**LA DISLESSIA A SCUOLA**

****

**PREMESSA**

Lo sviluppo fonologico inizia in tempi molto rapidi:

* A **5/6 mesi** i bambini sono in grado di distinguere i tratti fondamentali di tutte le lingue; sembrano quindi essere predisposti a percepire i suoni di tutte le lingue esistenti sulla terra.
* A **12 mesi** cominciano a fare un po’ di economia e si specializzano sui suoni della propria lingua madre.
* A **4 anni** la capacità fonologica è in stretto rapporto con la conoscenza delle parole, vale a dire a questa età i bambini percepiscono meglio i suoni delle parole che conoscono.
* A **5 anni** i fonemi vengo percepiti come unità distinte dalle parole e dal loro significato.

Tra i 4 e i 5 anni si sviluppa quella competenza necessaria per la letto-scrittura che è la **COMPETENZA METAFONOLOGICA**, ossia la capacità di riflettere sulle parole indipendentemente dal loro significato.

La competenza fonologica e metafonologica in generale è una delle colonne portanti dell’apprendimento della letto-scrittura, perché i bambini su quelle competenze costruiscono il passaggio dal linguaggio parlato al linguaggio scritto.

I bambini intorno a 4 anni cominciano spontaneamente a rendersi conto che le parole sono formate da “pezzi”, le sillabe (**METAFONOLOGIA SUPERFICIALE**).

Solo in un secondo momento scoprono che la parola si può dividere in “pezzi” ancora più piccoli, i fonemi: questa abilità, che comincia intorno ai 6 anni, rientra nella **METAFONOLOGIA PROFONDA**.

Il bambino, che quindi sperimenta il passaggio dal parlato allo scritto, deve essere consapevole che ciò che scrive non è più la rappresentazione grafica della parola (DISEGNO), ma ciò che scrive sono i suoni corrispondenti a quella parola.

Tutto questo riesce a farlo quando è in grado di percepire i suoni singoli (metafonologia profonda) e di capire che questi suoni devono rispettare una sequenza precisa.

Della parola “PANE” io non solo devo percepirne i suoni singoli P-A-N-E, ma devo anche percepire la sequenza in cui questi suoni sono articolati, per poterla poi scrivere correttamente.

Per i suoni che non rispettano la corrispondenza suono/segno (CI ha un suono, ma due segni) interviene l’apprendimento ortografico.

*È così che i bambini apprendono a scrivere.*

Nella Metafonologia Profonda, in soccorso dei bambini nell’arduo compito di ricordare i pezzetti delle parole arriva la *Working Memory* (Memoria di Lavoro), una memoria speciale che li aiuta, quindi, non solo a ricordare i singoli fonemi, ma li elabora e li trasforma in grafemi.

Purtroppo non per tutti i bambini questo avviene in maniera naturale e anche laddove ci sia un insegnamento mirato può non arrivare ad essere un apprendimento automatico.

Quando, nella scuola d’infanzia, ci sono bambini che a 4 anni presentano un linguaggio fonologicamente incompleto (/Tella/ per /Stella/ /Bacco/ per /Banco/), quando hanno un eloquio incomprensibile o delle frasi dal punto di vista morfosintattico immature e quando le maestre si accorgono che il loro linguaggio non si modifica nel tempo, dobbiamo cominciare a chiederci come quel bambino arriverà a conquistare la capacità di manipolare i fonemi e come riuscirà a sfruttare quella capacità per imparare a scrivere e leggere.

È molto probabile che lo stesso meccanismo, che non ha permesso al bambino di automatizzare il linguaggio parlato, incida negativamente nell’acquisizione del linguaggio scritto.

In pratica succede che, se il bambino a 4 anni non ha risolto le sue lacune fonologiche, farà molta fatica a ragionare sui suoni o lo farà così lentamente che quando arriva ad elaborare gli ultimi due suoni della parola /pane/ si è scordato i primi due.

Perché non si parla di sentire i suoni (quello lo facciamo con il nervo acustico) ma di *percepirli*, di *elaborarli* singolarmente e in sequenza (vi ricordate la definizione di Sviluppo fonologico?) *in tempi molto rapidi*.

Quando l’insegnante detta la parola ASTRONAVE, il bambino deve percepire, elaborare i suoni, ricostruirli in sequenza e trasformarli in segni grafici; questa cosa avviene in attimi brevissimi e per molti **bambini con DSA** questo è un compito molto difficile.

Ecco che se l’insegnante conosce il naturale sviluppo fonologico può proporre *già dal secondo anno della scuola d’infanzia* un lavoro che preveda l’**elaborazione dei suoni in sequenza** (che possono essere anche rumori) e **successivamente dei fonemi**.

La didattica incentrata più sull’**ascolto** che sulla “carta e matita” potrebbe fortificare gli apprendimenti futuri di tutti i bambini ed essere un valido aiuto delle maestre per l’individuazione dei casi a rischio.

DOMANDE FREQUENTI DEGLI INSEGNANTI

**Il mio alunno (con diagnosi di disturbo della lettura o segnalato come a rischio) commette diversi errori ed è lento. Faccio bene ad insistere a farlo leggere tante volte ad alta voce?**Insistere serve solo a stancarlo e non risolve le sue difficoltà. Inoltre, non bisognerebbe obbligarlo a leggere ad alta voce in classe, per non metterlo a disagio di fronte ai compagni.
Solo stimolandolo, rispettando i suoi tempi e creando un clima sereno all’interno della classe l’alunno potrà sentirsi a proprio agio. In caso lo studente chiedesse di sua volontà di leggere, permettetegli di farlo, sempre rispettando i suoi tempi e stando attenti che i compagni non lo prendano in giro.

**Il mio alunno (con diagnosi di disortografia o segnalato come a rischio) commette molti di errori nello scrivere. Faccio bene a fare ricopiare ciò che ha sbagliato ma riscritto in modo corretto?**
No. Serve riguardare assieme gli errori, per cercare di capire la forma corretta. La copiatura è uno sforzo inutile, tanto che spesso è prevista anche la dispensa per la copiatura alla lavagna. Se in aula viene utilizzato il PC, può essere utile usare il correttore ortografico, magari selezionando con molta attenzione le singole parole.

**Il mio alunno ha difficoltà nella memorizzazione delle tabelline e delle regole. Cosa posso fare?**
Alcuni ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) hanno difficoltà a memorizzare regole e formule. In tal caso è necessario dispensarli dallo studio memonico e permettergli di utilizzare tabelle di regole, formulari, mappe concettuali, sempre tenendo conto delle indicazioni presenti nella diagnosi e riportata nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

**Il mio alunno chiede di utilizzare mappe e computer. Devo permettergli di utilizzarli?**
Sì. I bambini e ragazzi con DSA possono utilizzare a casa, come a scuola, gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base della loro diagnosi. Come specificano le Linee Guida del 2011 “tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo”. Sarebbe opportuno aiutarli a diventare man mano indipendenti nell’utilizzo di questi strumenti.

**Il mio alunno con DSA o segnalato come a rischio ha grosse difficoltà nello studio della lingua straniera. Cosa posso fare?**
Generalmente il problema è meno evidente nella scuola primaria, perché l’approccio ludico utilizzato in questo grado di scuola è quello adeguato ai bambini con DSA. A livello di scuola secondaria, invece, l’apprendimento della lingua straniera per i ragazzi con DSA dovrebbe privilegiare la forma orale rispetto a quella scritta.
Nelle Linee Guida del 2011 al punto 4.4 vi sono alcuni indicazioni utili per quanto concerne l’insegnamento della lingua straniera.
Se nella diagnosi lo specialista ha indicato che è necessario dispensare il ragazzo dalla valutazione delle prove scritte è bene sostituire tali prove con un’interrogazione orale. Questa modalità non compromette la validità del diploma, in quanto si tratta di dispensa e non di esonero: il ragazzo affronterà comunque tutti gli argomenti, con una semplice modalità di verifica diversa.
Capita spesso che i ragazzi con DSA abbiano più difficoltà a scrivere, soprattutto nelle lingue non trasparenti. In tal caso è opportuno prestare attenzione alla strutturazione della verifica, in modo da rendere più chiara possibile la consegna, senza agglomerare diverse tipologie di conoscenze in un unico esercizio.
In generale è buona prassi prevedere una compensazione orale dove l’insufficienza nello scritto sia imputabile al DSA e non alla mancanza di studio.

**Devo far usare il vocabolario per la ricerca di termini durante la svolgimento dei compiti?**
In presenza di DSA è meglio ricorrere all’uso del vocabolario informatico. Diminuendo la fatica dell’orientamento nel vocabolario cartaceo si lascia un po’ più di energia per la curiosità intellettuale.

**Come si valuta uno studente dislessico?**
Per la valutazione, oltre alla legge 170/2010, c’è anche il DM 5669 Luglio 2011 che all’art.6 parla di Forme di Verifica e Valutazione. Al punto 1 afferma che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.”
Nell’articolo 6 del DM luglio 2011 troviamo indicazioni utili per quanto riguarda le forme di verifica e di valutazione degli studenti con DSA. La valutazione e le modalità di verifica devono essere in linea con il PDP del ragazzo e tutelate dalla legge 170/2010. Premettendo che deve essere concesso di dimostrare a pieno il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di tutte le misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento delle prove da valutare, bisogna prestare attenzione anche a altri fattori.
In linea di massima si può affermare che bisognerebbe valutare il contenuto più che la forma. Questo significa, ad esempio, considerare l’esposizione e la capacità di elaborazione dei contenuti invece che gli errori ortografici nel tema di un ragazzo disortografico. Allo stesso modo, nelle prove di matematica, bisognerebbe comprendere se è stato eseguito correttamente il procedimento di calcolo al di là degli errori nel risultato.
Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del disturbo specifico d'apprendimento.
Dove un’insufficienza nello scritto è imputabile a un DSA, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere una compensazione orale.

**Il mio alunno con DSA spesso impiega molto tempo a fare i compiti. Cosa è utile fare?**
È probabile che il tempo dipenda dalla quantità dei compiti. Come strumento dispensativo, è possibile diminuire il “carico” del lavoro a casa. Ad esempio si può dispensare dalla lettura integrale di un testo o usare un audio libro.

**Visto che “non riesce”, serve fargli fare qualche esercizio in più?**
No. È giusto lasciare tempo alle attività extra-scolastiche.
Citando le Linee Guida del 2011: "consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo."

**È consigliabile far impartire ripetizioni?**
Vale lo stesso discorso per tutti gli studenti, con DSA e non.
Se l’insegnante privato deve diventare colui che si sostituisce allo studente, allora non serve affatto. Se si effettua un intervento metodologicamente corretto, volto all’acquisizione di strategie di studio, può essere utile.
Nel caso di uno studente con DSA è importante imparare il prima possibile a utilizzare gli strumenti compensativi. Un tutor o un doposcuola specializzato possono aiutare il ragazzo ad individuare un percorso e un metodo di studio funzionale alle proprie capacità.

**Sono utili i software come sintetizzatori vocali, creatori di mappe concettuali, ecc?**
Sì, sono un’ottima scelta. Aiutano lo studente a diventare autonomo nello studio.
Gli strumenti compensativi funzionali e necessari sono indicati dallo specialista in base alla diagnosi. Questi strumenti, che possono comprendere sintetizzatori vocali e creatori di mappe concettuali, permettono allo studente di diventare autonomo nello studio.

**Come far capire agli altri ragazzi perché lui può essere “facilitato”?**
È bene tener presente che gli strumenti compensativi e le misure dispensative **non sono facilitazioni**. Come specificato nelle linee guida, queste accortezze non semplificano lo sforzo cognitivo necessario allo svolgimento dei compiti o delle prove, ma consentono ai ragazzi con DSA di essere alla pari dei propri compagni.
È importante che il ragazzo con DSA non si senta a disagio in classe e coi compagni, altrimenti si corre il rischio che rifiuti l’utilizzo degli strumenti compensativi. Questa scelta, spesso dettata dal desiderio di non volersi sentire diverso, andrebbe a compromettere il rendimento scolastico e, di conseguenza, l’autostima.
Ci sono film e libri sulla dislessia che possono essere introdotti alla classe per far comprendere di cosa si tratta.
In linea generale, estendendo la didattica inclusiva a tutta la classe, il ragazzo con DSA ha maggiori possibilità di non essere visto come un diverso dai suoi compagni.

**Entro quando va fatto il Pdp?**

Nel caso in cui la diagnosi sia stata consegnata prima dell’inizio dell’anno scolastico, la scuola ha l’obbligo di redigere il PDP entro il **primo trimestre**, altrimenti subito dopo la consegna della diagnosi.

I**l Pdp può essere modificato nel corso dell'anno?**

Sì, il PDP non è un documento statico, per cui può essere modificato ogni volta appaia necessario (sulla base di nuove informazioni provenienti da insegnanti o specialisti). Va, infatti, ricordato che l’alunno col tempo può cambiare le proprie [strategie di approccio al compito](http://www.trainingcognitivo.it/le-10-regole-del-buono-studio/) e possono rendersi quindi opportuni nuovi accorgimenti didattici.

**Il pdp vale anche per gli esami (scuola secondaria di I e II grado...)?**

Sì, le misure dispensative e compensative riportate nel PDP sono valide anche per gli esami di fine ciclo scolastico.

**Che cosa e quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi?**

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano l’esecuzione di attività che richiedono abilità su cui lo studente è in difficoltà.

Nella maggior parte dei casi si fa riferimento a:

–Sintesi vocale (per ascoltare i brani anziché leggerli);
–Registrazione (per evitare di scrivere gli appunti delle lezioni);
–Programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
–Calcolatrice;
– Tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.;

**CONSIDERAZIONI FINALI :**

**UTILIZZO CON I DSA DELLE TECNOLOGIE COME STRUMENTI COMPENSATIVI**

Le tecnologie vanno proposte con attenzione, preparando con cura tutte le fasi del loro sviluppo, senza banalizzare o cercare scorciatoie. Solo così esse diventeranno realmente accessibili e, conseguentemente, funzionali.
Partendo dall’idea di accessibilità, prima di introdurre software, ci si dovrebbe porre le seguenti domande:
-esistono delle competenze informatiche precedenti?
-mi sono fatto/a carico come scuola di un percorso formativo in questo senso?
-esiste un curricolo d’informatica su cui innestare l’utilizzo di software specifici di compensazione?
Con le premesse sopra mostrate e in funzione delle caratteristiche dell’alunno, un percorso con programmi specifici di lettura, scrittura, sintesi vocali possono essere iniziati anche nella classe terza della scuola primaria (a questo proposito preciso che il percorso per un corretto utilizzo della tastiera può essere inserito nel percorso formativo dell’intero gruppo classe). Ovviamente l’intero percorso didattico a monte della scelta dell’utilizzo di software dovrebbe essere propedeutico alla sua introduzione; emerge da ciò come sia necessaria una forte progettualità.

Grazie per l’attenzione

Referente BES Scuola Primaria

ICVicenza2

Docente Giuliana Scarrico

Anno scolastico 2018-2019