5.1

Pentro da complexidade do cotidiano escolar apuendiragem, desempento escolar e sociablídade sou temas correntes na prática da orientaciae educacional.

Como forma de mediagfai dos peressos de upendizagem, a onestagaie educacional tanto age punte ao aleno en sua experlência singulav de upundizagem, quanto atua junto ao cobetivo proporcorrando' reflevios, e trocas de saberes sobre' esses deferentes hercursos.

Quanto as desempent iscolar, a eventacia educacional acompanhe atestamente o aluno nä̀ na perspective de estímulo à pesformatividade mas para que ele possa romper barreinas, superar desafios, pogredir no sistema iducacional e se suntir istimulado a permanecer na escda.

Parar um bom desempento escalar é puceso quer os processos de aprendizagem syam signifucativos, quante ar isso cabe io onentador e demair educadones dialogar com os saberes e a cultura do aluno, descobrendo seus interesses e expectativas, respectando - as e ampliandr-os através da aburtiera a noveas oportronidades de capendizagem.

Parar tal, a trabalhe no campo da sociabilidade é fundamental: estimular a enterafga e o reopecto mútuo entre pares, com os professores 2 demais membros da comunidade
eschar Sociabilidade também no que dez respecto aor saber, ao acesso co que vem Sendo produzido por deferentes grupes are comporem a soccedade.
5.2

Na busca por um bom desenvolvenento do tra balho pedagégico que contribwa para a aprendizagem e a permanência dos esticdanter ma escela a orsentacke educadonal pode lancar ma⿱亠 ide algumas impontantes estratégías paútadas em umar educaçae diblóefica.

Primeiramente, pomover a discussaid solve a importáncia de cadar sujeito / opupo social implicado no processo de cipendizacem i professor, aluno, famúlia, sociedade.

Trabalhar em prool da desnaturalizactio do fra casso escolar e do rompumento das "fuonteivas escolares "que separam bons/maus alunos, capazes/ incaparfs, aptos/inaptos, calmos/trabalhoses im huerarguizacós estigmatizantes que so refoream os pocessos de exclustio no i' do espaco escelar.

Oferecer suport pedagégeco para as dificuldades enfrestadas no puocesso de enseno e apendizazem em decorrencia das desegualdades de percurso escelar e social.

Per em díalogo e acolher deferentes saberes traxidos pelos alunos, proporcionando trocas, ampliarao de poizontes, e diluigao de preconcectos antre as memloros da comunidade' escolar.
5.3

Para a articularfad entre família e escola a piomeira estratégice é repensar esses conceito: Podemos falar de família e escola? Devemos persá-las no sergular, ow estamos diante de diferenter famélids el excolas? Quair sao as famílias que frequentarm o EAP, nâ apenas no que diz resputis ao sew arranjo en compodifax mas no que tange is suas expectativas e compreersar do espapo escolar freguentado pelos seus filhos. Temos no eAP ina escola ĺ́nica? Será a mesma em trirnos e segmentos diferentes, por exemplo? Serć o mesmos CAP do passado?
a partir da reflexae solve as constantes transformacós da escola, da famúlia da sockedade, o pimeiro passo a ser dado em direffà ia articulafai com as famílias é ourí - las, esuctar atentamente o que elas têm a dizer sober nós, solre elas mesmas, sobre seus filhos' somente a partir desse diélogo é possível construir (pintos!) movas estratégias que possibiletem a garantia do dexeto be dpendizagem dos estudastes e sua permanênaia na lscola.

