

Series Iniciais

1. I- A Matemática, como vafima Ambrosio, esteve pautada ma idera de uma ciêncra única e estática, sendo sémbolo do racionalismo, da obfe. Cividade e da inteligìncia humana. Tais ideias construiram um ensino rigedo e vele memovizacáo. Criticando erse tipo de prátuca vo autor atisma vque a caprendizagem ise relaciona com a vapacidade de explicar, de aprender, de entrentar criticamente situacoés movas. Para esso en ensino da Matemática deve estar baseada uma prática que estimule a reflexão e a resolucaio de problemas, inserindo edrucando em situacoes spáticas do cotidiano e que verlorize formas oliferenciadas de vaciocenio, tomando e enssmo signifucatuvo e vinculado as práticas sociais DO essa fouma, o ensino das operacois mate. máticas devem ser abordadas dentro de situa. coés da vida cotidiana vuee possibilite co aluno encontrar formas de vesolucaio dos probernas we forma cautonoma, apéndendo a uetilizae tais conceitos lm seul dia-a-dia. No caso de Patricia e Buuno, as does escolheram va adicaio para vesolver w tproblema estilizando de una regua. Vergamared vargumenta vue a didati ca ida Matemática assume que tais coperacoès sä̈ componentes de luma unesma familia, de um vomesmo campo conceitual.
II. A vesolucaio de problemas é fundamental para tornar a vaprendizagem signifucativa, por isso trabalhavia unserinds eles em siluacoes

Séves Inicials
puoblemas, como a contagem dos valunos que falta. vam, trabalhando com paramento u trow e utilizands como awxilio unstrumentos concretos como ve lábaco, alím de fogos.
2. Contuido: Diterencpe entre Crineres e construccio de xato argumentatevo
Justificativa: tendo vomo base a importancica da interdisplimaxidade e o trabalhe com cos temas transversais, a aula estaria pautada ma dercussaio de geineve y vabordande a discussai das diferencas, discrimioracois e hierarquia ente homens is mulheres. Tal debate vem usendo realigado de sorma sulestancial após o surgemento, ma dícada de 90 , dos movementos isociais bescan. do io reconhecimento e e respeito upelas diferencas. O empoderamento feminioro ise tornoce palaura de urdem e as constantes urolencia e vabresos contra las mulheres foram e continuam isendo denunciadas, demonstando a emportancia cde se trabalhar as velacois entre homens e melhe. res ma sociedade em que vivemos.

Nusse contexto, a spoducaio toctual será Trabalhada de forma a relacionar u contrúdo a uma realidade, tounando a prática mais signifecativa para vo valuno, contertua lizando e relacionando a uma pratica social de escrita.

Magda soaves afuma aue va valfabetizacaio pava ser efetwa percisa vbordar formas sistema. tizadas de ensino (regras de atogratia, ponemas.)
e vas prasicas de letramento, conde co valuno terha iportunidade ide compreender as práticas sociais de leitura e escrita. Diessa forma a traberks com os diferentes gèneros textuals us torna feundamental.

Obfetives:
$\rightarrow$ Compreender Loumas de descuimenacaio e hierarquizaraio entre homens e mulheres
$\rightarrow$ Refeter sobre formas de empoderamento teminino
$\rightarrow$ Comprender a funcaio de um texto argumen. tatuvo
$\rightarrow$ Aprender a Laborar texto vargumentativo
Recurso: livo "Nino e Nina", momes de Crinquequer dos

Procedimento:
$\rightarrow$ Leitura do liveg 'Nino e Nina', seguido de devate sobre co contéido ida hustóia
$\rightarrow$ Sortui de nomes ide brinquedos ceassifecando eritre "menima", "menino", "or dois". seguido de debate.
$\rightarrow$ Elabovacaio de um texto isolere ser menina e venenino ma mossa socirdade.

Avaliacaio: olsevacaio da participacaio dos alunos durante a aula'e a pevoducao textual dor alumos.
$\qquad$
$\qquad$
3. A Lei de Lointrizes e Bases da Educacaio apon. tha vape rebjetivo da Educacaio é formacaio untegral de iseus alunos, visando a capacidade do exercicio peleno da sua cidadania. Nesse sentido, $\theta$ documento avorda a papel da escola ma constrscoio ida identidade undividual y coletwa.

Candaus Soreise dissertarn que isáo undisspensávees a abordagem de conhecumentios esoolares que facilitem uma compreensaio acuuada da realidade em que vrivem, vesando um a cacaio consciente e segura do mundo e amplian. do o unuvers cultural dos alumos.

Neste vontodo, ensino de Historia e Gografia assermem um lugar pivelegiado ma rnedida um cque pepporcuma uma litura histórica, politica, cultural u espacial da socuedade, de forma a. a contuibuir para a comprencoio de sua realida. de u do sutuo, contruindo identificacoìs.

No entantio, como vaturma Candáu e Boaventu. va, ensino vem isendo pautado em uma ursaio cocidental e colonial, tproduzendo hieranquizaciès $v$ conhecumentos hegemonicos tal ppocesso excelui vateres e geupos sociais un construccio hestöricce do mundo. Llussa Souma, Boaventura propoi uma Uducacai idescolonizadora, ande ise recombeca a contribuicaio de diferentes guepos na construcaio histórica, cultrual u espacial da sociedade. Alím ide velorizan as difesentes foumas de producaio do conhecimento.

Neste caminho, a avordágem do ensinve de Historia e Cografia tém possibidades cole traba-
$\qquad$
than was identidicacoes undividuais u coletivas abordando a hustóice, os processos de opressäo, es diferentes conbecimentos e va unfluência dos vórios opupos culturais aue compoe a sociedade brasileira, contruindo identifracoe criticas e desconstrien. do vo descurso ciolonial.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

