PROJETO PEDAGÓGICO

DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

CEARÁ

Acarape (CE), abril de 2017
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Mendonça Filho
Ministro da Educação

Anastácio de Queiroz Sousa
Reitor

Aristeu Rosendo Pontes Lima
Vice-Reitor

Andrea Gomes Linard
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Maurílio Machado Lima Jr.
Diretor do Instituto de Humanidades e Letras

Edson Holanda Lima Barboza
Coordenador do Curso de Licenciatura em História - Ceará

Robério Américo do Carmo Souza
Presidente da Comissão de Elaboração do Projeto Político Pedagógico
do Curso de Licenciatura em História

Edson Borges
Fábio Baqueiro Figueiredo
Fernando Afonso Ferreira Júnior
José Weyne de Freitas Sousa
Larissa Oliveira e Gabarra
Robério Américo do Carmo Souza
Túlio de Sousa Muniz

Comissão de Elaboração do Projeto Político Pedagógico

Edson Holanda Lima Barboza
Robério Américo do Carmo Souza

Texto de adaptação do Projeto Pedagógico do Curso ao regime semestral

Sergio Krieger Barreira
Silviana Fernandes Mariz
Revisão
**IDENTIFICAÇÃO DO CURSO**

**Denominação do Curso:** Curso de Licenciatura em História

**Duração do Curso:**
Mínima: 4 anos
Máxima: 5,5 anos

**Modalidade:** Presencial

**Regime Letivo:** Seriado Semestral

**Turnos de Oferta:** Noturno

**Vagas Autorizadas:** 80 vagas anuais

**Carga Horária:** 3.345 horas

**Título Acadêmico:** Licenciado em História

**Endereço:** Unidade Acadêmica dos Palmares. Rodovia CE 060 – Km 51. CEP.: 62785-000 – Acarape – CE – Brasil

**Dimensão das turmas e distribuição de Carga Horária:**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Teórica</th>
<th>Prática como Componente Curricular</th>
<th>Extensão</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Componentes Obrigatórias Específicas do Núcleo de História</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
<td>90h</td>
</tr>
<tr>
<td>Componentes do Núcleo de Optativas</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>-</td>
<td>75h</td>
</tr>
<tr>
<td>Componentes Obrigatórias dos Núcleos Comum da Unilab, de Humanidades e de Educação*</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>60h</td>
</tr>
<tr>
<td>*Exceto: Organização da Educação Básica no Brasil e nos Países da Integração</td>
<td>45h</td>
<td>15h</td>
<td>-</td>
<td>60h</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Quadro dos Professores Efetivos vinculados ao Curso de Licenciatura em História:

Artemisa Odila Candê Monteiro
Edson Borges
Edson Holanda Lima Barboza
Fábio Eduardo Cressoni
Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro
Fernando Afonso Ferreira Junior
Itacir Marques da Luz
José Josberto Montenegro Souza
Larissa Oliveira e Gabarra
Lourenço da Conceição Cardoso
Marcos Vinícius Santos Dias Coelho
Rafael da Cunha Scheffer
Robério Américo do Carmo Souza
Roberto Kennedy Gomes Franco
Ronald Apolinário de Lira
Sérgio Krieger Barreira
Silviana Fernandes Mariz

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em História:

Edson Borges
Edson Holanda Lima Barboza
Larissa Oliveira e Gabarra
Roberto Kennedy Gomes Franco
Sérgio Krieger Barreira
Silviana Fernandes Mariz
1. **Apresentação e histórico do Curso**

Este documento tem por finalidade embasar a implantação e o acompanhamento do Curso de Licenciatura em História, ofertado pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), no Ceará, como segundo ciclo do Curso de Bacharelado em Humanidades da instituição.

O Curso de Licenciatura em História confere o grau de Licenciado(a) em História e está organizado na modalidade presencial no turno noturno. O curso oferece 80 (oitenta) vagas anuais, divididas em duas entradas com 40 (quarenta) vagas cada uma, com ingresso através de edital específico compartilhado por todos os cursos de segundo ciclo do Curso de Bacharelado em Humanidades (BHU). Como em todos os cursos da UNILAB, metade das vagas é reservada a estudantes oriundos dos países com os quais a instituição mantém parcerias, a saber: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Outras possibilidades de ingresso são os Editais para admissão de graduados e transferência de outras instituições.

O curso tem duração de oito semestres, com o tempo de integralização mínima de quatro anos e máximo de cinco anos e meio. A carga horária total é de 3.345 (três mil trezentas e quarenta e cinco) horas. O curso é ofertado pelo Instituto de Humanidades e Letras (IHL), na Unidade Acadêmicas dos Palmares – Acarape/Ceará.


O planejamento para implantação do Curso teve início no ano de 2012, com a realização dos primeiros concursos para Docente efetivo. Em 2013, foi aprovado pelo Conselho Universitário da instituição o Projeto Pedagógico do Curso e a
autorização para funcionamento no Regime Trimestral. O funcionamento pleno, com a oferta das primeiras turmas, ocorreu em fevereiro de 2015. Entre março e setembro de 2016, realizamos modificações no projeto do curso, visando a adaptação ao Regime Semestral. Atualmente, o Curso possui 97 discentes com o status ativo, sendo 90% de alunos brasileiros, 8% de Guiné-Bissau e 2% de Angola.

Para viabilizar o processo de internacionalização, a Unilab estabeleceu acordos de cooperação com as seguintes instituições públicas de educação superior, localizadas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Universidade Agostinho Neto, Universidade 11 de Novembro, Universidade José Eduardo dos Santos, Universidade Mandume Ya Ndemufayo, Universidade Kimpia Vita, Universidade Lweti A’Nkonde, Universidade Katiavala Bwila, Instituto Superior de Artes e o Instituto Superior de Ciências da Educação (ANGOLA); Universidade de Cabo Verde e o Instituto Universitário de Educação (CABO VERDE); Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica, Universidade Zambeze e Universidade Lúrio (MOÇAMBIQUE); Universidade de São Tomé e Príncipe (SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE); Universidade Nacional de Timor Lorosa´e (TIMOR-LESTE). Estamos estabelecendo canais para abranger instituições de ensino superior da Guiné-Bissau.

A partir desses acordos pretendemos estabelecer parcerias de pesquisas, programas de professores visitantes, aproximações dos PPC e, programas específicos de estágios para nossos estudantes internacionais.

No plano local a Universidade estabeleceu convênios com a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Iniciativa que possibilita aos estudantes do curso realizarem o Estágio Supervisionado na Rede Estadual de Educação Básica. Há também convênio pactuado com a Secretaria Municipal de Mulungu e, recentemente, parceria com a Secretaria de Educação Municipal de Acarape possibilitará a ampliação do campo para execução das atividades de Estágio Supervisionado e da Prática como Componente Curricular.

Assim, o principal campo de atuação dos discentes egressos do Curso será a docência no Sistema de Educação Básica do Estado do Ceará, dos Municípios do Maciço do Baturité e Região Metropolitana de Fortaleza. Para os discentes internacionais há a possibilidade de inserção nos sistemas de Educação em seus países de origem.
2. **Justificativa**

Em 1956, Frantz Fanon (1925-1961) afirmou que o racismo se renova, se matiza e muda de fisionomia. E, entre as mutações do discurso racial que identificou estava a de um racismo biológico para um racismo cultural. Em suma, as constelações social e cultural são profundamente remodeladas pelo racismo, cujas repercussões abrangem todos os níveis de sociabilidade – pois “o racismo avoluma e desfigura o rosto da cultura que o pratica”, afirma Fanon.¹ Mas, com o fim das situações de dominação colonial direta e da solidez do conceito biológico de “raça”, podemos afirmar que um “mundo se despedaça” (Chinua Achebe, 1930-2013) ou que “tudo que é sólido se desmancha no ar” (Marshall Berman, 1940-2013)?² Estaria a “raça” perdendo valor como objeto analítico?

O historiador norte-americano Stanley Elkins afirma “que toda e qualquer sociedade com um passado na escravidão não pode evitar a presença de preconceitos raciais. Estes apenas poderão variar, mostrando-nos simplesmente a existência de diferentes tipos de segregações raciais, conforme os lugares e suas histórias”.³ É por isso que Achebe alerta para o fato de que “o fator raça não é mais uma presença visível nas salas de reunião. Mas pode continuar sendo uma presença invisível no nosso subconsciente. […] quando nos sentimos bem confortáveis e desatentos, corremos o risco de cometer graves injustiças por pura distração.”⁴

Não devemos, portanto, nos distrair com o perigo de invisibilizar as relações de poder que continuam produzindo e reproduzindo um mundo estruturado pelas ideias de “raça” social, política e epistemologicamente criadas e recriadas em inúmeros padrões de conduta e atitudes psicológicas individuais e coletivas, econômicas, políticas, institucionais, etc. Quando assim enquadra analiticamente o conceito de “raça”, Maldonado-Torres se refere à perspectiva de trabalho dentro de

---

espaços acadêmicos com “ciências descoloniais”, destacando a possibilidade de “falar de um racismo epistemológico, que milita contra a integração de sujeitos de cor aos sistemas universitários e ao florescimento de formas de pensamento que dão expressão a suas perguntas, inquietudes e desejos”. É preciso construir uma nova teoria crítica sobre o sujeito, o objeto e um novo sentido do humano. Questionar as armaduras dos silêncios, preconceitos e estereótipos que encobrem “sujeitos de cor”, grupos étnicos, mulheres, continent, etc. deve significar a construção de um saber sobre as estruturas materiais, históricas e epistemológicas que legitimam a produção de determinados sujeitos, culturas e espaços como objetos.

O estudo das Humanidades adquire enorme importância na atualidade, por um lado, devido à crescente importância de se aprender e praticar lições interculturais, e, por outro, porque as Humanidades adotam uma visão de longo prazo sobre questões essenciais como a universalidade dos homens e das culturas, a relatividade dos padrões societários, das linguagens, tecnologias, instituições, valores estéticos, éticos e morais. Nesse sentido, observa-se um impulso no sentido de abolir as velhas fronteiras entre as ciências humanas, sociais, as artes e as áreas tecnológicas e biomédicas. O antropólogo Gustavo L. Ribeiro pergunta o que seria de um país desenvolvido sem as ciências e as engenharias, mas também sem antropólogos e sociólogos para compreender suas diferenças, seus contrastes, formular imagens e narrativas sobre nós mesmos. Sendo assim, a prática da inovação não é um fenômeno apenas restrito ao laboratório, visto que “as ciências sociais e humanas e as artes no Brasil têm demonstrado historicamente sua capacidade de contribuir sofisticadamente para tornar esse país um lugar melhor de se viver”.

Contudo, o estudo das Humanidades (Literatura, Filosofia, História) enfrenta mais uma crise (que nos Estados Unidos é denominada de “crise das Humanidades”), agora devido às poucas perspectivas do mercado de trabalho e da ênfase em campos “práticos” como a tecnologia, a administração, a engenharia, a informática e a matemática. Um negativismo simplista aponta que as ciências

---

5 Maldonado-Torres, Nelson. Pensamento crítico desde a subalternaireidade: os Estudos Étnicos como ciências descoloniais ou para a transformação das Humanidades e das ciências sociais no século XXI. Afro-Ásia, Salvador, n. 34, p. 120, 2006.
humanas e sociais são atualmente consideradas por grande parte da opinião pública como “uma perda de tempo”.

Acrescenta-se a essa desvalorização do mercado de trabalho das áreas de Humanidades, a desvalorização do professor do ensino básico. Nas pontas desse mercado de trabalho estão esses profissionais da educação, que infelizmente não representam para o senso comum um lugar social importante. No entanto, a “professorinha” (pois, no Brasil, o quadro de professores das diversas redes de ensino é na esmagadora maioria constituído por mulheres) é necessidade primordial para a formação de qualquer outro profissional, seja das áreas biológicas ou tecnológicas.

Atualmente diversas questões pautam as pesquisas nas ciências sociais (a Sociologia e os Estudos Culturais, em particular), que têm realizado reflexões epistemológicas na busca de contrapontos críticos para definições clássicas de conceitos como indivíduo, sujeito, identidade, e temas de estudos como negros, populações migrantes, relações de contato entre grupos variados, os quais ganham novas dimensões quando analisados à luz das recentes abordagens interdisciplinares e dos estudos pós-coloniais. Autores como Raymond Williams, Edward P. Thompson, Charles Taylor, Edward Said, Paul Gilroy, Stuart Hall, Homi K. Bhabha, Gayatri C. Spivak e Fredrik Barth, entre outros, têm desenvolvido novas bases teóricas sobre a cultura e a sociedade, embalados pelas profundas mudanças iniciadas desde os acontecimentos de maio de 1968 e a irrupção das lutas dos novos movimentos sociais ou novos sujeitos coletivos (Stuart Hall) e suas novas demandas por igualdade, direitos, reconhecimento e différance (Jacques Derrida, 1930-2004). No Brasil, os “novos” atores sociais — movimento negro, movimento indígena, movimento LGBTT, movimento dos trabalhadores sem terra, movimento feminista, entre outros — abriram um leque de demandas e narrativas descentralizadas sobre raça, sexualidade, linguagem, nacionalidade, etc. Esses atores coletivos não têm somente atuações locais ou nacionais, mas chegam mesmo a impor ações globais ou transnacionais.

O movimento social negro brasileiro — como um daqueles sujeitos coletivos — operacionalizou mudanças conceituais, principalmente visando confrontar o pacto do silêncio em torno do discurso histórico e político-ideológico da mestiçagem e da
democracia racial. Mesmo já tendo quebrado este “espelho de Narciso”, ainda refletimos sobre uma realidade desejada como integrada, monocultural, harmoniosa e sobre uma diversidade cultural geralmente interpretada como sinônimo de exotismo e folclore, ou como uma característica singular do Brasil, devido ao triângulo racial e cultural tão diverso do qual é originário. Do ponto de vista historiográfico, a enunciação repetitiva de uma série de textos e imagens sobre a brasilidade e a temática da mestiçagem fez com que adquirissem o estatuto conceitual de “cultura histórica.”

Afinal, as nações seguem construindo suas culturas históricas selecionando e privilegiando determinadas leituras do passado e também evidenciando ou silenciando determinados personagens e acontecimentos.

Como contraponto, atualmente o Brasil transita por mais uma conjuntura de profundas transformações históricas. Período em que alguns dos seus princípios fundacionais são devidamente questionados por sujeitos coletivos que impõem novos olhares ou paradigmas analíticos em direção ao passado, ao presente e ao futuro. Sobre o tabuleiro está o jogo de xadrez da renegociação e da (re)formulação de uma nova sociedade em termos conceituais e funcionais. E uma peça-chave está no significado e na ressignificação de conceitos centrais como desigualdade, diversidade, diferença, identidade, pluralidade cultural e, principalmente, mestiçagem e miscigenação.

O Brasil é uma nação multirracial, pluriétnica e pautada por uma grande diversidade cultural; por outro lado, temos sistemas ou instituições educacionais, currículos, programas de ensino, material didático, práticas pedagógicas individuais e institucionalizadas que ainda sacralizam uma visão machista, monocultural e eurocêntrica do passado e do presente da sociedade brasileira. Contudo, ambos os lados da moeda não são dicotômicos, mas relacionais.

---

7Para Ângela de Castro Gomes, o conceito de “cultura histórica” vai além da historiografia definida como a história dos historiadores, de suas obras e da disciplina. Este conceito assinala que os historiadores de ofício não detêm o monopólio do processo de constituição e propagação de uma cultura histórica, atuando interativamente com outros agentes que não são homens de seu métier. E, assim “como as culturas políticas são plurais, pode-se pensar em mais de uma cultura histórica convivendo, disputando, enfim, estabelecendo vários tipos de interlocução entre si e com a produção historiográfica em determinado período”. Ver GOMES, Ângela de Castro. Cultura política e cultura histórica no Estado Novo. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (Orgs.). Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Faperj, 2007, p. 48-49.
Assistimos lentamente ao avanço das leis educacionais quando se trata da inclusão de conteúdos étnico-raciais no currículo da escola básica. As conquistas legislativas, sem dúvida, são fatos importantes; mas a efetiva implementação das políticas públicas é outro passo a ser realizado. Estas tratam diretamente de questões presentes no mundo real e funcional — geralmente cumprindo demandas dos movimentos sociais — e sobre o presente e o futuro da educação e da sociedade brasileiras.

O ápice daqueles movimentos ocorreu a partir da promulgação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) nos seus artigos 26 e 79, e torna obrigatória a inclusão no currículo oficial do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O segundo momento foi a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, que dispõe sobre a criação da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Criada como exemplo concreto de uma política de expansão e interiorização do ensino superior público, a UNILAB “tem como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional específica formar profissionais e cidadãos para contribuir para a integração entre o Brasil” e os demais estados da CPLP e de Timor-Leste, bem como “promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional”. Esta IES foi criada como uma iniciativa inovadora, pois foi concebida com a marca da inclusão e para fomentar e concretizar a cooperação Sul-Sul na perspectiva do multilateralismo nas relações internacionais.

Entretanto, em paralelo aos avanços contidos nas legislações jurídicas e educacionais, também nos deparamos com gargalos presentes no sistema educacional brasileiro, no que toca a formação da identidade nacional, dentre os quais José R. O. Fernandes aponta:

1) a necessidade, dada a qualificação deficiente do corpo docente para essas novas temáticas, de que sejam ofertados cursos de extensão sobre a história da África e de cultura afro-brasileira, bem como a publicação de material

---

didático-pedagógico que possa dar suporte técnico ao processo de ensino-aprendizagem;

2) o imperativo de, em relação à educação superior, se fazer uma maior ingerência junto ao Conselho Nacional de Educação para que, no currículo mínimo obrigatório dos cursos da área de Humanidades e ciências sociais, esteja presente a disciplina “História da África”;

3) o incentivo, por parte das instituições de fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP, entre outras), para a esta formação mediante a criação de bolsas de estudos e intercâmbios com outros centros de pesquisa de países africanos; e

4) o estímulo, através de concursos e premiações, para a elaboração de material didático condizente com a Lei nº 10.639/2003.

Nilma L. Gomes e Petronilha Silva já alertaram, em 2002, que era preciso avançar na discussão do trato pedagógico da diversidade, procurando saber o que pensam os professores, as professoras, os alunos e as alunas sobre os novos conteúdos curriculares propostos pelas novas legislações educacionais, ressaltando a necessidade de “se aproximar desses sujeitos como sujeitos e não só como profissionais, e chegar ao cerne das questões relacionadas à construção das diferentes identidades. Estamos desafiados a entender como os professores e as professoras se educam e constroem as suas identidades para além dos processos educativos formais”. Desde então, novas pesquisas qualitativas foram em busca de maior refinamento das inquietações produzidas nas salas de aulas, resultantes das novas exigências teóricas e pedagógicas.

Esta preocupação levou, em 2008, Júnia S. Pereira a fazer as seguintes perguntas: “que perspectivas educativas se anunciam neste momento? Que silenciamentos estão em curso em cada realidade escolar no ensino de história, neste imediato contexto pós-Lei nº 10.639/03?”. O que preocupa esta historiadora é que a nova regulamentação educacional reside não apenas no conteúdo proposto, mas também nas formas de recepção pelos docentes da educação básica. Ou seja,
nos desafios contidos na recepção dessa legislação pela escola básica, tendo diretamente impactado ainda os cursos de Licenciatura em História e os programas de formação continuada de professores. E já é possível identificar, no campo da recepção da lei por docentes da educação básica, inquietudes e diversidades de percepções e práticas.¹¹

Portanto, os gargalos são inúmeros. Mas, é necessário trabalhar sobre os avanços e, sobretudo, ir de encontro aos entraves que impedem a melhor aplicabilidade das políticas públicas educacionais no Brasil. Mas, a dinâmica que leva um passo ao outro é, segundo Lucimar Dias, “definido pela capacidade de intervenção dos movimentos e a permeabilidade que tais intervenções encontrem nos governos. Fundamental é saber que, do discurso da escola sem distinção, chegamos à escola que começa a distinguir para compensar processos desiguais entre a população brasileira”.¹²

Devido à natureza do problema de criar um curso de Licenciatura em História da UNILAB — projeto que obriga o estabelecimento de uma ênfase relacional entre as escolas, as universidades, seus gestores e a sociedade, a nação e seus mitos, doxa ou cânone estabelecido (como a nossa “cultura histórica” da mestiçagem), além de diversos elementos que permeiam o sistema escolar, os currículos, os materiais didáticos e seus autores, e as subjetividades de alunos, professores, coordenadores, diretores — é imperativo o recurso a novos conceitos, novas técnicas de investigação e construção de novas problemáticas, através dos quais se podem apreender valores, normas, identidades, papéis sexuais e respeito aos


grupos subalternos, expressando assim necessidades e fins que os grupos se propõem alcançar (bens materiais ou bens simbólicos). As universidades devem estar presentes propondo respostas às discussões de temas que configuram as ações de sujeitos coletivos contemporâneos cujo objetivo principal é transformar suas reivindicações em políticas públicas. E, o professor-historiador deve estar preparado para interagir com a História Pública.

No Brasil, desde 2001, um livro organizado pelo filósofo Renato J. Ribeiro (*Humanidades: um novo curso na USP*) também procurou enfrentar o paradigma da “crise das Humanidades”.13 Nele, propôe-se o projeto de implantação de um curso experimental de graduação que consiste em fazer dialogar as Ciências Humanas (Psicologia, Antropologia, Sociologia, História, Política, Economia) e as Humanidades (Filosofia e Artes). Ribeiro defende que o acesso às Humanidades “fecundará a pesquisa em Ciências Humanas” e, para isso, não interessa a assimilação quantitativa dos conteúdos, mas sim saber ler, escutar e experimentar a arte ou a sensibilidade estética para renovar o conhecimento. Desse modo, seria um curso que nunca deixaria de ser experimental, “por constituir um caldo de cultura para, justamente, a cultura […] experimentada nas suas bases de formação para a pesquisa e para o trabalho”. Daí resultaria “um curso no qual o acesso ao conhecimento e a transposição para o ensino básico serão experimentados. E, por isso, o novo curso jamais deverá deixar de constituir uma experiência”.14 Entre as justificativas para este novo curso de Licenciatura em Humanidades destaca-se o fato de que o mundo está em intensa mudança, sendo preciso abrir espaços de experimentação e testar caminhos novos, já que um modelo único de educação, ou mesmo qualquer modelo educacional, dificilmente dará conta deste nosso período em que se romperam os referentes, fato que torna difícil legitimar uma proposta nova enraizando-a no velho, no tradicional, no já aceito.

Por isso propomos este Projeto Pedagógico Curricular (PPC), que, pensando o ensino, busca avançar no trato pedagógico interdisciplinar da diversidade, da *différance*, da pluralidade cultural, de populações migrantes e relações de contato entre grupos variados. Além da formação de professores-pesquisadores antenados com grandes problemas contemporâneos, o presente PPC objetiva uma ação

14Ibid., p. 12.
teórico-prática que sistematize teoria com saber-fazer, associada à afirmação de valores e atitudes voltadas para a aprendizagem crítica do estudante, desenvolvendo as habilidades que acompanhem as transformações requeridas para o aperfeiçoamento do ensino de História e o bem comum da sociedade, como o estimulo à imaginação, ao pensamento crítico, a capacidade de inovação e de tomar decisões levando em consideração os princípios de convivência democrática e as diversidades de classe, de raça, de cultura, de gênero, de etnia, de língua, entre outras. Segundo Tomas Tadeu da Silva, “é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar no território curricular”. São essas premissas que orientam princípios curriculares de ações basilares para a construção da cidadania, como a interculturalidade, a crítica ao eurocentrismo, a ênfase nas relações Brasil-África e na cooperação Sul-Sul, a indissociabilidade entre o saber e o fazer, a prática de pesquisa articulada à prática de ensino, o compromisso com a democratização do ensino e com a produção do conhecimento.

Estas orientações justificam que este PPC do curso de Licenciatura em História seja concebido como uma terminalidade ou segundo ciclo que objetiva oferecer tanto uma formação complementar na pesquisa quanto uma formação específica em História e ensino para alunos que já possuem uma formação generalista no campo das Humanidades, egressos do Curso de Bacharelado em Humanidades da UNILAB, que é ofertado tanto no Ceará quanto na Bahia. Sendo assim, sua perspectiva é a formação de professores-pesquisadores qualificados para o exercício do magistério na escola básica brasileira e dos países parceiros da UNILAB, do continente africano e o Timor-Leste.

As concepções do campo da História que alicerçam este PPC e os seus princípios pedagógicos se encontram incorporadas no currículo através de uma série de eixos estruturantes, divididos nos seguintes componentes curriculares: Núcleo de Disciplinas Obrigatórias do Bacharelado em Humanidades, Núcleo Obrigatório de Conhecimento em Humanidades, Núcleo Obrigatório Comum da UNILAB, Núcleo Obrigatório Específico da Área de História, Núcleo Obrigatório Específico da Área de

---

Educação, Estágio Supervisionado, Atividades Complementares, Atividades de Extensão, Núcleo Optativo e o Núcleo Eletivo.

John H. Franklin, refletindo sobre a relação ética dos historiadores com as políticas públicas, entende que esse tema envolve diretamente o papel do historiador pesquisador e professor, pois esse profissional deve procurar auxiliar na busca por soluções para os difíceis problemas que envolvem as políticas públicas que provêm de acontecimentos históricos ou que modelam esses acontecimentos, interferindo diretamente na relação (passada, presente e futura) entre o Estado, a nação, a sociedade e os cidadãos. A UNILAB e, principalmente, os cursos do seu Instituto de Humanidades e Letras (IHL), têm, entre os pontos de sua missão, o objetivo de descolonizar as estruturas institucionais e epistemológicas presentes em modelos universitários existentes. Assim, o PPC do curso de Licenciatura em História incorpora desde o princípio a meta de encampar as políticas públicas para a educação como modeladoras de acontecimentos que devem servir ao bem comum.

Josep Fontana afirma que “o mundo mudou e, também, nossas perspectivas”. Por isso, as novas propostas historiográficas, os novos textos e cursos de bacharelado e licenciatura em História devem ter uma “perspectiva que corresponda ao presente incerto em que vivemos”. É nesta conjuntura de consolidação de novos paradigmas teóricos, conceituais e de “crise das Humanidades” que apresentamos este Projeto Pedagógico Curricular do curso de Licenciatura em História da UNILAB, instituição que desde a sua criação projeta e consolida em seus cursos os princípios da internacionalização, da cooperação Sul-Sul e da interiorização do ensino superior.

Portanto, o curso de Bacharelado em Humanidades e a Licenciatura em História da UNILAB (em primeiro e segundo ciclos respectivamente) devem ser percebidos como duas etapas necessárias no objetivo comum de formar professores-pesquisadores e contribuir com resultados objetivos que possam auxiliar na construção de currículos adequados, assim como na elaboração de materiais bibliográficos (nas formas textual e imagética) que possam ser utilizados pelos diversos níveis de ensino de História. Afinal, a universalização da educação básica

---

depende de forma intrínseca da formação de professores que possam atuar nas instituições de ensino básico, atendendo crianças, jovens e adultos numa rede educativa plural e complexa. Nesse sentido, procura minimizar os gargalos na formação do profissional de educação na área de História, além de descolonizar as estruturas institucionais e epistemológicas presentes no modelo universitário existente. O Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Licenciatura em História entende as políticas públicas como modeladoras de acontecimentos que devem servir ao bem comum.

Atualmente, o Colegiado aponta para a necessidade de construção de um subprojeto na área de ensino de História que permita ao curso ingressar no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma vez que, ao ser incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por meio da Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, este programa tornou-se instrumento basilar para a construção da necessária integração entre a formação de professores e o cotidiano do ensino básico na escola pública brasileira. O Subprojeto de História, em elaboração, aguarda lançamento de novo edital de seleção para submissão de proposta.

Com base nessas reflexões, este PPC foi elaborado coletivamente por docentes do Instituto de Humanidades e Letras (IHL) da UNILAB e reformulado por docentes que compõem o Colegiado do Curso de Licenciatura em História, sob os auspícios da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e de regulamentações complementares, elencadas em seção específica. Em todo caso, cabe destacar alguns desses regulamentos.

A Portaria nº 300, de 30 de janeiro de 2006, do Ministério da Educação, esclarece que a articulação entre o Projeto Político Institucional (PPI), o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o PPC e o currículo do curso será realizada considerando-se as características da organização acadêmica das IES da região onde se localizam, conforme preconiza a legislação em vigor.¹⁸ Por sua vez, a Resolução nº 13/2002 da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação estabelece requisitos formais de apresentação dos projetos pedagógicos dos cursos de História, que serão observados integralmente neste PPC,

¹⁸BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 300, de 30 de janeiro de 2006.
ressalvando-se o fato de que, por se tratar de um curso em segundo ciclo que oferece apenas a titulação de licenciado, todas as competências e habilidades explicitadas referem-se à Licenciatura. As competências e habilidades referentes ao Bacharelado em Humanidades, cursado como pré-condição para o ingresso no curso de Licenciatura em História, são enunciadas em PPC específico referente a este primeiro ciclo da formação.

Além de ser um instrumento fundamental no processo de reconhecimento e renovação dos cursos de graduação em funcionamento no Brasil, o PPC, cuja finalidade acadêmica leva em consideração o perfil profissional que se objetiva formar no país e na região, é importante porque possibilita a construção dos diferentes planos de ensino, adequados à realidade social da comunidade atendida pelas diferentes IES. Por sua vez, os planos de ensino permitem o processo de construção do saber a partir da reflexão sobre os fundamentos do conhecimento produzido e adquirido, constituindo-se em medida de permanente interação com a realidade pela diversidade de experiências vivenciadas pelos estudantes.

O PPC, além de mediar a promoção do ensino nas IES, deve favorecer a articulação deste com a pesquisa e a extensão universitária. Com isso, é um instrumento que fomenta o processo de construção do saber a partir da reflexão sobre os fundamentos do conhecimento, e possibilita o envolvimento dos atores e o apoio da estrutura institucional como facilitadora da integração entre ensino, pesquisa e extensão.

O Parecer nº 09/2001, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, elenca um conjunto de questões a serem enfrentadas na formação de professores. No campo curricular, enfatiza a necessidade de suprir as eventuais deficiências de escolarização básica que os futuros professores receberam nos ensinos fundamental e médio; o tratamento adequado dos conteúdos; a oferta de oportunidades para o desenvolvimento cultural; o tratamento da atuação profissional, que contemple a participação do professor no projeto educativo da escola; o relacionamento com os alunos e a

---

comunidade; o sistema de educação e a atuação do professor; a prática como componente curricular; a articulação entre teoria e prática; a inserção de conteúdos relativos às tecnologias da informação e das comunicações; a consideração das especificidades dos níveis e das modalidades de ensino em que são atendidos os alunos da educação básica; a consideração das especificidades próprias das etapas da educação básica e das áreas de conhecimento que compõem o quadro curricular na educação básica.

Na proposta de reformulação dos currículos dos cursos de formação de professores expressa no parecer, a competência é o núcleo que deve nortear as licenciaturas, sendo o professor o sujeito que deve mobilizar os conhecimentos adquiridos para transformá-los em ação. Ainda conforme o parecer, a “aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão”. Consequentemente, os conteúdos definidos para os cursos formadores de professores e o tratamento a eles dispensados passam a ter um papel central, uma vez que é mediante os conteúdos que deverá se processar a construção e o desenvolvimento das competências.

É imprescindível, portanto, que a matriz curricular contenha os conteúdos basilares para o desenvolvimento das competências exigidas para o exercício profissional. Conforme o Parecer, para que os conteúdos se tornem base das competências é necessário tratá-los em diferentes dimensões, quais sejam:

a) conceitual: a abordagem das teorias, das informações e dos conceitos;
b) procedimental: o saber fazer; e

c) atitudinal: a ênfase nos valores e nas atitudes referentes à atuação profissional.

Com o intuito de promover o desenvolvimento das competências necessárias ao futuro professor, o Parecer indica a necessidade de a matriz curricular abranger cultura geral e profissional; conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da educação;

conteúdos das áreas de conhecimento que são objeto de ensino; conhecimento pedagógico; e conhecimento advindo da experiência.

Compreendendo que listar disciplinas obrigatórias para a matriz curricular é uma prática tradicional cuja reforma defendida visa ultrapassar, o Parecer estabelece que a organização dos conteúdos deve ocorrer através de seis eixos, quais sejam: eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; eixo articulador da formação comum com a formação específica; eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa e eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior também são objeto de abordagem da Resolução nº 02/2015, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que traz detalhadamente as articulações necessárias aos núcleos de formação e estabelece carga horária mínima de 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico para os cursos de Formação Inicial do Magistério da Educação Básica em Nível Superior.  

Além de ajustes para contemplar as atualizações decorrentes de novos regramentos propostos pelo Conselho Nacional de Educação, a mudança do regime acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário da UNILAB (CONSUNI), em novembro de 2015, determinou a necessidade de revisar a matriz curricular do curso, abandonando a organização das componentes curriculares ofertadas em trimestres e instituindo a adoção do regime semestral - atividade realizada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em História entre os meses de abril e julho de 2016.

O PPC ora apresentado, objetiva, assim, instituir o currículo do curso de Licenciatura em História, concebido como uma terminalidade em segundo ciclo do curso de Bacharelado em Humanidades (BHU) do Instituto de Humanidades e
Letras (IHL) da UNILAB, por meio da atinência aos termos propostos pelo Conselho Nacional de Educação para as Licenciaturas, bem como pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de História.23

Um princípio nuclear orienta toda a construção do curso aqui apresentado: a certeza de que a compreensão e o domínio da produção do saber histórico é condição basilar para o desempenho qualificado da prática docente, uma vez que a aprendizagem é experimentada “como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais”.24

Ao longo das disciplinas que abordam o conhecimento específico da área de História (Núcleo Obrigatório Específico da Área de História), e especialmente nas disciplinas do Eixo I — Teoria, Metodologia e Ensino, os futuros professores aprenderão métodos da pesquisa em História que os capacitarão a criar experiências pedagógicas que possibilitem o ensino voltado para a aprendizagem crítica do aluno. Importa destacar que aprender e ensinar História, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, requer “a transposição dos métodos de pesquisa da História para o ensino de História”, uma vez que essa transposição “propicia situações pedagógicas privilegiadas para o desenvolvimento de capacidades intelectuais autônomas do estudante na leitura de obras humanas, do presente e do passado”. Isto porque “o conhecimento histórico escolar, além de se relacionar com o conhecimento histórico de caráter científico nas especificações das noções básicas da área, também se articula aos fundamentos de seus métodos de pesquisa, adaptando-os para fins didáticos”.25

A observância dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica, na área de História, pressupõe que o futuro professor tenha compreensão acerca da produção do conhecimento na área de ensino de história, mas também dos métodos de pesquisa, das fontes e dos enfoques teóricos. A proposta é formar futuros professores que detenham um conhecimento basilar sobre a produção do

conhecimento histórico e sobre o ensino de História na educação básica, uma vez que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino e a aprendizagem da História, já no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, devem ter por ponto de partida o estudo das diferenças, das permanências e das transformações do modo de vida social, cultural e econômico da localidade do aluno. A esse respeito, no documento, lê-se:

O ensino e a aprendizagem da História estão voltados, inicialmente, para atividades em que os alunos possam compreender as semelhanças e as diferenças, as permanências e as transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua localidade, no presente e no passado, mediante a leitura de diferentes obras humanas.\(^{26}\)

Além do saber lidar com as diferenças na escola e compreender seus contextos históricos e sociais, o futuro professor deverá fazer a ressignificação do saber historiográfico para o saber escolar. Para operar com a citada diretriz curricular, o licenciando necessita conhecer a ampla tipologia de fontes que embasa a produção do conhecimento histórico, bem como saber utilizá-la no âmbito do ensino de História.

As fontes históricas devem possibilitar aos historiadores a elaboração de narrativas sobre a realidade da vida cotidiana de camponeses, operários, indígenas, mulheres, classes sociais subalternas e dominantes; bem como o estudo sobre processos econômicos gerais, como os conflitos e as lutas das grandes massas de populações, as formas de consciência, as dimensões da cultura popular e do imaginário coletivo dos grandes grupos sociais, processos cotidianos e profundos, segundo Aguirre Rojas.\(^{27}\) Ou seja, as fontes históricas devem possibilitar tecer narrativas sobre tudo aquilo que dá e faz sentido à “história dos homens”, narrativa cuja aspiração, de acordo com J. Fontana, é a de que “um dia haverá de se chamar, mais apropriadamente, A história de todos”.\(^{28}\)

Dar-se-á, assim, possibilidade para que o estudante de Licenciatura em História tenha habilidades e competências para fazer da sua futura sala de aula um

---


espaço de produção de conhecimento. Tanto nos termos de Helenice Rocha, escrevendo um texto coletivo, seja oral ou escrito, em que alunos e professor colaborem com a produção de saber, quanto nos de Maria Auxiliadora Schmidt, fazendo da prática de ensino e da etnografia da sala de aula o próprio documento do historiador (professor-pesquisador). 

O documento, por sua vez, tem que ser percebido como uma “prática discursiva” que produz efeitos. Nessa perspectiva, Magareth Rago — apoiada em Michel Foucault — afirma que, se queremos “pluralizar a História”, deve-se promover uma abertura não apenas para múltiplos sujeitos sociais, mas para enfoques, acontecimentos, métodos e procedimentos diferenciados. Se a história pretende ter vários rostos, é necessário respeitar acima de tudo as propostas trazidas pelo “pensamento diferencial”. Afinal, o que faz o historiador? Para que e para quem busca o acontecido? A partir de que instrumentos, teorias, valores e concepções recorta e ensina seus temas, seleciona seu material documental e produz sua escrita do passado? E, aliás, de que passado se trata? Dos ricos e dos pobres? Dos brancos e dos negros? Das mulheres e dos homens especificamente considerados? Das crianças e dos adultos? Ou do de uma figura imaginária construída à imagem do branco europeu, pensado como universal?

O futuro professor de História desenvolve as habilidades necessárias para a operacionalização dessa diretriz nas disciplinas do Núcleo Obrigatório Específico da Área de História e do Núcleo Optativo. Nessas disciplinas, simultaneamente, ocorrem a formação de habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento da pesquisa e também da prática docente, conforme as políticas nacionais de educação. Este PPC parte do pressuposto de que os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica só poderão ser operacionalizados se forem

---

desenvolvidas, na prática docente, as habilidades e competências configuradas nas disciplinas específicas da área de História.

O parecer que instituiu, em 2001, as diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores da educação básica buscou sintonizar a formação inicial de professores, os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as normas instituídas nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, assim como as recomendações constantes dos Parâmetros Curriculares para a Educação Básica. Acerca da relação entre teoria, pesquisa e formação docente, o citado parecer afirma:

Teorias são construídas sobre pesquisas. Certamente, é necessário valorizar esta pesquisa sistemática que constitui o fundamento da construção teórica. Dessa forma, a familiaridade com a teoria só pode se dar por meio do conhecimento das pesquisas que lhe dão sustentação. [...] A formação de professores para os diferentes segmentos da escola básica tem sido realizada muitas vezes em instituições que não valorizam essa prática investigativa. Além de não manterem nenhum tipo de pesquisa e não perceberem a dimensão criativa que emerge da própria prática, não estimulam o contato e não viabilizam o consumo dos produtos da investigação sistemática. Com isso, a familiaridade com os procedimentos de investigação e com o processo histórico de produção e disseminação do conhecimento é, quando muito, apenas um item a mais em alguma disciplina teórica, sem admitir sua relevância para os futuros professores. Essa carência os priva de um elemento importante para compreensão da processualidade da produção e apropriação de conhecimento e da provisoriedade das certezas científicas.32

Visando, portanto, atender ao que propõe a legislação específica sobre a formação de professores, este PPC se pauta pela articulação entre ensino e pesquisa, teoria e prática, bem como contempla, na sua matriz curricular, as várias formas de conhecimento que devem nortear a formação inicial de um professor na área de História.

3. **Contextualização da Instituição de Ensino Superior (IES)**

3.1. **Nome da IES**

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

---

3.2. **Endereço da IES**

Av. da Abolição, n° 3 — Centro — Redenção — CE
CEP: 62790-000

3.3. **Documento de Criação da IES**

Lei Federal nº 12.289, de 20 de julho de 2010.

3.4. **Perfil e Missão da IES**

A criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) se insere no contexto da expansão da educação superior no Brasil, a partir do aumento de investimentos em ciência, tecnologia e cultura, e do número de instituições federais de educação superior (ampliação das existentes e criação de novas unidades), vindo a se constituir em um dos eixos centrais da recente política educacional do governo brasileiro. Nesse sentido, o programa de apoio a planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) constitui um dos mais importantes e inovadores programas voltados à recuperação do sentido público e do compromisso social da educação superior, dada sua orientação de expansão com qualidade e inclusão.

A instalação da comissão de implantação da UNILAB, em outubro de 2008 pelo Ministério da Educação (MEC), e a sanção presidencial da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, que dispõe sobre a criação da universidade, expressa concretamente essa política.

No entanto, a instalação da UNILAB na cidade de Redenção, no Ceará, marco nacional por seu pioneirismo na libertação de escravos, não representa apenas o atendimento das metas do REUNI em seu objetivo de promover o desenvolvimento de regiões ainda carentes de instituições de educação superior no país — como é o caso da região do maciço de Baturité, onde está instalada. Ela aponta também para um encontro da nacionalidade brasileira com sua história, à medida que terá por foco tornar-se um centro de pesquisa e de formação de jovens brasileiros em interação com estudantes de países onde também se fala a língua portuguesa.
A UNILAB está inserida, portanto, no contexto de internacionalização da educação superior, atendendo à política do governo brasileiro de incentivar a criação de instituições federais capazes de promover a cooperação Sul-Sul com responsabilidade científica, cultural, social e ambiental. Atuando na perspectiva da cooperação solidária, ela valorizará e apoiará o potencial de colaboração e aprendizagem entre países, como parte do crescente esforço brasileiro em assumir compromissos com a integração internacional no campo da educação superior.

A UNILAB tem como missão produzir e disseminar o saber universal, de modo a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), estendendo-se progressivamente a outros países do continente africano, por meio da formação de cidadãos com sólido conhecimento técnico, científico e cultural; e, compromissados com a necessidade de superação das desigualdades sociais e a preservação do meio ambiente.

A UNILAB está estruturada em seis áreas: Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Exatas e da Natureza; Humanidades e Letras; Saúde Coletiva; Desenvolvimento Rural; Engenharias e Desenvolvimento Sustentável. Nestas áreas são ofertados, atualmente, sete cursos presenciais de graduação: Administração Pública; Agronomia; Bacharelado em Humanidades; Ciências da Natureza e Matemática; Enfermagem; Engenharia de Energias; e, Letras.

3.5. **Dados Socioeconômicos da Região**

O Curso de Licenciatura em História a que se refere este documento será ofertado no *campus* da UNILAB na cidade de Redenção, localizada na região do maciço de Baturité, junto à serra de Guaramiranga, no estado do Ceará.³³

O território do maciço de Baturité, objeto deste estudo, ocupa uma área de 4.820 km² e, do ponto de vista do planejamento macrorregional, abrange treze municípios: Acarape, Aracoiba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Itapíúna, Guaramiranga, Mulungu, Ocura, Pacoti, Palmácia e Redenção. Para efeito da inserção regional do curso foram incluídos outros dois municípios próximos: Guaiúba

³³A cidade de Redenção foi pioneira na emancipação dos escravos no Brasil, em 1883. Localiza-se a 72 km da cidade Fortaleza, capital do estado do Ceará, que se comunica diretamente por via aérea e marítima com a África e com Portugal.
e Caridade, ambos filiados à Associação dos Municípios do Maciço de Baturité (AMAB). A região possui, ainda, várias vilas e diversos povoados originários da época de colonização da região e que guardam referências de grande importância para as tradições e o patrimônio histórico do Ceará.

A população contabilizada pelo Censo de 2010 era de 274.634 habitantes, distribuídos com uma densidade média de 57 hab/km². Cerca de 64,5% dos habitantes residiam então em zonas consideradas urbanas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), refletindo o processo de urbanização do Brasil nas últimas décadas. É possível verificar um crescente movimento de migração da zona rural em direção à periferia dos núcleos urbanos, começando a configurar um processo de favelização desse contingente populacional egresso de áreas rurais.

O setor terciário, associado a receitas institucionais (Previdência Social e empregos públicos), ao comércio e, mais recentemente, ao desenvolvimento do turismo, representa setorialmente a parcela mais significativa do produto interno bruto (PIB) regional, atingindo cerca de 73% do seu valor total.

A dimensão da região pode ser observada pelo seu PIB que, em 2005, totalizou R$340 milhões, percentualmente distribuídos pelos setores de serviços (73%), da indústria (15%) e da agropecuária (12%).

4. **Princípios Norteadores**

O curso de Licenciatura em História da UNILAB atua na formação de professores-pesquisadores para o Brasil e para os países parceiros, em especial para aqueles do continente africano. Esta condição peculiar, somada à compreensão do ensino de História como ação basilar para a construção da cidadania, são premissas de orientação dos seus princípios curriculares, a saber:

1) interdisciplinaridade;
2) interculturalidade;
3) crítica ao eurocentrismo e ao evolucionismo na produção do conhecimento histórico;
4) ênfase nas relações históricas Brasil-África;

---

34IPECE. **Anuário estatístico do Ceará.** Fortaleza: IPECE, 2010.
5) atenção à inserção do Brasil no “Sul global” e aos requisitos da construção de uma cooperação Sul-Sul horizontal;
6) indissociabilidade entre o saber e o fazer;
7) compromisso com a democratização do ensino e da produção do conhecimento.

A interdisciplinaridade é uma das principais características dos cursos da UNILAB. Como terminalidade do curso de Bacharelado em Humanidades, alunos e professores da Licenciatura em História já se beneficiam de um ambiente ampliado de debate e intercâmbio entre diversos ramos das Ciências Humanas. Por outro lado, a própria configuração da História como disciplina acadêmica ao longo do último século aponta para um forte impulso interdisciplinar; pois, os diálogos da História com a Psicologia, a Economia, a Geografia, a Ciência Política, a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, a Literatura, a Linguística e a Arqueologia definiram, em grande medida, a estruturação dos diferentes campos de pesquisa e as correntes principais da disciplina, de modo que a especificidade da História em relação às demais áreas disciplinares das Humanidades foi sistematicamente referida, desde a reação antipositivista do início do século XX, em relação a suas abordagens e a seus instrumentos metodológicos, mais que à delimitação de um objeto nitidamente discernível das demais ciências humanas.35

A interculturalidade é outro traço característico da UNILAB. Com metade das vagas disponibilizadas para alunos estrangeiros, oriundos dos demais países da CPLP, os cursos da instituição tomam-se espaços privilegiados da expressão de uma série de diferenças culturais e sociais (de língua, de religião, de raça, de etnia, de classe, de gênero, etc.). Longe de se constituir um problema, essa multiplicidade é tomada como uma oportunidade de enriquecimento intelectual; pois, segundo Tomas Tadeu da Silva, a multiculturalidade é importante para colocar em xeque o que é aceito como conhecimento oficial e, portanto, ao se pensar em currículo, entender que “a igualdade não se obtém simplesmente através da igualdade de acesso ao currículo hegemônico”.36 O curso de Licenciatura em História aproveita-se desse contexto variado de experiências ao estruturar um currículo com forte ênfase

36 SILVA, Tomas Tadeu da. Documentos de identidade, p. 90.
comparatista, buscando sempre articular os níveis global, macrorregional e local dos processos históricos.

Em termos mais propriamente teóricos, o currículo do curso se baseia no reconhecimento da validade das críticas que se vem acumulando, desde a segunda metade do século XX, em relação à prevalência e à resiliência do eurocentrismo e do evolucionismo na produção e na disseminação do conhecimento histórico. De fato, na absoluta maior parte dos livros didáticos da escola básica brasileira, e mesmo em cursos de graduação em História, vigora ainda uma concepção de “História Universal” baseada na divisão iluminista das três idades — Antiga, Média e Moderna — com o acréscimo novecentista da época Contemporânea. A Licenciatura em História da UNILAB pretende distanciar-se da presunção, subjacente a esse modelo curricular, de que a Europa é o palco principal da aventura humana, e a História uma sucessão de estágios evolutivos em que o capitalismo industrial euro-estadunidense figura como desenvolvimento último e telos da experiência da humanidade.

Nesse sentido, a ênfase nas relações históricas Brasil-África é pensada como implicações dos dois princípios anteriores, considerando-se que, no caso dos estudos sobre o Brasil, o eurocentrismo se expressa na pressuposição de que os principais protagonistas da História são os europeus e seus descendentes, ofuscando a contribuição social, cultural e política de outros grupos sociais formadores da população brasileira, em especial os africanos escravizados e seus descendentes. Apesar de uma década ter-se passado desde a promulgação da Lei nº 10.639/2003, que veio ao encontro dessas preocupações, e de uma série de mudanças no campo da produção historiográfica sobre o Brasil, pouco dessa discussão encontra seu caminho da academia para as salas de aula da escola básica. Espera-se que um currículo que se afaste decididamente do eurocentrismo e ressalte a relevância de uma experiência histórica multicultural possa representar uma contribuição nesse sentido.

Indo um pouco além da relevância da África e de suas relações com o Brasil para o ensino de História, o currículo do curso repousa na atenção ao posicionamento histórico, cultural e geopolítico do Brasil no “Sul global”, bem como nos requisitos da construção de uma cooperação Sul-Sul horizontal — um objetivo estratégico da política externa brasileira, e um aspecto que está intrinsecamente ligado à própria criação da UNILAB. Em vista disso, e em consonância com a recusa do eurocentrismo e com a aposta na interculturalidade, a experiência histórica do “Sul global” será privilegiada. Busca-se compreender a trajetória da humanidade a partir de suas especificidades regionais, mas também a partir da sua inserção em uma rede global e desigual de trocas econômicas, demográficas e culturais, representada pela experiência histórica das várias fases e formas da dominação ocidental, compartilhada pela maior parte do mundo.

No que diz respeito às competências específicas a serem trabalhadas no curso, o currículo foi estruturado a partir do reconhecimento da indissociabilidade entre o saber e o fazer no campo do conhecimento histórico. O curso de Licenciatura em História deve formar professores de História que sejam também historiadores, não apenas porque o egresso deve estar capacitado para trabalhar em uma série de instituições além da escola formal (como se verá mais abaixo), mas, principalmente, porque a capacidade de produzir o conhecimento histórico, o domínio dos instrumentos metodológicos, bem como a compreensão dos fundamentos teórico-epistemológicos que regem os métodos e as implicações político-sociais do discurso sobre o passado assim produzido, são aptidões imprescindíveis para o exercício crítico do ensino de História. Dessa maneira, a prática de pesquisa tem um lugar privilegiado no currículo, assim como a prática de ensino que lhe é articulada.

Este princípio curricular está intrinsecamente ligado a outro, o do compromisso com a democratização do ensino e da produção do conhecimento. O momento histórico vivido pelo Brasil aponta para um esforço concentrado, nas próximas décadas, na melhoria do ensino básico, na sua democratização e interiorização. No caso do curso de Licenciatura em História da UNILAB, essa democratização do ensino e da produção do conhecimento sobre o passado tem um alcance ainda mais amplo, uma vez que serão licenciados, em quantidade considerável, profissionais estrangeiros que exercerão suas atividades em seus países de origem — a maior parte dos quais tem uma curta vida política.
independente, obtida através de confronto armado com o antigo colonizador. Nesses contextos, em que a História ainda está fortemente marcada pelas disputas políticas do passado, um influxo de professores-pesquisadores poderá contribuir, tanto quanto no Brasil, para a ampliação da reflexão sobre a nação, sua formação, sua identidade, e a importância da memória e da história dos mais diversos grupos que a compõem.

5. **Objetivos**

Para a filósofa Martha Nussbaum, as habilidades desenvolvidas pelas Humanidades estimulam a imaginação, o pensamento crítico, a capacidade de colocar-se no lugar do outro, uma educação abrangente que forme cidadãos democráticos e com capacidade de inovação e de tomar decisões levando em consideração a diversidade dos outros, pessoas que sejam capazes de pensar claramente, analisar um problema e imaginar algo novo. Por isso, “defende que os currículos educacionais devem ter por objetivo tornar visíveis os grupos que a maioria da sociedade ignora”.

Estas reflexões sustentam os objetivos do curso de Licenciatura em História da UNILAB: assegurar a formação complementar e específica aos estudantes egressos do curso de Bacharelado em Humanidades, na perspectiva de torná-los profissionais qualificados para o exercício do magistério na escola básica — no Brasil e nos países parceiros da UNILAB — bem como, preocupados com a formação continuada, capazes de pensar e agir frente aos problemas da educação como um todo e da História, em particular, no contexto sociocultural no qual estarão inseridos.

Em outros termos, espera-se que os profissionais desenvolvam competências referentes ao “comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática”, “à compreensão do papel social da escola”, “ao domínio de conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar”, “ao domínio do conhecimento pedagógico” e “ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento

---

da prática pedagógica”. Para alcançar este objetivo geral, buscar-se-á atingir os seguintes objetivos específicos:

1) abordar as diferentes concepções teóricas e metodológicas que embasam a elaboração de categorias para investigação e análise das relações sócio-históricas;
2) estudar diferentes relações de tempo e espaço, a partir da abordagem dos múltiplos sujeitos históricos;
3) estudar as diferentes épocas históricas em várias tradições civilizatórias e também estabelecer sua inter-relação;
4) desenvolver a pesquisa, a produção de conhecimento e sua difusão, no âmbito da academia e das instituições de ensino;
5) desenvolver atividades de extensão junto a comunidade acadêmica, como também extrapolando-a, buscando interação com outros saberes;
6) criar um diálogo constante, seja em pesquisa ou extensão com a área do Conhecimento Escolar;
7) estudar os métodos de pesquisa, de análise de fontes e de escrita da História para o Ensino de História;
8) analisar criticamente e produzir suportes didáticos e paradidáticos, procurando os métodos e as técnicas pedagógicas adequados à abordagem dos conteúdos objetos da relação ensino-aprendizagem em diferentes níveis de ensino na educação básica;
9) seguir, por meio da sua grade curricular, as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, que estabelecem os conteúdos essenciais para os cursos de graduação, os quais devem estar relacionados ao processo de construção de cidadania e de formação de sujeitos políticos participativos, capazes de interagir socialmente a partir da compreensão dos problemas contemporâneos;
10) explicitar as competências e habilidades necessárias ao exercício profissional do professor-pesquisador, por meio de um modelo pedagógico capaz de se adaptar à dinâmica das demandas da sociedade, em que a

---

graduação passa a se constituir numa etapa inicial de formação contínua de educação permanente;

11) formar um profissional humanista, crítico e reflexivo, capacitado ao exercício de atividade referente à educação e à análise dos problemas sociais, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade sociocultural e econômica do seu meio, conduzindo sua atuação para transformações que beneficiem a sociedade;

12) entender a posição dos países da CPLP, de Timor-Leste e do Brasil, em particular, no contexto das nações e as injunções e os interesses que permeiam essas relações.

6. **Fundamentação Metodológica**

Collingwood pergunta: “Para que serve a história?”. Sua resposta é que “a história é para o autoconhecimento humano. [...] Conhecer-se a si mesmo significa saber o que se pode fazer. E como ninguém sabe o que pode fazer antes de tentar, a única indicação para aquilo que o homem pode fazer é aquilo que já fez. O valor da História está então em ensinar-nos o que o homem tem feito e, desde modo, o que o homem é”.

E como, então, ensinar a História? Para o poeta Jorge Luís Borges, “nossa patrimônio é o universo”. Sendo assim, precisamos antes de ensinar História, aprender o valor do universo que nos cerca, para conhecermos nosso patrimônio e sabermos, portanto, como preservá-lo e, consequentemente, preservarmo-nos. Ensinar é, por conseguinte, aprender ao mesmo tempo sobre o passado e sobre nós mesmos.

O mundo do gênero humano constitui uma multiplicidade ou totalidade de processos interligados, feixes de relacionamentos inseridos no tempo, no espaço, em sociedades e em culturas. O que nos leva a grandes perguntas sobre a trajetória histórica humana. Quem somos? Quais são as nossas origens? Quem foram os nossos antepassados? Como se configuram as relações dos homens com os ecossistemas? Como distintas relações sociais constroem nações, Estados e culturas? Como relações desiguais são constituídas e transformadas ao longo das histórias nacionais e internacionais? Como se desenham as relações de gênero,

---

sexuais, étnicas, raciais, geracionais e de classes sociais entre indivíduos e sociedades no tempo, no espaço e no mundo público? Nos processos de interculturalidade, como construímos e reconstruímos diversas e sucessivas representações sobre o Outro? Como compreender outras culturas e os “povos sem história” sem reduzi-los ao “ponto de vista ocidental”? Como as histórias dos “povos sem história” se articularam com as histórias dos povos e nações da Europa, resultando no surgimento e na expansão do capitalismo? Como o tráfico negreiro e a escravidão negra configuraram a modernidade capitalista europeia? Qual a importância da inversão do equilíbrio de poder entre as antigas colônias e ex-metrópoles e a quebra dos paradigmas etnocêntricos, eurocêntricos e raciais para a história da África, da Ásia, da América Latina e da Oceania?  

Devemos indagar sobre a trajetória da história humana da Revolução Industrial inglesa até o século XXI, e sobre quais as consequências que o aquecimento global provoca e provocarão na história do tempo presente? Teremos condições de ter um sistema de governança global para gerir os maiores desafios políticos, sociais, culturais e econômicos causados por mudanças climáticas globais que a humanidade teve em toda sua história? Estas e outras perguntas tem pautado pesquisas sobre as “epistemologias do Sul” (Boaventura de Sousa Santos), sobre o “Sul Global” (Jean Comaroff) e a “(Des)colonialidade do poder” (Anibal Quijano, Edgardo Lander, Walter Mignolo, Enrique Dussel entre outros).

Este PPC do curso de Licenciatura em História está alicerçado nas críticas radicais feitas por Mignolo às leituras eurocêntricas sobre a modernidade (“pensamento fronteiriço” e “colonialidade do poder”) e na relação que estabelece entre a geopolítica econômica e a geopolítica do conhecimento “para enfatizar a ideia de que o lugar de enunciação das disciplinas tem uma marca geopolítica”.

Diante deste leque de grandes questões suscitadas pela conduta e “condição humana” (Norbert Elias), também assistimos a uma mudança na definição do estudo

41Devemos lembrar que os manuais e estudos disponíveis sobre a história da África durante muito tempo apresentaram – e ainda hoje podemos encontrar – uma imagem racializada e eurocêntrica dos africanos e africanas, das culturas africanas e do continente africano, desfigurando e desumanizando especialmente a sua história. É o que o sociólogo guineense Carlos Lopes adjetivou de “inferiorização” da história da África; o historiador burkinense J. Ki-Zerbo a afirmar enfaticamente que “a África tem uma história”; Theophile Obenga defende a construção de uma nouvelle histoire africana e Chinua Achebe clama contra o “nome difamado da África”.

da história, convertida de “memória do passado” em “análise dos processos do desenvolvimento humano e reconstrução crítica do passado. [...] O relato histórico transformou-se num saber crítico, [...] atento principalmente ao como e ao por que da ocorrência dos fatos”.43

Portanto, a função central da história é a análise dos processos, fenômenos e acontecimentos que impulsionam o desenvolvimento social dos homens e das sociedades no tempo. Afinal, o passado não está morto! Não devemos, por isso, abusar da história designando-a apenas como a ciência do passado, pois é difícil estabelecer com clareza uma fronteira entre o presente e o passado. Esta dificuldade, para Aguirre Rojas, é devida a esta concepção que pressupõe falsamente já estarem os distintos passados mortos e enterrados, e que o presente esteja composto somente de pura e absoluta novidade. A História tem como objeto de estudo “a obra dos homens no tempo”. Neste sentido, vai desde a mais antiga pré-história humana até o mais vivo e atual presente.44

Ensinar sobre os homens no tempo é, ao mesmo tempo, aprender sobre os homens de agora. É entender a universidade, as escolas e as salas de aulas como universos repletos de um patrimônio histórico a ser desvendado na prática do docente. É não negar as possibilidades de processos históricos de interculturalidades; de representações do outro; de visões ocidentais e subalternas; de relações de sexualidades, gênero e raça; e, de transformações epistemológicas como condição humana para o ensino de história.

É esta concepção de história e de ensino de história que embasa a metodologia do presente PPC, encontrando-se seus princípios pedagógicos incorporados no currículo do curso de Licenciatura em História através de uma série de núcleos de conhecimentos e eixos estruturantes, divididos em componentes curriculares a serem cursados concomitantemente.

O primeiro desses núcleos, com carga horária total de 300 (trezentas) horas, compõe-se dos conhecimentos didático-pedagógicos considerados imprescindíveis para a formação de professores, envolvendo os principais campos da pesquisa em Educação, que hoje são produzidos na sua maioria no campo da pedagogia,

filosofia, antropologia e psicologia, da gestão escolar, da didática e do ensino de História e uma introdução à Língua Brasileira de Sinais e suas congêneres no âmbito da CPLP. A especificidade do ensino de História deverá ser contemplada nesse núcleo, em seus termos mais gerais.

O segundo núcleo, de conhecimento Específico em História, está dividido em eixos curriculares. O primeiro deles, com carga horária total de 540 (quinzentas e quarenta) horas, é centrado em teoria, metodologia e ensino, apresentando de forma estruturada a configuração do campo do saber, suas várias correntes teóricas, campos de pesquisa e métodos associados, além de incluir três disciplinas de laboratório que colocam o aluno em contato produtivo com a experiência de pesquisa e ensino, do trabalho com as fontes considerando sua variedade e suas especificidades — do arquivo tradicional, passando por outras fontes escritas não arquivísticas, ao novo e amplo conjunto documental que vem sendo explorado desde o final do século passado, incluindo a iconografia, a fotografia, o cinema, a música, a cultura material, a tradição e os depoimentos orais, bem como os diversos acervos digitais que vem sendo criados a partir de 1980 em diante. Esse saber fazer capacitará o futuro professor a levar a pesquisa histórica, enquanto recurso pedagógico, para dentro da sala de aula, democratizando o acesso à própria produção do conhecimento histórico na sala de aula, como também em um nível local (cidade, bairro ou comunidade). Um dos componentes curriculares deste eixo, Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III, será concentrado sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.

O segundo e o terceiro eixos, que se preocupam com processos históricos globais e continentais, respectivamente, concentram os conteúdos dos currículos da escola básica que o egresso deve dominar. Contabilizando 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, as disciplinas sobre processos históricos globais fornecem o arcabouço geral dos principais desenvolvimentos da história humana, a partir de uma perspectiva não eurocêntrica, garantida por certos deslocamentos geográficos e certas mudanças de ênfase, e também pela preocupação comparatista e relacional. As disciplinas sobre processos históricos continentais, por sua vez, somando 270 (duzentas e setenta) horas, privilegiam o antigo mundo colonial, correspondente ao atual “Sul global”, em abordagens macrorregionais: América,
África e Ásia são tratadas de forma específica, e em relação com o processo histórico da dominação ocidental.

Para viabilizar a organização do currículo e dos conhecimentos específicos da formação em História, os eixos são subdivididos da seguinte forma:

Quadro 1.
Eixos e subeixos curriculares do Núcleo Específico de História

<table>
<thead>
<tr>
<th>EIXOS CURRICULARES</th>
<th>SUBEIXO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Eixo I: Teoria, Metodologia e Ensino</strong></td>
<td>a) Teoria e Metodologia da Pesquisa e do Ensino em História</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) Estágio Supervisionado</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eixo II: Processos Históricos Globais</strong></td>
<td>c) História Antiga e Medieval</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d) História Moderna e Contemporânea</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eixo III: Processos Históricos Continentais</strong></td>
<td>e) História da África e Ásia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>f) História do Brasil e da América</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Todos os docentes que compõem o Colegiado do Curso de História devem estar vinculados a um subeixo na condição de titular e a um segundo subeixo na condição de suplente, critério que deve ser observado na definição da oferta dos componentes curriculares.

Os componentes curriculares eletivos, que devem somar 120 (cento e vinte) horas, possibilitam que a experiência interdisciplinar que os alunos já trazem de seu curso de primeiro ciclo tenha continuidade no curso terminal. Esses componentes podem ser livremente escolhidos, incluindo a oferta básica das demais terminalidades previstas para o Bacharelado em Humanidades e de outros cursos oferecidos pelo Instituto de Humanidades e Letras (IHL) ou por outros institutos da UNILAB. Os componentes curriculares optativos, por sua vez, totalizando 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, serão oferecidos no formato de tópicos especiais em História e terão um escopo nacional e regional. Dessa forma, a Licenciatura em História poderá atender à demanda tanto de estudantes brasileiros (que terão à disposição quatro disciplinas de História do Brasil e uma de História do Ceará) quanto à de estudantes dos países que mantêm convênio com a UNILAB.
O estágio supervisionado será realizado a partir do início da segunda metade do currículo do curso de Licenciatura em História, e contabilizará 405 (quatrocentas e cinco) horas, distribuídas entre observação, regência e discussões com os professores supervisores da UNILAB e das instituições de ensino a serem oportunamente conveniadas. O estágio incluirá a relação do futuro professor-pesquisador com todos os níveis de ensino (Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Médio, os dois últimos concentrando os tópicos de estágio específicos do ensino de História). O estágio deverá ainda colocar o aluno em relação de observação com os processos de gestão, tanto no nível da escola quanto no nível das redes municipais e estadual. Finalmente, o estágio deve abordar o ensino de História em instituições que não se caracterizam como de ensino formal, em especial museus, centros de memória, arquivos e bibliotecas — o que permitirá ao futuro professor-pesquisador lançar mão das possibilidades educativas desses espaços não formais no planejamento de sua futura prática profissional.

A prática como componente curricular, que soma 405 (quatrocentas e cinco) horas, está distribuída no interior dos componentes curriculares dos diversos eixos descritos acima, bem como dos componentes optativos, que incorporam em suas ementas a abordagem não apenas dos conteúdos, mas também de seu ensino na escola básica. Dessa forma, a maior parte das discussões sobre o ensino de História na escola básica será feita ao longo do próprio processo de ensino-aprendizagem do curso de Licenciatura em História, o que permitirá estender reflexivamente o potencial pedagógico da “simetria invertida” característica da situação dos cursos de formação de professores, além de articular, de forma imediata, a aquisição de conteúdos e a problematização dos possíveis diálogos e tensões entre os saberes escolares e o conhecimento acadêmico.

Outro campo em que a teoria e a prática podem estar atuantes na formação dos discentes é a extensão. Considerada um dos elementos formadores do tripé fundamental da universidade pública brasileira, a extensão universitária é concebida como um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade, mediante o envolvimento de discentes, docentes e técnicos administrativos, do corpo social da Universidade, em ações voltadas para atender as
demandas da comunidade na qual a instituição está inserida. Nesse sentido, a extensão é uma das funções sociais da universidade pública.

Com base na compreensão da importância da extensão universitária na formação dos estudantes e em estrita observância à necessidade de “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”\textsuperscript{45}, conforme estabelece o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), este PPC estabelece a atividade de extensão como parte integrante de sua estrutura curricular, por meio de dois instrumentos distintos e complementares.

O primeiro deles é o estabelecimento da uma carga horária de 15 (quinze) horas de atividade de extensão em todas as disciplinas do Núcleo Obrigatório Específico da Área de História, configurando um total de 210 (duzentas e dez) horas obrigatórias em atividade de extensão. Deste modo, ficam estabelecidos na ementa de cada disciplina desse núcleo o planejamento e a execução, pelos discentes, sob a supervisão do docente ministrante, de atividades de extensão, tais como minicursos, seminários, oficinas, entre outros, voltadas para a comunidade externa.

O segundo instrumento é a exigência de que os estudantes, ao longo curso, cumpram um total de 130 (cento e trinta) horas em projetos de extensão ativos na UNILAB e registrados junto à Pró-Reitoria de Extensão Arte e Cultura (PROEX).

Somadas as cargas horárias previstas nos dois instrumentos, os estudantes do Curso de Licenciatura em História cumprirão, ao longo de sua formação, um total de 340 (trezentas e quarenta) horas obrigatórias em atividades de extensão.

Quadro 2.
Carga horária da curricularização das atividades de Extensão:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO OBRIGATÓRIO DA ÁREA DE HISTÓRIA</th>
<th>C.H. TOTAL</th>
<th>Teórico</th>
<th>Extensão</th>
<th>PCC\textsuperscript{46}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antiguidade Africana, Médio Oriental e Mediterrânea</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>A Construção da Abordagem Histórica</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>O Mundo Islâmico e o Medievo Europeu</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Historiografia</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\textsuperscript{46} Prática como Componente Curricular. Para carga horária total de PCC, ver o quadro 3.
A execução desta carga horária em atividades de extensão possibilitará aos estudantes do curso uma formação mais integrada com a comunidade, assegurando-lhes mais experiência prática para o ingresso no mundo do trabalho, após a formatura.

O currículo do curso de Licenciatura em História contempla, ainda, um total de 200 (duzentas) horas de atividades complementares, que serão de livre escolha do aluno, dentre atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural oferecidas pelas diversas unidades da própria UNILAB, por outras instituições de ensino superior, por associações profissionais e acadêmicas reconhecidas ou por organizações da sociedade civil, a partir da apresentação, pelo aluno, dos certificados de participação e de frequência, após aval da coordenação do curso.

7. **Perfil Profissional**

O Parecer CNE/CP nº 9/2001, no que concerne à formação do professor, aponta a necessidade de desenvolver competências nucleares, que o capacitem para a autonomia profissional, para a formação continuada e para a atuação engajada e comprometida com uma educação básica de alto nível. Isto significa o desempenho de uma prática pedagógica norteada pela incessante busca de conhecimentos, que possibilite intervir no cotidiano escolar, com vista a assegurar a
real aprendizagem dos alunos e uma relação ensino-aprendizagem baseada no saber ético.\textsuperscript{47}

O referido diploma legal prevê também o desenvolvimento da competência dialógica, que se caracteriza pela compreensão do educador como agente de interlocução entre a escola e a sociedade. O processo dialógico deve levar em conta a interação entre os agentes das instituições de ensino em si; os diferentes segmentos em cada instituição de ensino; os espaços educacionais e as políticas públicas; e, a construção de um projeto pedagógico que valorize a importância da instituição escolar na comunidade.

A competência ética, fundamental à responsabilidade pela vida, que diz respeito à grandeza e aos desafios de ser educador, é também imprescindível à formação e à prática docente. Ela deve ser inerente às práticas cotidianas dos professores na escola.

Adicionalmente, o Parecer CES/CNE nº 492/2001 estabelece as competências cujo desenvolvimento deve ser considerado necessário na formulação dos projetos de cursos de História, que são plenamente incorporadas aqui.

\textbf{7.1. Competências e habilidades gerais}

Em termos de competências e habilidades gerais, necessárias à formação do professor/historiador, ao final do curso de Licenciatura em História da UNILAB, espera-se que os estudantes tenham desenvolvido:

1) domínio das diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas;

2) problematização, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, da constituição de diferentes relações de tempo e espaço;

3) conhecimento das informações básicas referentes às diferentes épocas históricas nas várias tradições civilizatórias assim como sua inter-relação;

4) trânsito pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento;

5) desenvolvimento da pesquisa, da produção do conhecimento e sua difusão não só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino,

museus, em órgãos de preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural;

6) criatividade e eficiência na utilização das novas mídias e tecnologias tanto como fontes de pesquisa quanto como instrumentos pedagógicos;

7) orientação de sua prática profissional em construção para um projeto pedagógico centrado em relações de respeito entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem, mesmo porque uma relação de ensino-aprendizagem profíca é aquela em que os papeis se invertem, em que os professores possam também aprender com os alunos;

8) comprometimento com a realidade pública de sua futura prática como professor, cujos valores ultrapassam a sala de aula, e que repudia ideologias e práticas transgressoras da dignidade humana.

7.2. **Competências e habilidades específicas**

Em termos específicos da área, ao final do curso de Licenciatura em História da UNILAB, espera-se que o professor de História tenha desenvolvido as seguintes habilidades:

1) domínio de conteúdos histórico-historiográficos básicos que são objeto de ensino no nível básico;

2) domínio das concepções teóricas e metodológicas que orientam o trabalho de investigação, a análise das relações sócio-históricas;

3) reconhecimento e problematização das múltiplas experiências dos sujeitos históricos e sua relação espaço-tempo;

4) exercício do trabalho de docência em todas as suas dimensões, o que inclui o domínio da natureza do conhecimento histórico e de práticas essenciais à sua produção e difusão;

5) capacidade de transformar o saber acadêmico em saber escolar, de modo a produzir, criticar e transmitir conhecimentos, utilizando técnicas e métodos pedagógicos adequados aos diversos conteúdos ministrados e níveis de ensino;

6) crítica a suportes didáticos e paradidáticos, como também produção desses, que permitam ampliar as formas de ler e interpretar a História;
7) domínio dos conteúdos que integram o currículo do Ensino Básico, na área, bem como das dimensões legal, social, cultural, política e econômica da educação;
8) utilização dos métodos e técnicas de pesquisa no ensino de História e na produção de conhecimento a respeito da prática docente;
10) conhecimento da historicidade das manifestações sociais, políticas, econômicas e culturais da história do tempo presente, com vista a estabelecer a relação presente-passado no ensino de História;
11) domínio e aplicação das novas tecnologias ao ensino de História;
12) capacidade de trabalhar, no cotidiano escolar, de forma interdisciplinar;
13) conhecimento das relações que se estabelecem entre os países membros da CPLP no contexto mundial;
14) reconhecimento da importância do Ensino de História e Cultura da África e dos afro-brasileiros.

8. Áreas de Atuação

Os egressos do curso de Licenciatura em História exercerão atividades profissionais na educação básica, em instituições públicas e particulares em todo o território nacional, bem como nos países de origens dos nossos estudantes estrangeiros. Também poderão atuar como profissionais de História em instituições públicas e particulares do Brasil e do exterior, a exemplo de museus, institutos de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, centros de memória e arquivos, bem como em toda e qualquer empresa ou instituição onde o serviço de um historiador se faça necessário.

No caso dos países de origem dos egressos estrangeiros, verifica-se de modo geral, neste momento, um expressivo movimento de expansão da educação básica e uma significativa demanda por professores em todas as áreas disciplinares, embora com variações significativas entre os diversos países. A dominação colonial portuguesa legou a essas novas nações, cuja independência foi conquistada entre 1973 e 1975, infraestruturas e uma base produtiva concentradas em alguns pontos do território e em atividades econômicas específicas, e uma oferta de serviços públicos irrisória, mesmo nas maiores cidades, de modo que, à data da emancipação política, os índices educacionais eram muito pouco animadores.
A independência tardia e a instabilidade política e social imediatamente posterior fizeram com que esses países tivessem que enfrentar, na década de 1980, as políticas catastróficas de ajustamento estrutural impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BM) sem o benefício de uma base produtiva instalada, orientada por projetos de desenvolvimento anteriores — como foi o caso do Brasil, dos países da América Latina e da Ásia, e, em menor medida, dos demais países africanos. Nesse sentido, a retomada do crescimento econômico nesses países, a partir da virada do milênio, está acompanhada de projetos estatais que objetivam uma ampliação exponencial da oferta de escolarização, de modo a que se constituia um capital humano para a sustentação do ciclo atual de desenvolvimento econômico.48

Dessa forma, os egressos do Curso de Licenciatura em História, sejam brasileiros ou estrangeiros, estarão habilitados a atuar de forma consistente em seus países em prol do desenvolvimento e da democratização da educação, e estarão ainda capacitados a contribuir de forma ativa na construção do conhecimento histórico, que permeia de maneira significativa a maior parte dos debates sobre o passado e o futuro da nação e dos grupos que a compõem, no Brasil como nos países parceiros.49


9. **Formas de Ingresso**

O ingresso dos estudantes na UNILAB dá-se no primeiro ciclo de formação, o Bacharelado em Humanidades, através de processo seletivo cujas normas são definidas anualmente pelo Conselho Superior Universitário (CONSUNI). Em princípio, o ingresso de estudantes brasileiros é feito pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), observando-se uma política de ações afirmativas de corte social e racial, conforme Resolução CONSUP nº 22/2011. O ingresso de estudantes estrangeiros no primeiro ciclo é feito através de um processo seletivo específico, unificado para todos os cursos, aplicado nas embaixadas brasileiras nos países parceiros. A UNILAB tem trabalhado junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) no aperfeiçoamento do processo de seleção de estudantes estrangeiros para seus cursos de primeiro ciclo ou ciclo único.

A passagem do primeiro para o segundo ciclo é feita por meio de edital interno, único para todos os cursos de segundo ciclo do Curso de Bacharelado em Humanidades – no Ceará, já iniciados: Licenciatura em História, Licenciatura em Sociologia, Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Antropologia. O edital de acesso aos cursos de segundo ciclo é publicado anualmente pela Coordenação de Acesso e Seleção de Estudantes (CASE) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Podem concorrer estudantes que integralizaram o Curso de Bacharelado em Humanidades em quaisquer dos campi da UNILAB. Da mesma forma que todos os demais cursos da instituição, metade das vagas ofertadas é reservada a estudantes estrangeiros, revertendo para estudantes brasileiros em caso de não preenchimento. Os discentes egressos do BHU ao ingressarem no Curso de Licenciatura em História, uma vez que solicitem o aproveitamento de estudos de componentes já cursadas no Primeiro Ciclo, terão ingresso no Curso de Licenciatura de História a partir do 3º semestre.

Há ainda a possibilidade de admissão de graduados ou a transferência de graduandos de outras IES, a depender dos critérios estabelecidos pela PROGRAD e pelo CONSUNI em Editais específicos. No caso do ingresso de discente já graduado em outra instituição ou transferidos, os ingressantes deverão cursar, as componentes incorporadas do Primeiro ciclo: Núcleo Comum da UNILAB de 240 (duzentas e quarenta) horas e ainda a carga horária de 240 (duzentas e quarenta)
horas referentes ao Núcleo Obrigatório de Conhecimentos em Humanidades, Componentes que no fluxograma estão alocados nos 1º e 2º semestres.

10. **Estrutura Curricular**

O Curso de Licenciatura em História proposto neste projeto pedagógico, como já exposto anteriormente, tem como especificidade ser o segundo ciclo, profissionalizante, do Curso de Bacharelado em Humanidades. Em vista disso, a estrutura curricular organiza-se em duas dimensões distintas e complementares. A primeira é a dimensão geral e interdisciplinar, com 480 (quatrocentas e oitenta) horas, cumprida em disciplinas obrigatórias, cursadas ao longo do Curso de Bacharelado em Humanidades. A segunda é a dimensão da formação específica nas áreas de História e Educação, com 2.535 (duas mil quinhentas e trinta e cinco) horas, cumpridas ao longo do Curso de Licenciatura em História propriamente dito. Acrescentam-se a essa carga horária 130 (cento e trinta) horas de atividades livres de extensão e 200 (duzentas) horas de atividades complementares. No total, temos uma estrutura curricular de 3.345 (três mil trezentas e quarenta e cinco) horas, que é explicitada nos tópicos que se seguem. Todos os componentes curriculares, em ambas as dimensões, são ofertados pelo Instituto de Humanidades e Letras (IHL).

10.1. **Campo Curricular**

Com base no Parecer CNE/CP nº 9/2001 e na Resolução CNE/CP nº 02/2015, no campo curricular, o Projeto Pedagógico, ora apresentado:

1) busca criar condições para suprir eventuais deficiências de escolarização que os futuros professores receberam na educação básica;

2) intenta proporcionar, através da oferta de disciplinas históricas e historiográficas, condições para que os alunos aprendam com profundidade o conteúdo a ser ensinado na escola;

3) visa oportunizar ampla e sólida formação cultural e social, através das Atividades Complementares (200h);

---

4) objetiva tratar adequadamente a atuação profissional, enfatizando-se outras dimensões desta atuação: a participação no projeto educativo da escola, seu relacionamento com os alunos e com a comunidade, o sistema de educação e a atuação dos professores, mediante as disciplinas: “Filosofia da Ancestralidade e Educação” (60h); “Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem” (60h); “Didática nos países da integração” (60h), “Organização da educação básica no Brasil e nos países da integração” (60h) e “Educ. e Comunic.: LIBRAS e outras linguagens de sinais” (60h).

5) busca tratar adequadamente a pesquisa e o ensino, mediante as disciplinas “Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos I” (90h), “Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos II” (90h) e “Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III” (90h), bem como através dos Estágios Supervisionados (405h).

Conforme a legislação, para que haja uma qualificação profissional de alto nível é imprescindível que o professor detenha: cultura geral e profissional; conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; conhecimento sobre a dimensão cultural, social, política e econômica da educação; conteúdos das áreas de conhecimento que são objeto de ensino; conhecimento pedagógico; e conhecimento advindo da experiência. O PPC ora apresentado buscar contemplar estes aspectos do conhecimento através de seus núcleos disciplinares, a saber: Núcleo Obrigatório de Conhecimento em Humanidades e Núcleo Obrigatório Comum da UNILAB (as quais integram a dimensão geral e interdisciplinar); e Núcleo Obrigatório Específico da Área de História, Núcleo Obrigatório da Área de Educação, Estágio Supervisionado (observado o disposto no Parecer CNE/CES nº 492/2001, que estabelece que, em Cursos de Graduação em História, “as atividades de prática de ensino deverão ser desenvolvidas no interior dos Cursos de História e sob sua responsabilidade”), Atividades Complementares e de Extensão, Núcleo Optativo e Núcleo Eletivo.

Para cumprir a integralização curricular, os alunos deverão cursar 450 (quatrocentas e cinquenta) horas de disciplinas optativas por eles escolhidas, dentre

---

um conjunto de disciplinas a serem regularmente e alternadamente ofertadas. O Núcleo Optativo visa atingir os seguintes objetivos:

1) permitir o tratamento especializado de temas importantes para a formação do historiador;
2) favorecer a formação curricular complementar; e
3) possibilitar aos estudantes das diferentes nacionalidades que compõem o corpo discente da UNILAB o contato com a história e com a historiografia de seus países de origem.

De forma semelhante, os alunos deverão cursar 120 (cento e vinte) horas de disciplinas, por eles livremente eleitas, em qualquer dos Institutos da UNILAB. O cumprimento desta carga horária em disciplinas eletivas tem como objetivo propiciar aos estudantes uma formação aberta e interdisciplinar por meio do contato com conteúdos basilares de campos do conhecimento correlatos ao campo historiográfico.

10.2. Prática como Componente Curricular (PCC)

A Prática como Componente Curricular (PCC) é uma dimensão do conhecimento que produz, no âmbito do ensino, a aplicação de saberes relativos à docência, familiarizando e, ao mesmo tempo, formando o futuro professor para a prática de ensino. Em conformidade com o artigo 12 da Resolução CNE/CP nº 1/2002, a PCC não se restringe a um espaço isolado, que a caracterize como estágio. Ela deve ser experimentada em tempos e espaços curriculares ao longo do curso, desde o início da formação do futuro professor. Importa destacar, de acordo com o Parecer CNE/CP nº 9/2001, que “todas as disciplinas que constituem o currículo de formação e não apenas as disciplinas pedagógicas têm sua dimensão prática”.\(^{52}\)

O eixo norteador da PCC é entendido como o processo de ressignificação do conteúdo teórico e do saber acumulado para a prática de ensino. Segundo Yves Chevallard, estamos diante da problemática das transformações pelas quais devem

passar os saberes para se tornarem escolarizáveis. Com efeito, a experiência dos próprios alunos em relação ao processo de ensino e aprendizagem vivenciada ao longo da educação básica será tomada como ponto de partida para a reflexão da prática pedagógica. Através do acesso a este conhecimento primeiro, espera-se iniciar a vivência da Prática como Componente Curricular. Esta, por sua vez, será ampliada e enriquecida a partir da análise de materiais didáticos, de abordagens de ensino e do estudo de experiências de ensino e aprendizagem na área de História. Os alunos serão convidados a refletir acerca da vivência da prática pedagógica e, ao mesmo tempo, desenvolverão competências basilares ao processo de ensino e aprendizagem de seus futuros alunos. Assim, elaborar-se-á correlação entre teoria e prática, compreendida como um movimento contínuo entre saberes e fazeres, que possibilita reflexões sobre as situações próprias do cotidiano do ensino de História, no ambiente escolar.

A aplicação da Prática como Componente Curricular será efetivada por meio de créditos específicos dentro de disciplinas pedagógicas, históricas e historiográficas, que compõem a matriz curricular do curso, conforme discriminação, nos quadros a seguir.

Em disciplinas tais como “Antiguidade Africana, Médio Oriental e Mediterrânea”, “O Mundo Islâmico e o Medievo Europeu” e “Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo”, dentre outras, parte da carga horária será efetivada através do desenvolvimento de atividades formativas que possibilitem experiências de aplicação dos conhecimentos stricto sensu adquiridos sobre o tema no saber fazer da sala de aula, assim como a elaboração de procedimentos relativos à docência para além da didática e ressignificação de conteúdos, como análise etnográfica das turmas para compreensão das diferenças e convívio com elas.

Buscar-se-á operacionalizar os referidos créditos mediante:

1) a elaboração de planos de aula adequados aos diferentes conteúdos e faixas etárias que compõem a educação básica;

2) a compreensão e o estudo do saber escolar;

3) o diálogo entre o saber escolar e o conhecimento específico acadêmico;

4) a análise e a produção de material didático (livros didáticos e paradidáticos, iconografia, fontes escritas — jornaís, revistas — fontes orais, mídias e novas tecnologias, entre outros);

5) o diálogo contínuo com a Coordenação pedagógica do curso de Licenciatura em História do Instituto de Humanidades e Letras da UNILAB;

6) a interação com o campo de conhecimento do Ensino de História;

7) a criação de condições para que o futuro professor seja capaz de selecionar os conteúdos e eleger as estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos alunos, considerando a diversidade sociocultural e as diferentes faixas etárias; lembrando que o desenvolvimento destas competências ocorrerá através da efetivação da Prática como Componente Curricular (405 h), da disciplina “Organização da educação básica no Brasil e nos países da integração” (60h) e dos três Estágios Supervisionados (405h).

Com base na legislação em vigor, o curso de Licenciatura em História oferecerá, portanto, 405 (quatrocentas e cinco) horas de Prática como Componente Curricular a seus alunos, no interior das disciplinas que constituem componentes curriculares obrigatórios e optativos. Esta prática, portanto, permeará toda a formação do futuro professor de História, instituindo uma experiência acadêmica vinculada ao exercício profissional.

Em relação intrínseca com as atividades do trabalho acadêmico e com o Estágio Supervisionado, a Prática como Componente Curricular contribuirá para a formação da identidade do professor de História.

Quadro 3.
Carga horária da Prática como Componente Curricular - PPC

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPONENTES</th>
<th>CH de PPC</th>
<th>T.PCC.E⁵⁴</th>
<th>TIPO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Organização da educação básica no Brasil e nos países da integração</td>
<td>15h</td>
<td>3.1.0</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Antiguidade Africana, Médio Oriental e Mediterrânea</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>A Construção da Abordagem Histórica</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
</tbody>
</table>

⁵⁴Créditos Teóricos (T), de Prática como Componente Curricular (PCC) e Extensão (E).
<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPONENTES</th>
<th>CH de PPC</th>
<th>T.PCC.E³⁴</th>
<th>TIPO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>O Mundo Islâmico e o Medievo Europeu</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Historiografia</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>História e o mundo colonial</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>A Expansão Europeia</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>O mundo após a Guerra Fria e questões do tempo presente</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da África</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da América</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da Ásia</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos I</td>
<td>45h</td>
<td>2.3.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos II</td>
<td>45h</td>
<td>2.3.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III</td>
<td>45h</td>
<td>2.3.1</td>
<td>Obrigatória</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total de Prática como Componente Curricular em disciplinas obrigatórias</strong></td>
<td>315h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A América Latina contemporânea</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>A Ásia e a Dominação Ocidental</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>A África e a Dominação Ocidental</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>História, Cultura e Trabalho</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Memória, História e Cultura</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Política e Desenvolvimento Econômico do Nordeste Brasileiro</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>História do Racismo e Antirracismo no mundo atlântico</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Relações Brasil-Africa: cooperação e geopolítica contemporânea no Atlântico</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>História Social da Doença e da Saúde</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil I</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil II</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil III</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Cabo Verde</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de São Tomé e Príncipe</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Guiné-Bissau</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Angola</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Moçambique</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Timor-Leste</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Ceará</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinâmicas das escravidões em África</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinâmicas das escravidões e Pós-abolição no</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPONENTES</td>
<td>CH de PPC</td>
<td>T.PCC.E&lt;sup&gt;34&lt;/sup&gt;</td>
<td>TIPO</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Brasil</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>História Indígena no Brasil</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>História e religiões na África</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>Gêneros e Sexualidades na História</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da Educação do Negro no Brasil</td>
<td>15h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>Optativa</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total de Prática como Componente Curricular em disciplinas optativas (6x15h)&lt;sup&gt;55&lt;/sup&gt;</strong></td>
<td>90h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CARGA HORÁRIA TOTAL DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR</strong></td>
<td>405h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**10.3. Fluxo de Integração Curricular**

A integralização curricular estará completa quando o graduando completar 3.345 (três mil trezentas e quarenta e cinco) horas aulas, sendo 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, 130 (cento e trinta) horas com atividades livres de Extensão e 3.015 (três mil e quinze) horas de disciplinas, das quais 480 (quatrocentas e oitenta) horas cursadas no Curso de Bacharelado em Humanidades (dimensão geral e interdisciplinar), e 2.535 (duas mil, quinhentas e trinta e cinco) horas cursadas efetivamente no Curso de Licenciatura em História (dimensão da formação específica), distribuídas em matriz curricular semestral, com duração ideal de oito semestres, conforme o quadro a seguir.

Não são previstas disciplinas ofertadas na modalidade à distância. Entretanto, o Colegiado do Curso pode autorizar, em caráter extraordinário, a oferta de disciplinas à distância, ou de atividades à distância contabilizadas como carga horária de disciplinas presenciais, respeitando-se o limite de 20% da carga horária total do curso para cada estudante envolvido, sempre que circunstâncias excepcionais o exijam.

---

<sup>55</sup> Para integralização curricular o discente deverá cursar no mínimo 6 componentes Optativas de 75h, totalizando o mínimo de 450h, das quais 90h são referentes à Prática como Componente Curricular – PPC.
Quadro 4.

Síntese geral da distribuição de carga horária total do 2º ciclo – Terminalidade: Licenciatura em História (Núcleos: atividades Teóricas, Extensão, Prática/Estágio e Prática como Componente Curricular - PCC)

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - OBRIGATÓRIAS</th>
<th>C.H. TOTAL</th>
<th>Teórico</th>
<th>PCC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Filosofia da Ancestralidade e Educação</td>
<td>60h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem</td>
<td>60h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Didática nos Países da integração</td>
<td>60h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Organização da educação básica no Brasil nos países da integração</td>
<td>60h</td>
<td>45h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Educ. e Comunic.: LIBRAS e outras linguagens de sinais</td>
<td>60h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CARGA HORÁRIA TOTAL - NÚCLEO OBRIGATÓRIO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO</strong></td>
<td><strong>300h</strong></td>
<td><strong>285h</strong></td>
<td><strong>15h</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO ESPECÍFICO DA ÁREA DE HISTÓRIA – OBRIGATÓRIAS</th>
<th>C. H. TOTAL</th>
<th>Teórico (T)</th>
<th>Extensão (E)</th>
<th>PCC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antiguidade Africana, Médio Oriental e Mediterrânea</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>A Construção da Abordagem Histórica</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>O Mundo Islâmico e o Medievo Europeu</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Historiografia</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e o mundo colonial</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>O mundo após a Guerra Fría e questões do tempo presente</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A Expansão Europeia</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da África</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da América</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da Ásia</td>
<td>90h</td>
<td>60h</td>
<td>15h</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos I</td>
<td>90h</td>
<td>30h</td>
<td>15h</td>
<td>45h</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos II</td>
<td>90h</td>
<td>30h</td>
<td>15h</td>
<td>45h</td>
</tr>
<tr>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III</td>
<td>90h</td>
<td>30h</td>
<td>15h</td>
<td>45h</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Carga Horária Total - Núcleo Obrigatório da Área de História

<table>
<thead>
<tr>
<th>Núcleo de Optativas – História</th>
<th>C. H. Total</th>
<th>Teórico</th>
<th>Extensão</th>
<th>PCC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A América Latina Contemporânea</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>A Asia e a Dominação Ocidental</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>A África e a Dominação Ocidental</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História, Cultura e Trabalho</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Memória, História e Cultura</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Política e Desenvolvimento Econômico do Nordeste Brasileano</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História do Racismo e Antirracismo no Mundo Atlântico</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Relações Brasil-Africa: cooperação e geopolítica contemporânea</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Relações Brasil-Africa: cooperação e geopolítica contemporânea no Atlântico Sul</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História Social da Doença e da Saúde</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Meio-ambiente</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil I</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil II</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil III</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Brasil IV</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Timor-Leste</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Cabo Verde</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de São Tomé e Príncipe</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História da Guiné-Bissau</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Angola</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História de Moçambique</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Tópicos em História do Ceará</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinâmicas das escravidões em África</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinâmicas das escravidões e Pós-abolição no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História Indígena no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e religiões na África</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>Gêneros e Sexualidades na História</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
<tr>
<td>História e Historiografia da Educação do Negro no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>60h</td>
<td>-</td>
<td>15h</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Quadro 5.
Fluxo de integralização curricular por período letivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRE-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-</td>
<td>Inserção à Vida Universitária</td>
<td>15h</td>
<td>1.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Iniciação ao Pensamento Científico</td>
<td>45h</td>
<td>3.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Leitura e Produção de Texto I</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Espaços Lusófonos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Carga Horária Total</td>
<td>180h</td>
<td>12.0.0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 2º BLOCO/ 2º SEMESTRE

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Território e poder</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Identidade e Poder</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Metodologia da pesquisa interdisciplinar em Humanidades</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Linguagem Pensamento Crítico e Interculturalidade</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leitura e Produção de Texto II</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária Total</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>300h</td>
<td>20.0.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3º BLOCO/3º Semestre

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.E</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0001</td>
<td>Filosofia da Ancestralidade e da Educação</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0002</td>
<td>Antiguidade Africana, Médio-Oriental e Mediterrânea</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0003</td>
<td>A Construção da Abordagem Histórica</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0004</td>
<td>Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Eletiva I</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária do Semestre</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>360 h</td>
<td>20.2.2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4º BLOCO/4º Semestre

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.E</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0005</td>
<td>O mundo Islâmico e o Medievo Europeu</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0006</td>
<td>História e Historiografia da África</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CÓDIGO</td>
<td>DISCIPLINA</td>
<td>CH</td>
<td>T.PCC.E/P</td>
<td>CÓDIGO</td>
<td>PRÉ-REQUISITO</td>
<td>CH</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0007</td>
<td>Historiografia</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1</td>
<td>CCLH0003</td>
<td>A Construção da Abordagem Histórica</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0008</td>
<td>Organização da educação básica no Brasil nos países da integração</td>
<td>60h</td>
<td>3.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Optativa I</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária do Semestre</strong></td>
<td></td>
<td><strong>405 h</strong></td>
<td><strong>19.5.3</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>5º BLOCO/5º Semestre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>CÓDIGO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0009</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0010</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0011</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0012</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária do Semestre</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>6º BLOCO/6º Semestre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>CÓDIGO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0013</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0014</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0015</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária do Semestre</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 7º BLOCO/7º Semestre |

56 E = Extensão, P = Prática como Estágio Supervisionado
<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.E/P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0016</td>
<td>Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1(E)</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0017</td>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III</td>
<td>90h</td>
<td>2.3.1(E)</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0018</td>
<td>História e o mundo colonial</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1(E)</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0019</td>
<td>Estágio Supervisionado II</td>
<td>135h</td>
<td>3.0.6(P)</td>
<td>CCLH0015</td>
<td>Estágio Supervisionado I</td>
<td>120h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Optativa IV</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Carga Horária do Semestre</td>
<td></td>
<td>480 h</td>
<td>17.6.9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**8º BLOCO/8º Semestre**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.E/P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0020</td>
<td>O mundo após a Guerra Fría e questões do tempo presente</td>
<td>90h</td>
<td>4.1.1(E)</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0021</td>
<td>Estágio Supervisionado III – 150h</td>
<td>150h</td>
<td>4.0.6(P)</td>
<td>CCLH0019</td>
<td>Estágio Supervisionado II</td>
<td>135h</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0022</td>
<td>Educ. e Comunic.: LIBRAS e outras linguagens de sinais</td>
<td>60h</td>
<td>3.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Optativa V</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Optativa VI</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Atividades Complementares</td>
<td>200h</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Atividades Livres de Extensão</td>
<td>130h</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Carga Horária do Semestre</td>
<td></td>
<td>780 h</td>
<td>19.4.7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.4. Distribuição das Disciplinas por Núcleos

#### 10.4.1. Dimensão Geral e Interdisciplinar (Primeiro Ciclo) – Regime Semestral

Quadro 6.
Disciplinas da Dimensão Geral e Interdisciplinar, por Núcleos

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO OBRIGATÓRIO DE CONHECIMENTO EM HUMANIDADES</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>Código</th>
<th>Pré-Requisito</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Território e poder</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Identidade e Poder</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Metodologia da pesquisa interdisciplinar em Humanidades</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Linguagem Pensamento Crítico e Interculturalidade</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total
240h 16.0.0

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO OBRIGATÓRIO COMUM DA UNILAB</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>Código</th>
<th>Pré-Requisito</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Inserção à Vida Universitária</td>
<td></td>
<td>15h</td>
<td>1.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Iniciação ao Pensamento Científico</td>
<td></td>
<td>45h</td>
<td>3.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leitura e Produção de Texto I</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Leitura e Produção de Texto II</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>- Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos</td>
<td></td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total
240 h 16.0.0

CARGA HORÁRIA CURSADA EM PRIMEIRO CICLO
480 h 32.0.0
10.4.2.  **Dimensão da Formação Específica (Segundo Ciclo)**

**Quadro 7.**
Disciplinas da Dimensão da Formação Específica, por Núcleos

<table>
<thead>
<tr>
<th>NÚCLEO ESPECÍFICO DA ÁREA DE HISTÓRIA – OBRIGATÓRIAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>CODIGO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0002</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0003</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0005</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0007</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0018</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0016</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0020</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0009</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0006</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0013</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0010</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0011</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0014</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Carga Horária Total (Área de História)</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Núcleo da Área de Educação Obrigatórias

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRE-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0001</td>
<td>Filosofia da Ancestralidade e Educação</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0004</td>
<td>Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0008</td>
<td>Organização da educação básica no Brasil nos países da integração</td>
<td>60h</td>
<td>3.1.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0012</td>
<td>Didática nos Países da Integração</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0022</td>
<td>Educação e Comunicação: LIBRAS e outras línguas de sinais</td>
<td>60h</td>
<td>4.0.0</td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total (Áreas de Educação) 300 h 19.1.0

### Estágio Supervisionado

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRE-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0015</td>
<td>Estágio Supervisionado I</td>
<td>120</td>
<td>3.0.5</td>
<td>CCLH0012</td>
<td>Didática nos Países da Integração</td>
<td>60h</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0019</td>
<td>Estágio Supervisionado II</td>
<td>135</td>
<td>3.0.6</td>
<td>CCLH0015</td>
<td>Estágio Supervisionado I</td>
<td>120h</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0021</td>
<td>Estágio Supervisionado III</td>
<td>150</td>
<td>4.0.6</td>
<td>CCLH0019</td>
<td>Estágio Supervisionado II</td>
<td>135h</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total (Estágio Supervisionado) 405h 10.0.17

### Atividades Complementares

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRE-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Atividades Complementares</td>
<td></td>
<td>200h</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total (Atividades Complementares) 200h

### Atividades de Extensão

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRE-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Atividades de Extensão – Núcleo de História</td>
<td></td>
<td>210h</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Atividades Livres de Extensão - projetos</td>
<td></td>
<td>130h</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total (Extensão) 340h

## Núcleo de Optativas
<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DISCIPLINA</th>
<th>CH</th>
<th>T.PCC.P</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>PRÉ-REQUISITO</th>
<th>CH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CCLH0023</td>
<td>A América Latina Contemporânea</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0024</td>
<td>A Ásia e a Dominação Ocidental</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0025</td>
<td>A África e a Dominação Ocidental</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0026</td>
<td>História, Cultura e Trabalho</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0027</td>
<td>Memória, História e Cultura</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0028</td>
<td>Política e Desenvolvimento Econômico do Nordeste Brasileiro</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0029</td>
<td>História do Racismo e Antirracismo no Mundo Atlântico</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0030</td>
<td>Relações Brasil-Afri: cooperação e geopolítica contemporânea no Atlântico Sul</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0031</td>
<td>História da Saúde e das Doenças</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0032</td>
<td>História e Meio-ambiente</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0033</td>
<td>Tópicos em História do Brasil I</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0034</td>
<td>Tópicos em História do Brasil II</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0035</td>
<td>Tópicos em História do Brasil III</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tópicos em História do Brasil IV</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0036</td>
<td>Tópicos em História de Timor-Leste</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0037</td>
<td>Tópicos em História de Cabo Verde</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0038</td>
<td>Tópicos em História de São Tomé e Príncipe</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0039</td>
<td>Tópicos em História da Guiné-Bissau</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0040</td>
<td>Tópicos em História de Angola</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0041</td>
<td>Tópicos em História de Moçambique</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CCLH0042</td>
<td>Tópicos em História do Ceará</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dinâmicas das escravidões em África</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dinâmicas das escravidões e Pós-abolição no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>História Indígena no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>História e religiões na África</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gêneros e Sexualidades na História</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>História e Historiografia da Educação no Brasil</td>
<td>75h</td>
<td>4.1.0</td>
<td>-</td>
<td>Não</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carga Horária Total a Ser Cursada (Optativas)  450 h  24.6.0
10.5. Resumo da Matriz Curricular

Quadro 8.
Carga Horária Total Distribuída por Núcleos

<table>
<thead>
<tr>
<th>CICLO</th>
<th>NÚCLEO</th>
<th>CH</th>
<th>PERCENTUAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primeiro</td>
<td>Núcleo Obrigatório de Conhecimento em Humanidades</td>
<td>240 h</td>
<td>7,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Núcleo Obrigatório Comum da Unilab</td>
<td>240 h</td>
<td>7,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Segundo</td>
<td>Núcleo Específico da Área da História</td>
<td>1260 h</td>
<td>37,66%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Núcleo da Área de Educação</td>
<td>300 h</td>
<td>8,96%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Estágio Supervisionado</td>
<td>405 h</td>
<td>12,1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Núcleo Optativo</td>
<td>450 h</td>
<td>13,45%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Núcleo Eleitivo</td>
<td>120 h</td>
<td>3,58%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Atividades Complementares</td>
<td>200 h</td>
<td>5,97%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Atividades Livres de Extensão - projetos</td>
<td>130 h</td>
<td>3,88%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>CARGA HORÁRIA TOTAL</strong></td>
<td>3345 h</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Atividades de Extensão</td>
<td>340 h</td>
<td>10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.6. Fluxograma

**Quadro 9. Fluxograma : Licenciatura em História**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1º semestre</th>
<th>2º semestre</th>
<th>3º semestre</th>
<th>4º semestre</th>
<th>5º semestre</th>
<th>6º semestre</th>
<th>7º semestre</th>
<th>8º semestre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos – 60h</td>
<td>Território e poder – 60h</td>
<td>Antiguidade Africana, Médio Oriental e Mediterrânea – 90h</td>
<td>Mundo Islâmico e o Medievo Europeu – 90h</td>
<td>A Expansão Europeia – 90h</td>
<td>História e Historiografia da América – 90h</td>
<td>Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo – 90h</td>
<td>O mundo após a Guerra Fria e questões do tempo presente – 90h</td>
</tr>
<tr>
<td>Inserção à Vida Universitária - 15h</td>
<td>Identidade e Poder – 60h</td>
<td>A Construção da Abordagem Histórica – 90h</td>
<td>Historiografia – 90h</td>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos I – 90 h</td>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos II – 90 h</td>
<td>Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III – 90 h</td>
<td>Estágio Supervisionado III – 150h</td>
</tr>
<tr>
<td>Iniciação ao Pensamento Científico – 45h</td>
<td>Metodologia da pesquisa interdisciplinar em Humanidades– 60h</td>
<td>Filosofia da Ancestralidade e Educação – 60h</td>
<td>História e Historiografia da África – 90h</td>
<td>História e Historiografia da Ásia – 90h</td>
<td>Estágio Supervisionado I – 120h</td>
<td>História e o mundo colonial – 90h</td>
<td>Educ. e Comuníc.: LIBRAS e outras linguagens de sinais – 60h</td>
</tr>
<tr>
<td>Leitura e Produção de Texto I – 60h</td>
<td>Linguagem Pensamento Crítico e Interculturalidade – 60h</td>
<td>Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem – 60h</td>
<td>Organização da educação básica no Brasil e nos países da integração 60h</td>
<td>Didática nos Países da integração – 60h</td>
<td>Optativa III – 75h</td>
<td>Estágio Supervisionado do II – 135h</td>
<td>Optativa V – 75h</td>
</tr>
<tr>
<td>Leitura e Produção de Texto II – 60h</td>
<td>Eletiva I – 60h</td>
<td>Optativa I – 75h</td>
<td>Optativa II – 75h</td>
<td>Eletiva II– 60h</td>
<td>Optativa IV – 75h</td>
<td>Atividades Complementares -200h</td>
<td>Optativa VI – 75h</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 180h | 300h | 360 h | 405 h | 405 h | 435 h | 480 h | 780 h |

**Carga Horária Total – Componentes Obrigatórias, Optativas, Eletivas, Complementares e de Extensão: 3345 h**
11. **Ementários e Referências das Disciplinas**

11.1. **Componentes obrigatórios do Núcleo Comum da Unilab**

**Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos (60h)**


**Bibliografia básica:**

**Bibliografia complementar:**
**Leitura e Produção de Texto I (60h)**

**Ementa:** Reflexões sobre as noções de língua, variação linguística e preconceito linguístico. A universidade como esfera da atividade humana. Leitura na esfera acadêmica: estratégias de leitura. Gêneros acadêmicos (leitura e escrita na perspectiva da metodologia científica e da análise de gêneros): esquema, fichamento, resenha, resumo (síntese por extenso), memorial e seminário. Normas da ABNT.

**Bibliografia Básica:**

**Bibliografia Complementar:**

---

**Leitura e Produção de Texto II (60h)**

**Ementa:** Reflexões sobre as noções de texto e discurso e a produção de sentido na esfera científica. A pesquisa científica: ética e metodologia. Leitura na esfera acadêmica: estratégias de leitura. Gêneros acadêmicos (leitura e escrita na perspectiva da metodologia científica e da análise de gêneros): projeto de pesquisa, resumo (*abstract*), monografia, artigo, livro ou capítulo de livro, outras modalidades de produções científicas, artísticas e didáticas (ensaio, relatório, relato de experiência, produção audiovisual etc.).
Bibliografia Básica:

Bibliografia Complementar:

Inserção à Vida Universitária (15h)

Bibliografia Básica:
CUNHA, Maria Isabel da. Decisões Pedagógicas e Estruturas de Poder na Universidade. Campinas, Papirus, 1996.

Bibliografia Complementar:


Referências Normativas

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Lei de Criação da UNILAB, nº 12.289, de 20 de julho de 2010.

UNILAB. *Estatuto* (DOCUMENTO EM FASE DE ELABORAÇÃO)

UNILAB. *Regimento Geral*, 2016.

UNILAB. *Resolução 27/2014*: normas gerais para regulamentar a avaliação da aprendizagem nos cursos de graduação presencial da UNILAB.

UNILAB. *Guia do Estudante de Graduação da UNILAB*.

UNILAB. Diretrizes Gerais, junho de 2010

UNILAB. *PPC do Curso de Bacharelado em Humanidades*

---

**Iniciação ao Pensamento Científico: Problematizações Epistemológicas (45h)**


**Bibliografia Básica:**


Bibliografia Complementar:

11.2. Componentes obrigatórias do Núcleo Interdisciplinar em Humanidades

Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades (60h)


Bibliografia Básica:
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito
Linguagem, Pensamento Crítico e Interculturalidade (60h)

Ementa: Essa componente curricular objetiva abordar, à luz de uma perspectiva interdisciplinar, a linguagem como fenômeno social. Assim, analisaremos os conceitos de proposição, argumento, discurso, referência, verdade e demonstração. O uso da razão e a possibilidade de formulação e problematização de argumentos. A teoria dos atos de fala e o papel desempenhado pela linguagem e interculturalidade no âmbito da UNILAB. A reflexão teórico-crítica da estética, da ética e da cidadania na contemporaneidade. A subjetividade nos espaços interculturais. A interculturalidade como apreço pelas diferenças e respeito aos mais diversos modos de vida.
Referências Básicas:

Referências Complementares:
**Território e Poder (60h)**


**Bibliografia Básica**


**Bibliografia Complementar**


LITTLE, Paul E. **Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil**: por uma antropologia da territorialidade. Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 2002.


---

**Identidade e Poder (60h)**


**Bibliografia Básica**


SEGATO, Rita. Gênero e Colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. e-cadernos ces [Online], 18 | 2012.

Bibliografia Complementar


11.3. Componentes obrigatórias do Núcleo de Educação

Filosofia da Ancestralidade e da Educação (60h)


**Bibliografia Básica**


**Bibliografia Complementar**


**Psicologia da Educação, do desenvolvimento e da aprendizagem (60 h)**


**Bibliografia Básica**


VIÉGAS, Lygia de Sousa; ANGELUCCI, Carla Biancha (Orgs.). **Políticas públicas em educação:** uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

**Bibliografia complementar**


SILVA, Geranilde Costa e. Produção textual sobre relações étnico-raciais ... O olhar das crianças de uma escola pública de Fortaleza (Ce). In: MACHADO, Adilbênia Freire, ALVES, Maria Kellynia Farias, PETIT, Sandra Haydee. Memórias de Baobá II. Fortaleza: Imprece, 2015.

**Organização da Educação Básica no Brasil e nos Países da Integração (60h)**


**Bibliografia Básica**


**Bibliografia Complementar**


BRASIL. Constituição Federal.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação.


---

**Didática nos países da integração (60h)**


**Bibliografia Básica**


Bibliografia Complementar


---

Educação e Comunicação: LIBRAS e outras línguas de sinais (60 h)

Ementa: Conceituação e caracterização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), da Língua Gestual de Angola (LGA) e da Língua Gestual Moçambicana (LGM). Utilização das línguas de sinais (gestual) na comunicação entre o professor e o aluno surdo, contribuindo para o reconhecimento dos direitos e competências como sujeito e cidadão, além de favorecer a socialização e inserção do aluno no ambiente escolar, bem como sua permanência nas instituições de ensino.

Bibliografia Básica


Bibliografia Complementar


11.4. Componentes obrigatórias do Núcleo Específico de História

A Construção da Abordagem Histórica (90 h)


Bibliografia Básica


PARADA, Maurício (Org.) **Os historiadores clássicos da História**. Petrópolis: Vozes, 2015.

**Bibliografia Complementar**


REIS, José Carlos. **A História entre a filosofia e a ciência**. São Paulo: Ática, 1996.


---

**Histioriografia (90 h)**


**Bibliografia Básica**


### Bibliografia Complementar


---

**História e o Mundo Colonial (90 h)**


### Bibliografia básica

CHATTERJEE, Partha. *Colonialismo, modernidade e política*. Salvador: Edufba,
2004.


SCHWARTZ, Stuart B. **Cada um na sua lei**: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. São Paulo: Companhia das Letras; Bauru: Edusc, 2009.

**Bibliografia complementar**


---

**Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos I (90 h)**

Ementa: O uso de fontes arquivísticas e seriadas na pesquisa histórica e antropológica. A constituição e organização de arquivos. Arquivos como fonte de conhecimentos. A natureza dos registros documentais: registros estatais e eclesiásticos, correspondência e imprensa. O historiador frente a abordagens específicas, métodos diferentes e técnicas variadas e o ensino de história. O significado do método na história. Atividades de extensão que possibilitem levar à comunidade capacitação para o uso de fontes.

**Bibliografia básica**


LARA, Silvia Hunold. Os documentos textuais e as fontes do conhecimento histórico.


Bibliografia complementar


Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos II (90 h)


Bibliografia básica


Bibliografia complementar


Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos III (90 h)

Ementa: Possibilidades de trabalho com os conceitos de “cultura afro-brasileira” e “identidade negra”. A produção do conhecimento histórico e novas estratégias pedagógicas para o ensino das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/08 na escola básica. Impactos, desafios e desdobramentos teóricos e práticos para os docentes na educação básica diante do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e indígena. Atividades de extensão que possibilitem levar à comunidade capacitação para o uso de fontes.

Bibliografia básica


Bibliografia complementar


**Antiguidade Africana, Médio-Oriental e Mediterrânea (90 h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


**O Mundo Islâmico e o Medievo Europeu (90 h)**


**Bibliografia básica**


Bibliográfica complementar


A Expansão Europeia (90 h)


Bibliografia básica


**Bibliografia complementar**


---

**Das revoluções atlânticas ao mundo contemporâneo (90 h)**

Bibliografia básica


Bibliografia complementar


O mundo após a Guerra Fria e as questões do tempo presente (90 h)


Bibliografia básica:


Bibliografia complementar:


---

**História e Historiografia da África (90 h)**

extensão do conteúdo Historia e Historiografia africana na comunidade.

Bibliografia básica


Bibliografia complementar


**História e Historiografia da Ásia (90 h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


História e Historiografia da América (90 h)


Bibliografia básica


Bibliografia complementar


---

**Estágio supervisionado I (120 h)**

**Ementa:** O estágio pressupõe que no mínimo 75 horas do componente curricular sejam cumpridas em observação e prática realizadas nos setores de gestão administrativa e pedagógica das escolas básicas: diretoria escolar e coordenação pedagógica. As 45 horas restantes devem ser apenas de debates e esclarecimentos sobre as questões observadas e experimentadas no estágio. Nesse estágio deve-se ter como diretriz um olhar sobre a gestão da educação básica, pensando sua organização, prática e eficiência como suporte ao desenvolvimento da aprendizagem de crianças e jovens, no ensino infantil, fundamental, médio e no EJA.

**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


SOUZA, Ângelo Ricardo de. Os caminhos da produção científica sobre gestão


---

**Estágio supervisionado II (135h)**

**Ementa:** O estágio deve ser de 90 horas exercícios de observação, prática e regência no segundo ciclo do Ensino Fundamental de História. A carga horária restante deve ser preenchida com discussões que deem suporte para a compreensão da experiência nas Escolas Básicas e procure, no diálogo com a teoria, dar soluções para situações problema do ensino-aprendizagem. A partir do contexto educacional do século XXI, (multiculturalismo, relativismo, universalismo, desigualdade e diferença), buscar perspectivas de temas transversais e interdisciplinares caras à formação escolar, que possibilitem o avanço na qualidade do ensino. Visa-se compreender os componentes da relação de ensino-aprendizagem, planejamento da aula e avaliação do processo.

---

**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


**Estágio supervisionado III (150h)**

**Ementa:** O estágio terá no mínimo 90 horas de observação, prática e regência no Ensino Médio de História. A carga horária restante, 60 horas, será dedicada à discussão de suporte a experiência nas escolas básicas, pensando a complementariedade do saber do Ensino Formal com os saberes oriundos de instituições a fins (públicas ou privadas), tais como Centros Culturais, Museus, Bibliotecas, Associações e ONGs, à discussão das condições atuais do ensino de História no Brasil e em África: pensando os currículos mínimos, estabelecidos pelos órgãos oficiais responsáveis; avaliações externas; materiais didáticos diversos e reflexão sobre as instituições de formação formais e informais dos cidadãos brasileiros, dos PALOPs e Timor-Leste. Visa-se compreender os componentes da relação de ensino-aprendizagem, planejamento da aula e avaliação do processo.

**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


11.5. Componentes Optativas

História do racismo e antirracismo no mundo atlântico (75h)


Bibliografia básica


Bibliografia complementar


SANTOS, José Rufino dos. **O que é racismo.** São Paulo: Brasiliense, 2005.


---

**História e Meio Ambiente (75 h)**


---

**Bibliografia básica**


---

**Bibliografia complementar**


História Social da Saúde e da Doença (75h)

Ementa: Ao problematizarmos sob o ponto de vista histórico a saúde e a doença, mergulharemos nas peculiaridades dos processos sociais de sujeitos em contextos interculturais, seus sistemas de Educação em Saúde (formal e/ou informal); características econômicas determinantes na vulnerabilidade/risco às doenças; técnicas corporais sobre métodos de prevenção e/ou tratamento; configuração de hábitos sexuais; religiosidades etc. Trata-se, portanto, de abordar a história da saúde e das doenças como fenômenos biosocial e, por essa razão, central na configuração de cada cultura.

Bibliografia Básica


Bibliografia Complementar


Relações Brasil-África: Cooperação e Geopolítica Contemporânea no Atlântico Sul (75 h)

Ementa: Qual o lugar da África na política externa brasileira após as descolonizações africanas? As fases e os paradigmas da dimensão atlântica da
política externa do Brasil. A cooperação Brasil-África e a geopolítica contemporânea do Atlântico Sul.

Bibliografia Básica


Bibliografia Complementar


História, Cultura e Trabalho (75h)

**Ementa**: História e historiografia das relações sociais no mundo contemporâneo, enfatizando as relações de trabalho, as configurações e os conflitos sociais e experiência da formação da classe trabalhadora. O mundo do trabalho como tema para o ensino de História.
Bibliografia básica


Bibliografia complementar


Memória, História e Cultura (75h)

Ementa: Entender os usos e sentidos das memórias para o indivíduo, para o coletivo e para a História. Pensar as culturas a partir da perspectiva da memória e da história, tanto culturas materiais, quanto imaterial; tanto eruditas, quanto populares. A memória e cultura como temas para o ensino de História.

Bibliografia Básica


**Bibliografia Complementar**


SOIHET, Rachel; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVEIA, Maria de Fátima. **Cultura política**: Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005.


---

**A África e a Dominação Ocidental (75 h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


---

**Tópicos em História de Cabo Verde (75 h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


RECHEADO, Carlene. *O clero nativo na diocese de Cabo Verde (1533-1755)*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), 2012


**Tópicos em História de São Tomé e Príncipe (75 h)**


**Bibliografia básica**


Bibliografia complementar


SEIBERT, Gerhard. Os angolares na ilha de São Tomé: naufragos, autóctones ou quilombolas? Textos de História. V.12, p. 43-64, 2012

Tópicos em História da Guiné-Bissau (75 h)


Bibliografia básica


FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo
Bibliografia complementa


Tópicos em História de Angola (75 h)


Bibliografia básica

CURTO, José C. Resistência à escravidão na África: o caso dos escravos fugidos recapturados em Angola, 1846-1876. Afro-Ásia. Salvador: UFBA, nº 33, p. 67-86, 2005


Bibliografia complementar


Tópicos em História de Moçambique (75 h)


Bibliografia básica


MENESES, Maria Paula Gutierrez. Os espaços criados pelas palavras: racismos, etnicidades e o encontro colonial. In: GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além


Bibliografia complementar


Ásia e a Dominação Ocidental (75 h)


Bibliografia básica


Bibliografia complementar


**Tópicos em História de Timor-Leste (75 h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


**América Latina Contemporânea (75 h)**

**Ementa:** A independência em Cuba. Revoluções e ditaduras no México. Estudo da

**Bibliografia Básica**


**Bibliografia complementar**


**Tópicos em História do Brasil I (75h)**


**Bibliografia básica**


**Bibliografia complementar**


---

**Tópicos em História do Brasil II (75 h)**

**Ementa**: Autonomia política e construção do Estado Imperial: Independência, período regencial e centralização da década de 1840:. escravidão, trabalho urbano e a economia agroexportadora. As relações do Império e dos intelectuais com as sociedades indígenas. Revoltas do período regencial e populares, conflitos da ordem escravocrata e as lutas abolicionistas. Produção da identidade nacional. O Ensino de História do Brasil Monárquico.

**Bibliografia básica**


Bibliografia complementar

Tópicos em História do Brasil III – (75 h)

Bibliografia básica
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de A. Neves. O Brasil Republicano. 2: O


Bibliografia complementar


Tópicos em História do Brasil IV - (75 h)


Bibliografia Básica:


**Bibliografia Complementar**


---

**Tópicos em História do Ceará (75 h)**


**Bibliografia básica**


MILES, Tshombe L. **A luta contra a escravidão e o racismo no Ceará.** Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2011.

RIOS, Kênia Sousa. **Isolamento e poder:** Fortaleza e os campos de concentração na seca de 1932. Fortaleza: Imprensa Univeristária, 2014.


**Bibliografia complementar**

BARBOSA, Anna Emília Maciel; SOBRINHO, José Hilário Ferreira; MOURA, Marisa Ribeiro. **Descobrindo e Construindo Redenção**: Ensino fundamental 1. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2011.


---

**Política e Desenvolvimento Econômico do Nordeste Brasileiro (75h)**

**Ementa:** Elaborar um quadro geral do processo histórico-econômico da região Nordeste desde o processo inicial de colonização até o advento da implantação do Projeto São José. Analisar o processo de implantação da lavoura canavieira nas capitania litorâneas como Ceará, Pernambuco e Bahia. Analisar o processo de crise da lavoura canavieira. Avaliar o impacto social e econômico das secas que atingem a região. Refletir sobre as ações das multidões de sertanejos desvalidos. Analisar o surgimento de organismos estatais de combate às secas como SEOCS, IOCS, IFOCS, DENOCS e SUDENE. Idealização e Execução do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Projeto São José I (1986). O Nordeste brasileiro como tema para o ensino de História.

**Bibliografia Básica**


**Bibliografia Complementar**


SOUZA, José Weyne de Freitas. **Política e seca no Ceará**: um projeto de desenvolvimento para o Nordeste. São Paulo: Tese de Doutorado (USP), 2009.

**História Indígena no Brasil (75 h)**


**Bibliografia Básica**


GOMES, Alexandre O. **Aquilo é uma coisa de índio**: objetos, memória e etnicidade entre os Kanindé do Ceará. (Dissertação de mestrado em Antropologia) – Recife, UFPE, 2012. 322 fls.


**Bibliografia Complementar**


---

**Dinâmicas das escravidões em África (75 h)**

**Ementa**: Apreciação das diversas formas de escravidão na África antes do século XVI. A chegada dos europeus: transformações e interações sociais. As primeiras empreitadas atlânticas, sua logística política, econômica e cultural nos diferentes espaços ultramarinos. Contextos históricos e geográficos relacionados com a
escravidão no continente africano entre os séculos XVI e XIX. As grandes empresas transatlânticas: negociações e conflitos sul-sul. A racialização da escravidão em África. Analise das relações e dinâmicas dos Estados Africanos com a escravidão em África. Ensino na educação básica sobre a escravidão na África.

**Bibliografia Básica**


**Bibliografia Complementar**


Dinâmicas das escravidões e pós-abolição no Brasil (75 h)


Bibliografia Básica


Bibliografia Complementar


História e Religiões na África (75 h)

Ementa: Apresentação das três principais matrizes religiosas presentes na África: a religião ancestral africana, o islamismo e o cristianismo. Análise das particularidades das constituições sócio históricas dessas três matrizes no continente africano. As relações entre a manifestação religiosa ancestral, o islamismo e o cristianismo durante o período colonial e as implicações políticas e sociais desta relação. O legado histórico das religiões ancestrais africanas na diáspora. A abordagem, na educação básica, de aspectos da religião ancestral africana na África e na diáspora.

Bibliografia básica:


Bibliografia complementar:


---

**História e historiografia da educação do negro no Brasil (75h)**

**Ementa:** Estudo das diversas abordagens teóricas e metodológicas constituídas em torno do campo da escolarização formal e não formal da população negra no Brasil. Análise de diferentes temáticas confeccionadas em torno dos períodos escravista, abolicionista e pós-abolicionista, com foco nos processos de mediação cultural, resistência, visibilidade e protagonismo das populações africanas e afro-brasileiras. Desconstrução epistêmica, política, social e ética do lugar atribuído a população negra brasileira neste campo de investigação. Os processos educativos formais e não formais sob a ótica da história e historiografia da educação do negro no Brasil e seu ensino na educação básica.

**Bibliografia básica**


Bibliografia Complementar


SANFELICE, José Luís; SAVIANI, Dermeval; LOMBARDI, José Claudinei (Orgs.). História da educação: perspectivas para um intercâmbio internacional. Campinas: Histedbr; Autores Associados, 1999.


Gêneros e Sexualidades na História (75 h)


Bibliografia básica


OSORIO, Conceição e SILVA, Tereza Cruz e. **Buscando Sentidos**: gênero e sexualidade entre jovens estudantes do ensino secundário. Maputo: LSA, 2008.

PERROT, Michelle. **Minha História das Mulheres**. São Paulo: Contexto, 2015


**Bibliografia Complementar**


12. **Metodologias de Ensino-Aprendizagem**

O trabalho educativo do professor-pesquisador de História no que se refere às metodologias de ensino-aprendizagem necessita entrelaçar os princípios da especificidade de sua área com o conhecimento interdisciplinar. Ao trilhar este caminho metodológico, o professor-pesquisador, inspirado pelo conhecimento pedagógico, deverá atuar com criatividade, ética e flexibilidade, para além de determinismos e autoritarismos, buscando superar a prática herdada do tradicionalismo positivista, ou seja, a de se constituir em mero transmissor de conteúdos.

Tal opção metodológica somente se materializa pela articulação dos limites e das possibilidades de teorias da história diversas, convergentes ou contraditórias, posto que, tem sido desta diversidade conceptual de ler e escrever o mundo que o conhecimento histórico humano tem se consolidado. Destacamos neste movimento o debate epistemológico sugerido pela expansão do ofício de historiar, no que se refere à multiplicação dos seus sujeitos, objetos, metodologias, abordagens e temas, almejando uma abordagem historiográfica plural, o que na prática metodológica do ensino-aprendizagem em história, significa desenvolver procedimentos interpretativos que possibilitem a emergência de uma elasticidade conceptual do “fazer-se” humano.57

Para tanto, o uso consciente das novas tecnologias, aliado ao conhecimento histórico-educativo acumulado pela práxis docente, deve propiciar a reflexão sobre a experiência humana, focando nas explicações dos mecanismos diversos da vida em sociedade que promovem as desigualdades sociais, sejam elas de classe, raça, etnia, sexo, gênero, entre outras. Por fim, almejamos oportunizar um trabalho educativo que permita aos sujeitos envolvidos neste processo compartilhar a diversidade cultural humana, mediante a edificação de uma visão plural de mundo e uma participação autônoma nas decisões que envolvem interesses sociais.

Segundo a historiadora Circe Bittencourt, um dos principais pressupostos “em torno do qual as propostas de renovação dos métodos de ensino pelos atuais currículos têm se organizado é o de que os atuais métodos de ensino têm de se

---

articular às novas tecnologias".\textsuperscript{58} Desse modo, acreditamos que a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) é importante não apenas por representarem certo “avanço” ou “progresso” das metodologias aplicadas pelo professor em sala de aula.

A adoção das TICs se justifica, sobretudo, por sua capacidade própria de permitir as conexões e as trocas de conhecimento de modo global, aproximando polos distanciados, encurtando distâncias e temporalidades, promovendo a articulação entre o local e o universal. Sendo assim, as TICs podem cumprir com a importante proposta da Unilab que é promover tanto o processo de interiorização quanto o de internacionalização do conhecimento. Por ser a Unilab uma IES fundada sob o binômio interiorização-internacionalização, acreditamos que as TICs se constituem em indispensável recurso de concretização desse projeto pedagógico, permitindo o acesso universal à uma educação de qualidade não apenas para os estudantes oriundos dos países parceiros da África e Ásia, mas, principalmente por envolver a comunidade local brasileira, em especial a do Maciço de Baturité, garantindo uma educação baseada na equidade de acesso.

Por outro lado, o uso das TICs possibilita também uma melhor qualificação profissional por incidir diretamente na formação de quadros docentes através tanto da democratização do acesso às tecnologias digitais, reduzindo significativamente os índices de exclusão digital que afetam não apenas os países lusófonos na África e na Ásia, mas inclusive o Brasil quanto da possibilidade efetiva de se criar espaços extra sala de aula que funcionem também como importantes lócus de produção e de circulação de saberes, como os ambientes virtuais de aprendizagem em que fóruns e chats, dentre outros, se configurem como espaços privilegiados de trocas e de conexões culturais, políticas e educacionais.

O desafio maior é promover o entendimento de que as TICs têm como utilidade maior o seu uso para fins educacionais e que quando bem orientadas e utilizadas se configuram como importantes recursos de ensino e aprendizagem imprescindíveis, na atualidade, para o combate ao racismo, ao sexismo e a qualquer outra forma de opressão humana.

\textsuperscript{58}BITTENCOURT, 2004, p. 106-107.
13. **Integralização Curricular**

A integralização curricular estará completa quando o graduando completar 3.345 (três mil trezentas e quarenta e cinco) horas aulas de disciplinas, sendo 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares; 130 (cento e trinta) horas de atividades livres de Extensão; 480 (quatrocentas e oitenta) horas de disciplinas cursadas no primeiro ciclo, ao longo do curso de Bacharelado em Humanidades; e 2.535 (duas mil, quinhentas e trinta e cinco) horas cursadas efetivamente no segundo ciclo, no curso de Licenciatura em História, assim distribuídas: 1.560 (mil quinhentas e sessenta) horas em disciplinas obrigatórias, 450 (quatrocentas e cinquenta) horas em disciplinas optativas, 120 (cento e vinte) horas em disciplinas eletivas e 405 (quatrocentas e cinco) horas de estágio supervisionado.

14. **Atividades Complementares**

O aluno deverá, obrigatoriamente, desenvolver atividades complementares na forma de atividades acadêmico-científico-culturais. Essas atividades perfazem um total de 200 (duzentas) horas aulas e poderão ser cumpridas pelos alunos ao longo dos períodos letivos do curso, bem como em seus períodos de férias escolares, durante os dois ciclos que compõem o curso. Essas atividades deverão permitir ao aluno vivenciar atividades diferenciadas, de forma que busque um aprofundamento em diversas áreas de interesse, e que lhe possibilitem adquirir diferentes conhecimentos profissionais indispensáveis ao exercício da prática docente e profissional.

A Resolução nº 20/2015 do Conselho Universitário da UNILAB estabelece que os cursos de graduação ofertados pela instituição devem incluir atividades complementares de formação social, humana e cultural, com integralização máxima de 70 (setenta) horas; atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional, com integralização máxima de 70 (setenta) horas; e participação em atividades associativas de cunho comunitário e de interesse coletivo, igualmente com integralização máxima de 70 (setenta) horas.\(^5^9\)

Dessa forma, serão consideradas no cômputo das horas atividades complementares, que deverão integralizar 200 (duzentas) horas. Todas as atividades

---

devem ser comprovadas, reconhecidas e homologadas pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em História para que se efetive sua integralização. Os professores do Colegiado do Curso de Licenciatura em História, em conjunto ou separadamente, e o Coordenador em última instância, assumirão a tarefa de supervisionar os estudantes na escolha de atividades complementares e de extensão a serem frequentadas, priorizando aquelas que se relacionem aos campos da História e da Educação. Isso porque tais atividades constituem espaços curriculares que visam assegurar a seguinte diretriz para a formação de professores, da educação básica:

é preciso instituir tempos e espaços curriculares diversificados como oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudo, tutorias e eventos, atividades de extensão, entre outros capazes de promover e, ao mesmo tempo, exigir dos futuros professores atuações diferenciadas, percursos de aprendizagens variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício das diferentes competências a serem desenvolvidas.60

Dessa forma, para fins de registro no histórico escolar do aluno, devem considerar-se as atividades conforme equivalência de carga horária, carga horária mínima e carga horária máxima integralizada como no quadro abaixo.

---

Quadro 10.
Atividades complementares por equivalência de carga horária integralizada e cargas horárias mínima e máxima em cada bloco

<table>
<thead>
<tr>
<th>Atividade</th>
<th>Equivalência</th>
<th>CH Mínima</th>
<th>CH Máxima</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Atividades de formação social, humana e cultural</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em eventos artísticos e culturais — visitação a exposições museológicas, participação em festivais e mostras culturais e em grupos artísticos, participação em cursos de arte de curta duração (dança, música, teatro, cinema, quadrinhos etc.)</td>
<td>direta</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Apresentação ou organização de eventos artísticos e culturais — curadoria de exposições, organização de festivais e mostras culturais, organização e facilitação de cursos de arte de curta duração (dança, música, teatro, cinema, quadrinhos etc.), atuação ou direção de espetáculos teatrais ou musicais, exposição de trabalhos artísticos em mostra ou exposição individual ou coletiva (artes plásticas ou audiovisual)</td>
<td>20 h / temporada</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em eventos desportivos, da Unilab e outros de natureza pública como atleta ou técnico</td>
<td>direta</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Atividades de iniciação científica, tecnológica ou de formação profissional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iniciação à docência — participação em programas PIBID, participação em programa oficial de monitoria (como bolsista ou voluntário)</td>
<td>60 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Iniciação à pesquisa — participação em programas PIBIC, PET ou PIBIT (como bolsista ou voluntário), participação em Grupos de Pesquisa sediados na Unilab</td>
<td>60 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em congressos, encontros e colóquios acadêmicos</td>
<td>direta</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Apresentação de trabalhos em congressos, encontros e colóquios</td>
<td>20 h / trabalho</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Publicação de resumos ou resumos expandidos em eventos acadêmicos</td>
<td>40 h / trabalho</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Publicação de trabalhos completos em anais de eventos acadêmicos, artigos de periódicos acadêmicos (constantes da base de dados Qualis da Capes), capítulos de livros em editora universitária ou com conselho editorial</td>
<td>80 h / trabalho</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em cursos de formação acadêmica, minicursos, oficinas e outras formas de formação acadêmica complementar</td>
<td>direta</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Atividade</td>
<td>Equivalência</td>
<td>CH Mínima</td>
<td>CH Máxima</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Facilitação de cursos de formação acadêmica, minicursos, oficinas e outras formas de formação acadêmica complementar</td>
<td>4 h / hora</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em bancas de defesa de graduação ou pós-graduação</td>
<td>2 h / evento</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em programas PBIDIN e PROBTI</td>
<td>60 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Participação em atividades associativas e de cunho comunitário</strong></td>
<td>-</td>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em Órgãos Colegiados da Unilab</td>
<td>30 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em comissões de trabalho da Unilab</td>
<td>20 h / comissão</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em entidade estudantil</td>
<td>40 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Participação em organizações da sociedade civil — participação em associações, movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e demais organizações da sociedade civil</td>
<td>40 h / semestre</td>
<td>-</td>
<td>140</td>
</tr>
</tbody>
</table>
15. **Atividades de Extensão**

O Plano Nacional de Educação elegeu, como uma de suas estratégias para alcançar a uma significativa ampliação da taxa bruta de matrícula no ensino superior brasileiro na década que vai de 2015 a 2025, “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”.\(^\text{61}\)

Os discentes do Curso de Licenciatura em História devem cumprir uma carga horária de extensão de 340 (trezentas e quarenta) horas durante o segundo ciclo de formação. Das quais 210 (duzentas e dez) horas estão curricularizadas e inseridas nas Disciplinas Específicas da Área de História, conforme indicado anteriormente. As 130 (cento e trinta) horas restantes devem ser dedicadas às atividades Livres de Extensão desenvolvidas por docentes do Curso de História ou da Unilab.

As atividades livres de extensão do Curso de Licenciatura em História, estão estruturadas em um Programa de Extensão que prevê a abordagem prioritária de algumas das linhas especificadas na Política Nacional de Extensão, em atividades estruturadas ao longo de três eixos: Formação Continuada de Professores, Memória social e patrimônio e Cursos livres.

O programa será realizado através de projetos, previamente aprovados pelo Colegiado do Curso, que se enquadrem em um desses eixos, direcionados, conforme o caso, a professores e gestores das redes públicas de educação dos municípios do entorno da UNILAB e da CPLP (mediante a cooperação de parceiros locais), a gestores públicos, a ativistas de movimentos sociais, a membros da comunidade universitária e ao público em geral. Discentes do curso atuarão nesses projetos como monitores e facilitadores de atividades, desde que se preveja um mecanismo de acompanhamento e formação. Finalmente, o Colegiado do Curso especificará um calendário de atividades de extensão integradas ao calendário letivo, e devidamente contabilizadas na carga horária docente, de modo a viabilizar uma oferta de atividades de extensão cotidiana, variada e qualificada.

Além disso, os discentes serão incentivados a buscar a participação em atividades de extensão ofertadas no âmbito de outros cursos e de outras instituições,

\(^{61}\)BRASIL. Lei n\º 13.005, de 25 de junho de 2014.
de modo a enriquecer suas experiências extensionistas e sua formação tanto no campo profissional quanto no campo da cidadania.

Dessa forma, os discentes deverão cumprir, para integralizar o currículo do curso, um mínimo de 130 (cento e trinta) horas de atividades livres de extensão, computadas de acordo com o quadro abaixo.

**Quadro 11.**
**Atividades livres de extensão por equivalência de carga horária integralizada e cargas horárias mínima e máxima em cada bloco**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Atividades livres de extensão</th>
<th>CH Mínima</th>
<th>CH Máxima</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Protagonismo em projeto ou programa de extensão</td>
<td>80 h / semestre</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Facilitação ou monitoria de curso ou atividade de extensão</td>
<td>4 h / atividade</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

16. **Política de Prática e de Estágio**

Diante da Resolução nº 2/2015 do Conselho Nacional de Educação, que “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de Licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada”, a carga horária das licenciaturas devem seguir uma política de articulação entre a prática de ensino e as atividades acadêmicas. Por isso, 810 (oitocentas e dez) horas do currículo estão focadas nas questões de ensino, divididas em 405 (quatrocentas e cinco) horas de Prática como Componente Curricular e 405 (quatrocentas e cinco) de Estágio Supervisionado. E serão dadas com o objetivo de fazer dialogar as práticas pedagógicas, a teoria, os métodos e a pesquisa. O Coordenador de Estágio do curso de Licenciatura em História deve incentivar esse diálogo.

As 405 (quatrocentas e cinco) horas de Prática como Componente Curricular são vinculadas às disciplinas de conhecimento em história e historiografia desde o terceiro semestre. Ao buscar a discussão sobre o ensino em cada momento de aprendizagem de conteúdos específicos, pretende-se fortalecer a relação entre

---

pesquisa, ensino e aprendizagem, colocando o aluno em contato direto com sua futura prática profissional.

Já o estágio supervisionado configura-se como uma atividade intrinsecamente articulada entre o saber da escola básica e o saber da universidade. Os alunos devem efetivar 405 (quatrocentas e cinco) horas de aprendizagem nas instituições de ensino pré-escolar, fundamental I, fundamental II e médio, como também em museus e centros culturais sob a supervisão dos profissionais com experiência da universidade e das instituições envolvidas. Assim, poderão experimentar o cotidiano da prática de sua formação acadêmica, observando, monitorando, elaborando didáticas e regendo aulas supervisionadas.

Seguindo os princípios básicos desse PPC, espera-se que a indissociabilidade do saber e do fazer ocorra naturalmente, já que a discussão sobre a prática do ensino está presente desde o primeiro período do curso e os estágios iniciam no sexto período, que representa a metade do curso. Entende-se que esse movimento oportunizará a interculturalidade e o conhecimento da relação Brasil e África, pois parte dos alunos do curso são estrangeiros, oriundos dos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor–Leste. Nesse sentido, o que Jurjo Torres Santomé chama de currículo oculto colocará professores e alunos em situações em que ocorrerá o debate sobre a prática de ensino multicultural, onde as questões de raça, gênero, sexualidade, poder, cultura estarão presentes.⁶³

16.1. Gestão da Prática

A gestão da prática de ensino se dará durante toda a formação do aluno. Desde o primeiro período, o professor responsável pelas disciplinas específicas de História (obrigatórias e optativas) e da disciplina Organização da educação básica no Brasil nos países da integração devem trabalhar 15 (quinze) horas da sua carga horária sobre o Ensino do conteúdo de história ou historiografia específico referente à disciplina. No âmbito do processo de avaliação, descrito em tópico específico, atenção especial deve ser dada pelo Colegiado do Curso ao diálogo entre as diversas áreas de pesquisa a que se vinculam os docentes e o debate no campo do Ensino de História, bem como as discussões que estarão se dando nos Estágios Supervisionados.

O debate acadêmico deve ser inserido no debate sobre a Prática do Ensino do conteúdo na sala de aula do Ensino Fundamental e Médio. Procura-se, dessa forma, minimizar a defasagem da Prática de Ensino em relação aos debates historiográficos e as pesquisas em História. Segundo Manoel Luiz Salgado Guimarães, o ensino de História ainda, em muitos casos, foi pouco sensível às enormes transformações que passou a pesquisa acadêmica.\(^{64}\) Pensar o ensino de história como campo de conhecimento é entender os usos que o ensino de história faz do passado. Nesse sentido é quebrar a perspectiva pragmática do Ensino de História ainda preso nas ideias da Historia mestra da vida. A medida que o ensino do conteúdo específico é dado, estuda-se a pesquisa e a as discussões historiográficas sobre o tema. Objetiva-se modificar um “procedimento que tendeu a encarar a didática como reflexão em torno da aplicação pedagógica da história, um uso, por isso mesmo, externo ao saber histórico produzido”.\(^{65}\) Assim, agregar saber e prática na formação do aluno, futuro professor pesquisador.

16.2. Gestão do Estágio

O funcionamento, acompanhamento e avaliação das turmas de Estágio Supervisionado são regulados pela Resolução nº15/2016 do Conselho Universitário da Unilab.\(^{66}\)

O estágio curricular supervisionado é de 405 (quatrocentas e cinco) horas totais divididas em três períodos: Estágio Supervisionado I, com 120 (cento e vinte); Estágio Supervisionado II, com 135 (cento e trinta e cinco) horas e Estágio Supervisionado III, com 150 (cento e cinquenta) horas. O estágio curricular inicia-se no sexto período e finaliza no oitavo semestre do Curso de Licenciatura em História. Estarão sob a responsabilidade do Coordenador de Estágio os professores orientadores de cada estágio, que devem criar uma situação de entrosamento entre os estágios para que haja uma continuidade na formação do aluno e maior


\(^{65}\) Ibid., p. 40.

\(^{66}\) UNIVERSIDADE da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Conselho Universitário. Resolução nº 15/2016. O documento estabelece os agentes envolvidos na realização do Estágio Supervisionado: I – Estagiário (discente do curso); II – Coordenador do Curso de Graduação; III – Coordenador de Estágio (Docente do Colegiado do Curso); IV – Orientador de Estágio (Docente do Colegiado do Curso); V- PROGRAD; VI- PROINST; VII – Parte concedente (Escolas da Educação Básica) e VIII – Supervisor de Estágio (Docente da Educação Básica).
aproveitamento do tempo nas escolas em relação as questões práticas do ensino que devem ser abordadas.

A atuação ocorrerá nos três estágios em escolas públicas; no último, a atuação será ampliada para instituições de ensino público e instituições afins, públicas ou privadas, como museus, centros culturais, bibliotecas etc.

O primeiro estágio deve focalizar na observação e prática nos setores de gestão escolar (diretoria e coordenação pedagógica). O segundo e o terceiro estágios enfocam o ensino de História. O segundo estágio deve ser no fundamental II e o terceiro estágio, no médio. Os dois estágios devem ser complementares no que diz respeito aos temas, problemas e soluções, práticas, e utilização de mídia e novas tecnologias a serem abordadas.

O terceiro estágio deve, além do foco no Ensino Médio, incrementar a prática do ensino formal trazendo a prática educacional de outros ambientes a fins, como museus, bibliotecas, centros culturais, espaços públicos ou privados de associações ou organizações não governamentais, como também em ambientes virtuais (ensino a distância) que tragam enriquecimento para a formação do graduando em história e para a prática na sala de aula do ensino formal. O aluno supervisionado pelo professor experiente da universidade e do ensino básico deve, além de acompanhar o ensino em sala de aula, conhecer estabelecimentos culturais e educacionais e procurar elaborar aulas e materiais pedagógicos para ser trabalhado nessa perspectiva.

O Coordenador de Estágios, professor do Colegiado do Curso de Licenciatura em História, terá as seguintes atribuições: coordenar, acompanhar e, caso necessário, solicitar a assinatura de convênios às instâncias competentes da Universidade; cadastrar as referidas instituições para estágios; manter os registros atualizados sobre os estagiários do curso; apoiar o planejamento, o acompanhamento e as atividades de estágio; além de promover a avaliação da própria gestão de estágios.

O Professor Orientador de Estágio, professor membro do Colegiado do Curso de Licenciatura em História, terá as seguintes atribuições: proceder a escolha das escolas da rede pública de educação básica e das instituições afins para o estágio; planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com os
estagiários e o professor responsável pela disciplina nas escolas, ou da área educacional das instituições afins; além de incentivar a observação, a prática e regência nos quatro períodos de estágio.

Espera-se que, dessa forma, os estágios supervisionados sejam adequados às situações contemporâneas de valorização do multiculturalismo, às diretrizes da Unilab de cooperação Sul-Sul e de democratização do ensino no interior do país, visto que os estágios consistem na metade do processo de formação do aluno, dando-lhe suporte teórico para debater essas temáticas e oportunidade de submeter sua aprendizagem à prática cotidiana da escola básica.

Para cada turma das disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, e III deverão ser abertas no máximo 20 (vinte) vagas, salvo em casos excepcionais, definidos pelo Colegiado do Curso.

17. **Gestão do Curso**

17.1. **Colegiado do Curso**

O Colegiado de Curso é, de acordo com o Estatuto da UNILAB, responsável pela integração acadêmica e pelo planejamento do ensino, sendo um órgão de consulta e de deliberação coletiva em assuntos acadêmicos, administrativos e disciplinares, em matéria de ensino, pesquisa e extensão. O Colegiado é composto pelo Coordenador do Curso, por todos os docentes que ministrem disciplinas ofertadas pelo curso, por representantes dos servidores técnicos administrativos ligados à Coordenação do Curso, eleitos por seus pares até o limite de 15% (quinze por cento) do Colegiado, e por representantes discentes, igualmente eleitos por seus pares até o limite de 15% do Colegiado.

O Colegiado se reunirá a cada 30 dias e a ele compete deliberar sobre as atividades do curso, de acordo com as normas superiores; zelar pelo constante aprimoramento e atualização do curso, em termos didático-pedagógicos, e integrá-lo às demais instâncias responsáveis por componentes curriculares do curso; aprovar os planos de ensino dos componentes curriculares, bem como projetos de ensino, pesquisa e extensão propostos pelos professores, submetendo-os em seguida ao Conselho do Instituto de Humanidades e Letras; propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo, criação e extinção de componentes curriculares, e
alterações no Projeto Político Pedagógico; decidir sobre procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento, transferência ou aproveitamento de estudos, e outras solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua vida acadêmica.

17.2. **Coordenador do Curso**

Além de ter a responsabilidade de gerenciar o curso com atribuições de natureza administrativa, acadêmica, institucional e política, em consonância com as normas superiores, o Coordenador do Curso de Licenciatura em História, eleito entre seus pares para um mandato de dois anos, com uma recondução permitida, é responsável pela convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado, e por sua condução, além de ser por definição o presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso, e membro nato do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras.

O regime de trabalho do Coordenador será de 20 horas semanais dedicadas à condução do Curso, sendo que no mínimo 50% (10 horas) devem ser dedicadas a atendimento presencial aos discentes na sala da Coordenação. Além do atendimento presencial, a Coordenação tem outros canais para atendimento aos discentes, com destaque para o Fórum disponível no SIGAA e contato via email institucional (história.ce@unilab.edu.br). O restante da carga horária será dedicada ao planejamento e acompanhamento das atividades do curso, aplicação e tabulação dos Questionários de Avaliação Docente (QAD), representação do Curso junto ao NDE, Conselho do Instituto, Pró-reitorias, DRCA- Diretoria de Registro e controle Acadêmico, DRIIIA – Diretoria de Regulação Indicadores Institucionais e Avaliação, Administração Superior, órgãos de Gestão Pública e outros, sempre que necessário.

O Coordenador do Curso terá, sempre que viável, titulação mínima de Doutor, e experiência de ensino superior, educação profissional e gestão acadêmica de pelo menos cinco anos.

17.3. **Núcleo Docente Estruturante**

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é hoje um dos principais instrumentos de avaliação dos cursos de graduação no Brasil, responsável pela concepção, acompanhamento, avaliação e contínua atualização do projeto pedagógico
curricular. O NDE deve zelar pela consolidação do perfil do egresso do curso, pela integração curricular interdisciplinar entre as várias atividades de ensino previstas no desenvolvimento do curso, incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, e observar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação.\(^{67}\) Na UNILAB, todo curso de graduação deve ter um NDE, sob a presidência do Coordenador do Curso e outros cinco docentes, no mínimo, com liderança acadêmica, produção na área do curso e experiência de ensino. O NDE deve se reunir a cada três meses.\(^{68}\)

O NDE do Curso de História deve ser formado pelo Coordenador do Curso e por cinco professores comprometidos com a qualidade acadêmica, com o perfil do egresso, e também com a “alma” do curso, nos termos do Parecer CONAES nº 4/2010.\(^{69}\) Os membros do NDE devem ser eleitos dentre os componentes do Colegiado do Curso, para mandatos de três anos. Devem ser, necessariamente, do quadro efetivo da Unilab em regime de dedicação exclusiva, e ter titulação mínima de Doutor. O NDE reúne-se a cada três meses e tem, entre suas atribuições, a de assegurar que as diversas componentes curriculares previstas sejam agrupadas em áreas de afinidade, a fim de se otimizar a distribuição de carga horária de ensino e a contratação de novos docentes, com vistas a assegurar a aderência dos professores aos conteúdos e metodologias exigidos em cada componente. O NDE deve refletir, na medida do possível, essas áreas de afinidade em que o curso será estruturado, assegurando-se ainda que pelo menos quatro dos seus componentes tenham formação ou produção relevante em História.

A dinâmica de funcionamento do NDE do Curso de História está regulada por um Regimento Interno, elaborado e aprovado pelo Colegiado do Curso em outubro de 2015. Em sua composição atual, 100% dos docentes possuem experiência profissional maior que 3 anos de atuação no Magistério do Ensino Superior.

---


18. Avaliação

O PPC se configura como objeto de avaliação dos cursos de graduação, sendo um dos componentes principais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil (SINAES). Este, por sua vez é um procedimento utilizado pelo MEC para realizar o reconhecimento e a renovação dos cursos de graduação em funcionamento no país. Representando uma medida necessária para a emissão e o reconhecimento de diplomas.

O SINAES estabelece ainda a Avaliação Institucional, que consiste de diretrizes e instrumentos de avaliação externa da educação superior propugnado pelas IES, sob a gestão pública do MEC/CONAES/INEP. Um parâmetro importante dessa avaliação é a articulação do PPC com o PDI e PPI. Com isso, o PPC não se circunscreve ao âmbito dos cursos de graduação, mas ao revés expressa de modo concomitante a autonomia da universidade na produção de conhecimento e as políticas públicas governamentais de promoção da educação, integração e inclusão social e econômica.

18.1. Da Aprendizagem

A sistemática de avaliação da aprendizagem será feita com base nas normas estabelecidas pelo Regimento Geral da Unilab e pelas resoluções específicas sobre o tema definidas e aprovadas pelo Conselho Universitário (CONSUNI), desta instituição, lembrando que o professor deve adotar um sistema de avaliação acadêmica de caráter diagnóstico, formativo e somativo.\(^7\)

O professor deve ainda explicitar, no início de cada disciplina, a metodologia de avaliação a ser adotada, seus critérios e seus objetivos. Cada instrumento de avaliação utilizado deve ser planejado em consonância com os objetivos de ensino definidos, e o momento da devolutiva deve ser aproveitado como espaço pedagógico.

Para aprovação o discente deve obter no mínimo a Média Parcial 7,0. Para as Médias parciais entre 4,0 e 6,99 será aplicado Exame Final. A Média Final deve ser igual ou superior a 5,0. O discente também deve obter a Frequência mínima de 75% da carga horária em cada componente curricular.

18.2. Do Ensino

Os estudantes avaliarão, a cada final de período letivo, as disciplinas cursadas e seus professores, de forma anônima. A avaliação se dará por meio de um questionário fechado e será estruturada em dois eixos, o primeiro voltado para a dinâmica de ensino aprendizagem (compreendendo o planejamento da disciplina, as metodologias de ensino, os processos de avaliação de aprendizagem e a postura ética do docente), e o segundo enfocando a contribuição daquele componente curricular para a formação profissional, o desenvolvimento da autonomia intelectual e para a formação ética e cidadã do estudante.

Após a compilação estatística dos resultados, os resultados serão debatidos no Colegiado, em uma sessão em que os professores apresentarão um breve relatório de sua experiência com cada um dos componentes curriculares, levando em conta sua autoavaliação. Essa dupla avaliação é parte integrante do planejamento dos próximos períodos letivos.

18.3. Do Currículo

Caberá à Coordenação do curso de Licenciatura em História e ao Núcleo Docente Estruturante do curso acompanhar a aplicação deste currículo, bem como orientar os alunos e professores sobre seus preceitos, normas e a dinâmica do seu desenvolvimento.

A cada final de período letivo, o Colegiado fará uma reunião de avaliação, nos moldes já descritos acima. Em sua reunião ordinária, a cada três meses, o Núcleo Docente Estruturante levará em conta a avaliação das componentes curriculares específicas para refletir sobre o desenvolvimento do curso ao longo do fluxograma e propor eventuais adaptações.

Ao fim de quatro reuniões, ou seja, a cada ano, o Núcleo Docente Estruturante procederá às modificações neste PPC que se fizerem necessárias.

19. Condições de oferta do curso

19.1. Recursos Materiais

Haverá a necessidade de criação de um espaço físico na UNILAB para o funcionamento das múltiplas atividades em desenvolvimento pelo curso de
Licenciatura em História. Este espaço deverá ser pensado com paciência e ser discutido com a gestão, no âmbito da atual implantação física inicial da Universidade. Em todo caso, a ausência inicial de ambientes especificamente designados para o curso não impede de se pensarem outras maneiras de efetivar as suas ações. Cientes das condições infraestruturais do Campus da Liberdade e da Unidade Acadêmica dos Palmares, com o espaço físico da Unilab ainda em fase de construção, o Curso de Licenciatura em História poderá iniciar suas atividades, provisoriamente, utilizando-se da atual estrutura disponibilizada para o Instituto de Humanidades e Letras.

Em seu espaço definitivo, o curso de Licenciatura em História necessitará de uma sala para a Coordenação, uma sala para a Secretaria, dois laboratórios para atividades metodológicas de trabalho com fontes para a pesquisa e o ensino, e dezenove gabinetes individuais de professores. Serão necessárias, quando da implantação definitiva do curso, cinco salas de aula com capacidade para 40 (quarenta) alunos, e uma sala de aula com capacidade para 20 (vinte alunos), para as turmas de estágio.

Outra possibilidade quanto à infraestrutura é a participação dos docentes, ligados aos cursos da área, em elaboração de projetos para órgãos de fomento à pesquisa e que prevejam tais apoios em seu delineamento orçamentário, principalmente no que se refere à infraestrutura e busca institucional por editais da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e de outras fontes, sem esquecer os recursos internos institucionais, para tornar viável a criação de tal espaço físico, bem como a aquisição de equipamentos necessários à execução das propostas dos grupos de estudos de cada curso.

19.2. **Recursos Humanos**

Para o seu pleno e satisfatório funcionamento, o curso de Licenciatura em História necessitará de um Coordenador de Curso, que será eleito diretamente pelo voto dos professores do Instituto de Humanidades e Letras que nele atuam. A esse coordenador deverá ser concedida a gratificação salarial pertinente ao cargo de coordenador de curso de graduação, segundo as normas da UNILAB. Será necessário também um Coordenador de Estágio, eleito entre os professores do curso de História, a quem é concedida diminuição na carga horária semanal. O
Curso necessitará, ainda, de um servidor técnico administrativo para atuar na Secretaria do curso e de dois servidores técnicos em História para atuarem nos laboratórios de pesquisa e ensino.

Na data da implantação total do curso, prevê-se o total de 19 (dezenove) docentes diretamente vinculados ao curso, que também ministrarão disciplinas no primeiro ciclo do curso, como forma de incentivar a permanente vinculação e articulação entre os dois ciclos e suas respectivas dimensões da formação universitária, a geral e a específica. Dessa forma, os professores do curso de Licenciatura em História (assim como os dos demais cursos do segundo ciclo) também tomarão assento no Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades, e poderão, alguns deles, participar de seu Núcleo Docente Estruturante.

Será observada a oferta, por professor, de duas disciplinas por período letivo, de acordo com a prática no Instituto de Humanidades e Letras e em conformidade com os critérios de qualidade máxima definidos pelo INEP, sendo, preferencialmente, uma no primeiro e outra no segundo ciclo, além do incentivo à participação de todos os professores vinculados ao curso em projetos de pesquisa e extensão. Considerando-se a redução da carga horária estipulada para o Coordenador do Curso e para o Coordenador de Estágio, chega-se a uma equivalência de 9 professores em tempo integral dedicados ao curso. Tomando-se a entrada anual de 80 vagas, temos uma taxa de 8,9 vagas anuais por professor, plenamente adequadas aos critérios de qualidade máxima definidos pelo INEP, de 20:1. Também adequam-se aos critérios de qualidade máxima do INEP a quantidade de alunos por professor nas turmas de disciplinas com componentes teóricos, que serão de 40:1. Vale ressaltar que, no caso das turmas de estágio, essa relação é de 20:1, devido à necessidade de uma experiência de orientação mais próxima em um dos momentos mais cruciais da formação acadêmica e profissional do estudante.

20. **Apoio Discente**

Os alunos do Curso de Licenciatura em História da UNILAB serão atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil, administrado e fiscalizado pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPRAE), e que tem o objetivo de garantir acesso a direitos de assistência estudantil a estudantes matriculados em cursos de graduação presencial da UNILAB, cujas condições socioeconômicas são
insuficientes para permanência no espaço universitário. O PAES é financiado com recurso do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), do Ministério da Educação.\textsuperscript{71}

O PAES oferta ao estudante que se enquadra dentro do perfil de vulnerabilidade socioeconômica cinco diferentes modalidades de auxílio. São elas:

1) auxílio-moradia: concedido com o objetivo de garantir condições de residência ao estudante cujo grupo familiar resida distante da sede do curso presencial no qual o estudante se encontre regularmente matriculado. O auxílio é concedido para o estudante que resida fora da Zona Urbana dos municípios dos campi, ou ao estudante cujo acesso aos campi, seja dificultado pela ausência de transporte regular, pela distância, ou por outros fatores devidamente justificados, com documentação pertinente;

2) auxílio-instalação: concedido com o objetivo de apoiar os estudantes beneficiários do Auxílio Moradia a proverem condições de condições de fixação de residência no que se refere à aquisição de mobília, eletrodomésticos e utensílios domésticos, que sejam essenciais ao funcionamento de uma residência.

3) auxílio-transporte: concedido com o objetivo de complementar despesa com transporte para o deslocamento do estudante da sua residência até a sede dos campi onde estuda;

4) auxílio-alimentação: concedido com o objetivo de complementar com a alimentação dos estudantes;

5) auxílio social: concedido com o objetivo de apoiar estudantes em situação de elevado grau de vulnerabilidade socioeconômica na permanência na universidade, para casos em que não se aplique os auxílios moradia e instalação.

O acesso a este programa é franqueado a todos os estudantes dos cursos de graduação presencial da UNILAB que comprovem, na forma da legislação brasileira, condição de vulnerabilidade socioeconômica e é regido por edital próprio administrado pela PROPae.

\textsuperscript{71}BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010.
Além do PAES, vinculado à PROPAAE, os estudantes do Curso de História, a partir de 2016, passaram a também se beneficiar com o Programa Pulsar, mantido pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Esse programa, cuja ação envolve a concessão de bolsas de estudo, objetiva realizar o acompanhamento e a orientação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação da UNILAB, através de ações de tutoria que visam beneficiar tanto os bolsistas como a comunidade discente de um modo geral. Articulando ações de tutoria entre professores (tutores sêniores) e alunos (tutores júniores), o desenvolvimento do programa está baseado na organização e na realização de atividades acadêmicas, como, por exemplo, palestras, mesas redondas e oficinas; além das atividades de tutoreamento em si, em que os bolsistas (tutores júniores), orientados e supervisionados pelos professores (tutores sêniores) tem por atribuição principal o acompanhamento dos demais estudantes do curso através de ações de tutoria realizadas por disciplinas, visando promover a adaptação do estudante à graduação e colaborando para a sua permanência qualificada, bem como orientando-o no processo de transição da Educação Básica para o Ensino Superior. Do total de 75 (setenta e cinco) bolsas oferecidas atualmente para os seis Institutos da UNILAB, o Curso de História foi contemplado com 05 (cinco). As atividades dos tutores júniores totalizarão 12 (doze) horas semanais distribuídas a critério dos tutores sêniores (professores) designados pelos respectivos Institutos aos quais as bolsas estão vinculadas.

Os alunos do curso contam ainda com um conjunto de serviços de apoio, tais como o Restaurante Universitário (RU), unidade de distribuição de refeições que atende à comunidade universitária (estudantes, professores e técnicos administrativos), fornecendo refeições a preços subsidiados, administrado pela Coordenação de Saúde e Bem-Estar (COSBEM) da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Para ter acesso ao RU o estudante precisa estar regularmente matriculado em seu curso de graduação presencial. Atualmente a Unilab possui uma unidade no Campus da Liberdade, em Redenção, e outra na Unidade Acadêmica dos Palmares, em Acarape — espaços onde se realizarão as atividades didáticas do Curso de Licenciatura em História — além da unidade no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde, na Bahia. As três unidades RU funcionam nos seguintes horários: segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, e das 17h30 às 19h, e aos sábados, das 11h às 13h30.
A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, por meio do Núcleo de Atenção às Subjetividades (NIAS), disponibiliza ainda o Serviço de Atendimento Psicológico (SATEPSI). Este serviço é destinado a receber os estudantes que desejem ser atendidos por profissionais da Psicologia, estando alinhado com as diretrizes da Política Nacional da Assistência Estudantil (PNAES). Chegar e permanecer no ambiente universitário proporciona grandes provocações ao cotidiano do estudante. Trata-se de um novo mundo, com novas e desconhecidas exigências, responsabilidades e desafios. As vivências e convivências neste universo são potenciais desencadeadoras de diversos tipos de sofrimentos, angústias, ansiedades e conflitos que necessitam de um espaço de acolhida e cuidado, necessário na perspectiva de se revelar ou construir novos caminhos, novas soluções. A diversidade de formação dos profissionais do SATEPSI permite oferecer ao estudante variadas modalidades de atendimento, como atendimentos individuais (Psicologia Fenomenológico-existencial e Psicanálise), grupos de desenvolvimento pessoal, interpessoal, terapêuticos, entre outros.

21. **Acessibilidade**

Em cumprimento à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e ao Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelecem normas gerais para promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a UNILAB possui instalações acadêmicas com equipamentos que facilitam o acesso e a circulação dos que necessitam de condições especiais para tanto.\footnote{BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.}

Os espaços onde funcionam as atividades didático-acadêmicas do Curso de Licenciatura em História, o Campus da Liberdade e a Unidade Acadêmica dos Palmares, possuem, para os andares térreos, rampas de acesso para uso de cadeirantes e demais pessoas com mobilidade reduzida. Para os andares superiores, há elevadores destinados ao uso prioritário de estudantes e servidores com mobilidade reduzida, em processo de implantação. Há, ainda, em ambos os locais acima discriminados, banheiros adaptados para o uso de pessoas com mobilidade reduzida.
Por fim, importa registrar aqui os esforços que estão sendo empreendidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para que o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) seja adaptado ao uso de pessoas com deficiência visual e auditiva, o que deve ocorrer até o final do ano de 2015.

22. Referências Bibliográficas


MESSIANT, Christine. Em Angola ate o passado e imprevisível: a experiência de uma investigação sobre o nacionalismo angolano e, em particular, o MPLA. In: Construindo o passado angolano: as fontes e a sua interpretação: actas do II seminário internacional sobre a história de Angola. [Lisboa]: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 803-859.


23. Referências Normativas

BRASIL. Decreto Lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2002.

BRASIL. Decreto Lei nº 7.234, de 19 de julho de 2010.

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2004.


BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 300, de 30 de janeiro de 2006.


