Gabi Varaldi 01.09.2020 Antwort auf Henry Landroit

Hallo Henry und alle anderen,

schön, Sie zu lesen! Und was für eine Schande, Sie so spät zu lesen. Wir haben mehr als zwei Monate damit verbracht, diese Arbeit vorzubereiten, und noch mehr von dem Moment an, als wir beschlossen, die virtuelle Generalversammlung durchzuführen. Aus meiner Sicht wäre es sehr gut gewesen, Sie vorher zu lesen, um diese Gedanken schon vorher zu kennen. Es gab viele Gelegenheiten (und genügend Zeit!), zurückzugehen oder uns zuzuhören, Meinungen auszutauschen. Es ist einfacher, die Downloads später durchzuführen. Nun, da eine mögliche Generalversammlung angekündigt wurde, die sich mit einigen der beiseite gelassenen Fragen befassen soll, habe ich sie auch vorgeschlagen, aber vielleicht ist es besser, bis 2022 zu warten, obwohl es Fragen gibt, die innerhalb einer Freinet-Bewegung nicht abgewendet werden können und die jetzt vereinbart werden müssen, weil sie jetzt auftauchen und wichtig sind und weil die unterzeichnenden Bewegungen sie zusammenfügen wollen oder müssen und aufgrund der Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, etwas Gemeinsames schaffen wollen oder müssen. Es ist jedoch möglich, rückwärts zu gehen, nichts weiter zu tun und bis 2022 zu warten, obwohl ich denke, dass viele der vorgeschlagenen Themen keinen Platz mehr haben.

Ich bedauere noch einmal die technischen Probleme, Virtualität (und ich habe es gesagt, bis ich müde wurde!) ist nicht dasselbe wie Präsens, und ein großer Teil davon ist nicht gehört worden. Aber ich glaube, wir haben uns die Mühe gemacht (und es war eine Mühe! Eine große Mühe!). Für diejenigen von uns, die organisiert haben, stellen Sie sich vor, dass es nicht nur 12 Stunden GA waren. Es war jedes Wochenende, seit wir angefangen haben, plus die Diskussionen mit den Bewegungen, plus die Sprachgruppen, plus die vielen anderen Koordinationen. Es wäre einfacher gewesen, nichts zu tun... aber glücklicherweise sind wir das Risiko eingegangen, zu lernen. Ich glaube, es war nicht umsonst. Und das ist großartig, und ich bin froh, ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Anliegen für uns alle gefunden zu haben, auf das wir uns einigen oder das wir teilen müssen: Demokratie. Demokratie in der Schule, Demokratie in der FIMEM, Demokratie ... wir alle reden über Demokratie, aber es scheint, dass wir über verschiedene Dinge sprechen. Schon allein deshalb, denke ich, ist es das wert. Jeder schaut von seinem Platz aus, und es scheint, dass wir uns verirren, ohne den anderen, das Andere, das Anderssein, das Anderssein finden zu können.

Wir hoffen, durch gemeinsame Überlegungen zu unserer eigenen kooperativen (genossenschaftlichen!!) Arbeit hier Abhilfe schaffen zu können.

Auf der anderen Seite scheinen mir einige Ihrer Überlegungen respektabel, aber nicht geteilt. Aber hoffen wir, dass wir eines Tages Zeit haben werden, über sie zu sprechen.

Vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken niedergeschrieben und mit allen geteilt haben. Sie eröffnen die Debatte. Es ist schade, dass es ein bisschen spät ist, obwohl wir lernen. Eine Bewertung ist erforderlich.

Ich danke Ihnen vielmals,

Gabi Varaldi

Gabi Varaldi 01.09.2020 Antwort auf Henry Landroit

Salut Henry et tout le monde, c'est bon de te lire ! Et quel dommage de te lire si tard. Nous avons passé plus de deux mois à préparer ce travail, et encore plus à partir du moment où il a été décidé de faire l'AG virtuelle. De mon point de vue, il aurait été très bon de vous lire avant, de connaître ces réflexions avant. Il y a eu de multiples occasions (et suffisamment de temps !) de revenir en arrière ou de nous écouter, d'échanger des opinions. Il est plus facile de faire les téléchargements plus tard. Maintenant qu'une éventuelle assemblée générale a été annoncée pour traiter de certaines des questions qui ont été laissées de côté, je l'ai également proposé, mais peut-être vaut-il mieux attendre jusqu'en 2022, bien qu'il y ait des questions qu'il est impossible de tourner le dos au sein d'un mouvement Freinet et qui doivent être convenues dès maintenant, parce que c'est maintenant qu'elles se posent et qu'elles ont de l'importance et que les mouvements signataires veulent ou doivent les mettre ensemble et générer quelque chose de commun en vertu des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il est toutefois possible de faire marche arrière, de ne rien faire de plus et d'attendre jusqu'en 2022, même si je pense que nombre des thèmes proposés n'ont plus leur place.

Je regrette une fois de plus les problèmes techniques, la virtualité (et je l'ai dit jusqu'à ce que je sois fatigué !) n'est pas la même chose que la présentialité et une grande partie n'a pas été entendue. Mais je pense que nous avons fait l'effort (et c'était un effort ! Un grand effort !). Pour ceux d'entre nous qui ont organisé, imaginez que ce n'était pas seulement 12 heures d'AG. C'était tous les week-ends depuis que nous avons commencé, plus les discussions avec les mouvements, plus les groupes linguistiques, plus les nombreuses autres coordinations. Il aurait été plus simple de ne rien faire... mais heureusement, nous avons pris le risque d'apprendre. Je pense que ce n'était pas en vain. Et c'est formidable et je suis heureux d'avoir trouvé un thème commun, une préoccupation commune à tous et sur laquelle nous devons nous mettre d'accord ou que nous devons partager : la démocratie. La démocratie à l'école, la démocratie à la FIMEM, la démocratie... nous parlons tous de la démocratie mais il semble que nous parlons de choses différentes. Rien que pour cela, je pense que ça vaut la peine. Chacun regarde de sa place, et il semble que l'on se perde sans pouvoir retrouver l'autre, l'altérité, l'altérité.

Nous espérons pouvoir y remédier grâce à des réflexions collectives sur notre propre travail coopératif (coopératif !!).

D'autre part, certaines de vos réflexions me paraissent respectables mais non partagées. Mais espérons qu'un jour nous aurons le temps d'en parler.

Je vous remercie beaucoup d'avoir écrit vos pensées et de les avoir partagées avec tout le monde. Vous ouvrez le débat. Dommage qu'il soit un peu tard, bien que nous apprenions. Une évaluation est nécessaire.

Je vous remercie,

Gabi Varaldi