Sger curticutacäo Educacional
51. Antes de qualquer execucão de um plano de ativei. dades que pretende desenvobver o desempenho, a saprende. sagem e a sociabilidande dos aluncos, é preciso que a equepe respansáreel pela cuentasäo da escola tenha um diailogo verdadeiramente aberto com os alunces. Um diá logo capaz de compreender, diagnosticar e comunicar. se de forma aberta com a realidade da escala e sdos alunos.

Una das formas de conseguir alcancar um sesempento satisfatório dos esterdantes e' não criar resustencia com a realedade que eles reverm ou reinenci. am, seja na própria eccola, como tambim nas outras seder de sorialiefarga que eles frequentam.

Considerar as especificidades de cada alumo também deneria ser uma das reias para estabrlecer com eles uma comunicaçóo satiffatioria ccem fimalidade de melhorar o derempento escolar.

As dwas focmas citadas acima podem parecer pouco para cumprir uma demanda tão grande que é propor metodologias capazes de fareorecer estes tress aspéctos (aprendizagem, desempento e sociabelidade), mas, sair uma base soilida e eficaz apoentaclas scobre a "praixis" educativea, ou reja, nã̃o basta pempar nomente na execuçáo de sum plano de acáo, mas sim dedicar-re ao como" tal plano resa' elecutado. A práxis pressume into dedicacáo a maneina camo iremos realizor qualquer acáo. 'E ere i'também main um dos paenos que podem aer cconsiderados.
5.2 - Um dos principais encaminabamentos que a oriontasáo escolar pode dar aos profercores e' a importấncia
do foro mos processos mã̃ somente nos resultarlos. Grande pacte dos professeres sãc afetados pelos resultadces esperados mas denceminadas "avealiacióes em larga escala". Us estudus de Almerindo foonso apantam as coensequein. cias das arvaliacgés extermas e a forma como elas Tem afetado, de uem modo bem geral, a dimensão do curriculo escolar. Sendo assim, uma ótima estratégia reria o diálogo do orientador caem o propesser de forma a orienta' lo e acempambai lo oferecendo essa possibrilidade de dar mais atenséao is mecessidades dos alunos dusante fodo o proceno escolar, aem exiger que eles estejam forados scomente no resultado de sua didática em sola de aula. Reiteros que lase é um ponto que merece tetal cuidado entre a equipe de orientacáo e todos os profissionais do coleigio, pais, canforme apresentam as pesquisas do autor citado no inicio, a interrenssic do estado e' mueto spande ma realidade das escolas, seguinelos uma logaca de mercado que mã̈ condiz caem a lógica educacio. sal. E claro -que as escolas dereem manter um canal de diailogo aberto com tedas as instaincias da soxi edade isno prenume a propria lógica educativa, mas eabe a equipe responsainel pela orientacío ter bom renso para lidar com essas intervenséreo e, sebretudes awciliar seus propersores no trabalho pedagógico.

Outro encaminhamento seria o trabalho conjunts para elencar es prinaipais fatres que traneam ou dificultam o processo de ensinol aprendizagem dos estudantes. Somente com um trabalho coretivo comne. guirão superar suas limutacóes para farorecer a
$\qquad$
própria atuacáo do profesor, e per conseguinte alcan far os methor desempentio dos seuo alumos.
5.3. Quando abordamos o terma da permanéncia na ssola, deremos ressaltar um eutios termo que a anterede e está muito atselada: $\theta$ acenso. I acenso do alunco à escala e a permaneincia estar̃o sim muito ligados. Nã̃o basta oferecer condiç̧ers para que o aluno sustente rua trajetória escolar sem questionar as políticas educacionois que envolseem as oportunidades (ou fata cilas) para que ele terha acesso à escola. labe aqui questionar entara sobre quair as politicas puiblicas exintentes nense aümbito e se as suas eficaicias tem sido suficientes para suprir o probblema da eveasõo e manter nossas alunos nan escolas.

Comezar por um. Progets Politico Pedagógico (PPP) que considere e respeite a realidade de reida dos salunos pé reria uma ótima estratégia.

Outro camunto é (re) penrar a relacaio familia e sncala para um proceno de educasác escalar lonjerver, pois a relacgio familia-saccala e' um dos aopéctes abordados por Pierre Boundieu em seus esturdos que tem tetal infeuéncia na trafetória excolar. A relacáo entre ates dois segmentos da sociedade säc fundamentais para compreenders analisar a realiclade a firm de interreir, de modo mais consciente dan nossas açées sdentro da escola.

Tireernas reezes, apoentar so caminheo fá ì um grande paso não podemos oferecer uma intervensao comoo re ela forse meramente uma receita de bolo cconsuncional para een seguirda a sisca, pers as sealidardes
familiares, arsim como as realidades educacienais, saic muifo direersas e varicem. Portant, estratigias de sarticulacoio entre as famílias e a escolas decem ser realinadas coem muita cautela para que garantam um acomos uma permaneincia signeificativa dos aluncos no loligio.

