El enfoque cognoscitivo en la educación de niños pequeños

Antonio Ray y Lorena Herrero*

Tanto a nivel nacional como internacional se advierte una creciente preocupación respecto a la educación preescolar. Este nuevo interés procede de muchas instancias, no sólo de los organismos educativos, y tiene diversas facetas que reflejan consideraciones sociales, políticas y teóricas.

Los bajos niveles de eficiencia del sistema educativo, las presiones demográficas, la creciente conciencia de la crisis educativa en todos los niveles sociales y la complejidad de los problemas a los que se enfrenta la sociedad exigen un cambio radical en la manera de concebir y de impartir la educación, desde el nivel preescolar hasta el universitario.

Un gran porcentaje de niños vive en una situación notable de desigualdad educativa incluso antes de entrar a la escuela. Su preparación para hacer frente a los retos de la escolarización o del aprendizaje escolar, y más tarde a los retos sociales, está en clara desventaja respecto a otros sectores de la población. Estos niños se encuentran atados a un contexto de privación que progresivamente limita su desarrollo cognoscitivo, su motivación al logro y la probabilidad de beneficiarse de la educación formal escolar.

Por otra parte, el sistema educativo no ofrece todas las opciones que debiera en cuanto a cobertura, orientaciones, formación de profesores y alternativas educativas. Sólo se atiende al 42.5% de los niños en edad preescolar, mientras que el currículum está diseñado para el medio urbano y para la clase media. No existe diseño de currículum para medios marginados y menos aún para medios rurales; existe una escisión muy marcada entre quienes diseñan el currículum y la formación de profesores; el sistema es incapaz de ofrecer alternativas de calidad, y no existen propuestas para aumentar la cobertura en función de los recursos asignados ni para impulsar la calidad y salir de la aparente contradicción costo-calidad.

Un problema de calidad no se resuelve con políticas puramente expansionistas. Exige un cambio radical en la manera de pensar acerca del desarrollo de los niños, de cómo aprenden y de cómo se les puede acompañar mejor en sus procesos de aprendizaje; exige una innovación en las prácticas educativas que sea consistente con esta postura, y sobre todo, exige un proceso continuo de revisión de las conceptualizaciones y de las prácticas.

Este movimiento innovador está cobrando fuerza en todos los ámbitos y niveles de la educación. Los programas para niños pequeños no esca-pan de esta tendencia.

En términos generales, se puede afirmar que existe un nuevo modelo para el desarrollo de estos programas, más racional y más fundamentado en las teorías del desarrollo cognoscitivo de los niños pequeños y en las aportaciones de diversas teorías del aprendizaje.

Los programas para niños pequeños se orientan no sólo a la adquisición de contenidos, habilidades y conductas que pueden ser observadas y medidas, sino también a los procesos y funciones de índole cognoscitiva que median esas adquisiciones y que son más elusivos a la observación y medición directa. A la par del énfasis en los procesos cognoscitivos, estos programas utilizan estrategias pedagógicas que van más de acuerdo a los modos de aprender de los niños pequeños.

Estos programas distinguen dos dimensiones principales en su conceptualización del desarrollo: la normativa y la dinámica. La primera se refiere
a lo que la mayoría de los niños de una determinada edad o etapa pueden hacer o no pueden hacer, usualmente con base en criterios estadísticos, los cuales, aunque útiles, muchas veces son mal empleados y aplicados.

La conceptualización dinámica del desarrollo se centra en los aspectos propiamente evolutivos de la persona y en cómo se relacionan éstos con el medio. Considera tres aspectos fundamentales:

- La secuencia en que ocurren los cambios en el ser humano.
- El impacto a largo plazo que en el desarrollo posterior puedan tener algunas experiencias tempranas.
- Tiene efectos acumulativos de experiencias repetidas o frecuentes.

Los programas apropiados estimulan el aprendizaje en todas las áreas de desarrollo: física, social, emocional y cognoscitiva. Los programas inapropiados enfatizan el aprendizaje de los contenidos sin reconocer ni apoyar la relación interactiva entre todas las áreas de desarrollo.

Los programas apropiados son responsivos a las diferencias individuales de habilidades, intereses, desarrollo y estilos de aprendizaje. Los programas inapropiados esperan que todos los niños lleven a cabo al mismo tiempo las mismas habilidades estrechamente definidas.

Los programas apropiados ofrecen a los niños múltiples actividades de aprendizaje. Los niños aprenden a través de la exploración activa y la interacción con adultos y otros niños; se les proporcionan actividades concretas de aprendizaje que tienen una estrecha relación con su experiencia y su vida ordinaria; trabajan individualmente o en pequeños grupos informales la mayor parte del tiempo. Los programas inapropiados están centrados en el maestro, quien dirige casi todas las actividades, mientras los niños pasan gran parte del tiempo escuchando pasivamente, sentados y esperando; también enfatizan las actividades con todo el grupo, la instrucción directa por parte del maestro y la memorización y las actividades mecánicas.

**El currículum cognoscitivo para niños pequeños**

Este es uno de los programas que han surgido al impulso de esta corriente innovadora en la educación. Fue desarrollado por Carl Haywood y un equipo de colaboradores, quienes se basaron en los conceptos de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo, en la teoría cognoscitiva de Vygotsky y en las aportaciones teóricas y prácticas del trabajo de R. Feuerstein.

Partiendo de estas bases teóricas, los autores elaboraron un programa de trabajo con niños preescolares en situación de riesgo, con los siguientes objetivos:

- Aumentar y acelerar el desarrollo de las funciones cognoscitivas básicas.
- Identificar y remediar las funciones cognoscitivas deficientes.
- Desarrollar la motivación intrínseca a la tarea.
- Desarrollar el pensamiento de representación.
- Aumentar la efectividad para el aprendizaje y de la preparación para el aprendizaje escolar.
• Prevenir que el niño requiera de servicios de educación especial.

La experiencia de aplicación

El currículum para preescolares con orientación cognoscitiva comparte con todos los programas de pensamiento el objetivo de "estar la mente". Esto es, se pretende ampliar la comprensión de los niños acerca de sus propios procesos de pensamiento y, por lo tanto, aumentar su capacidad de aprendizaje. Además, el programa no es un añadido a las tareas preescolares comunes, sino que más bien se adapta a estas tareas complementándolas y dándoles estructura.

El Centro Polanco del ITESO ha trabajado con este programa desde hace algunos años aplicándolo entre niños de clases populares. Al aplicarlo se consideró como actores principales del acto educativo a los niños, sus instructores y sus familias, y se plantearon objetivos sobre cada uno de ellos. En este trabajo se hablará únicamente de los primeros.

En el caso de los niños el objetivo principal ha sido producir cambios cognoscitivos estructurales; es decir, desarrollar procesos efectivos de pensamiento que sean pertinentes y generalizables. Con esto se pretende mejorar las habilidades de pensamiento de los niños para que lleguen a mejores resultados académicos y sociales; se trata de que los niños adquieran un repertorio amplio de esquemas o planes mentales para poder abordar diferentes tareas.

Los componentes esenciales que definen la estructura general del programa responden a dos preguntas: qué se enseña y cómo se enseña.

Qué se enseña

Si se quieren mejores pensadores, necesariamente debe implicarse en los programas educativos la enseñanza de tácticas, esquemas o planes mentales.

En este sentido, el programa está enfocado a la enseñanza y ejercicio de funciones cognoscitivas, cognoscitivas y metacognoscitivas, las cuales se conciben como elementos constitutivos de la inteligencia, compuestas por una habilidad innata, la historia de aprendizaje, actitudes, motivaciones y estrategias. Esto no quiere decir que se dejen de lado los contenidos, ya que éstos son abordados poniendo especial énfasis en las funciones requeridas para "aprenderlos".

Cada día los niños tienen la oportunidad de trabajar con una función diferente. A través del programa aprenden a identificar la función cognoscitiva que están utilizando, aprenden a verbalizarla y son ayudados a transferirla a otras actividades.

El programa contempla la enseñanza y ejercicio de 25 funciones cognoscitivas básicas. Además de ejercitar estas funciones, es importante que los niños se den cuenta de lo que ocurre en su pensamiento mientras están ejecutando tareas específicas para que luego sean capaces de utilizar ese conocimiento para controlar lo que están haciendo.

Cómo se enseña

Las funciones cognoscitivas se enseñan a través de experiencias de aprendizaje mediado, las cuales son la esencia del programa y se aplican sobre cualquier contenido. Las experiencias de aprendizaje mediado consisten en usar y provocar encuentros con los niños para ampliar su capacidad de aprender. Desde este punto de vista, las instructoras utilizan la relación con los niños para estimular el desarrollo de sus habilidades de pensamiento; los guían en la búsqueda de reglas útiles y aplicables, y refuerzan el uso de lo aprendido en otros
campos. Todos los momentos del día, tanto libres como dirigidos, se aprovechan para interactuar con los niños con la intención de lograr cambios cognoscitivos, trascender la situación inmediata, explicar el alcance, significado o propósito de la actividad, retroalimentar sus ejecuciones, regular el comportamiento y compartir la búsqueda de soluciones.

Los instructores mediadores son catalizadores entre los procesos de pensamiento del niño y los eventos de su experiencia; los ayudan en la construcción y comprensión de significados, y a obtener de cada actividad principios generalizables para percibir, aprender y resolver. En este estilo de enseñanza se utilizan preguntas dirigidas a procesos, no a contenidos o productos; se cuestionan las respuestas correctas e incorrectas; se enseña inductivamente y se fomenta la metacognición.

A lo largo del día se estimula a los niños a pensar más allá de las situaciones inmediatas. Con frecuencia en el salón de clases se escuchan preguntas como: ¿cómo has hecho algo como éste antes?, ¿de qué otra manera lo podrías hacer? A través de estas preguntas se pretende que los niños se involucren en la búsqueda de soluciones relacionadas con procesos. Una forma de mediación, de la que se hace uso tan frecuentemente como es posible, es el puente, que consiste en llevar a los niños a otras situaciones familiares donde se requiera el uso del mismo proceso de pensamiento. Se procura que los niños den ejemplos de otras actividades o situaciones en donde se requiera de cierta clase de pensamiento. De esta manera, los niños aprenden a discriminar si ciertas funciones cognoscitivas son apropiadas o inapropiadas para alguna situación.

A través de las experiencias de aprendizaje mediado se enseña a los niños a ser participantes, activos y competentes. El papel de los instructores es guiar a los niños en la resolución de problemas que todavía no son capaces de resolver de manera individual. Los instructores modelan, cuestionan y refuerzan a fin de que los niños cada vez necesiten menos ayuda y sean capaces de resolver los problemas por sí mismos.

**Jornada diaria**

 Todos los días se da a los niños la oportunidad de enfrentarse a situaciones y experiencias que les puedan producir aprendizaje. Los objetivos del currículum y la manera de trabajar se integran en cada uno de los momentos de la jornada diaria, la cual está compuesta por diferentes actividades que pueden ser ajustadas a las demandas de una clase particular. A través de cada segmento de la rutina diaria se proporciona a los niños un tipo diferente de experiencia; sin embargo, en todos los momentos se enfatiza el desarrollo de una misma función cognoscitiva previamente seleccionada. Las actividades que definen la jornada diaria son:

- **Lectura y psicomotricidad fina.** Se trabaja en tareas de lectura con los niños divididos en pequeños grupos, por un período aproximado de 15 minutos con cada grupo, mientras el resto de los niños realiza autónomamente tareas de psicomotricidad fina.
- **Grupo cognoscitivo grande.** El énfasis en esta actividad está en enseñar un contenido específico a todo el grupo (por ejemplo, colores, números, conceptos de tiempo, etc.) al mismo tiempo que se ejercitan y refuerzan los procesos cognoscitivos enfatizados ese día. El grupo grande incluye típicamente 10 minutos para enfocarse en la actividad y para desarrollar un contexto interesante y familiar a los niños para enseñar la lección; 20 minutos en la resolución de problemas, y 10 minutos en puente.
- **Planeación del tiempo.** Por medio de la planeación se fomenta la autonomía; los niños apren-
den a elegir y a tomar decisiones sobre las tareas y productos que van a realizar ese día. La planeación se realiza de manera individual y tiene una duración aproximada de 15 minutos. Elección dirigida. Se da a los niños la oportunidad de involucrarse activamente con el medio, realizando aquellas tareas seleccionadas por ellos durante el tiempo de planeación. En este período se enfatiza la función cognitiva del día, proporcionando experiencias de aprendizaje mediado con el material con que cada niño está involucrado. Se trabaja con los niños en su propio nivel, uniéndose a su trabajo sin interrupciones ni imposiciones; más bien se le ayuda a ampliarlo, a relacionar e integrar planes y a explorar posibilidades.

Las evaluaciones cuantitativas han mostrado que se favorecen, de manera general, las habilidades de organización verbal, mismas que facilitan la producción, la memoria y el aprendizaje de elementos lingüísticos. Así mismo, se favorecen habilidades de organización perceptual visual y habilidades para manipular material concreto en función de esquemas clasificatorios.

Los resultados obtenidos animan a continuar con la aplicación de este programa. De hecho, el programa se ha extendido de dos grupos iniciales a seis; se han impartido varios talleres acerca del currículum, y otras instituciones educativas se han interesado en aplicarlo de una manera sistemática y controlada.

Sin embargo, el interés no se centra únicamente en la simple difusión y extensión de este programa. Es importante continuar profundizando en su evaluación tanto con elementos de evaluación subjetiva como formativa, con el fin de precisar los estilos de intervención y las interacciones que facilitan o promueven más el desarrollo de las habilidades de pensamiento; los ajustes que deben hacerse para adaptarlo a la situación específica donde se aplica, y los elementos que se le puedan incorporar para enriquecerlo y complementarlo.

**Notas**