agrupamenta, mas que геúna indicadores de melharia que permitam trabalhar no mesma sentida das abjetivas do projeto educativa local.

Assim, a desafio que se apresenta é que, ao longo da primeira ano da prajeta - designada par ana zeго -. se desenvalva um pracessa farmativa e reflexiva de docentes, com sessões presenciais e autónamas, assentes nas princípias de farmação referidas anteriarmente, apaiando a desenvalvimenta de competências e estratégias pedagógicas que cruzem as conteúdas curriculares das suas disciplinas com as características do territória em que estãa inseridos. Neste pracesso, serãa desafiados a refletir sabre as possíveis práticas, à luz de diferentes visões pedagógicas que podem orientar a pedagogia na construção dos valores que se pretendem com a PEL em cada territírio e que, num futura, poderão alicerçar os conteúdos para um currícula lacal.

A implementação da mesma metadalagia da PEL em diferentes lacais, nas suas diferentes variantes adaptadas a cada lacal, vai permitir à equipa de investigação refletir e construir conhecimenta sabre como padem ser atingidas as abjetivas glabais do projeto, percebendo-se quais as melhores estratégias de farma a envalver tados as atares neste contributa a uma efetiva territarializaçãa da educaçãa.

## Referências biblingráficas:


Coppini, Roser Bertran (2007). Los Proyetos Educativos de Ciudad. Gestión Estratégica de las Politicas Educativas Locales. Centro lberoamericano de Desarrola Estratégica Urbano. PEU, 5. Barcelona, IID p.
Cordeira, Antánia Manuel Rochette e Barras, Cristina (201I) Uma cidade sustentável, um território coesa: a exemplo da Figueira da Foz. Filosoctia de um projetto integrado de planeamento e ardenamento do territ́rici. Actas do $17{ }^{10}$ Congresso da Associação Portuguesa para a Desenvolvimento Regional (APDR) e 5 Tongresso de Gestän e Conservaçãa da Natureza, Bragança/Zamora, pp. I333-1345.
Cordeiro, António Manuel Rochette, Alcotorado, Luis e Ferreira, António (2012). Projeto Educativa Local. Um processa asscciado a estratégias de desenvolvimenta integrado e sustentavel. Cadernos de Geografia, n $30-311$. DG-FLIC. Coimbra. pp. 305-315
Ferreira, Fernanda lídia (2005). D Local em Educaçã̃: Animaçãa, Gestäd e Parceria. Lisboa: Fundacäa Calouste Gulbenkian.
 Participação. Porta: Porta Editora.
González, Pedra Francisco (20І2) प Mavimenta da Escola Moderna. Um percurso cooperativo na construção da prafissão dacente e no desenvolvimenta da pedagagia escolar. Porta: Porto Editora
Nóvaa, Antánio (IIS2). Formação de professorese a pratissão docentt. In A. Nóvaa (Laord.), Ds professores e a sua formaçã̃. Listoa: Publicaçües Dom Duixote, pp. I3-33.
Nóvoa, Antónia; Marcelino, Francisco e Ǿ, Jorge Ramos do (Drg.) (2012). Sérgio Niza. Escritos sobre educação. Listoa: Tinta da China.
Pinhal. لدä̃o e Viseu, Sofia (20LI). À intervenção dos municíiios na gestäa do sistema educativo local: competências associadas ao novo regime de autonomia, administraģăa e gestä̃. Relatóría sectorial $\overline{\text { a inquérito por questionário ass presidentes }}$ das câmaras municipais do continente. Lisboa: Centros de Estudos da Escola da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Villar. Maria (2011). A Cidade Educadora. Nova perspectiva da organização e intervençãa municipal. Lisboa: Ed. Instituto Piaget.
(*) Doutoranda do CE|S 2 Z e Bolseira da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra no âmbito do grupo de trabalho sobre "Territorializaçăa da Educaçãa".
${ }^{(* *)}$ ) Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e um dos coordenadores do grupo de trabalho sobre "Territorialização da Educaçän".

