Séries Iniciais
${ }^{\text {Ne }} 1801149$
0
I- Se acordo com Corsino, a construcĩo dos conceitos de adicão e subitreacâo ocorrem quando as crian cas comecam a pensar sobere nuémeros e quantida. des de objetos e aprendem a operar com les rea ligando registros das situacös-prioblema, inicial mente de forma espontânea e, posteriormente, usando a. linguagem matemática (2009, p.45). Desta for ma, o trabalho escolar em Matemática nos anos iniciais do Consino Hendamental, deve user coerente com o desenvolvimento das criancas acerca da Construç̄o do conhecimento das funciöes numé, ricas nos processos de adicão e subtracão. Issor significa que, a base do planejamento das ativida des, além de respeitar o creonograma curricular pedagógico, deve considerar as encperiências das criancas. Na, situacäo apresentada nesta questäo, a professora, desponibiliza, um recurse, que é a reta numérica, l, a partir desse recurise, os estudantes Patrícia e Bruno parten do objeto concre to para, realizar as operacirs de adicão e sub tracáo, terdo em nrista que fá fagem uso do conceito de reversibrilidade, de acordo com a terria piagetana. Com isso, Patrícia e Bruno sraem da abstraçáo fúsica para a abstracào simbólica chegando a saducáo das queltors.

II - U partir da consciência de que as criancas desen volvem frora do ambiente escdar uma berie de erperiências informais com os nuémeros, prin cipalmente atranoés das briniadeiras, certamente. na minhra atração docente utilizaria como

Series Iniciais
No 1801149
çetratégia " fogor ; como ferramentas na constru C dos conceitor de adição e isubtracäd. letravés da utilizacäo de jogos, tais como: dominó, binge dentre outrós, organizaria a turma em grupos e apresentaria as situacous - problema no quadro ou em folhas A4. Neste caso, or estridantes resohveriam as situa, cipe em parceria, e com os fogos saberiam ela lrorar estratégias para se chegar a um determi. nado resultado. blém de estimular a criativida de e a curiosidade das cciançar seria um aú rílio para a operacáo com adição e subtração serviria na apropriacpo deste conenecimento näd como una ativridade mecânica, mas Como uma atividade siaprificativa que requer pensamento lógico en consconância com a vida e com o cotidiano das criancas.
2. Produção de tentor: gêneror discurrivos

Proporta de aula: Eelabrração de um teatro de fantoclse com base na parlenda: (9 Cravo bri gou com a rola.
fustificativa: Trabalhar a percepcāo dol estu, dantes a respeito da riquefa dos tertos de tradi căo gral, como por exemplo, a parlexda e a forma como estes textos se organizam e tém sen, tido. lém do que, nocaso de "o cranro brigoú com a rosa" enciste uma histíria sendo contada.

Objetivos: Apresentar as características do gênere discursiore através da parlenda a fim de que os

Séries Iniciais
No 180.1149
estidazes identifiguem a sonolidade e a rima; orgainizar a turnd em tres grupos distintos cada qual com uma funcóo especifica; epresentar te teatro de fantoche de maneira discurriva, ou seje, sem cantar e, do final todor cantaráo a parlenda juntos.

Recursos: follnas em branco para desenevar or fantoches e o cenario (o cravo, a rosa e a sacada); palitor de peicole', papel erepom e cd com a parlenda
Procedimentos: Cada grupo terá uma funcöáo especifica: o gruper 1 representará o cravro, $\theta$ Grupeo 2 representará a rosa l o grupo 3 ficará responsável pela confeccião dos desenhos dos fantochos e do cenário. sérão utilizador 50 minutos para a organizaçóo de cada grupo - ensaiar falas, desenevar fantocles e cenário -, e os 50 minutos porterioves secäs de apresentação e conversa solre a atividade.
Avaliaráó: A avaliaçáo será pautada na parti. ciparáo ativa da turma através do trabalho coletivo, respeitando as sugestoes uns dos e a partir da capacidade de ser ouvinte da fala do outro (respeitar o momento de cada um).
3. Iema: Historia e Geografia: Processor de Cons truç̃o de identidade interpessoal e Coletiva
a partir das Contribuicapes de Vygotsky

Sobrezos funcors psicológicas dentro de um contentes socio-leistöcico, abroldaria questors relacio nadas a importância do ser humano como sú feito que atua no mundo relacionando com a lristória do bairro, a partir de um traballo Coletivo de pesquisa, sobre estatística ( némero populacional no passado e no presente - para fager comparacēs); Como era o bairro bagoa no século $X X$ ' $l$ as transformagöer decorrentes da acão lnumana, e como essas transforma, cour afetam a nolla vida na contemporaneida dé Nessa perspectiva chaman a atencāo das criancas sobre as caracterústicas da inossa peirsonalidade que tai ar encontro de ou tras pessoas e como que essas caractecíticas se cruzam wo coletivos através das nossar cuncas e valores. Lesta forma, tra baliraria com exposicotes a partic de unn papejto envolvendo io traballo com a historia do bairro e a diversidade populacional - suar culturas e experessoes.

