|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risultati immagini per logo flc cgil | logo%20FSUR-piatto | Risultati immagini per uil scuola | logo-snals.png | FEDERAZIONE GILDA UNAMS |
| SEGRETERIE PROVINCIALI DI FROSINONE |
|  |

*Frosinone, 16.4.2020*

*Ai Dirigenti scolastici della provincia di Frosinone*

*e per loro tramite:*

*al personale docente ed ATA*

**COMUNICATO SINDACALE UNITARIO**

**SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)**

 Con il Decreto-Legge n. 22 del 8 aprile 2020 il Governo, all’art. 2 *(Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020-2021)* ha inteso rendere per legge “obbligatoria” la didattica a distanza (DaD) per i docenti: (comma 3 - “*In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”*)*.*

Come OO.SS., pur condividendo fin dall’inizio della presente situazione emergenziale la necessità del proseguimento dell’azione didattica, riteniamo che tale ulteriore disposizione legislativa non fosse indispensabile, poiché in generale i docenti già da settimane, pur se tra mille difficoltà, si stavano comunque già ampiamente prodigando per l’attuazione della DAD, a conferma del gran senso di responsabilità e professionalità da loro sempre dimostrata.

In ogni caso la genericità della formulazione del comma 3, alla stregua dei precedenti interventi legislativi a riguardo, mantiene pressoché inalterata tutta la problematica inerente l’interpretazione ed individuazione delle modalità della sua attuazione, non essendovi contenuta in esso alcuna indicazione dispositiva a riguardo. Né poteva essere altrimenti, essendo troppo numerose le variabili esistenti:

- differenti tipologie di scuola e grado d’istruzione;

- diverse competenze e dotazioni informatiche e tecnologiche di scuole, docenti, studenti e famiglie;

- singole differenti situazioni contingenti, anche di carattere personale e familiare, legate all’emergenza epidemiologica.

Pertanto le OO.SS., come già evidenziato nel precedente comunicato unitario provinciale del 1 aprile 2020, ribadiscono la necessità che tutte le azioni connesse alla DAD (modalità e tempistiche degli interventi didattici e delle relazioni con alunni, genitori e colleghi; svolgimento di riunioni collegiali online, se necessari; procedure burocratico/formali inerenti il registro elettronico, la programmazione e rendicontazione degli interventi; procedure e modalità di valutazione), trattandosi di scelte organizzative in ambito didattico, devono scaturire da scelte condivise da parte di docenti e DS, non da circolari/comunicazioni impositive, tutelando in ogni caso le scelte metodologico-didattiche anche di gruppi minoritari, al fine di salvaguardare sia a livello collegiale sia individuale il principio costituzionale della libertà d’insegnamento, che mai può venir meno, neanche nell’attuale situazione emergenziale.

A riguardo continuano a pervenire alle scriventi OO.SS. numerose segnalazioni relative a disposizioni impositive, formali o informali, inerenti le specifiche modalità attuative della DAD e delle attività connesse, soprattutto in particolare per le attività di programmazione e rendicontazione delle attività didattiche.

Quanto alla procedure di rendicontazione, attraverso griglie, schede, monitoraggi, ecc., soprattutto se non precedentemente condivise, appaiono inopportune poiché impegnano i docenti in attività burocratiche spesso ripetitive, non necessarie perché non previste dalla normativa e, per quanto di conoscenza delle scriventi OO.SS., ogni docente già “registra” i propri interventi all’interno del registro elettronico, secondo le modalità condivise collegialmente.

I singoli docenti, se lo riterranno opportuno, provvederanno alla rimodulazione delle proprie programmazioni e successivamente, rendiconteranno nelle modalità opportune.

Resta ovviamente salva la possibilità, se necessario, di procedere in modo condiviso ad eventuali riprogrammazioni per obiettivi comuni, da parte di singoli consigli di classe/intersezione o dipartimenti e a seguito di tale condivisione potranno essere riprogrammati.

Infine le scriventi OO.SS., ribadendo lo spirito della massima collaborazione, nell’intento di offrire contributi affinché l’inaspettato protrarsi di tale difficile periodo di emergenza possa essere vissuto da ogni componente della comunità scolastica nella massima serenità possibile, fanno presente che, così come le attività scolastiche devono in qualche modo proseguire, ritengono a questo punto altrettanto necessario il ripristino delle relazioni sindacali, a partire dall’invio della puntuale e completa informativa sulle materie contrattualmente di competenza (organici/classi, organizzazione del lavoro del personale ATA, organizzazione delle attività del personale docente in particolare connesse alla DAD, verifica dell’attuazione del contratto d’istituto, ecc.), oltre all’attivazione di incontri sindacali concordati on line di confronto o contrattazione, a seconda delle singole esigenze d’istituto, sulle materie previste comprese quelle citate, anche su richiesta di singole parti del Tavolo contrattuale.

**Le segreterie provinciali**

****

f.to Immacolata Foggia f.to Carlo Ferrazzoli f.to Roberto Garofani f.to Patrizia R. Pio f.to Michelino Carnevale