**Ambientes de aprendizaje como una herramienta didáctica**

*Learning environments as a teaching tool.*

**Selene Margarita Vázquez Soto**

 Instituto Politécnico Nacional

sel1310@hotmail.com

**Resumen**

Los ambientes de aprendizaje no solo facilitan la transmisión de conocimientos, sino que también potencian la experiencia educativa al hacerla más dinámica, inclusiva y orientada al desarrollo integral de los estudiantes. El interés de abordar el tema de los ambientes de aprendizaje radica en su impacto directo en la calidad y efectividad de la educación; comprender y mejorar estos entornos permite a educadores, instituciones y estudiantes maximizar el potencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándolo a las demandas de un mundo en constante cambio; que no solo transmitan conocimientos, sino que también preparen a los estudiantes para los retos de la vida, fomentando su crecimiento personal y académico en un entorno adecuado, dinámico y accesible.

**Palabras clave:** Educación, Sociedad, Docente, Conocimiento, Habilidades.

**Abstract**

Learning environments not only facilitate the transmission of knowledge, but also enhance the educational experience by making it more dynamic, inclusive and oriented towards the comprehensive development of students. The interest in addressing the topic of learning environments lies in their direct impact on the quality and effectiveness of education; understanding and improving these environments allows educators, institutions and students to maximize the potential of the teaching-learning process, adapting it to the demands of a constantly changing world; not only transmitting knowledge, but also preparing students for life's challenges, fostering their personal and academic growth in an appropriate, dynamic and accessible environment.

**Key words**: Education, Society, Teacher, Knowledge, Skills.

**Introducción**

Uno de los principales retos que enfrenta la sociedad contemporánea es la mejora continua de la calidad educativa, especialmente ante la necesidad de una educación que forme a estudiantes capaces de responder de manera crítica y autónoma a las complejidades del mundo actual. Este compromiso, tanto de los educadores como de las instituciones educativas, implica una transformación que no se restringe a la mera transferencia de conocimientos, sino que también abarca el desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas significativos. (Pérez & Rodríguez, 2020). Como destacan estos autores, la educación debe transitar hacia un modelo que sitúe a los estudiantes en el centro de su propio proceso de aprendizaje, brindándoles oportunidades para investigar, cuestionar y construir soluciones que enriquezcan sus ideas y favorezcan una comprensión profunda y contextualizada.

En este sentido, la creación de entornos de aprendizaje adecuados resulta indispensable. Medina y Larios (2019) señalan que ambientes educativos debidamente estructurados y enriquecidos ofrecen condiciones favorables para el desarrollo integral de los estudiantes, estimulando tanto sus competencias cognitivas como sus habilidades socioemocionales. Dichos entornos no solo promueven la asimilación de conocimientos, sino que impulsan la motivación, el cuestionamiento y la reflexión desde una perspectiva conectada con las experiencias y realidades de los estudiantes (Ruiz, 2018). Escobar (2017) subraya que un ambiente de aprendizaje propicio proporciona a los estudiantes un marco en el cual pueden explorar y aplicar lo aprendido en contextos significativos, impulsando así el desarrollo de competencias útiles en los ámbitos académico, profesional y personal.

La implementación de estos ambientes educativos, sin embargo, demanda una estructura pedagógica flexible y colaborativa. Como apuntan Márquez y Díaz (2021), En estos contextos, los docentes deben actuar como guías y facilitadores, incentivando en los estudiantes la autonomía en la toma de decisiones y la capacidad de ajustarse a diferentes situaciones y entornos.

Este enfoque flexible no solo incentiva una participación en el proceso de aprendizaje, sino que también facilita el desarrollo de competencias necesarias para abordar los desafíos que presenta un mundo en constante evolución. De este modo, se prepara a los estudiantes para que se integren y realicen contribuciones positivas en sus respectivos entornos sociales y profesionales.

**Objetivo**

El profesor contribuirá al desarrollo de habilidades intelectuales fundamentales en sus estudiantes, incluyendo la atención, la retención de información, el análisis y la abstracción.

**Justificación**

Se propone la implementación de una estrategia didáctica cuyo objetivo principal es capacitar a los estudiantes para que desarrollen aprendizajes fundamentados en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Esta estrategia se diseñará de manera integral, contemplando la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes, con el fin de fomentar un ambiente educativo inclusivo y estimulante.

Al centrarse en el pilar de aprender a conocer, se facilitará la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, promoviendo el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual. En cuanto al pilar de aprender a hacer, se buscará que los estudiantes apliquen sus conocimientos en situaciones reales, desarrollando habilidades prácticas que les permitan enfrentar desafíos cotidianos.

El tercer pilar, aprender a ser, enfatiza la importancia del desarrollo personal y emocional, fomentando la autoevaluación, la reflexión y el crecimiento de la identidad. Esto permitirá a los estudiantes comprender sus valores y principios, así como reconocer su papel en la sociedad. Por último, el pilar de aprender a convivir promoverá la colaboración y el trabajo en equipo, enseñando a los estudiantes a interactuar de manera efectiva con sus compañeros y a resolver conflictos de manera constructiva.

En conjunto, esta estrategia didáctica busca que los alumnos no solo logren un aprendizaje significativo, sino que también se conviertan en individuos autónomos, estratégicos y éticos. Así, se espera que los estudiantes se preparen para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo con confianza y responsabilidad, convirtiéndose en ciudadanos comprometidos y capaces de contribuir positivamente a su comunidad.

**Metodología**

En los entornos de aprendizaje, es fundamental considerar no solo la infraestructura, los materiales y los recursos de apoyo, que sin duda son relevantes, sino que la verdadera esencia de estos espacios radica en la iniciativa, la creatividad, la capacidad y la interacción del docente que lidera el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un elemento fundamental para el éxito en el aprendizaje de los estudiantes está vinculado a la correcta selección de los entornos en los que se realizarán las actividades. En este contexto, nuestra función se redefine, ya que asumimos el papel de mediadores que brindan apoyo a los alumnos en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Es esencial, por lo tanto, que los docentes actuemos como modelos a seguir para nuestros estudiantes. Nuestra conducta debe estar alineada con las expectativas que tenemos para ellos. Por ejemplo, si establecemos reglas que prohíben el abuso verbal o físico y que limitan los ruidos que interrumpen el trabajo de los demás, nosotros como educadores también debemos adherirnos a esas normas.

**Desarrollo**

Los estudiantes alcanzan un aprendizaje significativo cuando participan activamente en la exploración y el descubrimiento, utilizando materiales didácticos concretos que capturan su interés. Además, la organización del aula sirve como un recurso pedagógico esencial que respalda la labor de los educadores. Según Bruner (1996), el entorno de aprendizaje debe estar diseñado para facilitar la interacción y la colaboración, fomentando así un ambiente propicio para el aprendizaje.

En su práctica diaria, los docentes deben encontrar un equilibrio entre las innovaciones educativas que promueven cambios en el proceso de enseñanza y las metodologías que han demostrado su efectividad a lo largo del tiempo. El ambiente de aprendizaje no es un elemento fijo; se transforma continuamente a medida que los estudiantes interactúan con él. Como argumenta Papert (1980), el aprendizaje se produce en un contexto social y cultural, lo que implica que el entorno educativo también se adapta a las dinámicas del grupo.

Según Ausubel (1968), el aprendizaje se basa en la asimilación de nuevos conocimientos en relación con lo que el estudiante ya sabe, lo que resalta la importancia de un ambiente instruccional que permita esta integración. Este proceso de aprendizaje está íntimamente relacionado con la transformación del sujeto, ya que, como sostiene Cerdán (2017), los cambios estructurales en el aprendizaje son fundamentales para el desarrollo del individuo.

La influencia de los medios de comunicación ha alterado la forma en que los ciudadanos adquieren conocimientos. Sin embargo, la institución educativa tradicional enfrenta desafíos para adaptarse plenamente a estas nuevas realidades. Como afirman Scolari y Marín (2013), los ambientes de aprendizaje deben ser dinámicos y flexibles para satisfacer las demandas de una sociedad en continuo cambio.

En este contexto, es esencial la formación continua de los docentes, lo que les permitirá ofrecer una educación de calidad y preparar a sus estudiantes, quienes son el futuro de la sociedad. Esto implica la creación de materiales didácticos innovadores que proporcionen las condiciones necesarias para que los alumnos puedan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar tanto situaciones educativas como aspectos de su vida cotidiana desde su propia perspectiva (Moreno, 2020).

El propósito de estas iniciativas es fomentar entre los estudiantes el hábito de la lectura, la organización clara y coherente de sus ideas, así como la expresión oral y escrita. La implementación efectiva de estos conocimientos se logra cuando las estrategias del docente están centradas en el aprendizaje del alumno, utilizando métodos didácticos que favorezcan dicho proceso. En este sentido, se justifica la creación de una estrategia didáctica para la Unidad de Aprendizaje de Filosofía, donde tanto el docente como el alumno desempeñan roles activos, integrando la enseñanza y el aprendizaje de manera dinámica.

**Resultados**

Un entorno de aprendizaje positivo se manifiesta de manera inmediata, dado que tanto docentes como estudiantes participan en las actividades con entusiasmo y una actitud proactiva. Esta dinámica no solo fomenta la colaboración y el respeto mutuo, sino que también contribuye de manera significativa al logro de los objetivos educativos. Por ende, es fundamental prestar atención a la creación y mantenimiento de este tipo de ambientes.

La promoción de un ambiente de aprendizaje adecuado garantiza que los contenidos se asimilen de forma efectiva y en un contexto propicio. Esto facilita un aprendizaje significativo, donde los estudiantes no solo memorizan información, sino que logran comprender y aplicar los conocimientos adquiridos en diversas situaciones. Un entorno bien estructurado, acompañado de recursos adecuados, puede estimular el pensamiento crítico y la creatividad, habilidades esenciales en el contexto contemporáneo.

Los ambientes de aprendizaje que se consideran estimulantes despiertan un interés genuino en los estudiantes, permitiéndoles ver el proceso de enseñanza-aprendizaje no como una simple obligación académica, sino como una experiencia enriquecedora y motivadora. Este cambio de perspectiva es crucial, ya que un estudiante motivado tiende a involucrarse de manera activa en su propio proceso de aprendizaje. Al experimentar entusiasmo por el contenido y el proceso, los alumnos están más inclinados a investigar, formular preguntas y participar en discusiones significativas, lo que enriquece su experiencia educativa.

Este enfoque transforma el aprendizaje en una actividad no solo relevante, sino también significativa, al vincularlo con el placer y las emociones positivas. Cuando los estudiantes asocian el aprendizaje con experiencias gratificantes, se establece una conexión emocional que puede incrementar la retención del conocimiento a largo plazo. Esta conexión no solo mejora su desempeño académico, sino que también contribuye al desarrollo de una actitud positiva hacia el aprendizaje a lo largo de su vida.

Además, un ambiente de aprendizaje positivo tiene un impacto notable en la salud mental y emocional de los estudiantes. Al sentirse seguros y respaldados, los alumnos pueden concentrarse con mayor eficacia y desarrollar una mayor resiliencia ante los desafíos. Este bienestar emocional se convierte en un factor clave que impulsa la motivación y la capacidad de los estudiantes para enfrentar la incertidumbre y el estrés.

Finalmente, la creación de un entorno de aprendizaje favorable no recae exclusivamente en la responsabilidad de los docentes; requiere la colaboración de toda la comunidad educativa, incluidos padres, administradores y otros miembros del personal. Juntos, estos actores pueden edificar un espacio donde todos los estudiantes se sientan valorados, comprendidos y motivados a alcanzar su máximo potencial. En este sentido, el compromiso de todos los involucrados es esencial para garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de prosperar en su proceso educativo.

**Conclusiones**

Las sociedades se encuentran en un proceso de evolución constante, lo que exige que los sistemas educativos se adapten a las transformaciones que estas experimentan. Las demandas praxiológicas vinculadas a la práctica educativa requieren una serie de cambios continuos, dado que son los contextos sociales los que determinan las necesidades que deben ser atendidas mediante acciones educativas.

Sin embargo, la implementación de cambios en el ámbito educativo no puede reducirse a un enfoque meramente tecnocrático o a una ejecución pragmática. La reforma educativa debe estar guiada por valores fundamentales y tiene como objetivo rediseñar diferentes aspectos de la realidad social a partir de dichos principios.

En consecuencia, las iniciativas de cambio en el sistema educativo se presentan como procesos tecnológicos que se estructuran de manera deliberada con el fin de establecer nuevos enfoques dentro del entorno escolar. Esto puede aplicarse tanto a subsistemas, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, como a componentes específicos, tales como la adopción de nuevas metodologías de evaluación o la implementación de modelos organizativos alternativos.

En este contexto, la figura del docente asume un papel fundamental en la promoción de una educación sin fronteras, que se sustenta en el intercambio de ideas y la comunicación efectiva.

Es crucial que los educadores asuman un compromiso voluntario que no les sea impuesto, el cual debe reflejarse en sus decisiones diarias y en una filosofía de vida que influya en todas sus acciones. La validez de estas decisiones depende de diversos factores, y un docente que posea un sólido sentido de responsabilidad social se preocupa activamente por el desarrollo integral y el bienestar de sus estudiantes. Así, la responsabilidad social se convierte en un compromiso ético y voluntario que debe guiar la práctica docente.

**Referencias**

Ausubel, D. (1968). \*Educational psychology: A cognitive view\*. Holt, Rinehart and Winston.

Bruner, J. (1996). \*The culture of education\*. Harvard University Press.

Cerdan, J. (2017). \*Transformaciones en el aprendizaje: Un enfoque educativo\*. Editorial Gedisa.

Escobar, L. (2017). \*El entorno de aprendizaje y su impacto en el desarrollo de competencias\*. Editorial Académica.

Gómez, L., & Fernández, P. (2019). \*Diseño de ambientes de aprendizaje: Estrategias para el desarrollo integral\*. Editorial Educativa.

López, R. (2017). \*Factores ambientales en el aprendizaje y desarrollo estudiantil\*. Editorial Académica.

Márquez, J. (2018). \*El ambiente como espacio interactivo en la educación\*. Editorial Universitaria.

Márquez, J., & Díaz, P. (2021). \*Flexibilidad pedagógica y formación de competencias en entornos educativos modernos\*. Editorial Universitaria.

Medina, C., & Larios, M. (2019). \*Ambientes educativos: Estrategias para el desarrollo integral del estudiante\*. Editorial Educativa.

Morales, S. (2016). \*Sistemas ambientales y su influencia en el aprendizaje\*. Editorial Científica.

Moreno, A. (2020). \*Innovación pedagógica: Estrategias para el siglo XXI\*. Ediciones de la Universidad.

Papert, S. (1980). \*Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas\*. Basic Books.

Pérez, F., & Rodríguez, S. (2020). \*Transformación educativa en la sociedad contemporánea\*. Ediciones Pedagógicas.

Ruiz, T. (2018). \*Motivación y aprendizaje en contextos educativos actuales\*. Editorial Científica.

Sánchez, M., & Ramírez, A. (2020). \*La educación frente a una sociedad en cambio constante\*. Ediciones Pedagógicas.

Scolari, C. A., & Marín, P. (2013). \*Transmedia storytelling: Un nuevo paradigma en la narrativa contemporánea\*. UOC.