As idrias relacionadas è aducaig e ia suXtraçio que devem lazer prarte do trabralho eseolar un Matematiefa mon anos iniciais do Emano Fundamental dere partir de situacees viversiadas na realidade do educando. A situacpes de aprendispaem pare a ofreensãa de conceitor de adiepid e subtracēo fodem eer realiredas através de joapos peddqéquess, Derincadeirat, hitiórias motematiden quere spotol vam en realidade do contencto dos edieandos Esson ativridades pedaqéaican envolvem à Xudi cidade. Desta furma, of efucador pode identefi car como enconftre; se o pemamento matemé tico de reus educandos.

No problema A, Patricie organupou una rete as informafoès referentes ap paplelema tentando rexofrê-lo a poftín de contagem na reta de idade que rommi o filho de Marfana, on reja, 15 anos de idade até chegor no pon to referterts es idade de sue mã́, 39 anor de idd de. Para tanto, s rariocínno lóquico ma temáties de Mariana reoliper a perafaio. de adieào percebendo a quantidfade de tempo de ride aue Magriana tem e mair que Frien cinco. E' pomivel concluir através da operafái inverve de adiceio que Framence tepm 24 amos de idade a varemos que Mariame No problerna B, Brumo orqanize ns reta
quantidade que bosmi on seica $\$ \$(35,00$. Do va a quantidade que bossui, on seic $B \$(35,00$. Do va Cor mirial atél o final, quantidade que soborou, Bruno verifica forl meiol da som nos pontos

Le reta a quantidade que foi quente for Tatiana para ir ao mereado e alo iotualetio Sendo anim, fara a nesofucair don proble unas $A$ e $B$ mapro e utilizacẽo do recuerto de contagem (materifé douradol)' de Maria Mon tenouri tanto pare a realispacio de adicieio quain to pare e subtraspio que podem ser utilina dan bora a resoluepèo denep problemas.

Ohomo docente no $2^{\circ}$ ano conho estratéaie pe re tralrallnar os concriton de adiecio e mile trareio partirie de situapoes reais, vivenciadas belos edrurandos, que podim sen froblematiuadas através der utilizactio do recurva inaterial dou rado. Além disto iniluric em minhe prati cer docuntes forpor bedaqóqcon, verificando de formar lídices persanabtro undtemático de wheus edreandos.

Parer contemplar o tema: "Producaio de testos: pineros discupsiven "bopporica a leiture do livros; 0 que Lazer? Falando de conviven eia de Michadl Ideocea e Michelle Ipecoca. Atoravés deste portador tentual é posível apresen. tar aos educaprdon do $3^{\circ}$ ano dol Emsino Fundáa mental a estriture linguística marrativa. Es Ie tercto apresente situarper do cotidiano que retratam los confliton de convivência entre los seres sociais de proma soriedade.

A partir dente livro, \& ponével dicutir os confiltos de convivéncie exeitentes en unona no. ciediade. Im requids, seria ponsúvel frotor ao apupo de educandos a contruceís coletiva de:

Combrnapaè coletivan para es turna do $3^{\circ}$ ano do Ensino Fundamental. Para tounto, or edu candos teráo que pensar solre as atitudes que podem, ou lnão, realisar no ambiente es colar especificamente em sola de aula.
Nente

Nerte Dass, os educandor teriam aue enerever frases em relofeio: © que a gents fode? O qule e gente nioo pode? Iuertões a se tem problleimatisplas no sattadiano som os educandos. A partor das resportar dos edescandos em relarē̃o a enas questorer veré contruído um cartar coletivrs de turme com as com timaçás edetivas de turma de $3^{\circ}$ ano sm ani la dyrante s decorrente ano letive.
bomo recurros pedagéaucon stilizarei:

- Livro: O que fazer I? Talando de contrreincia de Michael I Iacoleca e Michelle Iacocca. - Desenhos contruidos pela profenora en fo ऐhas $A_{3}$, que representam senah de struaperes fe conflito dos nenes reeiais;
- Qubadro / gis tranco (paréa anotar as combimapéen
- Papel cartas;
- Podnetinhas.
- Folkas de ofício.

Poomo avoliazèo proporia es produzaio exerita
dos edurandos utilisendo uma imagem sintese do texto para e freflexaio em relafel最 a importância dah combinaptes cole tivas pare of connirio das diferencan um nos sa nocitdade. A participaccio e Dempentho dos
$\qquad$
educandos en todas as situoveèes de afrendiza. aem também serão consideradas no procerg araliatins.

Pare alrordar o tema: "Mitóric e Yeo apafia: Procenor de construceïo de identidaffe inferfenoal e coletira "pare os três primevios anos do Ennino Fundandental I, como etraté́yia tar-se de fundamental infortancie protror he Thalées de Paprendispagen que tropricien io res peito as diferinicas sbeifis, promovendos apronci maçés eno relacáo ao rel conkecimento da identidade do porro lraviliiro, constitrido pelas três etnias: indígenas, brances e unegros.

Pare tantor devido uma quentafo didáta va proponho $\frac{1 u}{\text { ves }}$ durives brívicah para abordar ite tema:

- Toprico: identidade indirduol e interfenoal
- Iópico identidade e hitóric das etnias do forvo Xrasileino
- Na tentativa de realear as difereneas presen tes no arupo de educandion, abordafrei entel te me es edrtir de múvicea: Ninquém i iqual a minguetm. Desta forma, comezarenpos a anfá lise das diferencas epententes me twrorme, bem como oquelad afresentadas ma letra da umixi fá. Em requida, afresentarei e documentório: Lápis de corl aos edupcandos, percebendo outron mapreadores identutórios. Apán ence situacaio de afrendispraem é ponável propoon a contruccáo de autortestion poon cade dircente. Arrim, re ná porível a contrucão de um painel com
o rosto representado de sada rufeito de turma. A problematinpceio de marradoren identitárior lo amo: ilane nocual, âenero e etraic devern ser alrordador dende os fnimeiros anos do Ensino Fundamental. A pantir da abordagem des ses mareadores adentitáron e ponsivell contem Haer is inino em relagão a idpntidade undi redual e interpersoal.

Itófica: Pdentidade e hintóric das tornes do poro lorasileiro emvolue is trîs etmian inplé. aprats, lorancos e uneapos. Desrido uma exolhia pedral alordarei apenas eneemplos didáticos de forno traiballnar de forma lúdica parte de $\frac{\text { bintória de trnian meqpas }}{\text { l }}$
lumo docente tenno como proporta de tra Eraling os nitmon afoobrasileiron inm sale de aplo. Sendo arsim, berquixo confuntamente, con on edreandor os diverson sutmon. aforé, conay de ouro, maculele, barnavento, samba daam! lo-daredo de origem Africanes el on ofrobrasilai ras, em requpdor, epalirphor on nitmos fom sala de aula emtrês diferentes intrumentos: tambor, appap e vequerê Reafispumon a nelarão de cada rind e rut relacaio form as struis de negron Pfricamon, que foram trapidos a forca prara is Brfesil. Reconheromos a eontribrufeaio celturuil das diferentes identidades coletivas aue contribue. nam flara e formacaio do porre lorasleira E' Possivel Lnas Jéries Inuciais afrender os nitmon de origem Affricans / Afrobrapilpiras, as samtraper populares os folfacedos destar sultura popeular

Desta forma tenho contemplado identida Ses/diferencas em misha prótica docente. Nb Brasil, faz-se de tuma importância nos currículos exclaret da Educacaio Rd́́vica a rea lupráà de una obordazem comprometida com o telma : Identidade, nal intituicies espolares des de as Séries Inverais do Ensino Fundamental I.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

