I. Enrinar matemática para as anos iniciaus encige de más professores aperesentá-lc. tambúm como linguagem. Para tanto, se faz indispensávil, a meu veu, fager da sala de aula lum ambisente "malematizadon", oquse regrufica dizzx que Q expaco escalar precisa permutir pensamento i Fraca de conhecimento $/$ paducäo de hipóteres / lestagem de estrategjas para além de um vesuutado couruto. É um disafio e ao mesmo tempo um estimulo levar os alunas a peneberem a maternática como conhecimento e maioapenas um instrumento.

Com ersa perspectina, a minha atuaçào caminha para alim do use do alopritmo \& seus derdobramentos, mas penso sen interessante e mecessánio crian seppaceas e ornomentos pora que o alumo pense e crie suas estratigias pana a resclucpois de lum dersafic matemáticic. Segundo Cistina Clemente em seu tincto mo liveso'Salio para o future 2-Ensino Fumdamental" produzido pelo MEC, "um prolalema matemálico sé é um prablema quando é dusafiadon". Qureipe, "s um desafio interessante pana e processo de ensino aprendizagerm quarrdic permerte e estimula a participacaio dureta e efetina do aburo.

Nesse sentido, o vso que ess face dos desafios matomáticos í dezses como início de atividade que enteherá raciocínico e deducáo, para pesteriocmente executar maternaticamente a nesolucão dos mesmees. To encigir dos alumaes litucal comproensä̃o do enumciado apresentado, ele também produz sentido para e que lê, se velaciona com e mundo e estrutrera seu punsamentio. A matemática assim tern valoir formative, $e^{-}$ producpio de linguragem \& traz uma perspectiva da vealidade. Dessa maneira. encarco o disafic matemáticio corno momentio possiñe pana que professor e aluno vivenciem o processco matemático e mác epenas sau concito.

Sondc aisum, a meur ver, Patrécia possui um raciocinic interessante mas māo dá continuidade a ele em funcpio de uma estrategea que é previamente escalhida e que acaba por limutar a experîencia mátemática dela. Cio incentivan e limutar ao usc da veta ruvrreirica, as estratégias
muttidixiplenan
que se abrem para ela (podem se abrir) acabam por perder expace e the daŏ memos ferramentas pasa concluir seu pemsamento. O erroe messa parspectiva ś referco de pensamento, é pesta do caminbo que es alumas dicidem seguir e maso simplermente a maxcacaio da falta de um interdiomento.

Dalumo Buuno in contrapartida fag uso da xeta maternática e esta the ì ruficiente e o mosmo cheap ao resultadie esperado sem difeculdades, apanantermente. Oque me chama atencaio eme precupa mos desaficos e vesolucpès apperentadon $\bar{I}$ o entendiomente de adicaio e subitracäo enquantio processos s räs aperas uma openaccio matemática que exige regna. Ninha intercāo è que os alumes percetam come a aduẽo e a subtracaic fumcicenam, as possibilidades de cutras estragégias que passuem. Seja com reta numérica, carita armada ous "declintos", o que a mim se faz indispensável ì a experiência. Minha unterpaio i estimular o naciacínio lógico - mate. máticos raì avaliar o comaito.
I). Me agrada no 2ano ousce do material dourado para pensan e openar adicáo esubtracáo. Laz entratégia traz à tren a lógica $\because$ atraressa o entendsomentie de valar posicional das alaporitomen.

Responta (2)
Prepersta di atividade: Encritas Brognáfucas
Jualefucativa: Rendo em vista o prajeto de trabalho do $3^{\circ}$-amo: "O Baixxo que cros urre", que visa sotudar o bairro em que se localiza a escala e orde moss incontriarrees, foi esturdado e pexquisado aloumas persona. ludades - querm dá momv as usus, quem fundou a escola e ansim por diante Tais ruseitos faram estudadoes a partir do diecionamento da professara is deseje das alumas. Pana tanto faram lidas algumas buagjafias, visto que a buognafia i uno gemerc diocuvesivo trabalbado nerse amo de escoloridade.
$\therefore$ muitas
 discutida - o que é? o que maio pode falton? Que informageien traz? Sende entaí a escita da biognafic uma naio novidade, visto que as alunces já iniciaram esta prática em eutra atividade), a prapasta da cula é a producoio de uma tuagnafia sobre alguém impartante do bavireo que mos une. A encolha da persernaludade e do alumoe posteriormente sená expeesto mo mural :"curiosidadus do Bairro".

Qbjitin: Trimamente da esciuta; síntese de informacaies; nexesā̈o tenctual

Recuesess: là pis, folha pautada, fucha pautada, fotros das persomalidades

Graliaicaio: Cada aluno escalhe a pirsomalidade e escreve ma folha pautada, com suas palavras, a laiografia. Apà̀ ensa escrita - Iencto passarà poen um processe de nevesaio que o próprio alumo fará e que terá a mediacäo da professorea. A intencaio í intenorir no aluno e maí roi tendo. Soná nacessínio olarernar a ortognafia, a entrentuca do tencto, varifican se as informacein estaï couretas e ve esta sm ordenn enomalégéce. Fieita a nevisaío e serderconfirmada pela poofessona, a alume ressereverá sua biagrafia na ficha pautada. Vata-se de um orromente pana o alume nefletir sobve sua producaio de foouma critica e paxebaer passiveis falhas. O papel do escritar maio ì apemas colocon mopapel, masé dialogan com olviton. Assim se faz mecessínio s vicc a reverā̃o, pois ainda que tajp ereco, este passixulita cuitras Ientativias, ensaic, risco e pensamentio do alure. So escreve viverdus.

Resposta (3)
Pensandro mos ieltimos 3 anos do ensivo fundamental, penso que a estratégia didática de uso do biognafias rambeiom nos pessibuilita desemelver preavepéo de conhecimentio solare identidade.
multidisciplemar
Entendo que a histéria naio se faz sezinha, maio foi construida e sim vivida eque í vivida e regnifcada par pesscas. Sendo assem, oos perquisar figuras importantes da história rambeom se comhere on fatos históricas evice-Versa. Quem sañ essas pesseas? Que rdentidades possuem?

Pesabends a identidade fabarcinda por meio de maxcacoers, normas, diferenças, ela ie tarmberco produzida erm relacäo a outrá. Entendos a identidade como momento histánico, procersce de significacaio contínua, identificacio afelada pelo conterto en sua velta. Messa puspectiva, a identidade é tambëm um processee discursivo furto do linguagem preduzido nistoricamente, cultivralmento e politicamente. Sendo assim, penso que o estidie e conhecimentio sobue pessoas que sà̃o impartantes para a construcào de una história, é de importante relerainacia para o trabalho ${ }^{2}$ com história e gegrafia do $3^{5}$ ace $5^{\circ}$ arro do EF.
a sescela é espace-tempo de formacão e repreducaio de identidades sacio-allurais Dossa manevea, penso que a excelta sidática pelar bucognafias pana ae toman conherimentio da histára um dia vivida \& das intenencpés sofridas pelo espace giognáfuco I muito interessante. Renso ainda que, ao lidar com historivas outras vividar em espaçes e tempos māo enperenciados por mós e uma rica possivalidade de se pensar a construcõo da sdentidade interpersoal (valumo X) e caletives (abiúnas da escolay).
assim, o estude e pesquisa de pessoas im pontantes pana determimados fatos histioncas possibulitam ohnar para si, para a história que está construindo e a intervencaio que fom ou pode ter mo contercto histórico, cultural e geognáfico em que se encontra - a escala pon exemplo. Possibuluta compreender e intervir na nalidade social da qual faz parte e ajinda a ler o munde e seus espacies. A escala é lucpur de praduccio e emergencia de rabienes, experî̂ncias e marratras que atravessam $\theta$ cotidiano i marcam a historna.

