IMPLICADOS NA INTERNET: JOVENS EUROPEUS E MAGREBINOS E AS RELAÇÕES INTERCULTURAIS

Albino Cunha

Albino Cunha é Professor Auxiliar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas-Universidade de Lisboa e Investigador no Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais/CEMRI-Universidade Aberta de Lisboa. acunha@iscsp.ulisboa.pt | acunha@cemri.uab.pt

RESUMO

Deveras marcante para os jovens de ambas as margens do Mediterrâneo, a Internet tem-se constituído como uma privilegiada ferramenta tecnológica de informação e de comunicação com uma importante influência para delinear e promover mudanças sociais, políticas e culturais. Mas pensamos particularmente a Internet no contexto escolar quando entendemos que pode ser um dos verdadeiros caminhos para se promover a aproximação entre as duas margens do Mediterrâneo, porventura, uma outra forma de se repensar as relações interculturais, mesmo que saibamos que não é um caminho fácil. Entre outras iniciativas, especialmente, na área da Educação, o Diálogo «5+5», que reúne dez países das duas margens do Mediterrâneo Ocidental, tem-se revelado uma fórmula de cooperação bem-sucedida para promover uma outra forma de relações interculturais.

Palavras-chave: Relações Interculturais; Educação; Internet; Jovens; Diálogo «5+5»

ABSTRACT

Very significant for young people from both shores of the Mediterranean Sea, the Internet has been established as a prime technological tool of information and communication with an important influence to design and promote social, political and cultural changes. But we think particularly about the Internet in the school context when we understand that it may be one of the real ways to promote closer ties between the two shores of the Mediterranean Sea, perhaps another way of rethinking intercultural relations, even
though we know it is not an easy road. Among other initiatives, especially in the area of Education, the Dialogue ‘5 + 5’, which brings together ten countries of the two shores of the Western Mediterranean region, has proved a successful cooperation scheme to promote a new form of intercultural relations.

Keywords: Intercultural Relations; Education; Internet; Young; Dialogue «5 + 5»

1. INTRODUÇÃO

As sociedades atuais apresentam-se com duas características que, em aparência, se podem interpretar como opostas mas que, na realidade, se complementam: por um lado, uma maior proximidade cultural e, por outro lado, uma grande diversidade cultural. Do contacto entre culturas podem resultar choques ou encontros embora prevaleçam os primeiros visto que estes têm origem, em grande parte, no facto de existir a tendência para julgar os padrões das outras culturas com base nos padrões da nossa cultura (Choueiri, 2008). Tal atitude leva as pessoas a não aceitar ou a aceitar dificilmente esses padrões diferentes dos nossos (Neto, 2008). Estamos perante o etnocentrismo cultural.

2. CONHECIMENTOS E PERCEÇÕES MÚTUOS, EDUCAÇÃO E INTERNET

Face a este “estado de espírito”, as tecnologias da informação e da comunicação, muito em particular, a Internet, quando olharmos para as relações entre a Europa e o Magrebe, têm vindo a assumir um papel cada vez mais crescente como modo de aquisição de conhecimentos mútuos e, consequentemente, de comunicação intercultural. Mas pensamos a Internet, em particular, no contexto escolar quando entendemos que pode ser um dos verdadeiros caminhos para se promover a aproximação entre as duas margens do Mediterrâneo, mesmo que saibamos que não é um caminho fácil, sobretudo, por razões político-ideológicas (Abidi, 2014; Vallejo, 2012; Ipgrave, 2004). Vale a pena aqui referenciar que, com base no estudo que temos vindo a realizar sobre as relações interculturais entre a Europa e o Magrebe, em particular, sob o olhar dos seus jovens em contexto escolar (Cunha, 2014), quando analisamos o nível de conhecimentos e a formação das perceções entre jovens europeus de Lisboa, de Madrid e de Paris e jovens magrebinos de Rabat e de Tunes, prevalecem, como principais meios, para os primeiros,
a Televisão, os Jornais, os Amigos e a Internet e, para os segundos, a Televisão, a Internet e os Manuais escolares.

Quando articulamos estes conhecimentos e percepções destes jovens, por um lado, com as suas principais preocupações quer em relação ao seu próprio país quer em relação aos outros países e, por outro lado, com os seus principais centros de interesse, evidenciam-se como principais tendências respectivamente a educação (à par da pobreza e da violência) (Cf. Gráfico 1) e a Internet (Cf. Gráfico 2). Parece-nos interessantes estes resultados quando os confrontamos com o que, na perspetiva destes jovens, poderia contribuir para melhor conhecer os colegas do outro lado do Mediterrâneo: a necessidade de mais intercâmbios escolares (Cf. Gráfico 3). Se estes intercâmbios têm implícita uma vertente presencial com a promoção de viagens e estadias entre escolas, também têm subjacente a mais-valia da utilização da Internet (e das redes sociais) para mais facilmente aceder ao «outro» e conhecê-lo melhor. Manifesta-se, em particular, na opção da «criação de uma rede de comunicação eletrónica entre as escolas» mas também na «promoção na sala de aula de um espaço de discussão intercultural» (Cf. Gráfico 3). Há uma consciência dos jovens de que a Internet, ao serviço do diálogo intercultural, pode promover e fazer evoluir as percepções mútuas como ainda promover uma melhor aprendizagem e conhecimento da história, da cultura e respectiva língua do «outro» (Cf. Gráfico 4).

---

Gráfico 1 – As preocupações em relação aos jovens dos outros países

P.10. Quando olhas para os jovens dos outros países que conheces, o que é que te preocupa mais?
(Indique as três principais preocupações)

(Fonte: Base de dados – QEM.2009/2010)

Gráfico 2 – Os principais centros de interesse

P.12. Quais são os teus centros de interesse?
(Indique os três principais)

(Fonte: Base de dados – QEM.2009/2010)
Gráfico 3 – O contributo da escola no conhecimento do outro

Gráfico 4 – Os fatores de identificação cultural

(Fonte: Base de dados – QEM.2009/2010)

Perante a análise destes resultados, ganha relevância a utilização da Internet e, consequentemente, das redes sociais digitais, como uma ferramenta educativa para promover um repensar das relações interculturais entre a Europa e o Magrebe.
Deveras marcante para os jovens de ambas as margens do Mediterrâneo, a Internet tem-se constituído como uma privilegiada ferramenta tecnológica de informação e de comunicação com uma importante influência para delinear e promover mudanças sociais, políticas e culturais (Fauad, 2010; Sander, 2007; Eloy, 2004).

É certo que a conexão Internet está mais desenvolvida nos países europeus, quando comparamos com os países do Magrebe2 mas a diferença é cada vez menor, à exceção da Argélia (Cf. Quadro 1 e Mapa 1). Em virtude dos processos de mudanças sociais e políticas no Mundo Árabe, a adoção da Internet na esfera árabo-islâmica fez-se jogando em dois tabuleiros. Num dos tabuleiros, as autoridades, durante os regimes autoritários, apropriavam-se da Internet instituindo uma normatividade dos usos e manifestando o seu desejo de controlar as subjetividades. No outro tabuleiro, para contrariar esse controlo político desenvolveram-se subterfúgios, por parte da sociedade civil, sempre renovados, com vista a retomar nas suas mãos este poderoso meio de comunicação e de informação. Neste processo de renovação permanente de subterfúgios, a rede Internet apresenta-se como um meio de afirmação de si, de territorialização e de exteriorização. Os acontecimentos políticos e sociais no Mundo Árabe, movidos pelos jovens, representaram, na prática, uma consequência dessa afirmação de si e de exteriorização contrariando qualquer tipo de controlo político (Abidi, 2014; Behr, 2013; Mihoub-Drame, 2005).

**Quadro 1.** Países por número de utilizadores de Internet (Europa e Magrebe)

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Número de utilizadores</th>
<th>%</th>
<th>Ano</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marrocos</td>
<td>20 207 154</td>
<td>61,3%</td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Argélia</td>
<td>6 669 927</td>
<td>17,2%</td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunísia</td>
<td>5 053 704</td>
<td>46,2%</td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>França</td>
<td>55 221 000</td>
<td>83,3%</td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Espanha</td>
<td>36 721 233</td>
<td>84,0%</td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Portugal</td>
<td>7 015 519</td>
<td>64,9%</td>
<td>2014</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaboração do autor adaptada. 
Fonte: (Internet World Stats: http://www.internetworldstats.com/stats.htm

---

3. AS RELAÇÕES INTERCULTURAIS E A INTERNET

A Internet, pela maior importância atribuída pelos jovens magrebinos (de Rabat e de Tunes), reforça a ideia de que, perante as diferentes possibilidades que os jovens de ambas as margens têm em termos de mobilidade física, os jovens magrebinos acabam por potenciar aquele meio de comunicação e de informação (Silvestri, 2010). Esta autora apresenta mesmo «L’Internet comme instrument privilégié de l’expérience interculturelle»³ (Silvestri, 2010: 47), especialmente para os jovens dos países do sul do Mediterrâneo.

Ao evidenciar os aspetos positivos da comunicação intercultural através da Internet, esta faz com que seja mais fácil ultrapassar determinadas barreiras geográficas, étnicas ou nacionais e, deste modo, fomentar o intercâmbio de ideias que vai para além dos conhecimentos culturais (Vallejo, 2012; Eloy, 2004). Esta forma de socialização virtual permite aos jovens entrar e sair da sua identidade individual e coletiva e exprimir-se para além dos tabus sociais, culturais e políticos. Apercebemos-nos disso pela forma como estes meios de comunicação foram e são agora utilizados para a expressão de

³ «A Internet como experiência privilegiada da experiência intercultural», T. do a.
visões políticas e sociais pluralistas em sociedades que conheceram, durante muito tempo, várias limitações à sua liberdade de expressão (e que, na realidade, continuam a conhecer).

Não podemos desdenhar que das margens do Mediterrâneo, os jovens são os mais implicados na Internet e, de certa forma, inconscientemente exploram, graças a este meio virtual, novas possibilidades de diálogo intercultural tal como o entendemos segundo a definição do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa (2009: 21): «Um processo de troca de ideias aberto e respeitador entre indivíduos e grupos com origens e tradições étnicas, culturais, religiosas e linguísticas diferentes, num espírito de compreensão e de respeito mútuos», particularmente quando se considera como elementos indispensáveis desse diálogo intercultural «a liberdade e a capacidade de expressão, assim como a vontade e a capacidade de ouvir o que os outros têm a dizer.»

Ora, quando olhamos para as relações entre as duas margens, é na sua margem sul que o espaço virtual constitui uma importante rede para obter informações, para comunicar para além das fronteiras e para exprimir a sua consciência cívica (Silvestri, 2010; Mihoub-Drame, 2005).

Em face das expectativas de mudança social para a construção de sociedades mais democráticas e pluralistas, no caso dos países do Magrebe, mas também para a consolidação de sociedades harmoniosas e equilibradas confrontadas com um contexto de grave crise económica e social, que tem promovido facilmente atitudes e comportamentos mais radicalizados, no caso dos países da Europa, explorar e potenciar a Internet ao nível educativo constitui-se, no nosso ver, uma oportunidade para se repensar as relações interculturais. Concretamente, trata-se de fomentar nas escolas uma educação humanística consubstanciada no verdadeiro conhecimento e na compreensão de outros povos e culturas. Uma educação humanística que implica necessariamente a participação desses povos e culturas no processo de conhecimento e compreensão mútuos para evitar leituras enviesadas e preconceituosas. Certamente a Internet pela sua pronta e holística dimensão temporal e espacial pode facilitar e potenciar esse processo educativo. Mas ao mesmo tempo terá de evitar a ilusão dos
jovens com o conhecimento fragmentário que a Internet também disponibiliza a par daquele veiculado pelos meios de comunicação de massa (Said, 2004).

Ao potenciar-se uma utilização pragmática e humanística das diversas formas de comunicação digital no contexto escolar (Vallejo, 2012; Molénat, 2008), isto permitiria aos jovens possuir uma ferramenta pedagógica nomeadamente no âmbito das disciplinas de História/Geografia ou das Línguas para melhor conhecer e compreender «o outro» e a si próprio e, subsequentemente, desenvolver boas práticas interculturais na escola com os seus colegas deste lado como do outro lado. E como o jovem é produto de um contexto social e familiar, estas práticas teriam repercussões na família e na sociedade (Akkari, 2009a).

4. A ESCOLA E A INTERNET

A escola, como um dos principais agentes de socialização, a par da família, dos meios de comunicação social, de outros grupos sociais (amigos, grupos de referência: clubes desportivos, associações de jovens, etc.), tem nas sociedades atuais um importante papel a desempenhar nomeadamente quando ela própria procura adaptar-se aos efeitos da globalização nos modos de vida e nos valores (Bureau International d’Éducation, 2004). Na realidade, as escolas são, hoje em dia, espaços multicultural e, cada vez mais, interculturais. O aumento dos contactos e da interdependência a nível mundial (com as suas repercussões ao nível regional e nacional) transforma a maneira como o mundo se apresenta aos jovens e também altera a maneira como o olham e o seu próprio modo de viver (Appadurai, 2009). O acesso aos modelos culturais de todo o mundo possibilita que os jovens construam a sua identidade também com referência a esses novos valores a que têm acesso. Por exemplo, os jovens partilham os gostos musicais e as formas de vestir com muitos jovens de outros países e de outras culturas. E é o que acontece nos jovens que vivem entre duas margens de um mesmo mar, o Mediterrâneo, feito de unidade e diversidade (Alméras e Jolly, 2010).

A escola, dado o tempo que efetivamente os jovens aí passam, é um meio que lhes vai permitir a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências,
indispensáveis nos dias de hoje. Neste processo, para além dos métodos tradicionais pedagógicas da escola, que se vão atualizando, os meios de comunicação de massa como a televisão e os meios tecnológicos de informação e de comunicação como a Internet têm um contributo fundamental (Oliveira e Sequeira, 2012; Boujaoude, 2007). Isto porque podem ser integrados como forma e fonte de aprendizagem. A escola é um importante espaço de convívio e sociabilidade juvenis, onde colegas e grupos de amigos têm um papel essencial no tomar de atitudes, no defender pontos de vista, em alargar perspetivas de análise e no afirmar de personalidades (Akkari e Payet, 2010).

Não obstante os diferentes contextos nacionais e culturais, é na escola que se verifica uma boa parte da educação do jovem e onde este partilha muitas das suas vivências com os seus pares. Neste sentido, a escola acaba por desempenhar, nos diferentes países e respetivos sistemas educativos, um papel semelhante: o de promover, através dos seus programas escolares e, em particular, através dos professores como agentes educativos privilegiados, a sensibilização e consciencialização para determinados problemas marcantes e comuns da nossa sociedade globalizada aos quais se associam determinados interesses e valores próprios dessa sociedade que identificariamos com “o humanismo do diverso” (Abdallah-Pretceille, 2005: 34). Sabemos que outros agentes educativos como a família e os meios de comunicação de massa intervêm no desenvolvimento pessoal e social do jovem. Mas a sua longa inserção na escola e o seu contacto permanente, partilhado e, por vezes, saudavelmente conflituoso, com os seus pares e os seus professores, permite ao jovem estar mais atento às preocupações e aos desafios que a vida lhe coloca discutindo-os, precisamente com todos podendo, de uma forma ou de outra, confrontá-los e filtrá-los contribuindo para a sua experiência de vida (Abdallah-Pretceille, 2011; Sanches, 2009).

5. A COOPERAÇÃO EDUCATIVA MEDITERRÂNICA: O «DIÁLOGO 5+5»

O «Diálogo 5+5», constituindo-se como um quadro de diálogo informal com vista a abordar qualquer questão de interesse comum, é uma iniciativa lançada pela França

Não obstante tratar-se de um quadro de diálogo informal, a iniciativa «5+5» tem-se revelado uma fórmula de cooperação bem-sucedida que aproveita o seu grau de homogeneidade para contribuir para uma maior integração na área mediterrânica. O seu desenvolvimento inscreve-se na perspectiva mais alargada da União para o

---

Mediterrâneo (UPM) para a qual é chamada a desempenhar um papel de laboratório de ideias.

6. O «DIÁLOGO 5+5 EDUCAÇÃO»

No que diz respeito à área da Educação, o «Diálogo 5+5» é uma iniciativa relativamente recente que, como quadro do encontro regular dos ministros da Educação, procura promover uma verdadeira cooperação regional entre os dez países das duas margens do Mediterrâneo ao nível dos seus sistemas educativos (Tawil, Akkari e Azami, 2010). A primeira reunião ocorreu em 2009, em Biarritz (França), precisamente sobre o tema das novas tecnologias de informação e da comunicação com o lema: «Uma educação digital de qualidade para todos.»

Não obstante as diferenças entre os sistemas educativos dos dez países do «Diálogo 5+5», todos apresentam as mesmas preocupações quanto a este domínio nomeadamente a vontade de promover iniciativas e dinamizar ações com vista a desenvolver redes de parcerias entre os países membros no sentido de assegurar a infraestrutura necessária para o acesso ao conhecimento e de otimizar a integração das tecnologias de informação e de comunicação educativas (TICE) nas metodologias de ensino/aprendizagem e práticas pedagógicas. Para esse efeito, os dez países membros elaboraram um plano de ação assente em cinco pontos (5+5 Education, 2009):

1) A elaboração de uma «Carta 5+5 de Internet» na escola com vista a criar em cada jovem as condições para a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes no sentido de se tornar um cidadão responsável desempenhando plenamente o seu papel na sociedade de informação aproveitando e utilizando as potencialidades oferecidas pelas tecnologias de informação e da comunicação;

---

2) A definição de condições para o estabelecimento de uma certificação comum das competências em TICE dos professores da região mediterrânica permitindo a estes, de qualquer disciplina, a possibilidade de desenvolver uma utilização profissional das TICE no âmbito das práticas pedagógicas na sala de aula e, de forma mais alargada, no quadro profissional;

3) A elaboração de um serviço de informação/formação para a utilização das TICE na sala de aula consubstanciado na iniciativa Pairform@nce, um dispositivo inovador de formação online dos professores para desenvolver a melhor utilização das TIC na sala de aula e o trabalho em rede propondo, para isso, percursos e conteúdos de formação num ambiente digital adaptável a diferentes contextos;

4) O desenvolvimento de um conjunto de ações para a promoção da geminação digital entre os países da área mediterrânica – uma dessas ações é o eTwinning\(^8\) (destinado aos professores e alunos dos ensinos básico e secundário) que propõe parcerias entre estabelecimentos escolares de países da área mediterrânica com o objetivo de favorecer a comunicação entre os jovens de línguas e culturas diferentes e sensibilizar os alunos para a cultura mediterrânica graças a intercâmbios entre turmas sobre temas comuns;

5) O desenvolvimento e intercâmbio de conteúdos pedagógicos digitais comuns que passaria pelo desenvolvimento de um fundo comum de recursos pedagógicos e de recursos multimédia para a aprendizagem das línguas que se tornaria elemento facilitador de uma aproximação cultural.

São pistas para um Mediterrâneo digital, para um espaço digital comum que possa promover o que entendemos ser necessário nesta área geocultural, o de repensar as relações interculturais através da escola, mais concretamente, por ser a nossa área privilegiada de investigação, no Mediterrâneo Ocidental. Passa imperreterivelmente por criar as mesmas condições para o acesso à educação, à formação, à aprendizagem ao longo da vida, afinal, uma das principais preocupações dos jovens europeus e magrebinos. Mas sabemos que existem condições diferenciadas quer sociopolíticas,

\(^8\) A ação eTwinning foi lançada em 2005 pela Comissão Europeia e integrada desde 2007 no programa «Educação e formação ao longo da vida.»
quer socioeconómicas quer socioculturais quando olhamos para os dois lados da margem do Mediterrâneo. Este plano de ação do «Diálogo 5+5 Educação» é, entre outros mecanismos, um contributo para diminuir as diferenças e promover o acesso à igualdade de condições.

Um plano de ação que se articula com um outro mecanismo em construção, a criação de um espaço digital – um espaço “.med”9 – que permitiria valorizar o papel das TICE para o desenvolvimento económico e humano na área mediterrânea promovendo a par da educação e da formação, a inovação. Mas isso implica passar de uma lógica de mão-de-obra para uma lógica de cérebro de obra, de passar ou atualizar do ou o modelo educativo assente em infraestruturas tradicionais para um modelo que privilegie as infraestruturas inovadoras, isto, a literacia tecnológica, a literacia digital. Para isso, quer nos países europeus quer nos países magrebinos, a construção de uma sociedade que possa oferecer a igualdade de oportunidades no setor digital necessita de um reforço das capacidades e responsabilidades dos jovens, necessita de uma análise partilhada dos sistemas educativos da região para propor respostas comuns, como o plano de ação «5+5 Educação» acima referenciado, nomeadamente quando no horizonte estão os grandes desafios da formação profissional e da empregabilidade, certamente mais problemático nos países do Magrebe, mas também bem presente nos países europeus.

7. PARA UM REPENSAR JUVENIL E DIGITAL DAS RELAÇÕES INTERCULTURAIS

No atual contexto global de pluralismo cultural, importa evidenciar e desenvolver a pertinência e o interesse de desenvolver programas e projetos educativos que considerem cada vez mais as competências (inter) culturais e linguísticas nos currículos escolares sendo que a utilização da Internet e das redes sociais digitais, muito em particular no espaço educativo, constitui, na nossa perspectiva, uma importante ferramenta complementar que deve ser desenvolvida com vista a promover, de

forma descomplexada, a interculturalidade nos sistemas educativos do espaço euro-mediterrânico.

Neste sentido, parece-nos interessante explorar a pertinência e o desenvolvimento, no âmbito das relações entre a Europa e o Magrebe, de uma iniciativa como o «Diálogo 5+5 Educação». Este projeto, embora ainda numa fase inicial, ao procurar mobilizar as sinergias entre os seus países membros no sentido de construir pontes digitais em meio escolar, apresenta-se como um dos instrumentos privilegiados particularmente porque envolvendo os jovens através da escola na promoção de um repensar das relações interculturais entre a Europa e o Magrebe.

Não podemos esquecer que, para além da necessidade de se repensar os conhecimentos e as percepções entre os países da Europa e do Magrebe, os importantes fenómenos de mobilidade humana, particularmente para os países europeus, trouxeram, com o decorrer do tempo, alterações na composição demográfica das escolas fazendo com que muitas delas se tornassem locais onde coexiste uma efervescente mistura de culturas e religiões. Através deste «Diálogo 5+5» ao nível das questões educativas que necessariamente implica a participação de todos na construção de instrumentos comuns para melhor responder às diferenciadas dinâmicas políticas, sociais, económicas e culturais das respetivas sociedades, as escolas, como espaços de transnacionalidade e de formação para a interculturalidade, e a consequente promoção da Internet e das redes sociais digitais, constituem-se como ferramentas privilegiadas para a promoção do diálogo intercultural (da comunicação intercultural).

Importa naturalmente realçar o contributo dos jovens para esse diálogo intercultural, para um repensar das relações interculturais, sobretudo, quando são efetivamente os mais implicados na Internet e nas redes digitais. Graças a este meio, constantemente exploram novas possibilidades de diálogo intercultural. A escola deve potenciar uma utilização pragmática e pedagógica das diversas formas de comunicação digital. Constitui-se, sem dúvida, como um meio de excelência na promoção do conhecimento e da comunicação para a aproximação entre as sociedades europeias e magrebinas. As escolas, entendemos, não o têm explorado suficientemente, o que acaba por prejudicar
uma genuína e consistente promoção de uma cultura humanista que tanto faz falta perante os diversos acontecimentos terroristas por todo o mundo.

Quando o défice de compreensão mútua entre a Europa e o Magrebe advém da leitura estereotipada dos seus objetos nomeadamente a maior ênfase dada ao tema da religião e da interpretação descontextualizada dos seus conteúdos e dos seus significados e simbolizações, a escola, consubstanciada na utilização da Internet e das redes digitais, deve constituir-se como o local para o desenvolvimento de ações concretas com vista a colocar os debates não no domínio do confronto das ideologias e das culturas etnocentradas mas no da convergência dos valores de diversidade, de compreensão e de abertura rumo a um humanismo universal.

Os sistemas educativos, na realidade, não têm uma vocação específica para serem hierarquizados (apenas) a partir dos meios materiais de que dispõem. Devem ser trabalhados a partir da sua capacidade em difundir saberes coerentes com exigências científicas do desenvolvimento e da visão universal da humanidade. Parece-nos ser este a mais-valia de um «Diálogo 5+5 Educação» que, como instrumento de convergências das políticas públicas ao nível educativo, acaba por melhorar o acesso ao conhecimento e comunicação mútuos com consequências numa melhor comparabilidade dos sistemas educativos e na promoção de uma melhor e mais qualificada mobilidade humana, em particular, ao otimizar-se a integração das tecnologias de comunicação e informação educativas nas metodologias de ensino/aprendizagem e nas práticas pedagógicas.

A realidade multicultural das sociedades contemporâneas, fortemente marcadas pelas mobilidades humanas, nomeadamente as sociedades europeias onde existe uma forte presença de migrantes da área cultural arabo-muçulmana, desafia os sistemas educativos a pensarem numa realidade social quantitativa e qualitativamente pluricultural e intercultural. Isso significa uma abordagem contemporânea e contextualizada das vivências sócio-históricas e socioculturais com recurso às tecnologias de informação e da comunicação educativas que permite fazer variar os pontos de vista, as novas linguagens discursivas seculares e religiosas, as pertenças e as escalas de tempo e de espaço.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


