setor curricular Orientacã Educacional
Ne 1800565
5.1. Pantado no habalko de pesquira - acao e no criterioso istudo de casos, $\theta$ orientader educacional tern (alóm de tantas outras atribuicoes) a acã direcienada. seja no aterdimento individual, seja com pequenos quepos ou com a turma intevia: Cobe cio oruentador, afinol, sesevar, analisar, refletir e articular come olino nas suas diversas dimensös: pedagógica (notrurgente as questiés a raprendizagen ); subyetiva (considerande o suyjeito do campo do incionscirnte) ; sécio po litice (fa que o individuo se insere na cultura) , "fe. tiva (buscando perceber a singularidade da formaraî dosafetos 2 rilaives emocionair de rada umi. i ito isso, entendo que e espacis de escuta, cuja prunciprel ferraminta é o diálogo, é onde se dó uma potente forma de comunicacaï entre o orientader edu. revional $e$ es alunos. Para tanto, i fundamental que. se istabeleca uma relacac de confiania com isse aluno.

Mo toungente as questõ's de aprandizagem e desempenpor, faz-se mandaterio o conhecimenta - per parte do profissional - de come use processe se dá. Cano sabemos, a erianca - an o sujectes de modo geralaprende a partí da sua relarã cem e outro, ou seje, para que Kaja o "iprendiz", Ra' de estar cituando mo processo aquele que ensina. Resgatande os pres supostos de comênius, na Sidática magra (1657) acledito que todos podem aprender tude. Princípio pele qual se faz necessaíio a contante revisaö das proiticas pidagógicas. Ow sija; e preciso olhar pana o processe que emolvem ambos: educador 2 educando; istudan tes e escola, desempinho e avaliaras. Putrinto, opolesser comeniano $e^{\prime}$, a priori, um pesqúisador que si
dispor a se emplicai no prucesso de ensino .. aprendiza gem, pois aquilo de que le dispöe naód dá conta a complexidade disse processo.

Alicia Fermández (1091) argumenta que. para além ta relacõ entre "ensinante" e "aprendente", coloca-se. (atara jogo, para aprender, quatio alementos: o cirps lo luna (que $e^{-}$construidi ra sua relacão entre - organismo e o sujzito); e organiomo (dado de saida pela constituicoí orgônica); a intiligencia (pautada nos messippostos de fiaget solini a construeã de lógica © pontir da asop de sujeito na sua intiracoo iom 0 muio) 2 o lisejo (constúuédo pela via do imonscien X, da maneiva que se ipresentia o rú̃el simbolico di sujeite). Desse complexo denamismo de operacoes entre os quatro niveis, a autora ancola-se teóricomente na Pricepidagogia da interceccac con a centura. Oe sija, para além dos predicados cognitivos on merominte emocionais on mconscientes, atucim no procisse de apuendizagem os atravessamentos do lagic scrial niste uyento.

Complementa se a norcio de sentoma sicial, inauguza da por Lacan e trazida para o campo da aprendi. zagem pon Kupfer (1999, p.60). O sintoma Social fila de algo que inaugura una patologia nas comunidades culturais. Em artras palarras, o sintoma social represen. ta um discurso sociad dominante. So"ple a educacace, podemos notar um diecurar ambrivalente no Brasil w meme terupo em que $e^{-}$colocada como fracassada pelos índicus das avabicuses externas, e tamlém vista como a seluracin da sociedade. Com isto a cutora nos quistiona se a fracasso da aprendizigem, tendo a iluno im meio a discusses tajo anbivelentes, was istaria
sendo, em certa medida, produzido per esse suntoma social.

If', no que diz respeito à sociahilidade, a' prexiso qui nóc se negligencie o inerente mel-ectar do slijeiNo na reuttura Sequido Frend (1930, p 159), mal-e2tir "xtó sempre prisente, num liugar ou ouitio por detrás de ticto sintoma". Alím to mol estar fruto da tensac. genuína dos impulsos peubionair do sugeite e as regras dci comivencia em cuttiva, Freud Tamberm sponter dificuldade das relaciós intre os indiniduos, fonte le grande sofimento'.
adradito que diante de tais fervamentas, uma das proincapois funcišs do orientader educacional seja garanter a dumensaú sulyetiva wa e da escola Eppericermente no itual contireto onde notamos um grande avanco do discurso mi Avico anganicista na intienses de patologuzar o sofrimento Pumane, em especial via infoncia, pelce fenômeni da medicalizascip (Kamers, M. 2c13)

Jomaindo, qeforal, a crianca - nas enquanto olyefe mas enquanto sujzito, acredito no potencial da iscuta dessa criava/aluno. Frla se tanto da revanza, sobe a crianza, pana a crianca. Quem. afinal, a está eccetande?

Dentio da esceba, dém de gavantir a corrplexa diminsaテ̃ fumana / subjetiva, calle ao orientadon Kaze ecour o que diz a criança/ abuno. Já que a exda i para e alume, o educador comeniano dive tamberin. investigar o slunce nas suas fornas de aprender, tii disempento 2 se relarionav.
5.2. Jemos, com a constutuifoì Federal de 1988 2 também com a deide Deretrizes e Bases de 19966 o esta-
belecimento da givantia le ectucatar publuea de qualidade para todos. Outra conquesta proveniente do processo de demoiratizacac da educacau é a gestaí democrática das instituicios. Assim, o oventidor eduracional enquanto parte dá equipe gestora tem o diver ( e o privilégic de rusistir as tentativos de silenairmento) di participar coleti: verminte e de luscar promover a insercaio de fodos nessa participacai - amunidade escolá e comunidade. civil, garantundo-se, desta maneira, o caráter puéblico da institurãi rapiana. mátices do trubustho do orientidor educrional - 2 m espes cicie devido in sua formarāi junti no curso de Peda. gooia - o que se espera deste profissional í que ele seja integrelminte compromitide com sua área. E' - que Libânio inaugura com a ideca de que - pedagogo seja um cientista de educaceio. Judo isso nos permite inferir que o educadó da iontemporaneidade atua nos diferentes cenários do ofício educativo:

No que diz respipo à questà da permanếncia tos alunos na uscola (evitando a evasac escolar), vole frisar que um vez matriculado va iscola, $\theta$ aluno está sob total respensaln lidade po ele. Veste sentucto, o ovientador educacional, por sir taluez o ún'ce profis. sional cujo trabalko ie de integra, median, objervan, dialogar, escutar, regestras e acompanhas ao longo de toda a iscolarizuac de cada aluno, con. clui-se que tem fundamental impertância o estreitamexto de diáloge e parceria com o corpo docente da escola.

Jomando como prinucípio um dos legados de Paulo

Treive quandor diz que ectucar é unn ato politico, entendo que o C.Ap esteja atravessande un momento importionte 2 tucisivo quanto às questox's de aprendigagem e permanínaia dos alunos. Soble. se pue em decorretaia da dimocrutizaicup do cassos do CAp, ternos hoje una grande he. terogenia do seu lirnade, impenda-se, assim novos A iscfios prava o clígio.
itouve, pes examplo, a nesessidade de repensar toda estrutrira vigente de riprevares em furnajo do grande númerc de jubibomintos do cAp. Una vez que a aducocop $2^{-}$para todos, 2 todos devem aprender, a política de jubila um aluno que reprova mas de uma vez no meamo regmento, nai iondiz com a democratizacow do ensino. Hor mesma forma que sitaria culpaitilizando o aluno po sen fracasso. Sibemes, no intrinto aue a dificuldade de appen dizigem i a pracasto ecolar colocam em cena una séve de fatores - como as dormas de avaliacaü e as proitices pedagoijicas, por exemplo. Nesse sentido, e' preciso resgatar os pressupostos comemianos: se $\theta$ ciumo nob aprende, o que deve sur reestruturado $x^{\prime}$ ' modo de ensinan.

Se. pudermos resncordan que cuem dita as recpas do joip, anuncia antecipadamente quem ceraio os vencedous, concluiremes que fezz-se mandatóiio o amadu. reiminto da renisció do sistema de avoliacãc do Siff Difeunte de proporcionar "acör pedagógicas que permi tam a recuperacar̈ permanente do desempentic do alu ho" (trecho do projeto politico - pedagógico do (Ap), é pungente a necessidade de voltar o olhan pava a iscola, que, em ultima instancia, impli ca em mexer iom nossas próprias comicioes.

Orientazoñ Educacional.
N 1800565

Maui difícil do que ateran as estuntiozas de iurrácule, prátiras pedagógicas on avaliateras, i mexer com os nosas formas de viver isso tudo Dáe a impertância de se permite assumi a consciencier lítica.

E'preciso, portanto, dialozar, colocan issas questoess wos pautios de reuniāi de equive, conselthos pedagooces 2 plenávias. Afinal, estrumos fazendo jey idemorraria que cuinda nos $I^{\prime}$ de diaite.
5.3. $\mathrm{Um}_{m}$ dos discursos unânimes acerca do sucesso vo colar i quanto à importancia da participacico da faḿ lia na vida acadèmica do alune. Pesquisas 'apentam, inclusive, que familias enjo capital cultural i maior, tendem a ser mais receptivas as práticas pedagó. guas em caser.

Tende em vista a hetorogenia do rorpo dicente do CAp, vinos, no longe dos últionos anos, e po. blema da uprendizagem aumentar muito nor escola. Tato esse que rulminou na discussoj. e extensar do julilamento, por exempres, que em wada se afina com a proposta de iducacop̂ prua torlos.
ovientader aducacional í um importante llo entre a uscele, a parmília 2 a soriedade. Assin, uma de suao funcóas $e^{\prime}$ promover a untegracaü entre elis, traluthando para nnclui a familia na escola - disconstruindo, inclusive, $o$ entendimento de que os responsáveis só sois hamados na escela quando a aluno tem ou terve rebum problema.

Enquante parte ta equipe geetora ctuande in esecla 2 para a escola, o orientador aducacional deve comvidar/incentivar a participaceso da família - para quem a escela esta para servir - no
debecti, discussön' i tomada de decisües das questas pertinentes a enole.

Oprondi desafio $i^{-}, n^{3}$ simpleomente comidav ou ircentiver, mas promives $o$ sentimento de per. tervimento das pemúlios com selacoi a escola.

Dentue as possibilidedes de cuoì do onientadar edurarismad estaí us Rodes de comerise-que sà prome vidas regulamente em parceria entre o setor de Orien. trerir Educacional 2 a biecaí adjunta de Enoino - no vintivito de aborda assintial pistinentes a amerito das relavö, e suns inerentes dificuldades acredita-se que por miio do diálogo se possa fortalecer os lqjos, permitir aproximacué pos mijo da identificacão com o outro, da espaija peura sanarem-se duridas, 2 durriruil casim en enguiatras 2 es difenercas.

Nesse sintido, apostavia, incluecir, numa outra via de aios do soe junto à famíliao, com a proposicão do qui seria uma "Esrola de Pais". Explriênia já uniciada com sucussis ha Franga a Brasil, wois se trater de sduraceí pena os peije, mos de propovionar espace de dusiusas, de rinculacão de diocrusos solra timas contimporanues qiai unspiram dificuldradis. Pon ixemple, a quedtés da autoridade cuetores como dacan trazem a paver de pui, come conserpincia do enfraquecionenté soricil da figura forte sumbelizada no pai enpuanho inotancia de lix, vemes o trambém enfrapuieeiminto desse podir de untoridade. como efeito tenía ands adualtos mais fragain subjetivaminte e, cviansas a andeascantil sem ripevinciais simbilicos Nór, en quernto iducoderes, xternes explonadoven de conheriminto divernos peroen

