e subtração, a princípio pasia pela aprópriaçáa do concreto (PNAic, 2011. Patrícia segue uma linha de raciocínio correta na reta nu mérica, mas na hora de dar a resposta se confunde. Já Brumo, consegue respon. der corretamente. Por isso é mportante oferecer várias formas para se chegar ao resultado, como materiais concretos ou mesmo o ujo do Quadri de valur de lugar; além de discutir que para resolver problemas matemáticus podemos utilizar raciocínios diserentes como juntar, aciescentur. eli.
II-Utılizaria o material dourado, pos é uma útima maneira de se uprupriar desses conceitos. Pegaria barrinhas e cubinhos e pediria para a turma agrupar de acordo cum o problema matematico. Também pode.je usar materiais recicladoj como tampinhas de garafa ou palitos de piculé. Mas além disso, ensinaria também a resciver no QvL. E' inte. ressamte fazer 0 "tapetinho de Qvi" (feito de eva) que permite ouso de materials concretos e ensina de forma mars acessivel certos problemas, como a quantidade que cabe ma casa das uniclades et.

2- Producão de textas: yèneros discursivos
Justificativen
sem eferto
Trabalhar o letrumento, ou seja o uso social da escrita (Magda Soares, 2000), pois a criança precisa entender as imensas pos. sibilidades que a escrita oferece. Entendendo seus usos consegue par ticipar mais efetivamente. do mundo da escrita.
к Objetivos: Apropriar-se do conceito de biografia e autobiografia; Conseguir diferenciar us dois tipos de texto; conhecer mars 50. ore a escritora Ruth Rocha e elaborar ama auto biografia.
$\checkmark$ Recursos: texto com breve biografic e autobiografia da escritora Ruth Ruchac folna para escrever a autobiografia.
$\checkmark$ Proced, mentos: (7) Começar inda gando a turma se sabem que é biografia e autobiografia; (2) Explicataetimologia da palavra: "bio= vida" e "gratia= escrita"; (3) Ler a bicgrafia e autobiogryfia
(4) Praper Ruth Rochae perguntar quais diferensas per. ceberam; (4) Propor a escrita de uma autobiotrafia corientar sobre - que podem escrever. (coisas que gostom, no que se destacam etc.)

Historria e geografia: processos de construcão de identidade interpe ssoal ecoletiva
3. Nas séries iniciais a costrucaũ da identidade é maito importan. te para que haja um bom relacionamento na comunidade escolar.
$1101^{\circ}$ ano é imprebuindivel que a crianfa se perceba comoum individuo, portanto podemos explorar a percepsüo de si mesmo por meio de ulgumas atividades. Pode se ter um espetho nasala e permi. tir que se olhem $e$ se desenhem como sugerem os Parâmetros curriculares Macionais. Alem disso, trabalhar com rodas de cunversa que permitam o desenvolvimento de sua aralidade para que perceba oque gosta e oque não gosta, o que sabe eo que nüo sabe, também conhecer seus colegas.
no $2^{\circ}$ ano podemos enfatizar o trabalho com a fa mília e discutir as diversas organizac̃es que possui. Trabalhar com a cons. trugão da árvore genealógica. Criar dinâmicas em que os pais posjam ir à escola e reforgar os lacos de pertencimento.
$1103^{\circ}$ ano podemos trabalhar a questäo histórica das etnias que compõe a nossa sociedade e assim entendermos as nossas diferengas físicas, culturais, econòmicas e sociais. $\varepsilon^{\prime}$ interessante o uso de livros de história, pinturas, poemas epoesias que abordem o tema. A questão do rascismo e a sapictióa democracia racial como nos aponta Florestan Fermandes.
antes de tudo é essencial que o aluno se veja representado na sala, então devemos nos atentar para que todos se sintam pertencentes a esse lugar de trocas täc intensas como é a escola.

