GÉNERO E APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA ORIENTADA PARA A ACÇÃO EM EDUCAÇÃO SEXUAL EM EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA NO 7º ANO DE ESCOLARIDADE

Cristina de Jesus Rodrigues 1
Teresa Vilaça 2

1 Agrupamento de Escolas de Freixo, crismr25@gmail.com
2 Universidade do Minho, tvilaça@iep.uminho.pt

1. INTRODUÇÃO

A EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA

A Educação Sexual assume um papel fundamental na prossecução da principal meta do processo educativo: o desenvolvimento do ser humano nas dimensões física, cognitiva, afectiva, social e moral (LBSE 14/10/86, Cap.VII, art.47). No programa da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) encontra-se implícito conteúdos que se integram no âmbito da Educação Sexual e que privilegiam os seguintes princípios éticos: um conceito de sexualidade enquanto realidade vivida profundamente pela pessoa em todas as suas dimensões; um caráter progressivo que visa a aquisição de competências para agir de forma coerente, livre e responsável e essencialmente educar para os afectos, embora pressuponha a transmissão de informação (CEP, 2002).

Segundo Doyal (2004), as iniquidades de género continuam a afectar a vida de homens e mulheres, o que implicou a introdução do gênero no discurso da globalização e nas deliberações das sucessivas conferências das Nações Unidas. Esta necessidade de atribuir visibilidade ao gênero na saúde sexual e na educação sexual é explicita na Conferência do Cairo que exorta, pela primeira vez, à importância da educação, informação e assistência em saúde reprodutiva na adolescência, de forma a orientar os adolescentes na esfera das relações e da igualdade de gênero (United Nations, 1994). Uma vez que a adolescência é um período formativo para a aprendizagem sobre os papéis de gênero e os comportamentos que esperam vir a ter quando interagem com o sexo oposto, Bond (2004) defende que para responder às inquietações e necessidades dos adolescentes é fundamental desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que ponderem as questões do gênero e as expressões da sexualidade.

Perante a crise evolutiva da adolescência, é urgente que a sociedade encare os adolescentes como seres sexualmente activos, pelo que deve proporcionar-lhes os meios educativos e institucionais que lhes possibilitem fazer opções adequadas e, pelo menos, conscientes dos riscos (Sanchez, 1995). Por conseguinte, a educação sexual não pode desvincular-se da prática educativa. As mudanças da puberdade marcam o percurso de vida da pessoa e toda ela é envolvida neste processo, exigindo ao adolescente um exercício de adaptação que nem sempre é fácil. Segundo Egüiarte e Gómez-Maqueo (2006), é fundamental para o adolescente ser capaz de completar tarefas sócio-acionais no seu processo de identidade e auto-afirmação: pensar de forma autónoma, organizar-se em torno de valores, actuar com independência e estabelecer metas a atingir no seu projecto.
de vida pessoal. Neste sentido, a adolescência é um tempo de renegociação de relações interpessoais (Hill, Tyson, Bromell & Flint, 2007), um processo de individuação assente no binômio: autonomia - relação (Levpuscek, 2006). Porém, segundo Cobos (2008), os adolescentes procuram adequar a sua identidade a modelos externos pelo que constituem um grupo vulnerável propenso a condutas de risco. É de considerar neste contexto, a importância da comunicação efectiva entre pais e filhos, na medida em que é capaz de propiciar suporte emocional e apoio parental, o que constitui um factor de protecção (Cava, Murgui & Musitu, 2008; Cobos, 2008; Lopez, Perez, Ruiz & Ochoa, 2007; Peixoto, 2004; Vilaça, 2007, 2008).

**A PERSPECTIVA DO GÉNERO EM EDUCAÇÃO SEXUAL**

De acordo com Dias, Matos e Gonçalves (2007), a deficiente ou ausência de resposta parental à necessidade de informação dos adolescentes aumenta a procura e a influência dos pares ou outros meios de informação. Os grupos de pares funcionam frequentemente como fonte de suporte e partilha de informação, opiniões e de vivências na primeira pessoa. Pereira e Matos (2007) referem que apesar do grupo de pares ser essencial para o processo de separação-individuação do adolescente relativamente aos pais e para desenvolver competências sociais, o grupo desempenha um papel importante na adopção, manutenção ou desvio de comportamentos de risco.

Simões e Matos (2008) sustentam que apesar de a sexualidade ser um processo de construção individual, marcado pela dúvida, receio, decisão e a experiência positiva ou negativa, a escola, associada à família, contribui para alcançar a maturidade desejada pelo adolescente. Por conseguinte, é atribuído à escola o papel de desenvolver competências essenciais ao desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes, já que constituí o meio em que permanecem grande parte do seu tempo. Neste contexto, o Grupo de Trabalho de Educação Sexual (2007) reforça, ao longo do relatório final, uma intervenção preventiva tendo em consideração a diferença de gênero, de forma a alcançar a educação para a igualdade e diversidade individual, de gênero e de culturas. Esta posição tem em consideração que o gênero, enquanto categoria social, influencia comportamentos, atitudes, a sensibilidade e cognições ao longo do ciclo vital. Contudo, o gênero interferem factores ambientais que actuam sob pressão, através dos estereótipos de gênero. O processo de construção da identidade sexual e de gênero, a aprendizagem em relação à sexualidade e a consequente interacção pessoal com indivíduos do mesmo sexo ou sexo oposto pode resultar comprometida, sobretudo durante a vida adulta. As iniquidades de gênero, marcam negativamente a vivência da sexualidade a nível individual e dual, subvalorizando e oprimindo a liberdade do outro (Nogueira, Saavedra & Costa, 2008). Nestas circunstâncias, impõe-se a opção de um paradigma democrático na concepção, vivência e educação a nível da vivência sexual (Simovska, 2005; Vilaça, 2006, 2007, 2008, 2009).

**O PARADIGMA DEMOCRÁTICO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE**

A metodologia S-IVAM (Seleção do problema – Investigação – Visão – Acção &
Mudança) é uma abordagem didática que consiste na estruturação de uma sequência de atividades que levam à construção do conhecimento orientado para a ação (consequências e causas do problema, estratégias de mudança e visões) e à realização de ações que contribuem para a resolução do problema real inicialmente identificado (Vilaça & Jensen, 2009). Jensen (2000) destaca três etapas essenciais nesta metodologia de ensino. A investigação, primeira fase, é uma etapa fundamental para o conhecimento do problema real a trabalhar, onde os alunos procuram compreender a importância do problema, isto é, as suas consequências. Depois, à luz da dimensão histórica descobrem as condições que influenciaram, deram origem e desenvolveram o problema em questão. A segunda fase, envolve o desenvolvimento de visões. Nesta etapa, propõe-se que o aluno reflita sobre as suas ideias e percepções para a vida que desejam ter no futuro e para a sociedade em que desejam crescer. Para terminar, os alunos devem desenvolver ações, isto é, agir para eliminar as causas do problema e atingir as visões anteriormente desenvolvidas. O que se pretende é que durante estas ações ocorram as mudanças a nível pessoal e a nível comunitário que stavam a provocar o problema.

Atendendo a estas considerações, a investigação que em seguida se apresenta teve como principais objectivos: i) identificar as diferenças de gênero na percepção dos (as) alunos (as) do 7º ano de escolaridade sobre o que os(as) jovens pensam em relação ao desenvolvimento sexual, à percepção do risco e à prevenção do risco; ii) identificar as diferenças de gênero nas fontes de informação sobre a sexualidade e no uso dos Serviços de Saúde de alunos (as) do 7º ano de escolaridade; iii) caracterizar as diferenças nas dimensões do conhecimento orientado para a ação de rapazes e raparigas do 7º ano de escolaridade durante a aprendizagem participativa e orientada para a ação em grupos separados por sexo e mistos, nos temas de EMRC relacionados com a educação sexual; iv) identificar se existe diferenças nos comportamentos e atitudes dos rapazes e raparigas durante o desenvolvimento do projecto em grupos separados por sexo e mistos; v) caracterizar como é que os (as) alunos (as) avaliam o projecto participativo e orientado para a ação desenvolvido.

2. METODOLOGIA

DESCRIÇÃO DO ESTUDO

A metodologia desenvolvida em ambas as turmas iniciou-se com um estudo exploratório, sob a forma de duas entrevistas de grupo focal. Estas entrevistas foram realizadas ao grupo de rapazes e ao grupo de raparigas de cada turma. Na primeira entrevista, os grupos foram inquiridos sobre o desenvolvimento sexual, risco e prevenção do risco e na segunda entrevista, sobre as fontes de informação para os jovens sobre sexualidade e serviços de saúde sexual. Posteriormente, o projecto educativo, de 16 horas, iniciou-se com a planificação, pelos alunos, da avaliação a ser desenvolvida durante o projecto a realizar na unidade lectiva “A Adolescência e os Afeclos” de EMRC, aplicando-se a metodologia S-IVAM.

A recolha dos dados de investigação consistiu na elaboração e análise de diários de aula realizados pela docente e por um aluno e uma aluna de cada turma, vídeos de aulas e
trabalhos dos alunos. Por fim, realizou-se uma terceira entrevista de grupo focal para conhecer a opinião dos alunos sobre o conhecimento orientado para a acção e a possibilidade das acções influenciam a realidade, como parte da aprendizagem.

**SUJEITOS DO ESTUDO**

Este estudo de natureza qualitativa, incidiu numa amostra de conveniência, constituída pelas turmas A e B. Na turma A de 13 raparigas e 11 rapazes, os alunos e alunas desenvolveram o projecto de Educação Sexual orientada para a acção em grupos só de rapazes e só de raparigas, enquanto na turma B, de 12 rapazes e 11 raparigas, os grupos eram mistos como tradicionalmente acontece nas aulas de EMRC.

**3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS**

Em relação ao desenvolvimento sexual, percepção do risco e prevenção do risco, a investigação revelou que os rapazes e raparigas adolescentes percepcionaram o seu desenvolvimento sexual essencialmente numa perspectiva biológica, não tendo referido mudanças a nível psicológico e intelectual (tabela I).

**Tabela 1. Principais diferenças que os(as) alunos(as) encontram entre os rapazes e raparigas da sua idade (N=4)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mudanças nos rapazes</th>
<th>Turma A</th>
<th>Turma B</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>G 1</td>
<td>G 2</td>
<td>G 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Voz mais grave</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Aumento da quantidade de pelos</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Desenvolvimento dos músculos</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Aparecimento da barba</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Acne</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Crescimento em altura</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Aumento do pênis</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Aumento dos testículos</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Ejakulação</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>As mudanças ocorrem mais tarde e lentamente</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mudanças nas raparigas</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aumento da quantidade de pelos</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Crescimento das mamãs</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Alargamento das ancas</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Acne</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Crescimento em altura</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Aparecimento da menstruação</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>As mudanças ocorrem mais cedo do que os rapazes</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Estes dados confirmam os estudos de Springthall e Collins (2003), segundo os quais as características sexuais secundárias constituem as mudanças que mais se evidenciam
nesta fase da adolescência.

Inquiridos sobre a interacção dos (as) adolescentes com os seus pares, os alunos (as) referiram que são marcadas pela intimidade entre as raparigas e pelo companheirismo entre os rapazes. Neste contexto, Levpuscek (2006) defende que os (as) adolescentes da média – adolescência cultivam uma maior intimidade com alguns amigos e reconhecem-se nas raparigas a procura de um maior suporte em relação aos amigos, mantendo um equilíbrio entre autonomia e relação. Esta constatação é marcante nos dados em análise, quando verificamos a importância que é atribuída ao círculo de amigas e de alguns amigos enquanto fonte de informação e confidências. No tocante à interacção entre o adulto e o rapaz adolescente, os (as) alunos (as) evidenciaram que o adulto é exigente, pouco sensível e partilha pouca informação sobre sexualidade. Os (as) alunos (as) fizeram referência a estratégias de controlo dos pais, sobretudo em relação às raparigas, mas é-lhes depositada mais confiança, compreensão, sensibilidade e diálogo em relação aos rapazes. Um aluno esclareceu:

Os pais, a mãe de certeza que dá mais atenção à rapariga porque é rapariga e quando lhe dá o período, é preciso ajuda. Os rapazes não têm o período. Elas devem estar mais informadas” (TB,G♂)

Sartor e Youniss (2002) clarificam que o referido papel de suporte e monitorização dos pais no desenvolvimento da identidade dos (as) adolescentes advém do receio que as filhas engravidem e está na origem da atenção e protecção excessiva sobre as raparigas. Van Aken e Dubas (2004) advertem que um baixo nível de apoio dos pais conjugado com um elevado acompanhamento dos pares com comportamentos desviante, é susceptível de conduzir a situações de risco.

Quando abordados sobre relações sexuais no namoro, os (as) alunos (as) situaram a idade dos 13 anos para as primeiras relações de namoro, mas em relação à primeira experiência sexual, os (as) alunos (as) consideraram que ocorre, nos rapazes, pelos 15 anos, enquanto as raparigas começam a ser activas pelos 18 anos. Reconheceram que é um dever do rapaz e da rapariga o uso do contraceptivo e do preservativo. Por sua vez, não evitar ter relações sexuais deve-se, no que diz respeito aos rapazes, à provocação das raparigas e à influência dos colegas, que incentivam a tomar atitudes de ‘macho’ associado a chantagem. Por conseguinte, a relação amorosa dos alunos (as) em estudo revelou-se mais como uma valorização pessoal e valorização perante os pares, do que um desafio para os adolescentes que pode provocar situações de vulnerabilidade emocional. Questionados sobre as razões pelas quais os adolescentes não usam o preservativo, de acordo com a opinião dos grupos de rapazes e raparigas das turmas A e B, registaram-se as seguintes justificações: causa desconforto; retira o prazer sexual e por influência dos amigos. O grupo de alunas da turma A afirmaram tratar-se de uma experiência diferente para os rapazes e em simultâneo é o resultado do quererem ser diferente:

Há rapazes que querem mesmo mostrar que fazem coisas que outros não se atrevem a fazer e não se importam com nada…com os riscos que podem surgir. Depois, se estiver tudo bem até se gabam aos outros do que fizeram…os da nossa turma sabem disso, numa altura, falaram de coisas do género. (TA, G♀)
Estas afirmações dos (as) alunos (as) corroboram as razões pelas quais Vilaça (2006) justifica a necessidade e urgência da educação sexual na escola: a pouca capacidade de gerir racionalmente emoções fortes prevendo consequências futuras; o gosto pelo risco foi apontado pelos (as) alunos (as), bem como a ânsia de ‘experiências diferentes’.

No tocante às fontes de informação sobre sexualidade e Serviços de Saúde Sexual, os pais, a escola, os pares e os média foram consideradas as principais fontes de informação que os (as) adolescentes evidenciaram no estudo. Os (as) adolescentes referiram diferenças de gênero no recurso às fontes de informação: as mães, as revista e a televisão são comuns às raparigas e os sites da internet são fonte de informação recorrentes dos rapazes. Os alunos e alunas foram unânimes em afirmar que as mães são uma fonte privilegiada de informação para as filhas. Por conseguinte, Uruk e Demir (2003) reiteraram e estabeleceram as funções básicas da família na formação da identidade do (a) adolescente, de entre as quais se destaca o seu papel na capacidade de adaptabilidade às mudanças da adolescência e na capacidade de comunicar, sabendo escutar e expressar-se. Ao longo da investigação, foi notória a grande capacidade de comunicar das alunas, sobretudo das alunas da turma A, que se destacaram em relação aos rapazes, sobretudo nas atividades que envolveram a apresentação/discussão oral de trabalhos.

Na abordagem às questões relacionadas com relações sexuais (tabela 2), as raparigas foram consideradas mais reservadas e a linguagem utilizada é delicada.

**Tabela 2. Como falam os (as) adolescentes sobre relações sexuais (N=4)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Turma A</th>
<th>Turma B</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Raparigas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Falam com vergonha</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Reservadas</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Utilizam uma linguagem sem calão</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Falam com a vontade com a mãe</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Em particular ou em grupo de amigas</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rapazes</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brincam com o tema</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Gozam uns dos outros</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Linguagem calão</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Imaturidade</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Em particular ou em grupo, conforme o motivo da conversa</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Procuram os colegas mais velhos</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Os rapazes foram caracterizados como imaturos, como quem não leva o assunto com seriedade e usam uma linguagem vulgar. Verificou-se que os adolescentes dirigem-se com confiança ao Serviço de Saúde Sexual, acompanhados pelas mães, sempre que convocados; contudo, as raparigas deslocam-se ao Centro de Saúde por razões que se prendem com as mudanças da adolescência e as preocupações com a possibilidade de engravidar, enquanto os rapazes preocupam-se essencialmente com as mudanças da adolescência (a
Ejaculação, o crescimento do pénis) e com questões de prevenção. Constatou-se que um dos motivos que impede os (as) adolescentes de irem ao Centro de Saúde é a impossibilidade de irem sem os pais saberem, de forma a estarem menos inibidos a conversar. Os alunos (as) referiram que o gabinete onde se processa o atendimento deveria ser agradável, acolhedor, com cartazes apelativos e bonitos e o profissional que os ajuda deveria ser especializado, simpático, com o cuidado de utilizar uma linguagem adequada e acessível.

Relativamente aos resultados em relação à competência de acção em Educação Sexual, na turma A, o conhecimento sobre os caracteres sexuais secundários dos grupos de raparigas e dos grupos de rapazes é equivalente. Observou-se que cada grupo revelou um maior conhecimento sobre as mudanças da adolescência no seu próprio sexo do que no sexo oposto. Os resultados revelaram, ainda, que as turmas de grupos separados por sexo evidenciaram um maior conhecimento sobre as mudanças da adolescência, em relação à turma de grupos mistos. As turmas A e B revelaram um nível de conhecimento semelhante em relação aos diferentes sistemas reprodutores, contudo, os grupos de raparigas revelaram um total desconhecimento em relação ao sistema reprodutor masculino e um bom conhecimento a nível de sistema reprodutor feminino.

A percepção das ideias iniciais dos alunos é mais clara no produto final das tarefas em grupos separados por sexo do que em grupos mistos. No entanto, os grupos mistos tornaram possível um conhecimento bidimensional sobre as consequências dos problemas e sobre as suas preocupações. Foi comum a todos os grupos a percepção de que é difícil expressar e selecionar os problemas pessoais nesta idade de mudança.

A vergonha, as hesitações e a pouca à vontade sobretudo das raparigas da turma B foram observadas no decorrer das actividades em sala de aula e mais tarde nas acções desenvolvidas. Estas reacções colocaram em evidência que os (as) adolescentes são socialmente ansiosos (Puklek & Vidmar, 2000; Levpuscek, 2004). A exposição perante os pares é entendida por estes investigadores como desenvolvimento da individualização pública, o que gerou a apreensão e o medo de ser gozado pelos pares, nomeadamente os rapazes. O comportamento dos rapazes evidenciou, por vezes com mais intensidade na turma B, atitudes de gozo e brincadeiras em relação às raparigas e aos assuntos tratados. Prazeres (2003) refere que a adoção de comportamentos típicos da masculinidade tradicional é visível em atitudes semelhantes às descritas, bem como nas dúvidas e inexperiências ocultadas.

O projecto proporcionou aos alunos (as) envolvidos um conjunto de aprendizagens que foram de encontro aos problemas investigados e solucionados, nomeadamente, os (as) alunos (as) realçaram que o projecto respondeu a dúvidas jamais questionadas e respondidas e ajudou a lidar com as mudanças da adolescência. Duas alunas afirmaram:

encontramos coisas que nunca ninguém nos tinha dito aquilo… nem ouvimos falar na televisão (TA,G♀) Resolweu-se muitas coisas… a nossa maneira de pensar e falou-se de coisas que nunca tínhamos pensado nisso, tanto os rapazes como as raparigas (TA, G♀)

O grupo de raparigas da turma A deram muita ênfase ao confronto de opiniões que possibilitou estabelecer comparações com os pontos de vista masculinos.
Quanto às acções desenvolvidas de educação pelos pares, estas revelaram-se inovadora-
ras para os (as) alunos (as) e demonstraram-lhes que todos podem ser educadores. Estas
acções aumentaram a capacidade dos alunos para dialogar sobre sexualidade, não só com
os (as) colegas mas também com os pais.

De vez em quando os meus pais lá me perguntavam o que fazíamos em Educação
Sexual, eu contava (...) e depois eu até explicava algumas coisas, mas havia outras que
dizia só à minha mãe (TA, G♀)

Durante a apresentação das investigações e acção, os grupos e docente trabalharam
em complementaridade. A aprendizagem pelos pares resultou numa experiência nova e
benéfica sobretudo nas fases de investigação e durante a acção. As raparigas de ambas as
turmas salientaram a segurança que a acção proporcionou em relação aos conhecimentos
que construíram e transmitiram aos colegas:

Sentimos que íamos aprender mais; fomos tipo ‘úteis’ porque conseguimos transmitir
às outras turmas e ficamos a saber mais coisas (TA, G♀). As apresentações dos nossos
trabalhos foi como se fossemos professores (TB, G♀).

A educação pelos pares desenvolvida neste estudo fundamentou-se na constatação de
que os grupos de pares envolvidos partilhavam os mesmos códigos de conduta, experiên-
cias emocionais positivas e a consciência de uma necessidade mútua de interacção. Esta
relação de suporte defendida por Pereira et al. (2000) foi orientada para a partilha de
informação em educação sexual. Assim, de acordo com estes investigadores, estes grupos
pontuais (turma A e B e turmas do 7º ano), reunidos nas duas acções desenvolvidas neste
projeto de educação sexual, conseguiram demonstrar que o grupo é uma entidade de
socialização, capaz de transmitir valores e competência orientadores do seu comporta-
mento a adolescentes (Pereira et al., 2000).

4. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA O FUTURO

As mudanças nos caracteres sexuais secundários na puberdade são determinantes na
visão que os (as) adolescentes têm de si mesmo e dos outros e são, predominantemente,
centralizadas no próprio corpo.

A relação com os adultos foi essencialmente abordada em função da relação pais -
filhos. Os (as) alunos (as) referiram que é perceptível, na relação com o filho, uma certa
distância, pouca predisposição para o diálogo e exigência. A relação mãe - filha é
próxima, marcada por um diálogo que tem visa prepará-las para as mudanças da
adolescência e os riscos a que se expõe. A mãe foi referenciada como a fonte de infor-
mação mais confiável das raparigas e a qual mais recorrem, pela proximidade da relação.
A figura paternal não assume um papel relevante enquanto fonte de informação, assum-
indo um papel controlador dos comportamentos na adolescência. Os (as) adolescentes
revelaram uma visão do papel da mulher e do homem, na família e sociedade, perpassada
por estereótipos de género. As raparigas tinham uma imagem mais isenta de tais precon-
ceitos.
As relações sexuais eram um assunto discutido essencialmente dentro do grupo de pares do mesmo sexo. Os rapazes falavam sobre as relações sexuais geralmente em tom de brincadeira, sobretudo quando se encontravam em grupo e na presença das raparigas. Os (as) alunas (as) reconheceram que a percepção do risco no comportamento sexual é proporcional ao grau de maturidade do adolescente e à frequência das relações sexuais desprotegidas. Na opinião da maior parte dos(as) alunos(as), a responsabilidade pela protecção nas relações sexuais é partilhada pelo rapaz e pela rapariga, mas em relação à gravidez, a atitude preventiva é atribuída às raparigas. A maior parte também considerou que a imaturidade, a irreflexão, a excessiva envolvência no acto sexual, a ânsia de experiências diferentes e o gosto pelo risco ditam os comportamentos sexuais de risco dos (as) adolescentes.

Para a maioria destes(as) adolescentes, as razões que levam as raparigas a dirigir-se aos Serviços de Saúde Sexual são sobretudo, as preocupações com as mudanças da adolescência e a possibilidade de engravidar, enquanto os rapazes os procuram fundamentalmente por causa de dúvidas relativas a determinadas mudanças da puberdade e à prevenção.

Na turma A em grupos separados por sexo, o conhecimento sobre os caracteres sexuais secundários entre os grupos de rapazes e raparigas foi equivalente, embora se tenha verificado que cada grupo revelou mais conhecimentos sobre as mudanças relativas ao seu sexo. A percepção das ideias iniciais dos alunos foi mais clara no produto final de grupos separados por sexo do que em grupos mistos. Os grupos da turma B beneficiaram da partilha de informações entre alunos de sexo oposto. Nas turmas A e B os adolescentes rapazes expressaram-se a nível oral e escrito através de uma linguagem impregnada de calão. Na turma A, os grupos separados por sexo foram mais coesos e geraram um sentimento corporativo e de defesa que fornece segurança sobretudo à rapariga perante a altivez e machismo dos rapazes. Na turma B foi visível uma maior dificuldade em expressar os problemas pessoais na fase da adolescência: os rapazes optaram por esconder a ignorância, as raparigas inibiram-se com receio do gozo dos colegas. Na turma B, foi necessário uma atitude mais autoritária da docente a fim gerir quer a participação de muitos rapazes que remeteram a execução do trabalho para as raparigas do grupo, quer as atitudes inopportunas dos rapazes.

Os conhecimentos apreendidos foram considerados sólidos porque resultaram de um processo de ensino-aprendizagem em que os (as) alunos (as) foram sujeitos activos. As actividades reflexivas proporcionaram às alunas da turma A, a oportunidade de conhecerem melhor os adolescentes rapazes através do confronto de opiniões entre grupos de sexo diferente. Na acção, o nervosismo dos (as) alunos (as), perante a turma-alvo, condicionou a sua performance, gerando vergonha e inibição. A nível pessoal, quer os rapazes quer as raparigas, tornaram-se mais confiantes e com maior abertura para incentivar os pais a conversar sobre sexualidade Os (as) alunos (as) sentiram-se plenamente participantes no projecto e exprimiram que gostaram de se sentir auto-educadores e co-educadores.

As conclusões apresentadas sugerem algumas implicações a nível de formação de professores: i) introduzir as áreas do conhecimento de educação sexual na formação
inicial e formação contínua dos professores; ii) trabalhar, durante a formação, a metodologia S – IVAM, dada a eficácia da aplicação no desenvolvimento de competências de acção dos alunos em educação sexual; iii) incrementar nos professores a sensibilidade pela promoção e diferenciação de género em educação sexual. Em relação à Organização dos currículos da escola, apoia-se a aplicação da portaria Portaria nº196-a/2010 de 9 de Abril que regulamenta a lei nº60/2009 de 6 de Agosto. Por fim, tendo em consideração a importância dos pais enquanto factores de protecção dos adolescentes, é urgente implementar, na escola, círculos de formação para pais que incluam conteúdos específicos de educação sexual.

**REFERÊNCIAS**


http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=16&sid=de7acc25-224b-47378a0faa56166b1079%40SRCSM2&bdata=JmFtcTsYW5nPXBOJWJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=34006470.

Cobos, E. (2008). Adolescencia y familia: revisión de la relación y la comunicación como factor de riesgo o protección. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 2 (10), 105-122, acedido a 03/01/09 em http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=16&sid=de7acc25-224b-4737-8a0f-aa56166b1079%40SRCSM2&bdata=JmFtcTsYW5nPXBOJWJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=34006470


Child and Adolescent Psychology, 3, 367-377, acedido a 03/01/09, em http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=98&hid=8&si=517bcb79-6d38-4ef49c2f-9d60e30b50fe%40SRCM1


Educação para Saúde, Cidadania e Desenvolvimento Sustentado

Henrique Pereira
Luísa Branco
Fátima Simões
Graça Espalhado
Rosa Marina Afonso
(Editor)
Reservados todos os direitos de acordo com a legislação em vigor

© 2010, Henrique Pereira, Luísa Branco, Fátima Simões, Graça Esgalhado, Rosa Marina Afonso e Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior

Título: Educação para Saúde, Cidadania e Desenvolvimento Sustentado

Editor: Henrique Pereira, Luísa Branco, Fátima Simões, Graça Esgalhado, Rosa Marina Afonso.

Capa e produção gráfica: RM21

1.ª edição: Dezembro de 2010

ISBN: 978-989-96996-0-1

As opiniões expressas nesta obra não traduzem, necessariamente, o pensamento dos Editores, sendo da inteira responsabilidade dos seus autores. Os Editores declinam toda e qualquer responsabilidade pela utilização não autorizada de conteúdos ou imagens, por parte dos autores dos trabalhos aqui incluídos, que violem e deixem de observar os direitos de autor.