**GUIÃO PARA O DELEGADO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO**

**Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar**

**I – ASSIDUIDADE**

**I. Natureza das Faltas**

São previstas **faltas justificadas** e **faltas injustificadas.**

**A. Faltas justificadas**

1. São consideradas **justificadas** as faltas dadas pelos seguintes motivos:

a) **Doença do aluno**, devendo esta ser **declarada por médico** se determinar impedimento superior a **cinco dias úteis**.

Se o aluno faltar por doença por um **período inferior ou igual a 3 dias úteis, não é preciso a entrega de atestado médico** para confirmar a situação basta uma declaração assinada pelo encarregado de educação.

b) **Isolamento profilático**;

c) **Falecimento de familiar**;

d) **Nascimento de irmão**, durante o **dia do nascimento** e o **dia imediatamente posterior**;

e) Realização de **tratamento ambulatório**;

f) **Assistência na doença a membro do agregado familiar**;

g) **Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação**;

h) **Ato decorrente da religião** professada pelo aluno;

i) **Participação em atividades culturais, associativas e desportivas** reconhecidas como interesse público;

j) **Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição**;

k) Cumprimento de **obrigações legais;**

l) **Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo diretor de turma.**

2. O pedido **de justificação das faltas é apresentado por escrito** pelos pais ou encarregado de educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao diretor de turma, com indicação do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na **caderneta do aluno** ou em **impresso próprio**.

3. O diretor de turma **pode solicitar** ao encarregado de educação **os comprovativos adicionais que entenda necessários** **à justificação da falta**.

4. **A justificação da falta** deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, **até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma.**

**B. Faltas injustificadas**

1. As faltas são injustificadas quando:

a) **Não tenha sido apresentada justificação**;

b) A justificação tenha sido apresentada **fora do prazo**;

c) A justificação **não tenha sido aceite**;

d) A marcação da falta resulte da **aplicação da ordem de saída da sala de aula** ou de **medida disciplinar sancionatória**.

2. As **faltas injustificadas são comunicadas** ao encarregado de educação pelo diretor de turma, **no prazo máximo de três dias úteis,** pelo meio mais expedito.

**C. Dispensa da atividade física**

**1.** O aluno pode ser **dispensado temporariamente das atividades de educação física por razões de saúde**, devidamente **comprovadas por atestado médico**, que deve **explicitar claramente as contraindicações** da atividade física.

**2.** O aluno **deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula** de educação física.

**D. Faltas de material**

**1.** Algumas **disciplinas** contemplam as faltas de material nos respetivos **critérios** **de avaliação.**

**E. Faltas decorrentes da participação em atividades do Plano Anual de Atividades**

1. A **ausência às atividades letivas para a participação em atividades constantes no Plano Anual de Atividades** ou para a **participação em reuniões ou sessões de trabalho**, previamente solicitadas pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo, **conduz à marcação de faltas de presença**, as quais serão justificadas.

**II. Excesso Grave de Faltas**

1. As **faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos semanais**, por **disciplina**.

2. Quando for **atingido metade dos limites de faltas**, os **pais ou encarregados de educação** ou, quando maior de idade, o aluno, **são convocados à escola**, **pelo meio mais expedito**, pelo diretor de turma.

3. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva **comissão de proteção de crianças e jovens em risco (CPCJ) deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados de educação, procurando em conjunto soluções** para ultrapassar a sua falta de assiduidade.

**III. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas**

1. A **ultrapassagem dos limites** de faltas injustificadas constitui uma **violação dos deveres de frequência e assiduidade** e obriga o aluno faltoso ao **cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas**, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.

2. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências **são obrigatoriamente comunicadas**, **pelo meio mais expedito**, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao diretor de turma e ao professor tutor do aluno, sempre que designado, e registadas no processo individual do aluno.

3. A ultrapassagem do limite de faltas relativamente às **atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa** **implica** a imediata **exclusão** do aluno das atividades em causa.

**IV. Medidas de recuperação e de integração**

1. Para os **alunos menores de 16 anos**, **a violação dos limites de faltas pode obrigar ao cumprimento de atividades**, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis.

2. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem como as medidas corretivas ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser **aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo**.

3. É **aplicado independentemente do ano de escolaridade ou do número de disciplinas** em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas.

4. Sempre que **cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as faltas em excesso**.

5. Tratando -se de aluno de **idade igual ou superior a 16 anos**, a violação dos limites de faltas pode dar também lugar à **aplicação das medidas** que se revelem adequadas.

**V. Incumprimento ou ineficácia das medidas**

1. O **incumprimento das medidas e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam**, tratando-se de **aluno menor**, **a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens ou**, na falta desta, **ao Ministério Público**.

2. Tratando-se de aluno com **idade superior a 12 anos** que já **frequentou**, no ano letivo anterior, **o mesmo ano de escolaridade**, poderá haver lugar, até final do ano letivo em causa e por decisão do diretor da escola, **à prorrogação da medida**.

3. **O não cumprimento das atividades e ou medidas ou a sua ineficácia por causa não imputável à escola** determinam ainda, logo que definido pelo conselho de turma, **a retenção no ano de escolaridade em curso**, no caso de frequentarem o ensino básico, ou a **exclusão na disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de faltas**, alunos do ensino secundário, sem prejuízo da **obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos**.

4. O **incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades** pode dar ainda lugar à aplicação de medidas **disciplinares sancionatórias**.

**CAPÍTULO II – DISCIPLINA**

**I. Medidas Corretivas**

São medidas corretivas:

**a)** A **advertência;**

**b)** A **ordem de saída da sala de aula**, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar.

**c)** A **realização de tarefas e atividades de integração escolar**, podendo, para o efeito ser aumentado o período diário ou semanal de permanência obrigatória do aluno na escola.

**d)** O **condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais** e equipamentos sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas.

**e)** **A mudança de turma.**

**II. Medidas Disciplinares Sancionatórias**

Constituem medidas disciplinares sancionatórias:

**a)** A **repreensão registada**.

**b)** A **suspensão até 3 dias úteis.**

**c)** A **suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis.**

**d)** A **transferência de escola.**

**e)** A **expulsão da escola.**

**CAPÍTULO III – PAIS OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO**

**I. Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação**

1. Deve cada um dos pais ou encarregados de educação:

a) **Acompanhar** ativamente a **vida escolar** do seu educando;

b) **Promover** a **articulação** entre a **educação na família e o ensino** na escola;

c) **Diligenciar** para que o seu **educando** **beneficie**, efetivamente, dos seus **direitos** e **cumpra** rigorosamente os **deveres**;

d) **Contribuir** para a criação e execução do **projeto educativo** e do **regulamento interno** e participar na vida da escola;

e) **Cooperar com os professores** no desempenho da sua missão pedagógica;

f) **Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir** nos seus educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas da escola;

g) **Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar**;

h) **Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica** de todos os que participam na vida da escola;

i) **Integrar ativamente a comunidade educativa**;

j) **Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for solicitado**;

k) **Conhecer o presente Estatuto, bem como o regulamento interno** da escola;

l) **Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais** causados pelo seu educando;

m) **Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico**, bem como os do seu educando.

2. Os pais ou encarregados de educação são **responsáveis** **pelos deveres dos seus filhos e educando**s, em especial quanto à **assiduidade**, **pontualidade** e **disciplina**.

**II. Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados de educação**

1. O **incumprimento pelos pais ou encarregados de educação**, relativamente aos seus educandos, dos deveres, de forma **consciente e reiterada**, implica a respetiva **responsabilização** nos termos da lei.

2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de educação:

a) O **incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade** pelos educandos, bem como a ausência de justificação para tal incumprimento;

b) A **não comparência na escola** sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de faltas injustificadas ou a sua não comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória;

c) A **não realização**, pelos seus **educandos**, das m**edidas de recuperação, das atividades de integração** na escola e na comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados.

3. O **incumprimento reiterado**, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres, **determina a obrigação**, por parte da escola, de **comunicação** do facto à competente comis**são de proteção de crianças e jovens ou ao Ministério Público**.

4. O **incumprimento consciente e reiterado pelos** pais ou encarregado de educação de alunos menores de idade dos deveres pode ainda determinar por **decisão da comissão de proteção de crianças e jovens ou do Ministério Público, a frequência em sessões de capacitação parental**.

5. Tratando -se de **família beneficiária de apoios sociofamiliares** concedidos pelo Estado, o facto é também **comunicado** aos **serviços competentes, para efeito de reavaliação, dos apoios sociais.**

**III. Contraordenações**

1. A **manutenção da situação de incumprimento consciente e reiterado** dos deveres por parte dos pais ou encarregado de educação de alunos menores de idade, **aliado à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de capacitação parental determinadas e oferecida**s, **constitui contraordenação**.

2. As **contraordenações são punidas com coima** de valor igual ao valor máximo estabelecido para os alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade frequentado pelo educando em causa.

3. Quando a sanção prevista resulte do incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação dos seus deveres relativamente a mais do que um educando, são levantados tantos autos quanto o número de educandos em causa.

4. O **valor global das coimas não pode ultrapassar**, na mesma escola ou agrupamento e no mesmo ano escolar, o **valor** **máximo mais elevado estabelecido para um aluno do escalão B do 3.º ciclo do ensino básico**.

5. Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos educandos **beneficiam de apoios no âmbito da ação social** **escolar**, em **substituição das coimas**, podem ser apli**cadas as sanções de privação de direito a apoios escolares e sua restituição**.

6. **A negligência é punível**.

7. Compete ao **diretor-geral da administração escolar**, por proposta do diretor da escola ou agrupamento, **a elaboração dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de contraordenação e a aplicação das coimas**.

8. O incumprimento, por causa imputável ao encarregado de educação ou ao seu educando, do pagamento das coimas ou do dever de restituição dos apoios escolares, quando exigido, pode determinar, por decisão do diretor:

a) A **privação, no ano escolar seguinte, do direito a apoios no âmbito da ação social escolar** relativos a manuais escolares;

b) **A aplicação de coima de valor igual ao dobro do valor previsto**.

|  |
| --- |
| Diretor(a) de Turma: |
| Horário de atendimento aos E. Educação | Dia: | Hora: |
| Escola Básica e Secundária de S. Sebastião de Mértola - Tel. 286 610660 – www.ae-mertola.pt |
| Representante dos E. Educação:  | Contacto: |