Manuscrito escrito '.md' com saída para '.docx'

Elis Regina1, Sérgio Sampaio2, Tim Maia3  
1Gaúcha, carioca de coração,  
2Espiritossantense-cachoeirense, tão fera quanto Bebeto Carlos,  
3Carioca, Universalismo (ir)Racional

# Resumo

Bla-ble-bli-blo-blu

# Introdução

LEGENDRE et al. (2009)

##### Quebra de página

# Objetivos

LEGENDRE e LEGENDRE (2012)

##### Quebra de página

# Material e Métodos

BASELGA (2010)

##### Quebra de página

# Resultados esperados

Estrutura espacial (LEGENDRE, 1993).



**Figura 1:** Theory

##### Quebra de página

# Cronograma

OKSANEN (2015)

##### Quebra de página

# Referências

LEGENDRE, P. et al.Partitioning beta diversity in a subtropical broad-leaved forest of China. **Ecology**, v. 90, n. 3, p. 663–674, doi:[10.1890/07-1880.1](https://doi.org/10.1890/07-1880.1), 2009.

LEGENDRE, P. e LEGENDRE, L. **Numerical ecology. Developments in Environmental Modelling 24**. Tradução. 3. ed. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2012. p. 990

BASELGA, A. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. **Global Ecology and Biogeography**, v. 19, n. 1, p. 134–143, doi:[10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x](https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x), 2010.

LEGENDRE, P. Spatial Autocorrelation: Trouble or New Paradigm? **Ecology**, v. 74, n. 6, p. 1659–1673, doi:[10.2307/1939924](https://doi.org/10.2307/1939924), 1993.

OKSANEN, J. Multivariate Analysis of Ecological Communities in R. p. 1–40, doi:[10.1016/0169-5347(88)90124-3](https://doi.org/10.1016/0169-5347(88)90124-3), 2015.