ARTIGO ORIGINAL

Association between exposure to urban waste and emotional and behavioral difficulties in schoolchildren

Tiago Sacchet Dumcke a, Alais Benedetti b,c, Luciano da Silva Selistre d,a, Ana Maria Paim Camardelo d,a,c e Emerson Rodrigues da Silva d,a,∗

a Universidade de Caxias do Sul (UCS), Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Caxias do Sul, RS, Brasil
b Universidade de Caxias do Sul (UCS), Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais (NEPPPS), Caxias do Sul, RS, Brasil
c Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Programa de Pós Graduação em Direito (PPGDir), Caxias do Sul, RS, Brasil

Recebido em 3 de julho de 2018; aceito em 20 de novembro de 2018

Abstract

Objective: To evaluate the association between living near waste recycling sites and emotional or behavioral difficulties in schoolchildren.

Methodology: A cross-sectional study with schoolchildren aged 6–13 years old from disadvantaged communities in a Brazilian city, divided between those who live less than 100 m away from the central point of the recycling site and those that live more than 150 m away from the site, as a control group and classified through georeferencing. The emotional and behavioral difficulties were investigated using the Strengths and Difficulties Questionnaire tool. Other variables were analyzed through logistic regression to determine their contribution to the outcomes.

Results: Children living near waste recycling sites had a higher prevalence of emotional and behavioral problems than children living farther away. In the logistic regression model, no other covariates had a significant impact on the results, except for attending preschool. As expected, the families of the exposed group had lower income and lower levels of schooling, thus being characterized as a highly vulnerable population.

Conclusion: The association between living near waste recycling sites and lower test performance raises concerns about the impact of inappropriate waste management in urban centers on children’s health.

© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

DOI se refere ao artigo:
https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.11.014

Como citar este artigo: Dumcke TS, Benedetti A, Selistre LS, Camardelo AM, Silva ER. Association between exposure to urban waste and emotional and behavioral difficulties in schoolchildren. J Pediatr (Rio J). 2020;96:364–70.

∗ Autor para correspondência.
E-mail: ersilva9@ucs.br (E.R. Silva).

2255-5536/© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
**PALAVRAS-CHAVE**
Resíduos; Transtornos do neurodesenvolvimento; Testes neuropsicológicos

---

**Associação entre exposição a resíduos urbanos e dificuldades emocionais e comportamentais de escolares**

**Resumo**

**Objetivo:** Avaliar a associação entre habitar próximo a sítios de reciclagem e dificuldades emocionais ou comportamentais em escolares.

**Metodologia:** Estudo transversal com escolares de 6 a 13 anos de comunidades desfavorecidas em uma cidade do Brasil, divididas entre aquelas que tem sua residência situada a menos de 100 metros de distância do ponto central do sítio de reciclagem e aquelas que habitam a mais de 150 metros, como grupo controle e classificadas através de georreferenciamento. As dificuldades emocionais e comportamentais foram investigadas através do instrumento Questionário de Capacidades e Dificuldades. Outras variáveis foram analisadas através de regressão logística para determinar sua contribuição para os desfechos.

**Resultados:** Crianças que vivem próximas a locais de reciclagem de resíduos tiveram maior prevalência de problemas emocionais e comportamentais do que as crianças que vivem mais afastadas. No modelo de regressão logística, nenhuma outra covariável apresentou impacto significativo sobre os resultados, à exceção de haver frequentado pré-escola. Como esperado, as famílias do grupo exposto apresentaram menor renda e menores níveis de escolaridade, caracterizando-se como uma população altamente vulnerável.

**Conclusão:** A associação entre a habitação próxima a locais de reciclagem e um menor desempenho nos testes levanta preocupações sobre o impacto do manejo inadequado de resíduos nos centros urbanos sobre a saúde das crianças.

© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

**Introdução**

Estima-se que quase um quinto das crianças em idade escolar sofra de alguma dificuldade emocional ou comportamental. Essas dificuldades estão frequentemente associadas à doença mental, que em metade dos casos têm início até os 14 anos. O sistema nervoso central (SNC) pode ser muito afetado por exposições ambientais durante a infância, período de grande vulnerabilidade do neurodesenvolvimento, e os desfechos causados por substâncias tóxicas podem demandar um longo tempo após a exposição para ser notados. Crianças tem comportamento explorador e percebem muito mal eventuais riscos. Além disso, rotas metabólicas de detoxificação de muitos poluentes são imaturas e funcionam de maneira reduzida na infância, fazem com que o impacto das exposições a dejetos químicos e biológicos seja muito maior nessa faixa etária. Essas características fazem com que muitas exposições ambientais sejam negligenciadas como causa ou fator predispONENTE de doenças.

Muito tem se investigado acerca da exposição a substâncias presentes nos resíduos urbanos, como chumbo, cádmio, pesticidas organofosforados e outros compostos sobre o neurodesenvolvimento. Infelizmente, em países em desenvolvimento ainda é frequente o descarte inapropriado desses poluentes junto dos resíduos urbanos. Muitas vezes pessoas recorrem à reciclagem de resíduos urbanos como última forma de obtenção de renda para subsistência. Nesses cenários, é comum resíduos serem reciclados nas próprias casas ou em zonas contíguas a moradias dos recicladores, fica toda a comunidade exposta aos efeitos crônicos da inalação, contato dérmico e ingestão de poluentes. Embora muito se saiba acerca desses poluentes isoladamente, ainda não se sabe claramente qual o impacto da proximidade dessas exposições que ocorrem ao longo de anos, de modo contínuo, durante período crítico do neurodesenvolvimento. A medição ocasionais de metabólitos tem limitações, pois a exposição a um poluente pode ser intermitente, pode assim gerar falsos negativos na caracterização da exposição. Além disso, a generalização dos efeitos de um poluente específico sobre o SNC é limitada na medida em que a composição de resíduos descartados pode ser extremamente variável em cada local, depende de hábitos, da sazonalidade, da atividade econômica e da rede de serviços à disposição das comunidades. Em face dessas limitações, faz-se necessário estudar a exposição não a um poluente específico, mas à exposição como ela ocorre, diretamente focando na proximidade de crianças em relação ao ponto de depósito e separação de resíduos.

Esse estudo avaliou a associação da habitação próxima a sítios de reciclagem de rejeitos urbanos com escores de dificuldades emocionais e comportamentais em escolares de uma cidade do Brasil em comunidades de baixa renda onde grande parte do lixo é separado e processado no próprio local.

**Métodos**

Foi feito um estudo transversal de caso-controle com crianças de comunidades onde há sítios de reciclagem de resíduos urbanos na cidade de Caxias do Sul/RS. Na cidade, grande parte dos resíduos é tratada por cooperativas ou organizações familiares que fazem a separação e destinação nos próprios locais de habitação ou em terrenos contíguos.
às residências. Esses resíduos são oriundos tanto de residências quanto de indústrias e empresas da cidade. As crianças foram selecionadas entre escolares de seis a 13 anos, que habitavam em dois bairros onde a reciclagem acontece a céu aberto e sem divisórias protetoras à circulação de crianças. O critério de alocação das crianças foi a moradia em até 100 metros de um sítio de reciclagem aberto; o grupo controle foi selecionado entre escolares que habitavam na mesma comunidade, mas a mais de 150 metros do centro de uma reciclagem, o que permitiu uma zona de washout entre os expostos e as crianças do grupo controle. O critério de corte das distâncias baseou-se em estudos que avaliam poluição do ar, uma vez que não há, no conhecimento dos autores, pontos de corte bem definidos que determinem o impacto da proximidade dos sitios de reciclagem de resíduos mistos (orgânicos, químicos e inorgânicos indiscriminadamente) com o neurodesenvolvimento. \textsuperscript{11,13}

A determinação do ponto central e do local de habitação dos participantes da pesquisa foi feita por meio de georreferenciamento. Essa técnica é amplamente usada em pesquisa ambiental para determinar o efeito da localização espacial e de distâncias em relação a um poluente. Tradicionalmente usado para investigar doenças infecciosas e epidemias, o método aplica-se também a outros riscos ambientais como na pesquisa com resíduos urbanos, sítios de reciclagem, fontes radioativas e eletromagnéticas. \textsuperscript{14} Foi usado o aplicativo Map Plus (Micool Inc.) versão 2.6.9 para a marcação dos pontos de habitação e reciclagem e o software Quantum Gis (QGIS) versão 2.14.20 para o cálculo das distâncias. \textsuperscript{15}

Os escolares foram classificados como submetidos a dificuldades emocionais e comportamentais através do instrumento Questionário de Capacidades e Dificuldades (QCD) (ou Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ). \textsuperscript{16} O QCD é um instrumento traduzido e validado em mais de 40 países, inclusive o Brasil, de uso livre, que visa a avaliar a saúde mental de crianças e adolescentes. \textsuperscript{17} O QCD é composto de 25 itens, divididos em cinco subescalas: problemas no comportamento pró-social, hiperatividade, problemas emocionais, problemas de conduta e problemas de relacionamento. Cada um dos 25 itens recebe uma pontuação entre 0 e 2 e as perguntas de cada dimensão são misturadas com as de outra dimensão, evita-se viés de resposta por inércia ou reforço/negação. Cada uma das dimensões foi tabulada e os pacientes classificados de acordo com protocolo em “normal” ou “anormal”. \textsuperscript{18} Neste estudo, uma vez que o QCD é um instrumento de pesquisa e triagem para dificuldades emocionais e comportamentais de escolares (e não para diagnóstico nosológico), foi seguida a recomendação do protocolo, atribuindo-se às crianças com pontuação limítrofe o resultado “anormal”. \textsuperscript{19} A combinação dos escores das subescalas gera um resultado final do teste, que é dividido em “normal” e “anormal”, esse escore geral é o desfecho principal.

O cegamento não foi possível pois o local de habitação era justamente o fator em estudo. Os avaliadores sentiram o odor dos dejetos em muitos dos casos, especialmente aqueles mais próximos ao centro da reciclagem. Por se tratar de população altamente vulnerável, não se adotou a opção de conduzir os responsáveis a outro local para que respondessem, para evitar a perda de participantes. A opção de coletar os dados nos domicílios teve também como objetivo preservar o bem-estar dos participantes do estudo e seus responsáveis e minimizar a intervenção na rotina das famílias.

Inicialmente os locais foram visitados por um grupo de pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, que já fazem trabalho de apoio às comunidades. Ambos os bairros contam com Unidade Básica de Saúde com equipes de Estratégia de Saúde da Família. A partir dos pontos de reciclagem, identificados pela equipe e marcados nos softwares, a equipe partia de maneira excêntrica nas ruas adjacentes à reciclagem, de casa em casa, em busca de crianças na faixa etária do estudo. Deixaram de ser incluídas no estudo crianças sem um responsável disponível para a resposta do QCD. A seguir foram aplicados questionários acerca de dados perinatais, demográficos e do neurodesenvolvimento da criança. O QCD foi aplicado aos pais ou responsáveis. No caso das crianças do grupo controle, verificou-se posteriormente o software de georreferenciamento a inexistência de outros sítios de reciclagem em raio menor do que 150 metros para cada marcação de domicílio, assim como se procedeu também à mensuração da distância ao centro da reciclagem mais próxima (fig. 51).

Foi feito cálculo de tamanho amostral de 76 crianças em cada grupo, estimou-se a prevalência de 10% de crianças com dificuldades no grupo de não expostos e de 30% em crianças do grupo dos expostos, com nível de significância de 5% e poder de 90%, com uma margem de 15%. Para avaliar a associação entre exposição a resíduos e dificuldades emocionais e comportamentais foi usado o teste qui-quadrado de Person para variáveis categóricas, o teste t de Student para comparação das médias dos grupos nas variáveis contínuas com distribuição normal e o teste U de Mann-Whitney para as variáveis não paramétricas. Para avaliar o efeito de cada uma das variáveis sobre as dificuldades emocionais e comportamentais foi feita regressão logística, inclusive covariáveis com potencial impacto sobre o neurodesenvolvimento da criança, como baixo peso ao nascimento, número elevado (≤ 4) de irmãos e baixa escolaridade materna (ensino fundamental incompleto). Para análise dos dados foi usado o software IBM SPSS Statistics\textsuperscript{2} versão 22.

A participação de todos foi voluntária e os pais ou responsáveis foram informados e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). O estudo foi autorizado por Comitê de Ética em Pesquisa institucional, com parecer de número 2.172.721.

**Resultados**

Foram incluídas 153 crianças, com leve predominio (54%) do gênero masculino. Embora tenha havido diferença significativa de renda familiar entre os grupos, a amostra de um modo geral se caracterizou por uma população de baixa renda e baixa escolaridade das mães. No entanto, não houve diferença entre os grupos quanto a indicadores de precariedade no cuidado perinatal que poderiam conferir maior risco ao sistema nervoso.
Foi verificada uma redução na pontuação do QCD em crianças que habitavam próximo dos sítios de reciclagem em relação àquelas que habitavam a mais de 150 metros. Essa redução persistiu mesmo após o controle de fatores de confusão entre algumas covariáveis no modelo de regressão logística.

Pela própria natureza da exposição e habitação junto a sítios de reciclagem, houve diferença entre os grupos quanto à renda familiar, maior no grupo controle (p < 0,01). Essa variável foi posteriormente incluída no modelo de regressão logística. Do mesmo modo, o nível de escolaridade materna, usado como outro marcador da condição socioeconômica, também foi diferente entre os grupos, com um percentual maior de mães com baixa escolaridade entre as crianças do grupo de expostos. A população estudada conta com baixa escolaridade materna, 92 mães (60,1%) têm apenas até o ensino fundamental.

Quanto às demais variáveis com potencial de influenciar o neurodesenvolvimento, não houve diferença significativa entre os grupos, à exceção do número de irmãos, que foi maior no grupo de crianças expostas à reciclagem (tabela 1).

Quanto aos aspectos socioeconômicos da amostra, muitas variáveis mostraram dados relevantes à caracterização da população estudada, mesmo que não tenha havido diferenças significativas entre os grupos. Apenas uma criança em toda a amostra não frequentava correntemente a escola; no entanto, um percentual considerável, de 37% de toda a amostra, não teve acesso à pré-escola, período sabidamente fundamental ao neurodesenvolvimento. Outros aspectos habituais relevantes ao neurodesenvolvimento também se mostram desfavoráveis: apenas 46,5% (n = 67) das crianças foram amamentadas exclusivamente ao seio materno até o 4º mês de vida; 29,8% dos bebês (n = 45) tiveram mães que fumaram durante a gestação e 38% não moram mais com ambos os pais no domicílio (tabela 2).

Foram identificados com busca ativa seis sítios de reciclagem sem barreiras ao acesso de crianças nos dois bairros estudados. Os perímetros de inclusão e dos controles foram estabelecidos a partir do ponto central desses sítios. A distância média da residência ao local de reciclagem foi de 52 metros (± 26) no grupo de expostos e 346 m (± 183) no grupo controle (p < 0,01). O tempo de habitação no local, que refletiu o tempo de contato da criança com o sítio de reciclagem, não foi estatisticamente diferente entre os dois grupos (p = 0,07).

Quanto aos achados das subáreas do comportamento e da saúde emocional, avaliados no QCD, nenhuma mostrou diferença significativa entre os grupos. No entanto, quando avaliado o teste como um todo, o número de crianças com baixo escore foi maior no grupo de expostos (tabela 3).

Quanto aos fatores de risco para o neurodesenvolvimento, apenas a localização menor do que 100 metros de distância mostrou-se estatisticamente significativo no modelo de regressão logística. Optou-se por colocar no modelo baixo peso ao nascer (< 2.500 g), número elevado de irmãos (> 4), baixa escolaridade materna (fundamental incompleto ou menos) e ter ou não frequentado pré-escola, esse último também significativo. Foi avaliada também a moradia a menos de 50 metros dos centros dos sítios de reciclagem, a fim de avaliar a intensidade da exposição, mas esse dado não se mostrou estatisticamente significativo (tabela 4).

Alguns dados não quantitativos foram constatados durante a coleta de dados. Embora não caiba análise, esses dados reforçam a caracterização da exposição ambiental das crianças. Um desses dados é o fato de que há pouca (quando alguma) separação prévia dos resíduos depositados nas comunidades. Foi constatada a presença de resíduos químicos misturados indiscriminadamente com resíduos orgânicos, inclusive rejeitos hospitalares. Também foram localizados vários núcleos familiares de reciclagem, que operavam de modo independente e com suas próprias rotinas e normas de manuseio e separação. Muitos desses acúmulos de resíduos invadem a rua e estão facilmente acessíveis a crianças e transeuntes (fig. 52). O odor de matéria orgânica em decomposição foi constante em todas as visitas ao grupo de expostos.

**Discussão**

Foi demonstrada uma associação entre a moradia próxima a sítios de reciclagem de resíduos e pior desempenho nos testes de avaliação de sintomas emocionais e comportamentais, mesmo com o controle de outras variáveis com potencial de atraso do neurodesenvolvimento. Até o presente, os autores desconhecem outros estudos que...
Avaliam especificamente essa associação, à exceção de um estudo que mostrou a proximidade de aterro sanitário como um fator de prejuízo ao neurodesenvolvimento. Vários outros têm avaliado sitos de descarte do chamado “lixo eletrônico”, ou e-waste, e mostram a associação entre a habitabilidade próxima de locais dedicados a esse tipo de atividade e níveis séricos elevados de chumbo, assim como outros metais em amostras de cabelo, solo e até mesmo em alimentos. No entanto, esses estudos diferem do presente na medida em que a constituição dos resíduos encontrados em nosso estudo foi mista, com matéria orgânica, produtos químicos e metais sem separação prévia.

Países em desenvolvimento recebem uma “dupla carga ambiental”, pois lidam com questões ambientais relacionadas à industrialização no mesmo momento em que riscos socioambientais relacionados à pobreza ainda não estão totalmente resolvidos. Nessas situações, o impacto sobre a saúde das crianças é sempre maior do que no adulto. Nosso estudo reflete essa realidade ao investigar uma população altamente desfavorecida, com sérias vulnerabilidades e que convive com os resíduos de uma sociedade industrializada, urbana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estudos que avaliam exposições ambientais em crianças de países como os da América Latina são necessários não só para diagnóstico, mas também para auxiliar a adoção de políticas públicas.

Um aspecto importante foi a abordagem adotada em relação à caracterização da exposição. Vários estudos têm reduzido a importância de medirem-se biomarcadores, uma vez que as exposições variam ao longo do tempo. A busca eventualmente frustrada por um único poluente específico ou biomarcador no cenário estudado poderia induzir à falsa conclusão de ausência de poluentes e por conseguinte baixa carga ambiental sobre as crianças. Nesse estudo optou-se por adotar a teoria do “exposissoma”, que postula que inúmeras agressões ambientais podem concorrer de maneira sinérgica para um determinado desfecho. Pela teoria, é mais lógico avaliar a exposição aos resíduos como um todo, em vez de buscar um entre milhares de poluentes específicos possíveis de serem (ou não) encontrados. Ao focar na distância entre a casa da criança e o sítio de reciclagem, jogamos a atenção sobre a rotina da criança, em vez de nos atermos a um marcador específico.

Quanto à distância usada para a caracterização dos grupos, sabe-se que alguns poluentes, especialmente os particulados pequenos e os voláteis, podem se dispersar por distâncias de até quilômetros, mas claramente as crianças mais próximas do lixo e que ali circulam têm maior exposição direta a resíduos químicos. No entanto, ao não encontrarmos estudos prévios que determinassem exatamente a distância de maior impacto no caso de resíduos urbanos mistos, optou-se por adotar o corte de distância

### Tabela 2
Características de risco pós-natal ao neurodesenvolvimento entre expostos e não expostos

| Variável                                      | Expostos | Não expostos | p    |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|------|
| Criança frequentou pré-escola\(^a\)           | 50 (65)  | 47 (61)      | 0,5  |
| Amamentação exclusiva até 4 mês\(^a\)         | 29 (39)  | 38 (53)      | 0,09 |
| Mora com ambos os pais\(^a\)                  | 45 (59)  | 50 (65)      | 0,4  |
| Tempo de residência (em meses ± DP)           | 134 (82) | 111 (78)     | 0,07 |
| Número de co-habitantes (média, DP)           | 5,4 (1,8)| 4,1 (1,3)    | <0,01|
| Número de irmãos\(^b\)                       | 3 (1-5)  | 1 (1-3)      | <0,01|

\(^a\) n (%).
\(^b\) Mediana (IQ25-75).

### Tabela 3
Resultados totais do QCD e das subáreas avaliadas de comportamento e saúde emocional

| Dimensão do teste QCD (n, %) | Expostos | Não-expostos | \(\chi^2\) | p    |
|-------------------------------|----------|--------------|------------|------|
| Problemas de relacionamento   | 54 (71)  | 44 (57)      | 3,2        | 0,07 |
| Hiperatividade                | 34 (44,7)| 34 (44,2)    | 0,005      | 0,9  |
| Problemas de conduta          | 28 (36,8)| 23 (30)      | 0,83       | 0,3  |
| Problemas emocionais          | 28 (36,8)| 20 (26)      | 2,09       | 0,1  |
| Problemas de comportamento pré-social | 5 (6,6) | 3 (4)        | 0,55       | 0,4  |
| QCD Total alterado            | 18 (23,7)| 8 (10,4)     | 4,8        | 0,03 |

### Tabela 4
Análise simples e ajustada para as covariáveis potencialmente prejudiciais ao neurodesenvolvimento

| Covariables                   | OR não ajustado (IC 95%) | OR ajustado (IC 95%) | P (Wald) | P (LR) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------|
| Menos de 100 metros           | 0,2 (0,11-0,39)          | 0,17 (0,06-0,5)      | <0,01    | <0,01 |
| Menos de 50 metros            | 0,27 (0,11-0,67)         | 1,78 (0,47-6,68)     | 0,4      | 0,4    |
| Baixa escolaridade materna   | 0,31 (0,16-0,62)         | 0,89 (0,36-2,17)     | 0,8      | 0,8    |
| Maior do que 4 irmãos        | 0,31 (0,11-0,85)         | 1,1 (0,33-3,66)      | 0,8      | 0,8    |
| Baixo peso ao nascer         | 0,1 (0,01-0,78)          | 0,16 (0,02-1,32)     | 0,09     | 0,06   |
| Frequenta pré-escola         | 0,24 (0,12-0,49)         | 0,42 (0,18-0,97)     | 0,04     | 0,03   |
usados em estudos que avaliavam poluição do ar, de 100 a 150 metros. Como resultado secundário, nossos dados podem balizar futuros estudos com esses pontos de corte da distância.

Especially em países em desenvolvimento, pouco se sabe sobre o impacto das exposições ambientais sobre a saúde de crianças. No entanto, várias premissas de nosso estudo já estão bem demonstradas: a exposição de grande número de pessoas ao processamento informal de resíduos; a vulnerabilidade de crianças à agressão ambiental; e o efeito de poluentes sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central.

O total de 17% de crianças que apresentaram dificuldades emocionais ou comportamentais do nosso estudo coincide com a literatura. Uma das limitações do presente estudo foi a não aplicação dos questionários a professores das crianças. Nesse caso é possível que os números fossem maiores e talvez mostrassem vulnerabilidade e impacto ainda maior do contato com a reciclagem. Apesar de instrumento (QCD) ser validado e amplamente usado em muitos países, inclusive no Brasil, é possível que não tenha sido completamente compreendido por parte dos respondentes devido a limitações cognitivas desse público, extremamente carente. No entanto, não se conhece outro instrumento que avalie os mesmos desfechos que tenha sido especificamente desenvolvido para investigar essa população.

Outros fatores associados às mais condições socioeconômicas poderiam ser postulados como fatores de confusão. Esses dados foram parcialmente controlados através da análise estatística adotada, mas mais fatores de confusão podem ser analisados em estudos futuros. Chama a atenção também que nas subáreas de estudo do teste não houve diferença estatisticamente significativa. Isso se deve possivelmente ao tamanho amostral, calculado para o teste completo, e não para suas subáreas. Do mesmo modo, o número de participantes foi calculado para a delimitação em 100 metros de distância no grupo dos expostos, o que talvez explique não ter havido diferença significativa nos resultados das poucas crianças que habitavam ainda mais próximas (menos de 50 metros) às reciclagens. De qualquer modo, o estudo levanta um problema negligenciado em centros urbanos que é a segurança sanitária e os riscos à saúde de crianças. Até o presente os autores desconhecem estudos semelhantes em nosso meio, com a combinação de georeferenciamento e uso de instrumento validado como o QCD. Parece-nos importante colocar o problema de modo permanente na perspectiva das equipes assistenciais e dos gestores da saúde e do meio ambiente.

Agradecimento

Ao apoio da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul/RS.

Conflitos de interesse

Os autores declararam não haver conflitos de interesse.

Apêndice A. Material adicional

Pode-se consultar o material adicional para este artigo na sua versão eletrônica disponível em doi:10.1016/j.jped.2018.11.014.

Referências

1. Erskine HE, Moffitt TE, Copeland WE, Costello EJ, Ferrari AJ, Patton G, et al. A heavy burden on young minds: the global burden of mental and substance use disorders in children and youth. Psychol Med. 2015;45:1551–63.
2. Paula CS, Duarte CS, Bordin IA. Prevalence of mental health problems in children and adolescents from the outskirts of Sao Paulo City: treatment needs and service capacity evaluation. Braz J Psychiatr. 2007;29:11–7.
3. Murray J, Anselmi L, Gallo EA, Fleitlich-Bilik B, Bordin IA. Epidemiology of childhood conduct problems in Brazil: systematic review and meta-analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2013;48:1527–38.
4. Landrigan PJ, Fuller R, Acosta NJ, Adeyi O, Arnold R, Basu NN, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2018;391:462–512.
5. Barouki R, Gluckman PD, Grandjean P, Hanson M, Heindel JJ. Developmental origins of non-communicable disease: implications for research and public health. Environ Health. 2012;11:42.
6. Landrigan PJ, Goldman LR. Children’s vulnerability to toxic chemicals: a challenge and opportunity to strengthen health and environmental policy. Health Aff (Millwood). 2011;30:842–50.
7. Kim S, Arora M, Fernandez C, Landero J, Caruso J, Chen A. Lead, mercury, and cadmium exposure and attention deficit hyperactivity disorder in children. Environ Res. 2013;126:105–10.
8. Furlong MA, Herring A, Buckley JP, Goldman BD, Daniels JL, Engel LS, et al. Prenatal exposure to organophosphorus pesticides and childhood neurodevelopmental phenotypes. Environ Res. 2017;158:737–47.
9. Kongtip P, Techausahaan B, Nankongnab N, Adams J, Phaphonphon A, Surach A, et al. The impact of prenatal organophosphate pesticide exposures on thai infant neurodevelopment. Int J Environ Res Public Health. 2017;14:570.
10. Yukalang N, Clarke B, Ross K. Barriers to effective municipal solid waste management in a rapidly urbanizing area in Thailand. Int J Environ Res Public Health. 2017;14:1013.
11. Fazzo L, Minichilli F, Santoro M, Ceccarini A, Della Setta M, Bianchi F, et al. Hazardous waste and health impact: a systematic review of the scientific literature. Environ Health. 2017;16:107.
12. Cesaroni G, Badaloni C, Romano V, Donato E, Perucci CA, Forastiere F. Socioeconomic position and health status of people who live near busy roads: the Rome Longitudinal Study (RoLS). Environ Health. 2010;9:41.
13. Harris MH, Gold DR, Rifas-Shiman SL, Melly SJ, Zanobetti A, Coull BA, et al. Prenatal and childhood traffic-related pollution exposure and childhood cognition in the Project Viva Cohort (Massachusetts, USA). Environ Health Perspect. 2015;123:1072–8.
14. Kirby RS, Delmelle E, Eberth JM. Advances in spatial epidemiology and geographic information systems. Ann Epidemiol. 2017;27:1–9.
15. Colvero DA, Gomes AP, Tarelho LA, Matos MA, Santos KA. Use of a geographic information system to find areas for locating
of municipal solid waste management facilities. Waste Manag. 2018;77:500–15.
16. Becker A, Rothenberger A, Sohn A, Ravens-Sieberer U, Klasen F, BELLA study group. Six years ahead: a longitudinal analysis regarding course and predictive value of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24:715–25.
17. Fleitlich BW, Cortázár PG, Goodman R. Questionário de capacidades e dificuldades (SDQ). Rev Neuropsiquiatria Infância Adolescência. 2000;8:44–50.
18. Sarigiannis DA. Assessing the impact of hazardous waste on children’s health: the Exposome paradigm. Environ Res. 2017;158:531–41.
19. Grant K, Goldizen FC, Sły PD, Brune MN, Neira M, van den Berg M, et al. Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review. Lancet Glob Health. 2013;1:e350–61.
20. Tongesayi T, Kugara J, Tongesayi S. Waste dumpsites and public health: a case for lead exposure in Zimbabwe and potential global implications. Environ Geochem Health. 2018;40:375–81.
21. Drobyshev EJ, Solovyev ND, Ivanenko NB, Kombarova MY, Ganeev AA. Trace element biomonitoring in hair of school children from a polluted area by sector field inductively coupled plasma mass spectrometry. J Trace Elem Med Biol. 2017;39:14–20.
22. Zheng J, Chen KH, Yan X, Chen SJ, Hu GC, Peng XW, et al. Heavy metals in food, house dust, and water from an e-waste recycling area in South China and the potential risk to human health. Ecotoxicol Environ Saf. 2013;96:205–12.
23. Suk WA, Ahanchian H, Asante KA, Carpenter DO, Diaz-Barriga F, Ha EH, et al. Environmental pollution: an under-recognized threat to children’s health, especially in low- and middle-income countries. Environ Health Perspect. 2016;124:A41–5.
24. Landrigan PJ, Sły J, Ruchirawat M, Silva ER, Huo X, Diaz-Barriga F, et al. Health consequences of environmental exposures: changing global patterns of exposure and disease. Ann Glob Health. 2016;82:10–9.
25. Laborde A, Tomasina F, Bianchi F, Bruné MN, Buka I, Comba P, et al. Children’s health in Latin America: the influence of environmental exposures. Environ Health Perspect. 2015;123:201–9.
26. Renz H, Holt PG, Inouye M, Logan AC, Prescott SL, Sły PD. An exposome perspective: early-life events and immune development in a changing world. J Allergy Clin Immunol. 2017;140:24–40.
27. Cook AG, deVos AJ, Pereira G, Jardine A, Weinstein P. Use of a total traffic count metric to investigate the impact of roadways on asthma severity: a case-control study. Environ Health. 2011;10:52.
28. Altafín IG. Sem vontade política, Brasil recicla apenas 3% do lixo urbano [cited 15 Jul 2017]. Available from: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/23/semprevontade-politica-brasil-recicla-apenas-3-do-lixo-urbano.
29. Burns JM, Baghurst PA, Sawyer MG, McMichael AJ, Tong SL. Lifetime low-level exposure to environmental lead and children’s emotional and behavioral development at ages 11-13 years. The Port Pirie Cohort Study. Am J Epidemiol. 1999;149:740–9.
30. Chen A, Dietrich KN, Huo X, Ho SM. Developmental neurotoxicants in e-waste: an emerging health concern. Environ Health Perspect. 2010;119:431–8.