

Setor curricular Uhientadon Ecusaciomal
${ }^{\text {N2 }} 1801221$

Ac siffetir solve es diviress agentes que atram no contexto excolar, deve-se compruender prolfematizar $\theta$ ambiente físics, hocial e cuttural ena que sstac inserides 2 e papel da Orientacác educacional nette espaco. Como a bua att vidode pode auxilior a erganizacáo excolar nos processos de unpundizagem e permanência do alumo na escola tombén são pentos de refexáo.

Em tese parece fásil identificar este profissional na esfera escolar. Contudo, per se tratar de um ambiente que sophe com centantes mudancas peis reffete di nitamente o contexto secial, político e suttural, o puópric conteste de escola pode soper divergências. (Ss profissionais que nela atuam (t ám) erganizam e readap $t a m \rightarrow$ ses sus atitudes, es materiais físicos e es significades pedagégices (curríulo) para alcancor da mether farma es elyetives tracades.

Recenhecer o centesto e a dinâmica social existenter éo primeiva passo para que Orientacter Educacional, em conpunto com corpo docante, dieccão e de mais funcionários tratem ester aupectos de form critica e sem péconceites, was sim de krma reflexiva e quistionando- be qual éo papel pedagóaico derta escola, no amliente em que se insere? Diversas ercoles pieficias ficam becalizedas e aterdem as criancas e forens das comuridades intorno, e, neste contexto, este primeiro passo deve ser repensado e reavaliado constantemente.

Per mais complicado que seja [e e e! ], erta ónicial, pode ser uma orienta sáo das práticas e do prefeto político pedagógico que a instituiç̃o queira alçan cair. Por exemple, em um lecal de viofência eomissáo do Estado que rāo atendé condićés sanitárias básicar, como úqua e espoto encarados; a esola pode es colher o su pasel: omitivo ou transformador da realidade, Sale-se das dificil dades materiais que esta problemática acarreta, derido a fasta de recursos $\bar{A}=$ nanceiros, porém o pequado ponto para compreender o papel do (a) Orienta din (a) Edicacional é a uniás dos profissionais que nella tiue. Este pode ber um dos passes mais ku'tioes da erganizaçáo escolar.

Qsegunde pabio para quem nunca atior en uma esola pode parecer fá ail an atédrrio, pais, em tese, sur profissionais staí alirhados em sua prepeston iducativa. Agora, aes que eitáo in lece, salem o quäs sño prágeis as relacêes purma nas cas dificuldades existentes.


Setor curricular( Ohiemiardon Eclucacional
No 1801221

Q escola éum espoce dinâmico e parte deste dinamismo estó na pluralida de de ideias e viveñias ente alumos, quadro funcional ecomuridade. Espe cificadamente solre os funcionários que neta atuam esta' o pento chave pá ra enterder a papec que cada exerce indieridualmente afeta, diretanente, os de mais. Otalalho escolar deve ser pensado en conpente, em rede.

Há uma distinta separacáo de afazeres que, nuitos vezes, náo dialogam entro ni. Diricäc (exercida pelo respensável administativo, crientador pedagógico e. oriertader educacional), docentes (profestares) e demais profisionais (secritaria, auxiliar de servies gerais, perteria ete); concentram e a azer pedagágico, mas pinda encontra-se dificuldade na compreensáa de que es de mais profissionav is pazem parte deste processo. Ainda, professores veruse dreefac em algumos cases māo conciliam suas acáes.

Estas tensoés e hierquizacào säo reflexo de anos de abardono da esco La pública. Antes, a diresaoo de mietas exolas era exercida per indicaçás ex terna, sem livacáo/conexäo com uquela realidade e a comuridads. Is pro fessores näa tinham acesso, à diriecào e acalavom agindo "cada um por si". Isso pas com que poperissiomais adoccam em suas rotinas, Inclusive, se. boge conversarmos com nuistos agentes exclares mites terà e discurso de estafa da ratina, e da instituicáa.
nos úttimos tempos tem-se percetido um resoate da auto estima profissio nal. Valorizando o pazer pedacgágico, sua necessidade para u ma sociectuat ma is susta i iopalitária. Entendendo que cada profissional tem su papel à ser cumprile, tendo sida erganizado coletiramente ecom a participaceoo de tedos -s cigentes exclares para alcampar um ension de qualidade, pesquisa como reccuric para estimular a curiesidade do aluno eque ele breqque noves co nherimentes e a extensáa dos saberes institucionalizades (conté'ido pedagáyjó co fermal einformal) para a comuridadi local.

Como em todo ambiente professional, con suas dificuldades e pontos cr'ticos, no decover do tralallo pedagógico escolar rão é diferente, mas po de ser anenizado para alca near seus denetivos. Per astas razões, a questão
das relações humanas fà apresentada como pento chave e dela decarre $\theta$ papel da Brientacao profissional Pana tal, invicialmente, deve-se compres ender a sua furcáo na esola.

Ao Oriertador Educacional cale a acão de acompanhar os alunes mos sus processes de ensizo e aprendizagem, adaptar es olyetives do proseto pole'tico pedagóaico (P.P.P) pora a realidade da instituição com o currículo, autilí ando e appindizade individual do educando, atuando em rede com todes ès profisionais no âmbito escolar realizando também a articulaçã da escola com a família za comuridade.

Suas acper attáa direcionadas ao atendimento das necussidades do aluno, erientando-0 pare que encontre a meltor forma possivel para tracar e alcan car sras metar individuais, alinhados com os olystivos da escola. Ten do em vista a atencão ao aluno não o exime em mediar conflitos e inteneses entre alunes verees alunos, aluno verous profestor e aluno verous familia; pedendo pazer uso de inúmeras stratégias pedagogicas.

No contexto explar a estrategia que Orientader Educacionais mais deve priorizar e'o dílóop, principalmente por ser un necurso de execucäs na is simplificada. No segundo parro, ac Tratar bohe as relefáes humanas, a cormunicccāo pode ser um facilitador. Exemplificando, se um aluno ester wer com dificuldades de apurdizagem em determionada disciplira a Drientadera Edu cacional pode conversar com o prefessor e entender como este aluno está caindo em sala de aula, depois dialogar com este aluno para compreendu quais as suas dificuldades ou, se necessáric, convider es responbáveis de cri enca on forem estimulando rede de appoio para erte afuno. Desta forma, - aluno reconhecerá este apoio en diferentes amplitos e as suas necessedadés didéticas pederäo ser ayustedas, pumentando gradativamente sen dese mpenho exadan.

A atuac,és do Srientados Ellucacional perpassa o currícula formal e pade agir na individualidade esulyetividade des seus alunes. Em alqumas sithañaes come o desinteresse em acompanhar as atividades propostas podem indicar quetōes persoais do aluno, enãc necessariamente as conteído.


A Orientaçaro educacional nāo dive ses pensada come Pbcológo pois sā̃o áreas e atuaçös distintas, cake ao Urientador ouvir, articular e com. prender as demandas que $\theta$ alumo appessente.

Is Celégios de Aplicacáa foram construédos como espaco de formacão e aplicacāo dos alunos em diferentes licenniaturas na nealidade prâtica es colar. Neste sentido, sua formacāo está pantada no tipé das universidades: ensinc, pesquisa e extensåe. I interesse dos Colégios de Aplicacáa e' est mu lar beus alumbs a realizarem articulacáo des saferes aprendidos e das suás práticas autidianas, na producāo do conhecimento. E, niste precesso, tornom-- se cidadáds critices e reflexivos.

0 contexto dos CAP'S säo diferentes em porte das de mais escolos pú bitas comuns. Sua cientificidade, herdada da Academia, as ternarm escolas com um público alvo distinto. Apesar da derta de algumas vagas serem distri fridas em forma de sortero, as de mais säs feitas via prova de conheri men tos, os quair alcancam os melthores resuitades os alunos que tiveram milheres condicäes educacionais anteriores as seu acesso. Estas eventuais disparidades podem ser minimizadas km acãés de apoio pedagógico as aluno ingresso, per exemplo dando reforpo escolar em contra twrio, - tamiem ofertando este apoio a sua familia.

Tendo como base o objetivo dos Colécies de Aplicacão, pen trabalioo peda áajico deve ser articulado entu todes es tralalhos realizador peles profiss sionais, evidenciands seu caráter essercial. Esta uniäo de interesses, mesmo com a pluralidade de ideias, devem ser esti muladas e alinhadas ass deyetives do P.P. P e comprometimento ético por uma educacáo de qualidade. A valorizaçāo dos profissionais, nā̃ appnas no aspecto financeino \& material. mas reccrnhecendo a importância pedagócica dos reus saberes para a produ çáo do conhecimente dos alunob.

Diante dos passos apontados e com as dificuldades existenter na prá Tica, o tralalio pedagóáco fica fortalecido, e as relaçés humanas tom bém, impactando positivamunto mo contexto externo à escola. E.es alunes

${ }^{\text {Ne } 1801221}$
notanam que podem contar com uma rede de appio en suas dificuldades. I diálógo deve ser ponto lase, decorrendo de masiadas estratégias de articu lacáas entre escda e pmilia, visando a gerantia do direito de appendiza pem des estudantes e a sua pernoninincia na escola.

