ESPECIALIZAÇÃO DOCENTE
E ADMINISTRAÇÃO DAS ESCOLAS
análise das dimensões da
especialização docente
e problematização da sua
articulação com a administração
das escolas

João Formosinho

Este artigo analisa as respostas ao nível da função docente inerentes à cons-
trução da escola de massas, concluindo que esta foi sempre acompanhada
pelo reforço das competências genéricas dos professores e pela construção
progressiva da especialização docente
O artigo analisa seguidamente algumas dimensões desta especialização
docente – a gestão das especializações docentes, o significado do desem-
penho especializado e as especializações emergentes
O artigo conclui problematizando os efeitos da especialização docente na
administração das escolas, na carreira docente e nas culturas docentes,
assumindo que o desempenho especializado, tal como a acção docente, deve
ser considerado uma acção moral, o que significa um compromisso ético
com as grandes finalidades de democratização da educação

Introdução

O sistema educativo dos países ocidentais sofreu grandes transformações
com a construção da escola de massas resultante das políticas de expansão da
educação escolar do pós-guerra. Estas transformações suscitaram a representa-
ção social de que a educação escolar está em crise porque a escola actual é
muito diferente e mais complexa do que aquela em que a maioria dos cidadãos
se formou.

Como consequência das transformações e da representação social de uma
instituição em crise, a sociedade e o Estado passaram a exigir a esta escola de
massas o desempenho de novas tarefas na socialização das crianças e dos
jovens, na promoção do seu desenvolvimento individual e na realização da sua
instrução.

A diversidade e complexidade dessas novas tarefas suscitaram um conjunto
diversificado de respostas por parte do sistema educativo: o reforço dos conhe-
cimentos e competências genéricas dos professores, que se traduziu em
mudanças na formação inicial de professores e na sua formação contínua; a
entrada de outros profissionais na escola (especializações não docentes); a
construção de especializações na função docente, criando-se a figura do pro-
fessor especializado.

Este trabalho não assume uma perspetiva normativa nem prescritiva, visa
antes analisar e problematizar a especialização docente enquanto resposta às
transformações da função docente na escola de massas, tendo por referência a
realidade portuguesa. Irei para tal analisar quatro dimensões da especialização
docente – a construção de tarefas e cargos especializados, a gestão das especia-
lizações docentes na escola, o desempenho especializado (isto é, a acção
docente especializada) e a formação para as especializações docentes.

Terminarei problematizando a articulação da especialização docente com a
administração dos recursos humanos na escola, assumindo como pressuposto a
necessidade de promover uma cultura colaborativa numa escola autónoma.

1. As novas funções cometidas à escola de massas e as respostas ao nível
da função docente – alargamento, diversificação, especialização.

A unificação das vias escolares anteriormente diferenciadas conduziu à edu-
cação conjunta numa mesma escola da população estudantil antes comparti-
mentada em duas escolas – liceu e escola técnica. Esta unificação, potenciada
E D U C A Ç Ã O
S O C I E D A D E & C U L T U R A S

pela dinâmica de expansão escolar, provocou grandes transformações na composição discente da escola, que passou a ser caracterizada, a partir daí, pela **heterogeneidade social**.

Esta heterogeneidade é a essência da escola de massas. A escola de massas congrega crianças e adolescentes das várias posições sociais, de variados meios - rurais, suburbanos, urbanos - de grande diversidade de educações informais familiares com diferentes valorizações da educação escolar, o que acarreta expectativas e poder de intervenção na escola diferenciados. Esta diversidade tem também expressão nos contextos geográficos e sociais em que a escola atua - ou seja, a heterogeneização discente faz-se através da heterogeneização contextual. Por outro lado, a admissão de novos professores para estas novas escolas localizadas em novos contextos conduziu a uma heterogeneização quer da base de recrutamento quer dos modelos da formação inicial – a massificação discente arrastou também uma massificação docente (Formosinho, 1992a, 1992b).

Todas estas alterações induziram modificações relevantes na representação social do cidadão comum sobre a escola – para ele é evidente que a educação escolar está em crise. Desde a década de 1970 que o tema da crise da escola tem sido um tema recorrente nas queixas dos pais, nas conversas de café, nos editoriais dos jornais, nas intervenções dos políticos.

Esta representação social desencadeou pressões da sociedade para uma intervenção política activa no sistema escolar, que se traduziram numa reconfiguração das tarefas cometidas à escola para todos. Há novas **funções de apoio ao acesso à escola; novas funções de apoio pessoal aos alunos** para suporte de integração na vida escolar (apoio pedagógico, apoio psicológico); novas **funções de colaboração com a família** necessárias para a resolução eficaz dos problemas inerentes ao sucesso educativo dos alunos na escola básica; novas **funções de apoio didáctico** ao processo de ensino-aprendizagem; novas funções na **formação permanente dos seus professores**.

---

1.1 As respostas ao nível da função docente – alargamento, diversificação, especialização

Estas novas funções inevitavelmente tiveram tradução em alterações ao nível da função docente, isto é, nos papéis desempenhados pelos professores na escola de massas, sendo a especialização dos professores uma de entre outras respostas a estas novas funções cometidas à escola. O sistema educativo construiu respostas diversificadas a estas novas exigências:

a) alargamento e diversificação da função docente, que conduziu à reformulação da formação inicial profissional dos professores e à criação de sistemas massivos de formação contínua, para reforço das competências genéricas necessárias para cumprir uma nova profissionalidade abrangente;

b) criação de especializações não docentes, chamando outros profissionais à escola – psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, pedagogos, bibliotecários, informáticos, etc

c) criação de especializações na função docente, transformando a diversificação em especialização – apoio às crianças com necessidades educativas especiais (crianças diminuídas, crianças em risco, crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com dificuldades de inserção na vida escolar), supervisão dos professores em formação, formação contínua de professores, gestão da formação, educação de adultos, animação comunitária, desenvolvimento curricular, tecnologias da informação e da comunicação, etc

1.2 As especializações dos professores e as novas funções da escola de massas

Para compreender que tipo de especializações se foram desenvolvendo é necessário ter presentes as novas funções que a sociedade cometeu à escola de massas. Como vimos atrás, essas novas funções têm a ver essencialmente com a diversidade de populações que a escola serve, com os conhecimentos sobre a diversificação das metodologias de ensino que tenham em conta a diversi-


dade discente, com a complexidade organizacional que, por tudo isto, a escola de massas foi adquirindo².

Noutro texto apresentámos uma tipologia das especializações docentes para a qual remetemos (Formoso, 1997a) Há **especializações em populações específicas de beneficiários da escola**, desde os estudantes (alunos com necessidades educativas especiais, alunos emigrantes de minorias étnicas ou linguísticas), aos adultos em busca de segunda oportunidade (educação de adultos, ensino recorrente), acabando nos professores que se constituíram inequivocamente em beneficiários dos serviços educativos da escola de massas (os professores em formação inicial prática, mas posteriormente todos os professores, em formação permanente).

Há as **especializações curriculares** ligadas ao apoio aos professores no ensino dos conteúdos disciplinares, dos novos conteúdos transversais; apoio ao uso de novas metodologias de ensino ou de novos meios tecnológicos (por exemplo, as tecnologias da informação e da comunicação). Há **especializações nos apoios educativos** a prestar a todos os alunos (orientação educativa), e há as especializações em como organizar e gerir a complexidade organizacional em que a escola de massas se transformou – as **especializações em administração escolar**

2. A construção de tarefas e cargos especializados na escola de massas

A criação de especializações docentes foi um processo progressivo e concomitante com a introdução das outras respostas – alargamento e diversificação da função docente, introdução de especializações não docentes. O alargamento da função docente foi a primeira resposta experimentada, o que é natural porque não questiona a organização pedagógica da escola. Foi suportada por vários discursos missionários, militantes ou prospectivos que eu designei nou-

---

2. Há outras fontes de especialização – as docentes do progresso da ciência, com conseqüente criação ou desenvolvimento de novas disciplinas científicas, e as docentes do clube de leitura, tecnológicas da sociedade pós-moderna com a indispensabilidade social de domínio de tecnologias audiovisuais e informáticas, entre outras.
tros textos de *discursos normativos do superprofessor* (Formosinho, 1992 a; 1997 b, 243-247).

Há uma evolução gradual entre o alargamento, a diversificação e a especialização docente desde o nível mínimo de identificação de uma *tarefa especializada* inserida por adição a um cargo pré-existente, à sua configuração num *cargo especializado* a desempenhar a *meio tempo* (com redução da carga horária docente normal) ou a desempenhar *a tempo inteiro*, à formulação de *perfiles profissionais* específicos para o desempenho desses cargos, ao nível máximo de exigência de *formação especializada* para o desempenho desses cargos especializados.

A inserção de novas tarefas na função docente normal é configurada como um *alargamento dessa função docente*; a criação de tarefas ou cargos sujeitos a desempenho ocasional e temporário, sem especificação precisa de um *perfil profissional*, é interpretada como uma *diversificação da função docente*.

Iremos considerar como *especializações docentes* os desempenhos continuados de cargos e os desempenhos que exijam formação especializada, porque só esses configuram o aprofundamento, pela experiência e pela formação, dos saberes e competências profissionais que constituem a essência da especialização docente.

### 2.1 As respostas da década de 1970

A primeira resposta da Administração da Educação à complexificação introduzida pela massificação numa escola, até aí de elites, foi o de estender o âmbito da função docente, explicitando o que estava implícito, cometendo-lhe novas responsabilidades didáticas e curriculares para responder às diferentes motivações e capacidades académicas dos alunos, responsabilizando o professor pelo acompanhamento e pela avaliação contínua dos seus progressos, alargando as suas tarefas ao apoio pessoal e académico a esses mesmos alunos e à coordenação das actividades dos professores da mesma turma ou da mesma disciplina.

A reforma de Veiga Simão (1970-74) representou a primeira assunção da necessidade de expansão da escolaridade e de democratização do ensino. Logo em 1971 foi criado, a nível de administração central, o Instituto de Acção Social...
1992 a;
especialização num 
área horário 
e perfis 
átomo 
cargos 
a como 
sujeito 
de um 
unidade 
s continua 
forma 
repos 
specializa 
ção 

2.2 As respostas da década de 1980

Nos anos 1980 consolidou-se a necessidade de proporcionar a todos os futuros professores uma formação inicial para uma profissionalidade alargada congruente com o desempenho docente numa escola de massas (Formosinho, 1987) — o modelo integrado de formação profissional de professores praticado nas universidades novas foi consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo.

No fim desta década todas as escolas universitárias que efectivamente formavam professores mas não o assumiam em termos de modelo de formação (que ofereciam formação tendencialmente vocacionada para a docência, para recordar a terminologia burocrática de então), como é o caso das Faculdades de Letras, passaram a proporcionar formação profissional aos seus estudantes. Estava, assim, assegurada uma formação generalizada dos novos professores que se queria mais adequada às exigências dos múltiplos papéis da função docente alargada do professor na escola de massas. O gradual alargamento da sua competência.

3 A novidade que a criação deste cargo especializado trouxe à relação entre professores e alunos é a atribuição da responsabilidade de um grupo de alunos a um professor em concreto, e não a todos os docentes da turma. Os professores, embora tendo de apoiar pedagogicamente todos os seus alunos, têm de velar especialmente pelos da turma a seu cargo; por outro lado, os alunos sabem que há um dos seus professores a quem podem pedir apoio especial.

4 Os cursos de formação inicial de professores nas universidades podem organizar-se em dois modelos — o modelo integrado iniciado nas universidades novas que pressupõem uma concepção alargada de profissionalidade docente na escola de massas, incluindo no seu currículo disciplinas de Psicologia da Educação, Sociologia de Educação e Administração Escolar e uma concepção útilic-
mento da função docente na escola de massas tinha uma consagração legal e institucional, em termos de formação inicial, no final da década de 1980.

Nesta década começaram a diversificar-se as respostas, tendo sido introduzidas as especializações não docentes. Foram contratados para as escolas, de modo gradual, psicólogos educacionais. Os psicólogos são, para já, os únicos profissionais não docentes que a escola portuguesa considerou como uma resposta generalizada aos problemas da massificação do corpo discente.\(^5\)


A especialização em administração escolar foi fortemente discutida no âmbito dos debates suscitados pela Comissão da Reforma do Sistema Educativo (1987-88) e pela legislação subsequente tendo sido, por isso, na década seguinte a área de formação especializada de maior oferta e procura.

Como vimos, nesta década estavam já a experimentar-se os vários tipos de resposta às novas funções da escola para todos, ainda que algumas apenas em esboço.

2.3 As respostas da década de 1990

No âmbito do reforço das competências genéricas dos professores, foi estabelecida a obrigatoriedade, para o progresso na carreira docente, da frequência de ações de formação contínua, foi criado o enquadramento legal da forma-

\(^5\) Na perspectiva de profissionalização, muitas vezes servia por uma estrutura sequencial de formação, como no caso geralmente nas Faculdades de Letras – ver Campos 1995 12-13

\(^6\) O centro de respostas à questão é o futuro.
ação contínua; foram criados os organismos que a asseguram e a superinten-
dem; foi estabelecido um programa específico de financiamento; foram lança-
dos programas de formação contínua, massiva e sistemática, dos professores. Houve, assim, um reconhecimento por parte da Administração da Educação, das instituições de formação de professores e das associações de professores da necessidade de, na escola de massas, assegurar a educação permanente dos seus profissionais docentes.

No âmbito das especializações docentes, foram criadas algumas ligadas a estes programas de formação contínua massiva, nomeadamente a de formador e a de gestor de formação (director de centro de formação), especializações que mobilizam milhares de professores. Parece, assim, que a escola de massas incluiu decididamente os próprios professores como beneficiários dos seus serviços educativos.

A década de 90, ainda não terminada, promoveu a evolução conceptual e a consagração legal da formação especializada de professores atribuindo-lhe efei-
tos na progressão na carreira docente e no desempenho profissional, o que foi um passo importante para a consolidação dos cargos e tarefas especializados na escola básica e secundária. A oferta e a procura de formação especializada aumentaram em flecha.

No âmbito das especializações não docentes, não houve progressos. De facto, até se resolveram ainda os problemas de carreira dos psicólogos educacionais já ao serviço.

2.4. O alargamento e diversificação da função docente

O alargamento da função docente foi um processo gradual nestes últi-
mos trinta anos. A função docente foi incorporando, em relação aos alunos, a responsabilidade pela avaliação contínua e pela sua progressão na escola.
dade, o atendimento a crianças com necessidades educativas especiais, o atendimento a crianças emigrantes e de minorias étnicas, apoio tutorial a alunos com dificuldades de aprendizagem, o atendimento aos pais dos alunos entre outros papéis.

A função docente foi integrando, em termos curriculares, a responsabilidade de manuseio de metodologias diversificadas, uma maior responsabilidade na elaboração de provas de avaliação, a progressiva individualização do ensino, a concepção e orientação de actividades de complemento curriculares e de ocupação dos tempos livres.

A função docente foi integrando, em termos de formação permanente, a obrigatoriedade de frequência de acções de formação contínua e a conveniência da participação em projectos na escola e nos territórios educativos.

A função docente foi integrando, em termos de participação, o contributo para a formação da vontade colectiva da comunidade educativa local e para a melhoria das reformas governamentais.

Apesar de termos elencado apenas os papéis mais visíveis e regulares da profissionalidade docente na escola de massas, parece claro que a função docente se foi alargando de modo constante.

A função docente também se foi diversificando. A diversificação da função docente traduziu-se no aumento das tarefas, actividades e cargos que foram sendo considerados parte integrante de uma profissionalidade docente diversificada – diretor de turma e delegado da disciplina, desde o início, membro do Conselho Pedagógico, delegado de disciplina com formas de cargo a partir de 1985, coordenador dos directores de turma, membro da Comissão Pedagógica dos centros de formação da associação da escola, desde 1991. Elencamos aqui também apenas as tarefas diversificadas mais visíveis que podem ser desempenhadas pelos professores.

É evidente que esses cargos diversificados têm estatutos diferentes desde os que estão perto da integração na profissionalidade docente quotidiana, como o diretor de turma, aos cargos importantes de gestão intermediária como membro do Conselho Pedagógico e coordenador dos directores de turma. A diversificação do trabalho docente tem ainda uma componente burocrática e uma forte componente simbólica, relacionada com as expectativas do poder político, da Administração da Educação, dos pais e da sociedade em geral sobre o papel dos professores nas escolas e o seu contributo para as mudanças educativas.

---

8 Uma expressão especializada de Educação, frequentemente utilizada.
9 Foram consideradas por alguns estudiosos em pro...
É este crescimento de tarefas, responsabilidade e expectativas que tem sido teorizado como a intensificação da actividade docente (Hargreaves, 1992; Apple e Jungck, 1990; Nóvoa, 1992)

2.5 Conclusão – a construção da escola de massas em Portugal foi sempre acompanhada da progressiva construção da especialização docente em complementaridade das medidas de reforço das competências genéricas dos professores

Em síntese, a construção da escola de massas em Portugal (1970-1998) foi sempre acompanhada da progressiva construção da especialização docente, a partir das outras respostas. Estas diversas respostas têm aparecido até agora em relação de complementaridade e não de concorrência. As mesmas políticas que visam generalizar medidas ou programas para todos os professores, no âmbito do reforço das suas competências genéricas, suscitam a necessidade de especializações docentes para as executar, dirigir e orientar.

Na década de 1970 e 1980, o debate pedagógico e as medidas de política educativa andaram muito centradas na construção de uma nova profissionalidade docente, através de mudanças na formação inicial que reforçassem os saberes profissionais de todos os novos professores através de inclusão de matérias das ciências da educação. Neste âmbito desenvolveu-se uma importante especialização docente ligada à formação inicial – a da supervisão de professores. Aumentou o número dos orientadores de estágio (do modelo integrado), e criaram-se outras figuras especializadas no âmbito da supervisão de professores – o orientador pedagógico ou o modelo da profissionalização em exercício (1980-1985), o acompanhante da prática pedagógica do modelo da...

---

8 Uma exceção a esta relação de complementaridade é o conflito entre os peritos-orientadores (uma especialização docente) e os psicólogos educacionais – ver o Parecer n.º 3/90 do Conselho Nacional de Educação sobre os Serviços de Orientação e Psicologia Educacional. É um documento interessante porque é dos primeiros que analisa, em termos de política educativa, o papel dos professores especializados e o papel dos orientadores de estágio e a sua relação entre si, com os outros professores e com as escolas.


Este debate centrado na construção de uma nova profissionalidade docente continuou na década de 1990, centrado agora na formação contínua e no seu papel como agente de inovação e agente executor da reforma educativa. Neste âmbito surgiram novas especializações docentes ligadas à formação contínua de professores-formador (de formadores), gestor de formação (director de centro de formação) e à elaboração e condução de projectos de inovação.

Para ilustrar o mesmo ponto da complementaridade entre as medidas de alargamento e de diversificação da função docente e as de criação de especializações docentes, analisemos a política educativa de inclusão. A necessidade de atender novas populações de alunos suscitou ao mesmo tempo medidas para reforçar a competência genérica dos professores, como a obrigatoriedade de incluir no currículo uma componente de introdução à educação especial e a reconfiguração e expansão da especialização docente em atendimento às crianças com necessidades educativas especiais.

Em paralelo, a construção da especialização docente foi acompanhando, a par e passo, a construção da escola de massas, em complementaridade com o gradual alargamento dos papéis docentes e com a criação de especializações e tarefas diversificadas, com algum conflito com a criação de especializações não docentes.

---

10 Foi também criado o cargo de membro da Comissão Pedagógica do Centro de Formação de Associação de Escolas mas é uma diversificação e não uma especialização da função docente. Todas as investigações sobre os centros de formação relizam a centralidade do papel do Director - ver Barroso e Coutinho, 1995; Coutinho, 1994; Ferreira, 1998.

11 A profissionalidade docente na escola de massas passou a incluir o atendimento de crianças com necessidades educativas especiais.

12 Os cursos regulares de formação de educadores de infância e de professores do ensino básico e secundário devem incluir preparação inicial no campo da educação especial, prescreve, em 1980, o Ordemamento jurídico da Formação de Professores (Decreto-Lei nº 344/89 de 11 de Outubro).

13 A próxima década poderá ver surgirem conflitos entre especializações docentes e especializações não docentes como soluções alternativas para os cada vez mais complexos problemas de uma escola de massas. Nuna sociedade de comunicação de massas, de consumo de massas e globalização econômica...
3. O desempenho especializado e a gestão das especializações docentes

Iremos agora abordar duas outras dimensões da especialização docente – o desempenho especializado, isto é, a ação docente especializada, e a gestão dos professores especializados e das especializações docentes. Começaremos pela análise desta última porque o modelo de gestão das especializações docentes condiciona fortemente o desempenho especializado.

3.1 A gestão das especializações docentes


Os professores são selecionados e colocados nesses cargos por decisão da administração da educação e não das escolas, embora possa haver consulta às escolas. São assim recrutados e colocados os orientadores de estágio do modelo integrado de formação inicial de professores, as equipes de educação especial, os responsáveis concelhios pela educação de adultos. No caso das especializações de apoio à monodocência criadas nas Regiões Autónomas (animador de formação, professor de apoio à educação física) segue-se o mesmo sistema de colocação.

A partir da década de 1980, outra solução foi ensaiada na supervisão de formação inicial de professores – a escolha dos supervisores pela instituição de formação com quem vão trabalhar. É assim no modelo da profissionalização em serviço (Formosinho, 1987) e na prática pedagógica dos cursos de formação de educadores de infância e de professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico (Formosinho, 1996). As razões para esta modificação têm a ver com a assertão de autonomia crescente por parte das instituições do ensino superior desde a década de 1980.
EDUCAÇÃO
SOCIEDADE & CULTURAS

Nas novas especializações docentes da década de 1990, relativas à formação contínua de professores, o modelo de recrutamento e colocação é diferente. A qualificação do formador obtém-se, pela primeira vez, através de formação especializada, dependendo assim da vontade e do mérito do próprio e não dos designios da administração educacional. A qualificação de gestor da formação é feita pelas escolas através de um processo de candidatura organizado pela comissão pedagógica do centro, cujos membros são designados pelas escolas. Constata-se aqui enormes diferenças em relação à década anterior que resultam essencialmente do desenvolvimento de um sistema de oferta de formação especializadas por parte de instituições do ensino superior com uma capacidade estratégica muito superior à que tinham na década de 1970.

Nas áreas em que não há interação da administração da educação com o ensino superior, mantém-se a divisão de trabalho entre as escolas e a administração. O caráter especializado de certos cargos docentes traduz-se na retirada à escola de competência para geri (isto é, definir as necessidades concretas, definir os perfis específicos para satisfazer essas necessidades, recrutar) essas especializações.

Recentemente há uma orientação legal que procura regulamentar toda a gestão dos professores de apoio especializado (Despacho Conjunto nº 105/97, 1-07-97) mantendo os mesmos princípios, de uma forma mais racionalizada na lógica burocrática — introduz um concurso documental para o recrutamento e submete a uma equipe de coordenação conciliation dos apoios educativos, nomeada pelo director regional, a colocação dos professores especializados.

Poderão prever-se conflitos entre esta política de administração dos recursos humanos especializados e a construção de uma escola autónoma, ou seja, de uma escola que gere os seus recursos humanos.

---

14 A especialização de formador configura uma profissionalidade com algumas dimensões de exercício liberal pois que o formador, na posse de uma habilitação profissional, pode desencadear diligências para ser indicado por centros de formação de associações de escolas, por centros de formação de associações de professores ou por instituições de ensino superior.

3.2 O desempenho especializado

É altura de definirmos mais claramente o que entendemos por especialização docente. Há, evidentemente, diferentes níveis de especialização. A existência de tarefas especializadas não é, por si só, condição para que essas tarefas exijam um perfil profissional definido ou sejam mesmo inseridas num cargo específico.

Podemos definir, de forma genética, especialização profissional como o aprofundamento convergente de conhecimentos e técnicas numa determinada área de exercício profissional, visando a aquisição de saberes e competências profissionais e o desenvolvimento das disposições e atitudes adequadas ao desempenho especializado. Esse aprofundamento pode ser proporcionado por formação certificada e experiência reflectida ou por reflexão e problematização da experiência de desempenho continuado, suportada por autoformação e por formação interpares. Formação, experiência e reflexão sobre a experiência são elementos essenciais do processo de especialização.\(^{16}\)

A especialização pode operar por simplificação ou por complexificação das tarefas docentes – é o que designaremos por especialização por segmentação por oposição à especialização por integração.

A especialização por segmentação opera por fragmentação de tarefas, dividindo tarefas globais e complexas em subtarefas parcelares e mais simples, ou por compartimentação de pessoas, isolando as pessoas a atender pelos professores especializados.

A compartimentação de pessoas foi o processo usado até à década de 1970 na educação especial, criando instituições próprias para os diminuidos e categorizando as especializações conforme o tipo de deficiência. Na educação de

adultos carecidos de instrução formal é também o processo usado – alfabetização de adultos, ensino recorrente.

A fragmentação de tarefas é, por vezes, usada nas especializações didáticas. O domínio de determinada tecnologia pode levar à criação de especialistas nessa tecnologia – especialistas em meios audiovisuais, em tecnologias da informação. A formação continua poderia enveredar por essa via criando especialistas em determinadas modalidades de formação ou concebendo a especialização como a repetição ad infinitum da mesma ação de formação a populações diferentes.

A via oposta é a da especialização por integração que perspectiva esta como um processo de complexificação da ação pedagógica, envolvendo novos conhecimentos e novas competências, desenvolvendo novas disposições e atitudes, integrando informações oriundas de vários agentes e de várias áreas disciplinares, coordenando a ação dos que trabalham para o mesmo objectivo.


Esta especialização por integração, complexificadora, globalizadora e problematizadora, exige ao professor especializado competências e atitudes para a reflexão e partilha com os pais e o trabalho em equipa docente ou em equipa multidisciplinar.

Esta via é mais congruente com a natureza global do acto educativo e com a complexidade dos papéis docentes na escola de massas. Nesta perspectiva a educação especial passa a ser perspectivada como a ação de apoio à integração na escola regular das crianças com necessidades educativas específicas.

17 Evidentemente a formação especializada em tecnologias da informação e da comunicação pode valorizar, em maior ou menor grau, o domínio da tecnologia específica ou a integração dessa tecnologia nos projectos pedagógicos e didáticos, isto é, pode ser mais segmentadora ou mais integradora.

18 A especialização concebida como um processo de complexificação e integração interse- se num processo de desenvolvimento profissional. É como desenvolvimento profissional que o desempenho especializado deve ser concebido.
(diagnosticadas por essa mesma dificuldade de integração), o que implica competências de articulação e de partilha de informação, de coordenação das atividades de outros, competências de interação não exigidas numa perspectiva segmentadora. Nesta perspectiva, as novas tecnologias da informação e da comunicação inserem-se nos projectos curriculares dos professores e da escola.

A regulamentação portuguesa é, ao nível retórico, a favor de uma especialização por integração, como se pode concluir da análise das funções docentes dos professores de apoio especializado prescritas nos normativos legais e nos Peris de Formação na Formação Especializada de Professores.

No entanto, as possibilidades de uma acção docente especializada contextualizada, fundamentada, sustentada e continuada estão muito limitadas pelo processo centralizado, abstracto e descontinuo (anual) de alocação dos professores especializados às escolas e pela retirada a estas da definição e recrutamento de seus seus recursos humanos especializados. Neste sistema quem faz o levantamento das necessidades e formula o perfil capaz de satisfazer não é quem recruta os professores que supostamente as vão satisfazer.

As possibilidades de uma acção docente especializada contextualizada estão muito limitadas também pelo conflito entre o caráter burocrático e impessoal dos concursos para colocação de professores de apoio especializado e o

10 O director de Centro de Formação de Professores pode perspectivar o seu desempenho como concentrando-se no gestão financeira do Centro e na medição entre a oferta e a procura de formação ou pode perspectivar o seu papel de forma mais alargado como um agente de educação permanente e desenvolvimento profissional dos professores e das suas comunidades.

20 Ver a Portaria 1209/97, de 23 de Dezembro, o Decreto-Lei nº 95/97, de 23 de Abril, o Decreto-Lei nº 105/97, de 29 de Abril, o Despacho nº 809/97, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 22 de Maio

21 Despacho Conjunto nº 188/99 de 15 de Fevereiro.

22 A burocratização da alocação dos recursos humanos especializados é altamente contraditória com o papel técnico, que implica juizo profissional autónomo, que os professores especializados desempenham. Pode ser, assim, um forte incentivo à formalização e burocratização do seu desempenho.

23 O concurso é documental e como tal baseando-se nas características formais abstratas e impessoais dos sujeitos, quando as necessidades educativas das escolas são reais, concretas, específicas e pessoais. Mas, no âmbito burocrático, o que é importante é que, como diz o já citado Despacho Conjunto nº 105/97 -em caso de igualdade os candidatos ( ) de acordo ( ) com o tempo de serviço na área de especialidade ( ) contado após a conclusão do curso de especialização.
supor te adequado às necessidades das escolas que são concretas e específicas, dificilmente preenchidas por um concurso abstracto e genérico. A Administração decide não em função das necessidades, interesses, projectos e recursos concretos das escolas, mas em nome de uma igualdade abstracta de todas as escolas e de uma igualdade de todos os professores aos benefícios que o desempenho especializado representa.

As possibilidades de uma acção docente especializada contextualizada nas necessidades das escolas estão muito limitadas também por uma lógica exclusivamente individual da procura de formação especializada que dificulta uma procura institucional adequada à satisfação dessas necessidades coletivas.

Em conclusão, a retórica integradora das normas não é suportada pela lógica das práticas burocráticas de uma Administração da Educação que chama a si a gestão dos recursos docentes especializados.

3.3. As especializações emergentes

Temos até aqui referido as especializações formais, isto é, as especializações que a Administração da Educação reconhece e regula e as especializações criadas e oferecidas pelo ensino superior, mesmo que não tenham ainda desempenhos equivalentes nas escolas.

Mas estas especializações formais não esgotam o universo possível dos desempenhos especializados a funcionar nas escolas. Há no sistema educativo outras lógicas derivadas da dinâmica dos professores nas escolas, da acção estratégica das instituições de formação, dos sindicatos e das associações profissionais de professores. Há inclusivamente algumsas escolas lógicas derivadas.

---

24 Por isso a Administração não segue a lógica do serem comum de dar a quem siente as necessidades o poder de as satisfazer, mas a lógica de um concurso documental – isto é, formal, impersonal e lógico, 'objectivo' – a que todos os professores possam ter acesso em situação de igualdade, concurso não 'proibido' por factores tão 'subjetivos' como necessidades e projectos das escolas.

25 A procura individual da formação para novo enriquecimento pessoal pode até estar ao serviço de estratégias privadas, como utilizar a colocação como professor de apoio especializado para obter um lugar (por destacamento para outra escola) mais próximo da residência ou para ter uma carga horária mais reduzida ou mais flexível de modo a possibilitar o desempenho concomitante de outras actividades.
da tomada à letra da retórica libertária que, desde o fim da década de 1980, o discurso político educativo assumiu, proclamando a autonomia das escolas.

São lógicas minoritárias, alternativas, militantes, mas que devem ser consideradas especialmente, porque concretizam a possibilidade de outras soluções para os problemas que afetam as escolas atuais e mostram que a realidade escolar não é uniforme.

São lógicas locais que devem ser objeto de divulgação e de investigação, até porque permitem desenhar três modelos mais contextualizados nas necessidades e nos contextos que as fizeram emergir. É um desafio aberto à investigação educacional identificar e estudar as dinâmicas das especializações docentes emergentes nas escolas. Estas especializações podem estar articuladas com dinâmicas territoriais, com parcerias com o ensino superior, com parcerias com associações profissionais de professores, ou podem estar equiparadas na adopção de modelos pedagógicos ou curriculares. Podem, assim, existir apenas numa escola ou em várias escolas que partilhem o mesmo projeto, o mesmo modelo ou pertençam à mesma rede.

A título de exemplo, queria citar uma experiência que incentivel e acompanhei, como consultor e como investigador, numa escola EB 2/3. Esta escola organizou-se em agrupamentos educativos, juntando os alunos de quatro a seis turmas e todos os seus professores, professores que, por concentração da sua docência nessas turmas, estão exclusiva ou principalmente ao serviço do agrupamento. É criada uma unidade organizacional intermédia entre a turma e a escola — o agrupamento educativo — que tem um coordenador. Está, assim, criada uma especialização docente emergente — o coordenador de agrupamento educativo. É uma especialização que integra num processo decisório participativo elementos da gestão curricular, das actividades de complemento curricular, da orientação educativa dos alunos e da gestão dos recursos humanos e materiais a serem usados ao agrupamento educativo. É claramente um processo de especialização por integração.

As especializações docentes emergentes e integradoras são possíveis mesmo num sistema cuja lógica centralista e burocrática é majoritária e dominante.26

26 Os contratos de autonomia podem ser usados como um instrumento de consolidação destas especializações emergentes.
4. A formação para as especializações docentes

Abordaremos agora a quarta dimensão da especialização – a da formação para as especializações docentes. Esta formação envolve várias modalidades – a formação interparas, a autoformação, a formação ocupacional no posto de trabalho, a participação em encontros e congressos são importantes modalidades de formação, a partir das acções de formação contínua certificadas. Por outro lado, a formação para a especialização docente inclui necessariamente a experiência acompanhada de desempenho especializado e a reflexão sobre essa experiência, pois, como sabemos, a reflexão sobre as práticas é essencial ao processo formativo.

Portanto, a formação especializada certificada é apenas uma componente da formação para as especializações docentes. No entanto, é a ela que iremos dedicar agora a nossa atenção porque é a que, tendo visibilidade e consagração formal, mais influencia as outras dimensões da especialização: a formação especializada pode pressionar a criação de cargos na escola, congruentes com as formas oferecidas; influencia a gestão dos recursos humanos especializados; tem como finalidade provocar um impacto significativo no desempenho especializado ao serviço dos beneficiários da escola.

4.1. Regulamentação da formação especializada

Na literatura educacional a formação especializada é tratada como uma formação contínua de longa duração, mas o nosso ordenamento jurídico separa claramente as duas nos requisitos e nos efeitos, como iremos ver.

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro) aponta para três modalidades de formação de professores – formação inicial (artigos 31º, 32º e 62º), formação contínua (artigo 35º) e formação especializada (artigo 39º). O Ordenamento Jurídico de Formação de Professores (Decreto-Lei nº 344/89, de 11 de Outubro) consagra a distinção separando claramente a formação especializada da formação contínua (artigos 23º e 24º). O Estatuto da Carreira Docente do Ensino Infantil, Básico e Secundário (Decreto-Lei nº 139-A/90, de 28 de Abril) explicitamente refere a existência de três modalidades de formação de professores (artigo 12º) e atribui-lhes diferentes consequências (artigos 50º de Abril – referência nesta lei).

A formação para o desempenho profissional certificada por práticas de ciências certificadas no sistema.

Assim, o nosso ordenamento jurídico:

a) Só pode
b) Tem de

ou cargos especiais

c) Conformar

profissional

O nosso ordenamento jurídico (artigo de estudo)

4.2 A ofício

No período de formação especializada, assistiu ao início do funcionamento. Os programas de formação de professores da docência ou da carreira profissional (CIFE) em
educação
sociedade e culturas

(artigos 50.º, 56.º, 57.º e 60.º) Mais recentemente o Decreto-Lei nº 95/97, de 23 de Abril - regime jurídico da formação especializada de professores - regularmente esta formação

A formação especializada é definida legalmente como aquela que qualifica para o desempenho de cargos, funções ou actividades educativas especializadas com aplicação directa no funcionamento do sistema educativo e das escolas. Podemos definir-la também como a formação acrescida proporcionada e certificada pelas instituições de ensino superior de formação de professores (ou de ciências da educação) que habilita para o desempenho de tarefas especializadas no sistema educativo.

Assim, o que distingue a formação contínua da formação especializada no nosso ordenamento jurídico é que a formação especializada:

a) Só pode ser oferecida por instituições de ensino superior;

b) Tem como finalidade principal habilitar para o desempenho de tarefas ou cargos especializados;

c) Confere um grau académico ou diploma que constitui uma habilitação profissional.

O nosso ordenamento jurídico consagrou já oito áreas de formação especializada de professores que apresentamos no Quadro nº 1, enquadradas na tipologia de especialização dos professores apresentada (na secção 1.2 deste texto).

4.2 A oferta de formação especializada

No período de 1986-1997 foi, assim, construído o quadro legal da formação especializada de professores, tendo exactamente sido a mesma década que assistiu ao início e, depois, à rápida expansão da oferta de formação especializada. Os primeiros mestrados em educação iniciaram-se no fim da primeira metade da década de 1980, com clara intenção profissional de preparação para a docência no ensino superior; os cursos de estudos superiores especializados (CESE) em educação iniciaram-se no início da década de 1990.
Os mestrandos em educação têm uma lógica mista – acadêmica e profissional. Os CESE em educação têm claramente uma lógica profissional, sendo a modalidade majoritária da formação especializada de professores.\footnote{Ver sobre a lógica dos cursos superiores especializados (Formosinho, 1995: 153-169)}

Em 1993-94 havia mestrandos em educação em 14 universidades (12 públicas, 2 privadas), cursos de estudos superiores especializados em 21 escolas superiores de educação (12 públicas e 9 privadas) e numa universidade pública, há diplomas universitários de especialização em 5 universidades públicas (Campos, 1995: 30-31). Desde então para cá a oferta cresceu.
Referindo agora dados oriundos do Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua relativo ao número de edições de cursos acreditados como formação especializada de 1997 a 1999.

Predomina a oferta pública e há, nestes cursos acreditados, um equilíbrio entre a oferta do ensino superior universitário e do politécnico. As especializações predominantes são a administração educacional (24%), a educação especial (16%), a animação sócio-cultural (15%) e a supervisão pedagógica e formação de formadores (14%). No total, estas especializações representam mais de dois terços do total de cursos acreditados como formação especializada.

A estas edições de cursos acreditados, há a associação dos cursos constantes da lista anexa ao Despacho nº 809/97 (22/05/97), publicada aquando da regulamentação dos efeitos da formação acrescida no progresso da carreira, cursos que podem ter relevância para efeitos de desempenho especializado. Nesta lista surgem 75 cursos de CESE e 9 de licenciatura. Tendo sido tratados os dados constantes dessa lista em função da área de formação especializada, os resultados são apresentados no Quadro nº 2.

4.3 A procura de formação especializada


Bátolo Campos aponta vários factores da procura destes cursos entre os quais a preparação para o exercício de funções docentes ou educativas específicas – A oferta destes cursos de pós-graduação é uma realidade do fim dos anos oitenta. São várias as razões da respectiva procura: (i) o desejo de aprofundamento da formação inicial num determinado sector; (ii) a obtenção do grau de licenciado, no caso de professores que apenas estão habilitados com grau de bacharel (não só os do 1º ciclo, mas também muitos dos outros níveis de ensino que acederam à profissionalização em exercício, quando isso era
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cursos de CESE (Despacho Nº 809/97)</th>
<th>Cursos de Licenciatura (Despacho Nº 809/97)</th>
<th>Edições de Cursos acreditadas como formação especializada (até Dezembro 99)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 – Educação Especial</td>
<td>21</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>2 – Orientação Educativa</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3 – Organização e Desenvolvimento Curricular</td>
<td>2</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>4 – Comunicação Educacional e Gestão de Informação</td>
<td>8</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>5 – Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores</td>
<td>7</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>6 – Gestão e Animação da Formação</td>
<td>–</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7 – Administração Escolar e Administração Educacional</td>
<td>23</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>8 – Animação Sócio-cultural</td>
<td>7</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>75</strong></td>
<td><strong>297</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nota: Os dados da primeira e segunda coluna referem-se a cursos e não ao número de edições que tiveram e os da terceira coluna a edições de cursos.
possível apenas com o grau de bacharel; (iii) a expectativa de que esta pós-
graduação proporcione mais rapidamente a carreira; (iv) a preparação para o
exercício de funções docentes ou educativas específicas, actualmente só está
prevista a exigência desta pós-graduação para a docência na educação especial
e para funções de gestão das escolas, mas prevê-se que outras funções a
verham a exigir, de qualquer modo, estas outras funções já existem e a forma-
ção pós-graduada pode enriquecer o seu desempenho actual ou futuro.
(Campos, 1995: 31)

Podemos afirmar que a especialização docente, conforme indicada pela
procura de formação especializada, é uma realidade inequívoca do nosso sis-
tema educativo

5. Problematização da especialização docente

A especialização dos professores parece ser uma resposta adequada à
diversificação da função docente provocada pelas novas exigências colocadas à
escola de massas

No entanto, a especialização dos professores, se contribui para a resolução
de problemas pedagógicos, coloca também novos desafios organizacionais à
escola básica e secundária – como articular o trabalho dos professores espa-
lizados com o dos professores de classe? Como articular a formação especiali-
zada com o desempenho de cargos especializados? Como articular a diferen-
ciação horizontal de tarefas com a diferenciação vertical de competências e habili-
tações profissionais? Como articular a escolha por eleição para os cargos com a
necessidade de garantir o posses de competências profissionais adequadas?
Como articular o desempenho de cargos especializados com a carreira docente?

Por outro lado, a problematização da especialização docente pode ser feita
a partir do ponto de vista da sua utilidade e dos seus resultados. Se a especiali-
zação representa uma resposta aos problemas da escola de massas, que evi-
dência empírica existe que prove que tenha contribuído para os resolver? A
pergunta é pertinente, mas é difícil encontrar uma resposta conclusiva. Dado o
número de variáveis sociais, familiares e organizacionais que influenciam as
aprendizagens dos alunos na escola, não é fácil isolar uma variável tão difusa, que se articula, quer com as práticas profissionais e de formação quer com as práticas organizacionais, e isolar-lhe o efeito e os resultados.

Poder-se-ia igualmente questionar a pertinência desta solução típica da modernidade numa sociedade pós-moderna, embora nesta coexistam exatamente várias lógicas, entre as quais a da especialização. Cabrera, no entanto, perguntar-se se a escola pode passar para a pós-modernidade sem cumprir a modernidade.

Poderíamos também interrogarmo-nos sobre o aparente paradoxo de, ao mesmo tempo, a política educativa preconizar mais especialização na escola e mais participação, nessa mesma escola, dos professores e de elementos exteriores à comunidade profissional, como os pais. O paradoxo seria apenas retórico pois, para além das virtudes especificas de cada solução, se trata de estratégias de legitimação de escola petante a crise da educação.

Na impossibilidade de tratar todas estas problemáticas, irei concentrar-me em duas, na linha da articulação entre as temáticas da formação de professores e as da administração escolar.

A primeira problemática é a da relação entre especialização docente e o modelo de administração das escolas, alertando para os perigos da implementação de uma política de especialização docente num modelo burocrático e centralizado de administração. A segunda é a análise das temáticas da especialização docente na perspectiva da(s) cultura(s) docente(s).


29 O facto de serem ambas estratégias de legitimação da escola não implica que não haja tensão entre a participação e a especialização - a administração das escolas é um bom exemplo dessa tensão.

30 Poderíamos até cruzar a temática com questões de gênero, perguntando-se se a especialização não é uma estratégia predominantemente masculina de legitimação, o que tanto pode ser entendido como uma estratégia de poder (ver, p. ex., Barbas-Ruiz, 1997) como afirmar que na orientação moral das mulheres predomina uma ética de cuidador, na linha de Gilligan (1982) que favorece estratégias mais afetivas e globais numa profissionalidade genérica alargada.

5.1 Especialização

Numa gestão Central que define a Administração Geral, professores especializados e processos escolares ou definições específicas, cada escola terá que definir e desenvolver suas práticas específicas. Essas regras são detalhadas, dificuldades e possíveis soluções para a implementação.

Já dissemos a importância da especialização, que não é um termo neutro, mas um conceito chave na formação de professores e professores especializados. Os cursos humanos especializados são uma forma de garantir que os professores tenham a formação necessária para cumprir suas funções.

Assim, numa organização complexa como a nossa, onde a gestão dos processos humanos é crucial, é importante que os professores sejam formados de forma a cumprir suas funções de forma adequada.

Mas há outras questões importantes a serem consideradas, como a qualidade dos cursos humanos e a necessidade de que os professores tenham as condições necessárias para cumprir suas funções.

Haverá, assim, um desafio para que os professores sejam formados de forma a cumprir suas funções de forma adequada.
5.1. Especialização docente e modelo de administração das escolas

Num sistema burocrático centralizado, como o nosso, é a Administração Central que define as tarefas e cargos considerados especializados, é a Administração Central ou a Regional que define as regras de desempenho dos professores especializados, é a Administração Regional ou a Local que os aloca às escolas ou define as regras com que as escolas podem aloca-los.

Essas regras são burocráticas, isto é, são abstractas, impessoais, formais e detalhadas, dificultam a contextualização da especialização docente nas necessidades e nos projetos da escola.

Já dissemos anteriormente que as possibilidades de uma acção docente especializada, que seja contextualizada e fundamentada, estão muito limitadas pelo processo centralizado, abstrato e descontínuo de alocação dos professores especializados às escolas, pela retirada a estas da gestão dos seus recursos humanos especializados, pelo conflito entre o caráter abstrato e impessoal dos concursos e as necessidades concretas e específicas das escolas e pela lógica exclusivamente individual da procura de formação especializada.

Assim, numa cultura profissional individualista, que coexiste com uma cultura organizacional burocrática em relação de simbiose, a especialização pode ser transformada na criação de novos espaços territoriais que funcionam como salas de aula, isto é, territórios exclusivos, onde vigora a soberania do professor e onde se desenvolve uma acção docente não visível, não controlável e de que não se presta conta. A escola continuaria a ser um conjunto de desempenhos estanques justapostos.

Mas há outras consequências possíveis no caso português, visto o nosso modelo de administração não poder ser explicado, ao nível da sua racionalidade assumida, apenas pela lógica burocrática, mas também pela lógica de concertação social que integra na lógica formal de decisão as componentes corporativas e sindicais.

Haverá, assim, uma concertação a nível central entre governo e centrais sindicais incidindo sobre as condições docentes do desempenho especializado (carga docente, horário, número de alunos, responsabilidades, componentes lectivas e não lectivas), sobre a alocação dos professores especializados (concursos, critério de seleção), sobre os efeitos na carreira (progressão, contagem...
de tempo de serviço), sobre a remuneração (subsídios, ajudas de custo). Esta concertação poderá dar origem a uma sobreprodução regulamentadora por parte da Administração que constituirá um espartilho para a gestão pelas escolas do desempenho especializado. A especialização, em vez de um instrumento de flexibilização da actividade educativa, poderá passar a ser um instrumento de formalização sem sentido.

Poderá gerar-se uma burocracia inacional, no sentido de que é atravessada por racionalidades burocráticas, corporativas, sindicais e profissionais, adicionadas em camadas geológicas, mas plasmadas em instrumentos burocráticos, que premeia a formação sem exigir o desempenho ou que premeia o desempenho sem exigir a formação, cumprindo o conhecido adágio acerca de quem pode, quem quer, quem sabe e quem faz.31

O maior risco deste plasmar da especialização nos moldes burocráticos é a representação que pode causar na comunidade profissional e na sociedade de que a especialização docente é, para usar a conceptualização de Bourdieu (1994), mais um processo de profesionismo, isto é, de asecação dos méritos, do poder e dos benefícios da profissão, do que de um processo de profissionalidade, isto é, de crescimento e racionização dos saberes e da capacidade utilizada no exercício profissional. Ou seja, a especialização pode ser vista como um processo que se esgota nas questões de estatuto, monopólio de exercício, poder e benefícios, indiferente ao serviço a prestar aos estudantes, aos professores e às comunidades. Um processo egoísta longe do altruísmo inerente ao conceito de profissão.

Parece-nos, no entanto, que há alternativas — uma especialização docente que se constitua como processo de resolução de problemas dos alunos, dos professores e dos colectivos deve basear-se na identificação das necessidades da escola, na definição de especializações concretas em função dessas necessidades e do(s) projecto(s) da escola, na conceptualização do desempenho especializado adequado para essas necessidades e projectos, na autonomia regulada da gestão dos recursos humanos especializados, o que implica competências.

31 A camada de especialização adiciona-se à camada corporativa e sindical, estas camadas à camada burocrática que constituem também o cárter agregador, num processo típico dos países ibero-latino-americanos (Barretto, 1991; Fernando, 1987).
da escola no seu recrutamento, na gestão coordenada das especializações formais oficiais e das emergentes, na construção de desempenhos especializados integrados que, criando espaços e tempo de interacção, fomentam um processo decisório informado e participado, promovendo uma cultura docente colaborativa. É uma alternativa que considera a especialização docente, para além de um processo de enriquecimento individual, um processo de capacitação colectiva da comunidade escolar.

Esta alternativa implica um modelo de administração que pressupõe a autonomia da escola para gerir os seus recursos humanos, que se baseia no incentivo formal por parte da Administração da Educação ao uso eficaz dessa autonomia e espera que a vontade e a capacidade das escolas concretas permitam a utilização das competências que detêm para um melhor serviço aos alunos, às famílias e às comunidades.

A utilização desta autonomia por parte das escolas não depende, senão em pequena parte, da autonomia publicitada no Diário da República; depende fortemente da cultura organizacional da escola, a qual é muito dependente da cultura burocrática construída durante 150 anos (Sousa-Fernandes, 1992), e da cultura profissional dos professores (Loureiro, 1997). Assim, a cultura docente é uma importante variável a considerar no modo como a inevitável especialização irá sendo utilizada nas escolas.

5.2 Culturas docentes e especialização docente

Como se constata na literatura, a cultura docente no mundo ocidental é majoritariamente uma cultura individualista, sendo muito minoritárias as escolas onde prevalece uma cultura colaborativa.

Num contexto profissional onde prevalece uma cultura docente individualista, a especialização é um processo de enriquecimento individual, procurado numa lógica puramente pessoal, profissional ou privada, por oposição a uma lógica de procura institucional e de capacitação colectiva.

A especialização, quer como desempenho quer como formação, pode até ser procurada na sequência de estratégias pessoais meramente privadas, como

---

a de trabalhar mais perto de casa, ter menor carga horária ou maior flexibilidade horária para poder desempenhar outras actividades, profissionais ou privadas.

É possível que a especialização docente venha a fomentar a superação da cultura individualista, não para uma cultura colaborativa, mas em direcção a uma cultura balcanizada, fragmentada, suscitando a criação de territórios de influência com base na especialização controlada por certos grupos e excluindo os demais.

Mas a lógica inerente a uma especialização por integração implica uma reorganização do trabalho docente que só pode ser baseada numa cultura colaborativa. De facto, um processo de decisão educacional mais informado implica, não só espaços e momentos de partilha e discussão da informação, mas uma instância coordenadora e integradora dessa informação.

Não sendo a especialização docente de base disciplinar, ela assenta no saber específico da professão docente – o saber pedagógico – como o saber que a distingue das especialidades de base ligadas aos conteúdos a ensinar. Esta referência a um saber partilhado torna mais fácil o processo de comunicação inerente a um processo de decisão mais informado.

Assim, a especialização docente não aparece como uma forma de simplificação, mas antes de complexificação do processo de decisão que, por isso mesmo, apela ao trabalho em grupo assente numa cultura colaborativa.

6 Reflexões finais

A evolução das tarefas cometidas à escola de massas continuará a contribuir para a intensificação do trabalho docente. A própria especialização docente, ao suscitar a necessidade de coordenação do trabalho dos professores de classe com os dos professores especializados, pode ser vista como um factor mais de intensificação.

No entanto, a especialização docente deve ser vista como um serviço aos alunos concretizado essencialmente através do apoio e orientação dos professores de classe, ou seja, um apoio aos professores cujo trabalho tem vindo a ser intensificado.
Considerada assim a especialização, teremos de aceitar a lógica de formatividade que lhe subjaz e questionar a lógica profissionista de mera consagração de estatuto (socio)profissional e de progressão na carreira que ela também comporta. Para a promoção dessas competências de apoio e orientação deve equacionar-se, na lógica dos processos de formação, a questão da formação prática do professor especializado e da orientação da sua reflexão sobre o desempenho especializado, considerado como um desempenho «sensato», para usar o conceito de Hameline (1992), e como um desempenho moral.

A consideração do desempenho especializado como uma acção moral, permite que retomemos a questão inicial – a especialização docente é uma solução, em termos de função docente, para os problemas da escola de massas. O cerne desses problemas é a tensão entre a diversidade social e cultural das populações que são obrigadas a procurar a escola e o compromisso moral de proporcionar condições de sucesso educativo para todos e para cada um. Assim, a especialização docente representa necessariamente um compromisso moral e ético com as grandes finalidades de democratização da educação para todos e é, por isso, inextricavelmente uma actividade moral. Representa necessariamente um compromisso com a resolução dos problemas educativos da escola para todos; a não ser assim, passaria a ser uma parte do problema e não um contributo para a sua solução.


De facto, formar professores especializados requer, em meu entender, que os formadores e investigadores problematizem a especialização docente para que visam contribuir, conheçam o desempenho especializado das pessoas que formaram, incorporem as dimensões morais e as da equidade como dimensões formativas.
Formar professores especializados requer ainda que os formadores e investigadores tenham uma visão holística e integrada da sua própria profissionalidade, que problematizem a sua própria especialização docente, que reflexiem sobre as suas práticas de formação. O tipo de especialização docente e de cultura docente a construir nas escolas depende também da capacidade que os formadores de professores tiverem para reflectir e problematizar a sua própria formação e especialização.

Correspondência: João Formosinho; Instituto de Estudos da Criança – Universidade do Minho, Av Central, nº 100, 4710 – 219, BRAGA, email: formosinho@sec.uminho.pt

Bibliografia

APPLE, M., e JUNCK, S. (1990) No hay que ser maestro para enseñar esta unidad: La enseñanza, la tecnología y el control del aula, Revista de Educación, 291, 149-172
BAYER, Landon (1977), «The moral contours of teacher education», *Journal of Teacher Education*, vol 48, n° 4

BOURDANOE, R (1994) «A professionalisation des enseignants», *European Journal of Teacher Education*, 17 (1, 2), 16


CANARIO, R (1994) «Centros de formação das associações de escolas: Que futuro?», in A. Aminginde e R. Carvalho (Orgs.), *Escolas e mudança: O papel dos centros de formação*, Lisboa: Edusa


CORREIA, José Alberto (1990) «Os lugares comuns na formação de professores», Porto: Cedemos Pedagógicos, ASA


FERREIRA, F. (1998) *As lógicas da formação: Um estudo das dinâmicas locais de um Centro de Formação de Escalas* (dissertação de mestrado), Porto: Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto

FERNOSINO, J. (1987a) «A formação de professores e gestores pedagógicos para a escola de massas», *O Ensino (Revisão Galacica-Portuguesa de Sociopedagogia e Sociolingüística)*, 18-22, 145-155


SOUZA FERNANDES, A. (1992) A Centralização Burecrática no Ensino Secundário – evolução do...
sistema educativo português durante os períodos liberal e republicano (1835-1926), Braga: Universidade do Minho
VAZARES, J (Ex) (1991) Supervisão e formação de professores, Aveiro: CIDine