6 Mevarso de mocializacaús desemolvide por cada sociedade vixa a for macaío ou inter nalizacio em cada indivídue dos modos de sere, de nemisare e de agir elaborados por cada cultirea rem borlícular. Em consonâmaia a eslé rrocesso de formacáo eultüral u legado de conhecimemér eulürais roduzidos pela humanidade estru türam a mabriz curricular gue deve ser broballada por cada docente no espacio escolar.

A íáreta da escrela é fremar cada ediecando para a vida social. No desenvolvimemlo do brobabho escalar, inicial memlé, lénecessairio nensar l refletir, plonefando eoletèvamente, sobre as seur sbetivos dianté des alto polílico de educare: Suem se quer formar? Como se quer formare? Por que erá conduzir o trobaltw em delér me mada direcaio? Pensando assim, no desenvolvimemto do brabalho redasógico to da a lquipe gesto. Ma e docentes dervem refletir, levando em consideracaío, mobre a diverridade ale alumos gre ademericm of espaco esalare. alunos de origems deversas, estruiutios famulvares de fere nles, cussim como a formacaio culvirlal e o conhecimemō do mumdo. Caracterítieas nor vejes diversas que interagem com a de naimica do brdbalho escdare.
A literatura solre Orientäeō solucacional mo Brasil apresentán) pontos analilicos comums guonID os papel exercido pelo orientädor educrevional mo eshaci escalare. Miriam Grinspum, felma Pimemā, Vera Placco, Helaia lauck, enbee outros autores, lêm delscutido o rasel de mediacaio

Nะ 1800727
0
que deneiver realizado pelo Orumbödo educacionol, visando a formacaio unlégral dos educandos.

Para desenvolver seu brabalho, o oremídor educacional deve alüar nas sequintè relacôer: preafes -sor-alumo, alumo-alumo, escola-farni-lia, escolacomunudade e escala-mumdo do brabalho.mui-
 lecidas no desenvelvimemto do brobalho reda. gósico, cuya abíacaio ala Orientācā̈ educacuonal vensarć buscore esfédégias que vrabriezem sua alúacaĩ Junto a ouber alores do espaco is colar.
5.1) No desenvelvimentō eolídiano do seu berobalho lé fundamental que a Orumtöcō solucaeuonal procure conhecere s alumos de urma delér minada excola. O deáloso, bostéreiormemé, será a preuncupal fereramentà que a areie ntácāo \&ducacional utilezará cono farma de coménicacciö esm os alumos. E' a harlír de conversas, dictoros iniciais, sue a Orie nlöcō \& \& ducacional irá rodere escutar um houco mobre os anseus, deseja, dificuldades, rolina, medos, lé. de alunos que entañ no untéreur da esala. Ioter elemembès seubjetivo fornecem informacoen víters ap reocesso de rensino-apreendizagem, desemperkno uscolar e sociabubidade.
alím do diálogo, vepreesentädo roe uma conversa inicial, estralíguas como debblès uem encontros hara dixalive cerlō lema, dimàmicas de grupos, desenvolvimembo de reofetor, assim como o estímulo a narlíaracaio aliva no espa
seporuriciurntoc,
N1800727
4.

Co excidest urno os Geemuer estudantio, Mefreesentám formas de cornumicacaio que a orienlácäo Eoducacio nal mode whilizar com es alumos nara a methoria de seu rreocesso de abrendizarem e relacional.
5.2) Cada aluno carresa eonsigo uma bagagem aullüral, ele nō̄ $e^{-\quad u m}$ concubōabstrato, mas sim um ser conceeto que rossui eerlos saberes e conkecimento do mundo que o rucheia, nenlimemés, dúvidas le hustóerar de vida. Rer isso na denämica de desenvolvimenbé do brebolto em sala de aula o preofessor deve conkecer e perceber como sá̈ seus alurns, bois muilō ques laes nedasógicas surgem da relacaio professoraluno: difuculdades de apreendizagern, desinléreesse e evasäo ucdare. a partir dutär questoè a orien lácäo soducacional veecusavé reepersare sobte asbećlos concernenté as melödolofias de ensi no, Contéis el processios avalialívos funto aos docerlés Nesté senlído (e) 0 orie nödor educaciomal atua jurnte as docente para rensoreem um caminher prosúveis que verham facililar o bom desemolvimenlo do bicbalho reclasogico, da abreendizagem u a jermanênaia dos estúdantés na escda. A hartiv de um brabalho edelive e intégrado, oriensodor educacuonal e docenlis modem funhor reflelie u compartilhar saberes que esbeukirem novas estralifhas para a melpoua do trenocesso de unsino-apree ndezagem. Barcontros su teumiöer semanais sā̈ imherlónlés momeniós para esté refle $x$ ā̃ colelíva. Será jousúvel remar no conbē̈dr curericulare
e sua relacao erm as entrolégras e reaverars empregados, aśsim como a avaliacā; ma formacaō conlímuada do docente: e no reocesso de em hatía que bermassa lōda relacao socialisendo a formacáo educacional um áto roliético requere um olhar aténto do freofessor sobre os seus jronlós de viví e alílédes que re lèm na relacäo com $\theta$ seu educandos.
a'sim lámbém, deve-se desenndvere anbēolé= gias de deálogos com os outeos mofissiomais da escola rata que reflitän sobre um ambienté acolnedor na rolima diáric.
fä estratigias que visam innégrar o aluno a escala ifazendo corn que elese sinta herténcenté a instélieióo escolar.
53) A relacaio erada-familia deve camimhare para momimbor de arreoximacaio, pois ao nossbiellán que as farmélias se löimem mais presenlé e alúanlés na escola istó lraré benefícos rala o veocesso ale ersimo-apeendizogem e per manémaia aos alu ros.
a oliendácaio sducacuonal deve estólelecve contolos com as shiferentes familias sempre gue precis for e jundo a lounpe gestora, docenlés e demais reofissionais esbeblecere um bebalwo de unlésracaí das fomilias na instítiieqo abraves da (ivérat) marticipacaō da familia em conselno escolar, alifidades cultureais mos fins de semana, assim eomo debalés sobure lèmas ligados à nousa sociedade peitós pelor docenlè ou algum eslíalioso (ou) da acodemia ou outreas irstilevicier que prode-
segriciciuan
\$cm conhecimenker em geral.

- bapel de mediacaí da oreuntácáo sducocional é (ett) de liderancc', léndo em vústas suas açès para orie nàr u vecorientäre o processo de ensi-no-arreendezergem harea o erem clesenvolvemento da formacáo dos alumos.

Junter à equipe gestola, curs docembès, àsfamiliase aas edicamdos vel deve desenvolver seu trebaltwo visando formar unde viduos mais orilícos, reflexivos e alīamlès ra serie dade em que vinem. Indivíchos que devem apreender a pensar re questēnar so. bre sua unsercaí e aluéacáo social.

