O excesso de peso em adolescentes de escolas públicas no norte de Minas Gerais

Revista Paulista de Pediatria, vol. 32, núm. 2, junio, 2014, pp. 237-243
Sociedade de Pediatria de São Paulo
São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406034050014

Revista Paulista de Pediatria,
ISSN (Versão impressa): 0103-0582
rpp@spsp.org.br
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Brasil
Fatores associados ao excesso de peso em adolescentes de escolas públicas no norte de Minas Gerais

Associated factors of overweight in adolescents from public schools in Northern Minas Gerais State, Brazil

Lucinéia de Pinho1, Ana Cristina de C. Botelho1, Antônio Prates Caldeira1

RESUMO

Objetivo: A fim de subsidiar planos e ações de combate local à crescente prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes, avaliaram-se os fatores associados ao excesso de peso em estudantes da rede pública de ensino na cidade de Montes Claros, MG.

Métodos: Estudo transversal com amostra de adolescentes da rede pública de ensino municipal. Avaliou-se o estado nutricional e, por meio de inquérito em ambiente escolar, determinou-se o consumo alimentar e a prática de exercícios físicos. Para identificar os fatores associados ao excesso de peso, realizaram-se análises bivariadas seguidas de regressão logística.

Resultados: Avaliaram-se 535 adolescentes, nos quais a prevalência de excesso de peso foi de 18,5%. Os fatores associados à ocorrência do excesso de peso foram: renda per capita superior a meio salário mínimo (OR 1,99; IC95% 1,01–3,93), consumo de doces superior a duas porções diárias (OR 1,94; IC95% 1,13–3,32) e ausência de prática de esporte no tempo de lazer (OR 2,54; IC95% 1,15–5,59).

Conclusões: O excesso de peso tem proporção relevante em adolescentes de escolas públicas, associando-se à condição socioeconômica das famílias, aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo.

Palavras-chave: adolescente; índice de massa corporal; avaliação nutricional; obesidade.

ABSTRACT

Objective: In order to support plans and actions that combat the local increasing overweight and obesity prevalence in adolescents, the factors associated to weight excess in public school students from Montes Claros, MG, Southeast Brazil, were studied.

Methods: Cross-sectional study with a sample of adolescents from the public schools of the city. The nutritional status was evaluated and an inquiry was carried out in the schools to determine food consumption and practice of physical activities. Factors associated to weight excess were assessed by bivariate analysis followed by logistic regression.

Results: Weight excess prevalence was detected in 18.5% of the 535 adolescents evaluated. The factors associated to weight excess were: per capita income above half minimum wage (OR 1.99; 95%CI 1.01–3.93), candy consumption above two daily portions (OR 1.94; 95%CI 1.13–3.32) and absence of sport activity during leisure time (OR 2.54; 95%CI 1.15–5.59).

Conclusions: The proportion of weight excess in adolescents from public schools is relevant and associated with socioeconomic condition of the family, bad eating habits and sedentary life.

Key-words: adolescent; body mass index; nutrition assessment; obesity.
Introdução

A adolescência se estende dos dez aos 19 anos de idade e compreende complexas transformações somáticas, psicológicas e sociais(3). Nesse processo dinâmico, há expressiva variação da composição corporal entre indivíduos, que pode ser influenciada por fatores como hereditariedade, dieta, atividade física, idade e sexo(3).

Modificações na composição corporal de adolescentes associam-se a alterações metabólicas que, por sua vez, podem predizer o risco de ocorrência de algumas morbidades crônicas não transmissíveis na vida adulta. É o caso da obesidade, problema emergente em crianças e adolescentes brasileiros(2). Para evitar seu desenvolvimento, bem como planejar e implementar medidas de intervenção adequadas, é fundamental que se monitore o estado nutricional dos adolescentes(3).

O índice de massa corpórea (IMC), expresso pela relação entre o peso e o quadrado da altura, tem sido um dos indicadores mais utilizados para avaliar o estado nutricional de adolescentes. Acessível e universalmente aplicável devido ao baixo custo, à simplicidade e à alta reproducibilidade, o IMC é eficiente ao discriminar o excesso de gordura corporal em adolescentes(4,5). Recomendado pela Organização Mundial da Saúde (6), esse indicador tem sido aplicado em estudos epidemiológicos (2,7,8), sendo que valores elevados de IMC caracterizam sobrepeso e obesidade e associam-se a várias complicações orgânicas(9).

A simples aferição do IMC, entretanto, não é suficiente para subsidiar ações de prevenção e combate à obesidade. É preciso também conhecer os fatores determinantes ou associados ao excesso de peso, especialmente aqueles relacionados à dieta e à realização de atividades físicas. Nesse sentido, para ampliar a avaliação nutricional, é importante identificar os hábitos nutricionais da população estudada e sua prática de atividades físicas. Sabe-se que a educação nutricional combinada à atividade física é capaz de reduzir o IMC de adolescentes(10).

Estudos sobre obesidade são desenvolvidos em todas as partes do mundo, mas as ações de combate devem ter caráter regional, visto que hábitos alimentares e comportamentais são fortemente afetados por aspectos socioeconômicos e culturais das comunidades. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi identificar os fatores associados ao excesso de peso em adolescentes de escolas públicas no norte do Estado de Minas Gerais, Brasil.

Método

Estudo analítico e transversal realizado no segundo semestre de 2011 com adolescentes de ambos os gêneros, de 11 a 17 anos, matriculados na rede pública de ensino municipal na zona urbana de Montes Claros, MG.

Calculou-se o tamanho amostral de 474 indivíduos com o software Epi-Info versão 3.5.2 e com base no número total de alunos de ensino fundamental matriculados do sexto ao nono ano de escolas da rede pública da zona urbana do município (excluiu-se a zona rural por questões de logística e por atender a menos de 3% dos estudantes da rede pública local). Além do universo de alunos matriculados, considerou-se, para o cálculo amostral, prevalência de obesidade de 20% (segundo dados de estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com adolescentes brasileiros)(11), nível de confiança de 95%, erro amostral de 5% e fator de correção para o desenho amostral \((\text{deff})\) igual a 2.

Escolheu-se a amostra aleatoriamente, conforme a técnica de amostragem por conglomerados em dois estágios. No primeiro estágio, selecionaram-se as escolas por meio de método de seleção com probabilidades proporcionais ao tamanho. No segundo, selecionaram-se as turmas por amostragem aleatória simples, entrevistando-se todos os alunos das turmas selecionadas(8).

Coletaram-se informações sociodemográficas (gênero, idade, nível socioeconômico e escolaridade dos pais) dos participantes. A idade considerada por faixa etária e o nível socioeconômico foram declarados pelos pais em um formulário. Classificaram-se os sujeitos conforme a renda per capita em salários mínimos (obtidos pela família no mês anterior à entrevista), isto é, em <1/2 salário mínimo ou ≥1/2 salário mínimo.

 Avaliou-se o consumo habitual de alimentos por meio do Questionário de Frequência Alimentar para Adolescentes (QFAA). Trata-se de um instrumento semiquantitativo que oferece sete opções de consumo para 94 alimentos: nunca; menos de uma vez ao mês; de uma a três vezes no mês; uma vez por semana; duas a quatro vezes por semana; uma vez ao dia; duas ou mais vezes ao dia(12). O questionário foi respondido pelos próprios adolescentes.

Organizaram-se os dados do QFAA em planilha para analisar o valor nutricional das dietas individuais. As frequências de consumo dos diferentes itens alimentares foram transformadas para valores diários. Utilizando-se o software Diet Pró®, realizaram-se os cálculos nutricionais para todos os alimentos ingeridos. Assim, considerou-se, para cada
indivíduo, o número de porções diárias de frutas, hortaliças, doces e gorduras consumidas. Os adolescentes que relataram consumo diário de frutas e verduras de, no mínimo, três porções diárias e de, no máximo, duas porções de doces (açúcares) foram classificados como expostos ao padrão adequado de consumo desses alimentos.

Para manter a qualidade dos dados, excluíram-se da pesquisa as situações extremas, ou seja, as informações referentes aos indivíduos cuja ingestão energética apresentava-se inferior a 500 calorias (cinco itens do QFAA) ou superior a 7 mil calorias (51 itens do QFAA).

Analisou-se a prática de atividade física nos adolescentes com base no questionário proposto por Barros et al(13), que avalia um dia típico de atividades físicas e alimentação (DAFA). Na análise das respostas sobre o meio de transporte utilizado para se deslocar de casa até a escola, considerou-se a caminhada e o ciclismo como deslocamento ativo e o uso de carro, moto e ônibus como deslocamento passivo.

Avaliaram-se as medidas antropométricas de peso e estatura. Para aferir o peso corporal, solicitou-se que os adolescentes vestissem roupas leves e permanecessem descalços, sendo então posicionados sobre uma balança eletrônica portátil Marte® classe III, modelo LC200-PS, com capacidade para 199,95kg, capacidade mínima de 1kg e precisão de 50g.

Para a medida da altura, utilizou-se estadiômetro vertical Altura Exata® com escala numérica bilateral de 35–213cm e resolução de 0,1cm. Nessa medição, os jovens mantinham-se descalços, com os pés juntos, calcaneares encostados na parede, em postura ereta, com olhar fixo no horizonte, sem flexão ou extensão da cabeça. Em seguida, posicionava-se a barra horizontal do estadiômetro até mantê-la apoiada sobre a cabeça do adolescente, sendo então efetuada a leitura da altura em centímetros.

Mediram-se o peso e a altura em duplicata e o valor médio obtido para cada participante foi usado para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) para idade (em escores Z) a fim de avaliar o estado nutricional. Adotou-se como referência a proposta da Organização Mundial da Saúde para crianças e adolescentes de cinco a 19 anos(14). Para fins de análise, categorizaram-se os adolescentes em eutróficos (baixo peso e eutrófico) e com excesso de peso (sobrepeso e obeso), sendo o último grupo considerado variável desfecho.

Antes de iniciar a pesquisa, realizou-se um estudo-piloto com 26 adolescentes de ambos os géneros a fim de aperfeiçoar os instrumentos e os procedimentos metodológicos. Completada essa fase, a coleta de dados — efetuada no segundo semestre de 2011 — foi conduzida em espaço reservado de cada escola durante a jornada de aula, por equipe de pesquisadores previamente treinados e calibrados (Kappa interexaminadores: 0,60; Kappa intraexaminadores: 0,74).

Realizou-se o tratamento estatístico das informações com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Para descrever as características sociodemográficas, o consumo alimentar e a atividade física da amostra segundo o estado nutricional (eutrófico e com excesso de peso), utilizaram-se frequências absolutas e relativas.

A análise estatística da associação entre os fatores independentes e a variável dependente “excesso de peso” foi feita por modelos de regressão logística binária, univariados e múltiplos. Para a análise múltipla, testaram-se as variáveis que apresentaram nível descritivo inferior a 20% e aquelas que poderiam explicar algum comportamento, segundo referenciais teóricos. Permaneceram no modelo final as variáveis que apresentaram significância estatística de até 5%.

Conduziu-se o estudo dentro dos preceitos éticos. Inicialmente, os adolescentes foram informados sobre o estudo e aqueles que concordaram em participar receberam um termo de consentimento para ser assinado pelos pais ou responsáveis. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros.

Resultados

A população estudada foi composta por 535 adolescentes de 11-17 anos de idade, sendo 68,0% (n=364) do gênero feminino. A prevalência de excesso de peso foi de 18,5% (IC95% 15,4–22,2%).

Na análise das características sociodemográficas, o excesso de peso foi associado à renda ($p=0,026$). Adolescentes provenientes de famílias com renda per capita superior a meio salário mínimo apresentaram chance 2,11 vezes maior de estarem com excesso de peso (Tabela 1).

A Tabela 2 mostra os resultados da análise bivariada para testar associações entre excesso de peso e consumo alimentar. A alta frequência de consumo de doces foi significativamente associada ao excesso de peso em adolescentes ($p=0,017$). Observou-se que mais da metade dos adolescentes não consumia a recomendação mínima de três porções de frutas e verduras ao dia.
Quanto à prática de atividade física entre os adolescentes (Tabela 3), observou-se que apenas a variável “atividade esportiva no tempo de lazer” apresentou associação significante ($p=0,009$) negativa com excesso de peso, isto é, a prevalência de excesso de peso foi maior naqueles que relataram não praticar esportes. Os resultados demonstraram que aproximadamente 80% dos adolescentes deslocavam-se ativamente à escola, com distância percorrida em tempo menor que 15 minutos. Quase metade dos adolescentes participava de atividades sedentárias (TV e/ou computador) e não realizava tarefas domésticas no tempo de lazer. Cerca de 80% dos adolescentes não praticavam atividades recreativas.

Na análise múltipla (Tabela 4), a renda per capita superior a meio salário mínimo, o alto consumo de doces e a ausência de atividades esportivas permaneceram como fator promotor do excesso de peso nos adolescentes ($p<0,05$).

### Discussão

Embora seja claro que os adolescentes brasileiros apresentem elevada frequência de sobrepeso e obesidade, a compreensão dos principais fatores de risco modificáveis responsáveis pelas tendências atuais ainda é limitada (1). Nesse sentido, o presente estudo investigou as variáveis sociodemográficas de adolescentes estratificados conforme o estado nutricional (Tabela 1) e o consumo alimentar de adolescentes estratificados conforme o estado nutricional (Tabela 2).

| Gênero     | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| Masculino  | 143 83,6         | 28 16,4               | 1          |         |          |
| Feminino   | 293 80,5         | 71 19,5               | 1,24       | 0,77–2,00 | 0,385    |

| Idade (anos) | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|--------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| 11–13        | 225 80,4         | 55 19,6               | 1          |         |          |
| ≥14          | 211 82,7         | 44 17,3               | 0,86       | 0,55–1,32 | 0,477    |

| Escolaridade (anos) | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| >8                  | 162 79,8         | 41 20,2               | 1          |         |          |
| 0–7                 | 274 82,5         | 58 17,5               | 0,84       | 0,54–0,25 | 0,431    |

| Renda per capita   | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| <1/2 SM            | 91 89,2          | 11 10,8               | 1          |         |          |
| >1/2 SM            | 345 79,7         | 88 20,3               | 2,11       | 1,08–4,12 | 0,026    |

*Contraste entre eutrófico e excesso de peso (testes do qui-quadrado). OR: razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%.

| Consumo de frutas (porções/dia) | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| ≥3                              | 175 81,8         | 39 18,2               | 1          |         |          |
| <3                              | 261 81,3         | 60 18,7               | 1,03       | 0,66–1,61 | 0,892    |

| Consumo de verduras (porções/dia) | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| ≥3                                | 87 78,4          | 24 21,6               | 1          |         |          |
| <3                                | 349 82,3         | 75 17,7               | 0,78       | 0,47–1,31 | 0,342    |

| Consumo de doces (porções/dia)    | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95%   | Valor p* |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| <2                               | 141 87,5         | 20 12,5               | 1          |         |          |
| ≥2                               | 295 78,9         | 79 21,1               | 1,89       | 1,11–3,21 | 0,017    |

*Contraste entre eutrófico e excesso de peso (testes do qui-quadrado). OR: razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
Determinantes do estado nutricional de adolescentes da rede de ensino de Montes Claros, detectando que os fatores associados são a condição socioeconômica das famílias, os hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo. Considerando-se que os hábitos alimentares e de estilo de vida consolidados na adolescência são estabelecidos na vida adulta, monitorar esse comportamento é essencial para promover a saúde desse grupo.

Dentre as variáveis propostas no estudo para explorar a associação de excesso de peso com as características sociodemográficas, a renda apresentou associação significativa: os adolescentes com maior renda apresentaram maiores prevalências de excesso de peso. Em países em desenvolvimento, questões ligadas às características socioeconômicas, em especial a renda, são determinantes da obesidade em adolescentes[15,16]. Conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2008–2009, a renda é diretamente vinculada ao excesso de peso, ou seja, existe maior prevalência de excesso de peso em adolescentes de maior renda do que nos de menor renda[17]. Essa associação é relatada em outras regiões brasileiras, como mostra um estudo transversal e de base populacional com crianças e adolescentes de Pernambuco, o qual evidenciou que maiores rendas familiares estiveram entre os determinantes do excesso de peso ponderal[18]. Dessa forma, pode-se considerar o nível socioeconômico como um importante determinante da prevalência de excesso de peso, interferido na possibilidade de aquisição de alimentos.

Tabela 4 - Análise de regressão logística múltipla para fatores associados ao excesso de peso em adolescentes de Montes Claros, MG

| Variáveis | OR (ajustada) | IC95% | Valor p* |
|-----------|---------------|-------|----------|
| Renda per capita | | | |
| <1/2 SM | | | |
| ≥1/2 SM | 1,99 | 1,01–3,93 | 0,045 |
| Consumo de doces | | | |
| (porções/dia) | | | |
| <2 | | | |
| ≥2 | 1,94 | 1,13–3,32 | 0,016 |
| Esportes | | | |
| Sim | | | |
| Não | 2,54 | 1,15–5,59 | 0,022 |

*Ajustado por gênero, faixas etárias e atividades recreativas. SM: salário mínimo

Tabela 3 - Comparação da atividade física de adolescentes estratificados conforme o estado nutricional

| Variáveis | Eutrófico (n=436) | Excesso de peso (n=99) | OR (bruta) | IC95% | Valor p* |
|-----------|-------------------|------------------------|------------|-------|----------|
| Deslocamento à escola | | | | | |
| Ativo | 380 | 81,2 | 88 | 18,8 | 1 | 0,43–1,69 | 0,638 |
| Passivo | 56 | 83,6 | 11 | 16,4 | 0,85 | |
| Minutos de deslocamento | | | | | |
| ≥15 | 108 | 80 | 27 | 20 | 1 | 0,54–1,44 | 0,605 |
| <15 | 328 | 82 | 72 | 18 | 0,88 | |
| Tempo de lazer | | | | | |
| Tarefas domésticas | | | | | |
| Sim | 227 | 80,8 | 54 | 19,2 | 1 | 0,58–1,40 | 0,655 |
| Não | 209 | 82,3 | 45 | 17,7 | 0,91 | |
| TV/computador | | | | | |
| Não | 247 | 80,5 | 60 | 19,5 | 1 | 0,54–1,33 | 0,473 |
| Sim | 189 | 82,9 | 39 | 17,1 | 0,85 | |
| Esportes | | | | | |
| Sim | 83 | 91,2 | 8 | 8,8 | 1 | 1,25–5,73 | 0,009 |
| Não | 353 | 79,5 | 91 | 20,5 | 2,68 | |
| Recreativas | | | | | |
| Sim | 87 | 86,1 | 14 | 13,9 | 1 | 0,82–2,79 | 0,182 |
| Não | 349 | 79,5 | 85 | 20,5 | 1,51 | |

*Contraste entre eutrófico e excesso de peso (teste do qui-quadrado). OR: razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%
O comportamento alimentar inadequado e o sedentarismo são geralmente apontados como fatores associados à obesidade. Quanto ao comportamento alimentar, a presente pesquisa evidenciou associação entre o consumo de doces superior a duas porções diárias e excesso de peso, com razão de prevalência de 1,89 vezes a chance de o indivíduo desenvolver excesso de peso quando comparado àqueles com consumo inferior a essa quantidade. Os açúcares são consumidos em excesso por adolescentes, principalmente devido ao uso de bebidas à base de açúcar na dieta, caracterizando um padrão alimentar inadequado e de risco à saúde (19).

Em um estudo para investigar a prevalência e os fatores associados ao sobrepeso e à obesidade em estudantes do ensino médio da rede pública estadual do município de Caruaru, PE, Aller et al. (19) relataram que estudantes que consumiam doces com uma frequência maior ou igual a quatro vezes por semana tiveram chance 3,98 vezes maior de obesidade do que os que relataram consumo de doce inferior ou igual a três vezes por semana (20). Verificaram ainda que o consumo de frutas e verduras não se associou à obesidade. O presente estudo confirma esses dados.

Entre os adolescentes avaliados, mais de 50% não consumiram a recomendação mínima de três porções de frutas e verduras ao dia. Esse resultado já era esperado e foi relatado em outros estudos nacionais (21,22). A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) avaliou as características de consumo e comportamento alimentar de adolescentes brasileiros e verificou que apenas 30% consumiam frutas e verduras em quantidades recomendadas (23). No geral, o consumo desses grupos de alimentos são críticos em adolescentes, independentemente do estado nutricional. No combate à obesidade, ações intersetoriais de incentivo ao consumo de frutas e verduras e a adoção de estilo de vida são promissoras (24), especialmente considerando-se o papel dos diferentes tipos de carboidratos e a regulação do apetite, do peso e da composição corporal (19).

Estudos atuais sobre fatores associados a sobrepeso e obesidade tendem a considerar, além das práticas de atividade física, a exposição a comportamentos sedentários nas práticas de lazer (25,26,27). No presente estudo, observou-se que a ausência de prática de esportes em adolescentes associou-se ao excesso de peso. Em seu tempo de lazer, quase metade dos adolescentes participava de atividades como assistir televisão ou fazer atividades no computador, mas esse dado não se relacionou ao excesso de peso. Embora outros estudos relatem a falta de associação entre a prática de atividades e a baixa demanda energética, como o uso de TV/computador e obesidade, é possível que a investigação de dados específicos sobre o “tempo de tela” detecte alguma relação entre tais variáveis (22,28). De modo geral, os adolescentes eram insuficientemente ativos no tempo de lazer, como mostrado pela baixa participação em atividade de recreação. Observou-se esse perfil em outros estudos com adolescentes brasileiros (25,27,28).

O comportamento alimentar e a prática de atividade física são geralmente apontados como fatores associados à ocorrência de obesidade. No entanto, estudos epidemiológicos demonstraram que essa inter-relação não está suficientemente esclarecida, pois essas variáveis são difíceis de mensurar, especialmente em adolescentes (1).

Uma limitação do estudo é o desenho transversal, que impede declarações de causa e efeito. Dessa forma, os achados devem ser tratados com cautela até que uma avaliação longitudinal de fatores de risco modificáveis para obesidade seja realizada em jovens brasileiros. Embora estudos de natureza transversal não permitam inferir causalidade, eles são importantes para gerar hipóteses e direcionar o planejamento de estudos prospectivos, que, por sua vez, podem estabelecer relações mais claras entre os fatores relacionados ao estilo de vida e o estado nutricional em adolescentes. Outra limitação é que não se avaliou o estágio puberal, sendo uma variável a ser explorada em pesquisas futuras.

Apesar dessas limitações, o presente estudo é inédito na região e representa o universo das escolas municipais de Montes Claros. Os resultados obtidos nesta investigação revelam que, das variáveis analisadas, a renda, o consumo de doces e as atividades esportivas associaram-se ao excesso de peso dos adolescentes. Seus resultados podem ser utilizados para subsidiar medidas políticas e pedagógicas, úteis para enfrentar e evitar o agravamento do problema da alta prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes.
Referências bibliográficas

1. Enes CC, Slater B. Obesity in adolescence and its main determinants. Rev Bras Epidemiol 2010;13:163-71.
2. Duncan S, Duncan EK, Fernandes RA, Buonani C, Bastos KD, Segatto AF et al. Modifiable risk factors for overweight and obesity in children and adolescents from São Paulo, Brazil. BMC Public Health 2011;11:585.
3. Barbosa KB, Franceschiní SC, Phore SE. Influence of the stages of sexual maturation in the nutritional status, anthropometrics and corporal composition of adolescents. Rev Bras Saude Matern Infant 2006;8:375-82.
4. Conde WL, Monteiro CA. Body mass index cutoff points for evaluation of nutritional status in Brazilian children and adolescents. J Pediatr (Rio J) 2006;82:266-72.
5. Farias Júnior JC, Konrad LM, Rabacow FM, Grup S, Araújo VC. Sensitivity and specificity of criteria for classifying body mass index in adolescents. Rev Saude Publica 2009;43:53-9.
6. World Health Organization. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee [Technical Report Series, 854]. Geneva: WHO; 1995.
7. Bertin RL, Karkle EN, Ulbrich AZ, Stabelini Neto A, Bozza R, Araújo IQ et al. The nutritional status and dietary intake of adolescents in public schools in the city of São Mateus do Sul, in the state of Paraná, Brazil. Rev Bras Saude Mater Infant 2008;8:435-43.
8. Freitas Junior IF, Balkian Júnior P, Miyashita LK, Neiva CM, Isidório SC. Growth and nutritional status of children and adolescents in the city of Presidente Prudente, state of São Paulo, Brazil. Rev Bras Saude Mater Infant 2008;8:265-74.
9. Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, Gidding SS, Hayman LL, Kumanyika S et al. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005;111:1999-2012.
10. Friedrick RR, Schuch I, Wagner MB. Effect of interventions on the body mass index of school-age students. Rev Saude Publica 2012;46:561-60.
11. Brasil - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde do escolar, Rio de Janeiro: IBGE; 2009. Available from: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Jun/20/pense_2012_arquivo_web.pdf
12. Slater B, Philippo ST, Fisberg RM, Latorre MR. Validation of a semi-quantitative adolescent food frequency questionnaire applied at a public school in São Paulo, Brazil. Eur J Clin Nutr 2003;57:629-35.
13. Barros MV, Assis MA, Pires MC, Grossmann S, Vasconcelos FA, Luna ME et al. Validity of physical activity and food consumption questionnaire for children aged seven to ten years old. Rev Bras Saude Mater Infant 2007;7:437-48.
14. De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ 2007;85:660-7.
15. Adesina AF, Peterside O, Anochie I, Akani NA. Weight status of adolescents in secondary schools in Port Harcourt using Body Mass Index (BMI). Ital J Pediatr 2012;38:31.
16. Gupta N, Goel K, Shah P, Misra A. Childhood obesity in developing countries: epidemiology, determinants, and prevention. Endocr Rev 2012;33:48-70.
17. Brasil - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de orçamentos familiares 2006-2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Available from: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condiciaodevida/pof2008_2009_POFpublicacao.pdf
18. Leal VS, Lira PI, Oliveira JS, Sequeira LA, Arruda Neto MA et al. Overweight in children and adolescents in Pernambuco State, Brazil: prevalence and determinants. Cad Saude Publica 2012;28:1175-82.
19. Aller EE, Abete I, Astrup A, Martinez JA, van Baak MA. Starches, sugars and obesity. Nutrients 2011;3:341-69.
20. Petribú MM, Tassitano RM, Nascimento WM, Santos EM, Cabral PC. Factors associated with overweight and obesity among public high school students of the city of Caruru, Northeast Brazil. Rev Paul Pediatr 2011;29:536-45.
21. Toral N, Slater B, Silva MV. Food consumption and overweight in adolescents from Piracicaba, São Paulo, Brazil. Rev Nutr 2007;20:449-59.
22. Costa LC, Vasconcelos FA, Corso AC. Factors associated with adequate fruit and vegetable intake by schoolchildren in Santa Catarina state, Brazil. Cad Saude Publica 2012;28:1133-42.
23. Levy RB, Castro IR, Cardoso LO, Tavares LF, Sardinha LM, Gomes FS et al. Food consumption and eating behavior among Brazilian adolescents: National Adolescent School-based Health Survey (PeNSE), 2009. Cienc Saude Colet 2010;15 (Suppl 2):3085-97.
24. Bigio RS, Verly-Junior E, Castro MA, César CL, Fisberg RM, Marchioni DM. Determinants of fruit and vegetable intake in adolescents using quantile regression. Rev Saude Publica 2011;45:448-56.
25. Enes CC, Pegolo GE, Silva MV. Influence of food intake and physical activity patterns on the nutritional status of adolescents from Piedade, São Paulo, Brazil. Rev Paul Pediatr 2009;27:265-71.
26. Tassitano RM, Barros MV, Tenório MC, Bezerra J, Hallal PC. Prevalence of overweight and obesity and associated factors among public high school students in Pernambuco state, Brazil. Cad Saude Publica 2009;25:2639-52.
27. Fernandes RA, Christofaro DG, Casonatto J, Kawaguti SS, Ronque ER, Cardoso JR et al. Cross-sectional association between healthy and unhealthy food habits and leisure physical activity in adolescents. J Pediatr (Rio J) 2011;87:252-6.
28. Ribeiro IC, Colugnati FA, Toddei JA. Risk factors for overweight among adolescents: analysis of three Brazilian cities. Rev Nutr 2009;22:503-15.
29. Romero A, Slater B, Florindo AA, Latorre MR, Cezar C, Silva MV. Determining of body mass index in adolescents from public schools in Piracicaba, São Paulo state. Cienc Saude Colet 2010;15:141-9.