5.1 Quitac 5.1

Face 'as tranoformacepes que vixemes no mundo a que repercutem nas institucpes de ensino, e pazel do Orientador Edvcacional nas evelas upresenta grande relevancia ao possibrlitar a mediacezo dos processos de aprendizagen, desempenho uxcolar e soveabilidade dos seyectos do provesso educativo. Nesse senitido, disucteremos nesse texto a importanicia da atuaça do Dreentador Educacional como modiador do aprendizagem dos estudantes

Cutualmente, a exola passa por varias inflevencias quee, mui tas veges, defecultion o trabalho do prosferser e, vonsequentemente, á aprendizzagem dos sestudanter. Nens rentido, a prática dos Oruenta = dores educacionais e'auxheav/orientar estudantes a construir $\theta$ sue conhevimento, a promover condiéaus favorávitis 'a aprendizagem si Grifecativa, propeciando inter cocpes que enothem os sujeitos, os cö mhecementos e o muo social. We acordo com Grinspun, $\theta$ Orín tador Educacional como medeador do processo de ensino e de apuendijagem caracteriza - se como um proffersional denâmico que desemolve seu trabalho de forma dialética a não fagmentada, com acèes voltadas 'a potencializaçée da exola, do cuvríuelo, do Projeto Po léico Pedagógico e com entewencóes especiais veltadas 'as apomdezagens dos estudantes - puitaconistas do pewcesso de enseno a apeendeza gem. War' a umpeitainua do Oruentador Exlucacioral na exola, umá veg que atua numai demensais hermana, num processo continuo - sestematizado, aberto as novo, 'as ereaģess, as drárloge, ai reconhecumento da deversedade, do enclusaso excolar.

Nesse conteito, Guirppun argurnenter em seu livo "G Oruartacuo Educacional" que a excolov precose favroverv um ambente aceithedev, fanouesedo as relacseses pedogégécas; $\theta$ dexempenho dos estudentes, as relacués e, assim, trager o sestudarte para dentro da excolar, a colthê-lo no sentido de aiticular melhor promocáo do seu desermpenhoo.
(1) compremiso do O.vertador Educaceonal jurto aos estudantes enfa tiza um dimenses dinamezadora e contexter alezado, como nos duz Murian Grinspun. Pazy - se necessáic "cyuctai" / ousnter os ertucdantes na formacue de uma cidadama entaca, colaborando coma forma cćo integrae dos mermes enquanto seyutos que vevem a sua bistó rea no seu tempe real

Grenspun aforma que dovemos encacar noses estudantes como uma "obra de aiti", suyutes em constuccope, seres pensantes a criatwos de seea propiria vida. Were modo, O Orientader Educacconde pos de contribuir na vida, na formaço e na conotucucur da edentidade des estudantus, uma vezs que faze interferencias sigmfecaticas no proze $=$ to coletio da esela, nas intervenceres necerxínas, proferseonais e x́ticas.
5.2 Quetax 5.2
() momento catual instiga a Oruentader Educacooral a assumir em sua prática uma ubordagem voltada para a construçío de noras rubjeterrdades, da formucpio humana e para 0 desemolumerito da conssiencica erítica dos estudantes. Nesse sentido, o Oruentador Edexcacional e' um educador eapag de pro piciar a sntegraçece de todos os poofessomais da exdo a, emu especial, do coppo docente no sue fazere peda go'guco; pautada numa dimensere ética, interacoinal, soerio-aferva e cognitiva, ga rantindo sum trabalho dialógeco, denâmeco, creativo, untegrado e cooperativo na excla.

Corforme Grinspun, a prática do OE (Oruentador Educaccomal) deverá entar centrada no aluno, propeciando e medeando condicies fonorávis e segneficateras 'a aquesiço do conhecumento e do desemohrmento excolar dos extudantes. Nesse modo, 0 OE deve ser o medeador do processer de enonoes aprendigragem, das situacioes de caráter didatico-pedagógeco e das situcecóes relacuonais entre escola e famélia.


Oruntactre Educaciond
Ne 1800151

Dibañeo en fatiza que o OE precixa, "prestar cussestência"/ ouintaçer didático - peda so'guca cos puofereores, favorecendo 'a aprendizagem dos estudantes. Cissem, cale ao OE promover esHatigeas de trubalho peda gógeco voettado para o que x'fundamental na excta - $\theta$ cuvrícilo, $\theta$ ensinar, $\theta$ aprender-, fazzado paite da Propports Pedagógica e, juntamente com a equipe gertora, tracar metas, definir olestivos e desemohor açés sig, nificateras av ensino e a apecendigragem.
O) OE atuando como foso nas aperendizagem; consegese edentifecar/planejar acoses para veabelizar a aprendezagero, ertimular projeros, valouzar iniciativas, crar mesos extratégeos ems interacere com os emohudes no procersos educativo.

Q DE precera se despir de armas tradecionars a ousar, dexobur, evar e tranoformar situacies fragielizadas exustentes noo orti deano escelar. E'buscav no cotidiano potencealedades, eriáçés eurreculares junto ais proferancus num dialogo orítico, abedo e res peitose entre $\theta$ discurse a a prática; buxando alternatevas, criando novas estratégras para uma excota de mais qualidade, umar sexié dade mais juita.
$5.3 \bigcap_{\text {nut }} 5.3$
Inúmeres ssaí os dexafios que a escola tem que unfrentar para almejpr e desempentav urna prática ressignificado junto a comunedade, 'as farrilas, aos estudantes. Pensando env uno papel de dexafos e perspectivas no contexto excular, o Oruentador Educacional se apresenter como fundamental no ectedeano excolov, desempentando uma aterrdade de mobregaçab, colaboracpeo e crteculaçeo entre excola e sociedade, enfatiziondo na construças de camimhos para as relaçés afetivas entre escola e família.
$\Theta$ compromusso da excla, do corpo docente, da equipe gestora $e^{\prime}$ com a formaceo dos estudantes, seus conheci'-
mentos, valore, atitides, $\theta$ desemolomento do outicidade, da au tonomia.

Dese modo, as relaças interatuas evitre escola e família a'fundamental para a construccac das subeyetivedades dos estudantes, dos con hecumentos, do desernolvimenter de suas habali dades. Cssem, o Orventador Elucacional devera' em sera prä tica promover projetos colkteres, propucior umar aça colituras nè conterto excolar que fortfeque a particyacese das fomíleas nou vrda exclar dos estudantes.

Sabemos que o frocasso escolar e'uma questos que noso pode passar desperceleda pulo Oruentader Educacurnal; ansin sendo, práticas partadas de forma coktiva 'a lug de proyetos e parcereas contribuem nas relacies socuedade, famélia e exdar e, consequentemente, no fortifecacpac do enseno eda cyprendigagen de vosses estudantes
elo entre eseda e família touna a escula mais dinâa miea, segnifeatia, aberta a pleredidade de cutcras, pen_ samentos, sujetes, de mode que porsamos contibueir come a educacke brasiluiave, em especial, com appendizagens sig. mefecatives.

