Avaliação da qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde para crianças: reflexões sobre a viabilidade do uso rotineiro do Primary Care Assessment Tool-Brasil

Evaluation of the quality of Primary Health Care services for children: reflections on the feasibility of using the Brazilian version of the Primary Care Assessment Tool as a routine assessment tool

Liz Ponnet¹, Sara Willems², Veerle Vyncke², Aylene Emilia Moraes Bousquat³, Ana Luiza d’Ávila Viana³, Guilherme Arantes Mello¹, Marcelo Demarzo¹

¹ Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
² Ghent University, Ghent, Bélgica.
³ Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

DOI: 10.31744/einstein_journal/2019AO4333

RESUMO

Objetivo: Avaliar a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde prestados às crianças e a viabilidade de usar a versão brasileira do Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brasil) como ferramenta rotineira de avaliação da qualidade. Métodos: Estudo transversal, realizado em Joanópolis, um pequeno município rural no Estado de São Paulo. Sete profissionais de saúde e 502 responsáveis legais de crianças que usaram o centro de saúde foram entrevistados usando a PCATool-Brasil, para coleta de dados sobre os atributos essenciais e derivados dos serviços de Atenção Primária à Saúde oferecidos às crianças. Foi calculado o escore para cada atributo. Resultados: Os responsáveis classificaram como satisfatórios os atributos como “grau de afiliação”, “acesso de primeiro contato − utilização”, “coordenação” e “integralidade − serviços disponíveis”. Os atributos “acesso de primeiro contato − acessibilidade”, “longitudinalidade”, “integralidade − serviços prestados” e “orientação familiar e comunitária” foram classificados como insatisfatórios. Por outro lado, os profissionais de saúde apenas classificaram o atributo “acessibilidade do primeiro contato” como satisfatório e consideram todos os outros atributos de Atenção Primária à Saúde como com necessidade de melhoria. Para realizar este estudo, foram investedas pelo menos 1.241 horas de trabalho e o orçamento estimado foi de R$12,900,00 (ou US$3.953,00). Conclusão: Usar a PCATool-Brasil como ferramenta de avaliação e planejamento de rotina pareceu não ser viável neste estudo, pelos altos custos, pela falta de pessoal treinado e pela carga de trabalho pesada. Para superar os obstáculos encontrados, conselhos foram formulados com base na experiência de campo.

Descritores: Qualidade da assistência à saúde; Atenção primária à saúde; Criança; Brasil

ABSTRACT

Objective: To assess the quality of the Primary Health Care services provided to children and the feasibility of using the Brazilian version of Primary Care Assessment Tool (PCAT-Brasil) as a routine quality assessment tool. Methods: A cross-sectional study was carried out in Joanópolis,
a small rural town in the State of São Paulo (SP), Brazil. Seven health professionals and 502 caretakers of children using the public health center were interviewed using the PCAT-Brasil, collecting data on the core and related attributes of Primary Health Care provided to children. The score of each attribute was calculated. Results: Caretakers rated as good the following attributes: “degree of affiliation,” “first contact care — use of services,” “coordinated care,” and “comprehensive care — available services”. The attributes of “first contact accessibility,” “long term person care,” “comprehensive care — offered services” and “family- and community-oriented care” were scored as poor. The health professionals only rated the attribute of “first contact accessibility” as satisfactory, and considered that all other Primary Health Care attributes needed improvement. To conduct this study, at least 1,241 working hours were invested, and the estimated budget was R$12,900.00 (or US$3,953.00). Conclusion: The use of the PCATool-Brasil as a routine assessment and planning tool seemed to be not feasible in the given setting due to high costs, lack of trained personnel and the huge workload. To overcome the encountered obstacles, advices are given based on field experience.

**Keywords:** Quality of health care; Primary Health Care; Child; Brazil

### INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil, país tradicionalmente caracterizado por desigualdades regionais, socioeconômicas e de assistência à saúde, têm progredido em relação à provisão de um assistência à saúde mais equitativa. Um importante passo neste progresso foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza acesso universal e gratuito aos serviços de saúde para todos os cidadãos. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial para o sistema nacional de saúde, uma política que mostra redução das iniquidades nesta assistência. Quando um cidadão brasileiro sente a necessidade de procurar um médico, ele pode visitar um centro de APS público, onde é atendido por um enfermeiro, um clínico geral (adulto), um pediatra (criança) ou ginecologista (mulheres). Este modelo é o tradicional de APS e ainda atende 38% da população brasileira. A maioria dos brasileiros (62%) é inscrita no modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), em que uma equipe multidisciplinar composta por um médico de família, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde e um equipe de saúde bucal é responsável por uma população adscrita em um área geográfica delineada. Neste modelo, um agente comunitário de saúde visita cada família uma vez por mês e estabelece um elo entre a comunidade e a unidade da ESF para todas as questões relacionadas à saúde. Se um usuário do SUS expressa a necessidade de marcar uma consulta médica, o atendimento pode ser realizado no PSF, no qual o médico da família atende a maioria dos problemas de saúde, e ele pode ser encaminhado para outras especialidades se o médico julgar necessário. Além do cuidado médico, o usuário pode contar com outros serviços de APS como vacinações, curativos, assistência odontológica e ações de promoção de saúde.

Cada município é responsável por organizar seus próprios serviços públicos de APS, que são gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde, com participação ativa dos usuários do SUS. Ao longo do tempo, municípios evoluíram de modelos tradicionais de APS para o modelo de PSF baseando-se em sólidas evidências de que este último modelo reduz as iniquidades na assistência à saúde e também as taxas da mortalidade infantil.

O Brasil conta com 5.570 municípios; 70% destes são pequenos e compostos de menos de 20 mil habitantes. Uma extensa variedade de modelos de APS pode ser encontrada, especialmente em municípios rurais ou remotos, em que o desafio é garantir o acesso aos serviços de APS próximos às casas dos cidadãos, devido às longas distâncias da unidade de saúde, vias sem asfalto inacessíveis durante estações de chuva e mesmo a falta de comunicação, como falta de sinal de rede de telefone móvel.

A APS, por natureza, disponibiliza uma resposta às barreiras mencionadas. Os atributos essenciais da APS podem ser definidos como: acesso do primeiro contato e utilização dos serviços de saúde, que significa que o usuário procura a unidade de APS para cada nova necessidade de saúde; longitudinalidade do cuidado, que significa que o usuário é cuidado ao longo do tempo em seu centro de saúde regular ou unidade de PSF para qualquer problema de saúde; integralidade dos serviços, ou opções de serviço de saúde disponibilizados aos usuários, incluindo serviços de saúde preventivos e curativos, e encaminhamentos à outros especialistas; e coordenação do cuidado, envolvendo a unidade APS como um parceiro-chave no gerenciamento de problemas de saúde de seus usuários, por meio do prontuário médico e do bom relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde.

Outros três atributos derivados definem a APS: (1) o cuidado centrado na família, referindo-se à compreensão de influências complexas de uma família na necessidade de saúde de um indivíduo; (2) a orientação centrada na comunidade, significando que a unidade de APS entende as necessidades de saúde (não atendidas) da comunidade da qual o usuário faz parte e entende as características de saúde relacionadas a uma comunidade específica; e (3) competência cultural, quando um usuário se relaciona com um profissional de APS que respeita seus medos e crenças de saúde, reconhece sua influência na saúde, e pode se fazer entender e expressar questões técnicas em uma linguagem totalmente compreendida pelo usuário.
Diversos instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar os atributos da APS, incluindo a Primary Care Assessment Tool (PCAT-Brasil), que foi traduzido e adaptada para uso em diferentes países, incluindo a América Latina, como Uruguai, Argentina e Brasil. Sua confiabilidade transcultural é uma das principais vantagens. O Ministério da Saúde incentiva o uso da PCAT-Brasil para avaliação e monitoria da qualidade dos serviços de APS. Muitos estudos nacionais têm sido realizados para avaliar os atributos da APS utilizando PCAT-Brasil. A maioria deles, porém, foi conduzida em grandes cidades, e alguns fazem parte do estudo financiado pelo Ministério da Saúde e pelo Banco Mundial por meio do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF) em municípios com mais de 100 mil habitantes.

**OBJETIVO**

Avaliar a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde oferecidos às crianças de um pequeno município rural antes da implementação da Estratégia Saúde da Família por meio da disponibilização de dados de linha de base aos gestores locais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde, permitindo tomar decisões locais. Secundariamente, refletir quanto à viabilidade de realizar um estudo com a Primary Care Assessment Tool como rotina de avaliação de qualidade em um pequeno município rural brasileiro.

**METÓDOS**

**Local do estudo**

O estudo foi conduzido em Joanópolis, um pequeno município rural de 12.610 habitantes, localizado nas montanhas da Serra da Mantiqueira no Estado de São Paulo. A incidência de pobreza na área é alta, com 31,3% da população do município com renda mensal de até meio salário mínimo. A renda mensal per capita é de R$607,00 (US$190.7), equivalente a 1,2 salário mínimo. A maioria da população com mais de 25 anos (76,3%) tem menos de 8 anos de ensino. A população vive na cidade, e a outra metade, na área rural montanhosa. O território é extremamente denso (374.28km²), com algumas pessoas morando a mais de 30km do centro da cidade, onde todos os serviços de saúde concentram-se. Não há transporte público disponível. O município conta com um centro de saúde público que oferece serviços de APS e um pronto-socorro, mantido por uma organização filantrópica, que disponibiliza atendimento de emergência por 24 horas. Além disso, há um consultório médico privado. O coeficiente de médicos prestando serviços de saúde no SUS é de 0,72 por 1.000 habitantes. O quadro de profissionais de saúde no centro de saúde inclui dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem (2,2 equivalentes a tempo integral – ETI), três clínicos gerais (2ETI), 2 pediatras (1ETI), 2 ginecologistas (1ETI) e outros especialistas, como um cirurgião ortopedista (1/6ETI), um psiquiátrico (1/5ETI) e um cardiologista (1/5ETI). Há provisão esporádica de atividades nas áreas rurais. A ESF, com equipe multidisciplinar que atende população adscrita, ainda não estava em prática quando este estudo foi conduzido. A maioria da população (79,9%) não tinha plano de saúde e era dependente exclusivamente do SUS.

**Considerações éticas**

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, CAAE: 0224812.0.0000.5505, e também foi aprovado pelo Comitê de Ética da Ghent University, sob número BE67021420498.

**Desenho**

Trata-se de estudo transversal por meio da aplicação da PCAT-Brasil às crianças e aos profissionais de um centro de saúde público no Brasil.

**Ferramenta de avaliação**

A PCAT-Brasil versão criança é ferramenta adaptada à realidade brasileira disponível como questionário cliente-consumidor aplicado a responsáveis legais de crianças e como pesquisa dos profissionais de saúde. Conta com 55 itens na versão consumidor e 77 na versão profissional. O formulário mede o grau de afiliação à unidade de saúde, o uso dos serviços de saúde e os atributos da APS. Os quatro atributos essenciais da APS são o acesso de primeiro contato aos serviços de saúde, a longitudinalidade (“os cuidados ao longo do tempo”), a coordenação da atenção (integração e sistema de informações) e a integralidade dos serviços disponíveis e ofertados. Os dois atributos derivados de APS são os cuidados centrados na família e na comunidade. Para cada atributo, um escore pode ser calculado em uma escala variando de zero a 10. A soma de todos os atributos, observando regras predeterminadas, resulta em um escore geral de APS, revelando a qualidade geral dos serviços ofertados. Se apenas quatro dos principais atributos foram considerados, o escore essencial da APS pode ser calculado, refletindo o desempenho dos atributos essenciais dos serviços de APS oferecidos.
PCATool-Brasil versão criança: questionário dos cuidadores

Participantes: seleção de respondentes
Foram elegíveis pais ou responsáveis legais de crianças com idade entre zero e 12 anos, que procuraram o centro de saúde público para assistência médica não urgente à criança. O pai/responsável foi abordado na sala de espera e convidado a participar do estudo. Após a leitura das explicações do estudo e a assinatura do Termo de Consentimento, a PCATool-Brasil versão criança foi administrada oralmente.

Foram excluídos pais/responsáveis com distúrbios mentais. No caso de pais/responsáveis procurando assistência para duas ou mais crianças, a PCATool-Brasil foi aplicada somente à criança mais jovem.

Amostra
A amostra de responsáveis legais das crianças foi calculada em n=319. Utilizou-se nível de confiança de 5% e intervalo de confiança de 95%. Incluímos, neste estudo, uma população de 1.861 crianças, com idade de zero a 12 anos, residentes em Joanópolis, em 2012.

Coleta de dados
Dos 508 responsáveis abordados para participar no estudo, 6 recusaram a participação (taxa de resposta de 98,9%). Os dados de 502 cuidadores foram coletados utilizando a PCATool-Brasil versão criança entre outubro 2013 e agosto de 2014.

Variáveis de resultado
Os escores para cada atributo, geral e essencial de APS, representam as variáveis do resultado.

Medidas principais do resultado
Quanto mais alto o escore, melhor, com 6,6 sendo o ponto de cut-off para assistência de alta qualidade.

Análise de dados
Os dados foram incluídos no Excel por um pesquisador e revisado por outro. O SPSS versão 23,0 para Windows foi adotado para processamento dos dados. Os resultados mostraram os escore média e os respectivos intervalos de confiança de 95%.

Viabilidade do estudo PCATool-Brasil
Para avaliar a viabilidade da PCATool-Brasil, o tempo investido de mão de obra, orçamento e cronograma/calendar foi documentado também como fator capacitante e incapacitante, descrito pelo pesquisador principal.

RESULTADOS
Avaliação da qualidade do serviço de Atenção Primária à Saúde disponibilizado às crianças do ponto de vista do responsável
Os responsáveis avaliaram a qualidade geral dos serviços de APS disponibilizados para seus filhos como insatisfatório: o escore geral de APS foi de 5,62. Quando apenas os atributos essenciais de APS foram considerados, os responsáveis atribuíram um escore melhor: o escore essencial de APS foi de 6,92. A acessibilidade foi considerada baixa (4,09), como a lon-
Avaliação da qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde para crianças: reflexões sobre a viabilidade do uso rotineiro do Primary Care Assessment Tool-Brasil

Os profissionais de saúde avaliaram os serviços de APS ofertados às crianças como insatisfatório (cut-off <6,6). O escore geral de APS foi de 5,52. Mesmo se apenas os atributos essenciais da APS forem considerados, o escore essencial de APS ainda foi negativo (5,67). A acessibilidade do primeiro contato alcançou boa pontuação (7,20). Foram considerados negativos a longitudinalidade (5,57), a coordenação do cuidado (5,32), a coordenação dos sistemas de informação (4,44), a integralidade dos serviços disponíveis (5,95) e serviços oferecidos (5,56). O cuidado orientado à família (5,71) e orientado à comunidade (4,44) obteve pontuação baixa. A tabela 2 sintetiza os atributos, os escores gerais e essenciais de APS do ponto de vista dos profissionais de saúde.

**Tabela 1. Atributos de Atenção Primária à Saúde (APS), escore médio e intervalo de confiança 95% (IC95%) para usuários infantis**

| Atributos APS | n  | Escore | IC95%          |
|---------------|----|--------|----------------|
| Grau de afiliação | 502 | 7,96   | 7,77-8,15      |
| Primeiro contato aos serviços de saúde | 502 | 9,57   | 9,46-9,69      |
| Uso dos serviços | 502 | 4,09   | 3,93-4,26      |
| Acessibilidade | 502 | 5,48   | 5,39-5,58      |
| Longitudinalidade | 100 | 8,54   | 7,88-9,20      |
| Coordenção/integração de cuidados | 502 | 7,58   | 7,44-7,73      |
| Coordenção/sistemas de informação | 448 | 7,20   | 7,08-7,32      |
| Integralidade/serviços disponíveis | 496 | 6,23   | 5,89-6,57      |
| Integralidade/serviços oferecidos | 502 | 6,92   | 6,82-7,01      |
| Escore essencial de APS | 502 | 6,20   | 6,10-6,30      |
| Cuidado orientado à família | 500 | 2,04   | 1,83-2,26      |
| Cuidado orientado à comunidade | 502 | 0,01   | -0,01-0,02     |
| Escore geral de APS | 5,62 | 5,53-5,70 |
versidade ou centro de pesquisa é longa, o transporte público não estava disponível etc. Também, problemas práticos tiveram de ser resolvidos, como o espaço pequeno dentro do centro de saúde, que teve ser dividido entre os pesquisadores e os profissionais de saúde. Durante o estudo, houve mudança na gerência local de saúde, devido às mudanças de mandato político; isso foi considerado um fator incapacitante, por falta da continuidade do projeto de pesquisa.

I DISCUSSÃO
Avaliação da qualidade da Atenção Primária à Saúde ofertada às crianças em área rural
Escores geral e essencial da Atenção Primária à Saúde
Tanto os responsáveis como os profissionais de saúde avaliaram a qualidade dos serviços de APS oferecidos às crianças como insatisfatório, conforme o escore geral de APS. Se os responsáveis consideram apenas os atributos essenciais, eles avaliam os serviços de APS como adequados. Se o cuidado com a família e a comunidade não é considerado, o escore dos profissionais de saúde não muda em relação à qualidade dos serviços de APS, permanecendo avaliados como inadequados.

Cuidado orientado à família e à comunidade
Embora seja verdadeiro o fato de a ESF não ter sido implementada no município durante o período do estudo, esse fato isoladamente não pode explicar os resultados extremamente baixos. A maioria dos estudos no Brasil mostra orientação deficiente à família e à comunidade, mesmo se os escores para estes atributos derivados de APS tendem a ser melhores nas unidades de PSF comparados às unidades tradicionais de APS. Uma das explicações para tal é o fato de a orientação à família ser desafiadora nos grandes centros urbanos ou grande metrópoles, porém este estudo sugere que, mesmo em áreas rurais, a orientação é falha. Talvez, parte da explicação seja que poucos profissionais de saúde trabalhando na APS são treinados em Medicina de Família e eles têm uma visão curativa tradicional hospitalocêntrica. Por esta razão, eles tratam os sintomas dos pacientes com medicamentos e não integram aspectos da família ou da comunidade no manejo dos pacientes.

Grau de afiliação, uso e acessibilidade de primeiro contato ao centro de saúde
Apesar de os responsáveis considerarem o centro de saúde a porta de entrada no sistema de saúde e o usarem muito frequentemente, eles avaliaram a acessibilidade como baixa, como em outros estudos no Brasil. Porém este foi o único atributo que os profissionais de saúde avaliaram como bom. Esse fato pode ser explicado pela densidade médica reduzida durante o período de estudo: 5,37 médicos para cada 10 mil crianças com idade de zero a 12 anos, e 1,59 enfermeiro para 10 mil usuários (adultos e crianças). Em uma típica cidade pequena brasileira, a densidade de profissionais de saúde é muito menor que 23 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e enfermeiros obstétricos) por 10 mil habitantes, número considerado adequado pela Organização Mundial da Saúde para a oferta de assistência essencial de saúde materno-infantil. Além do número de profissionais, os aspectos organizacionais, como número limitado de consultas, podem ser responsáveis pela baixa acessibilidade.
Longitudinalidade
A longitudinalidade alcançou pontuação baixa, tanto pelos responsáveis quanto pelos profissionais de saúde. A literatura mostra resultados divergentes neste atributo. Em nosso estudo, este resultado pode ser explicado pela conhecida alta rotatividade de médicos atendendo crianças no município, também pelo fato de muito poucos médicos serem treinados em oferecer cuidados ao longo do tempo.

Coordenação do cuidado: serviços integrados e sistemas de informação
O responsáveis, em discordância com os profissionais de saúde, consideraram a coordenação do cuidado de boa qualidade. Os escores para estes atributos são mais altos do que os mencionadas na literatura.

Reflexões da viabilidade de utilizar a Primary Care Assessment Tool-Brasil como ferramenta de avaliação de rotina
A avaliação da qualidade dos serviços de APS disponibilizados para crianças neste pequeno município mostra que, em geral, os serviços de saúde são considerados inadequados, com escore extremamente baixo para orientação familiar e comunitária.

Assim, não parece ser viável o uso da PCATool-Brasil como ferramenta de avaliação de rotina em uma pequena cidade rural. Algumas recomendações foram formuladas a partir desta experiência: (i) prever um orçamento para avaliar a qualidade dos serviços de APS disponibilizados a todos os usuários rotineiramente, com o objetivo de planejar e avaliar as intervenções em APS; (ii) reduzir o número de itens da avaliação longa de PCATool-Brasil que pode facilmente ser utilizado pelo gestor de saúde; (iii) disponibilizar alternativas para a versão clássica de PCATool-Brasil em papel, como formulários com dados que possam ser lidos por máquinas, validados automaticamente e armazenados em bases de dados disponíveis para análise, ou disponibilizados na versão para dispositivos móveis — em que dados podem ser armazenados e transferidos para uma base de dados central, quando a conexão sem fio não está disponível; (iv) disponibilizar plataformas de análise de dados automáticas ou softwares de programas gratuitos, em que as conversões de escores atribuídos possam ser recodificados automaticamente em escores entre zero a 10, possibilitando que os escores geral e essencial de APS sejam calculados automaticamente; (v) reunir dados de todos os estudos utilizando PCATool-Brasil em uma plataforma, permitindo comparar os escores obtidos entre municípios e regiões de saúde; (vi) auxiliar profissionais de saúde e gestores municipais com uma avaliação da qualidade dos serviços de saúde, especialmente em áreas rurais remotas, expandindo, por exemplo, a telemedicina ou outras plataformas remotas, para ajudar planejar as atividades de APS; (vii) fortalecer a colaboração das instituições de educação médica com serviços de APS remotos, para facilitar tais avaliações; e (viii) expandir os programas de formação em Medicina da Família e Comunidade, incluindo estágios em centros de saúde rurais e capacitando os novos médicos especialistas com ferramentas de avaliação adequadas.

A PCATool-Brasil pode ser usada de modo rotineiro e como ferramenta de planejamento, em particular em ambiente não acadêmico rural, com o principal objetivo de disponibilizar serviços de APS de qualidade para os usuários.

CONCLUSÃO
Este estudo disponibiliza ideias em relação aos serviços de Atenção Primária à Saúde em uma pequena cidade rural brasileira. Há possibilidade de melhoria, especialmente em relação à orientação à família e à comunitária. O uso da PCATool-Brasil com ferramenta de avaliação de rotina parece não ser viável devido aos altos custos, à falta de profissionais capacitados e à alta carga de trabalho envolvida.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem as agências de fomento. Liz Ponnet recebeu bolsa de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e bolsa de doutorado-sanduíche da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Sara Willems recebeu bolsa como pesquisadora visitante da CAPES.

INFORMAÇÃO DOS AUTORES
Ponnet L: http://orcid.org/0000-0002-0512-9036
Willems S: http://orcid.org/0000-0002-6349-7785
Vyncke V: http://orcid.org/0000-0002-7687-6266
Bousquat AE: http://orcid.org/0000-0003-2701-1570
Viana AL: http://orcid.org/0000-0003-4498-899X
Mello GA: http://orcid.org/0000-0001-5845-6465
Demarzo M: http://orcid.org/0000-0002-7447-1839

REFERÊNCIAS
1.  Paim J, Travassos C, Almeida C, Bahia L, Macinko J. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. Lancet. 2011;377(9779):1778-97.
2. Mullachery P, Silver D, Macinko J. Changes in health care inequity in Brazil between 2008 and 2013. Int J Equity Health. 2016;15(1):140.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: DOU; 1990 Set 20; Seção 1:18055-9.

4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet]. Brasília, DF: DOU; 2011 Out 21 [citado 2018 Maio 30]. Disponível em: http://www.esf.mte.gov.br/legislacao/Ato.Reg/2011/Portaria%202.488.%2008-10-2011.pdf

5. Goddard M, Smith P. Equity of access to health care services: theory and evidence from the UK. Soc Sci Med. 2001;53(9):1149-62. Review.

6. Macinko J, Harris MJ. Brazil’s family health strategy—delivering community-based primary care in a universal health system. N Engl J Med. 2015; 372(23):2177-81.

7. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 648 de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet]. Brasília, DF: DOU; 2006 Mar 28 [citado 2018 Maio 30]. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1837.pdf

8. Facchiní LA, Piccinini RX, Tornasi E, Thumé E, Teixeira VA, Silveira DS, et al. Avaliação de efetividade da Atenção Básica à Saúde em municípios das regiões Sul e Nordeste do Brasil: contribuições metodológicas. Cad Saúde Pública. 2008;24(Suppl 1):s159-72.

9. Macinko J, Marinho de Souza Mde F, Guañais FC, da Silva Simões CC. Going to scale with community-based primary care: an analysis of the family health program and infant mortality in Brazil, 1999-2004. Soc Sci Med. 2007; 65(10):2070-80.

10. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de tecnologia. Brasília (DF): UNESCO; Ministério da Saúde; 2002. p. 725.

11. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília (DF): UNESCO; Ministério da Saúde; 2002. p. 725.

12. Cassady CE, Starfield B, Hurtado MP, Berk RA, Nanda JP, Friedenberg LA. Measuring consumer experiences with primary care. Pediatrics. 2000;105(4 Pt 2):998-1003.

13. Pasarim MI, Berra S, Rajmil L, Solans M, Borrell C, Starfield B. [An instrument to evaluate primary health care from the population perspective]. Aten Primaria. 2007;39(8):395-401. Spanish.

14. Lee JH, Choi YJ, Sung NJ, Kim SY, Chung SH, Kim J, Jeon TH, Park HK. Korean Primary Care Research Group. Development of the Korean primary care assessment tool--measuring user experience: tests of data quality and measurement performance. Int J Qual Health Care. 2009;21(2):103-11.

15. Yang H, Shi L, Lebrun LA, Zhou X, Liu J, Wang H. Development of the Chinese primary care assessment tool: data quality and measurement properties. Int J Qual Health Care. 2013;25(1):92-105.

16. Pizzanelli M, Fonzo J, Buglioli M, Toledo A, Casinelli M, Gómez A; Grupo PCAT. UY. Validación del primary care assessment tool en Uruguay. Rev Med Urug. 2011;27(3):187-9.

17. Berra S, Hauser L, Audisio Y, Mántaras J, Nicora V, Oliveira MM, et al. Validez y fiabilidad de la versión argentina del PCAT-RE para evaluar la atención primaria de salud. Validity and reliability of the Argentine version of the PCAT-RE for the evaluation of primary health care. Rev Panam Salud Publica. 2015;33(1):30-9.

18. Harzheim E, Starfield B, Rajmil L, Álvarez-Dardet C, Stein AT. [Internal consistency and reliability of Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brasil) for child health services]. Cad Saude Publica. 2006;22(8):1649-59. Portuguese.

19. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: primary care assessment tool pcatool - Brasil: primary care assessment tool PCATool Brasil [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010 [citado 2018 Maio 30]. [Série A. Normas e Manuais Técnicos]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_avaliacao_pcatool_brasil.pdf

20. Ibanez N, Rocha JS, Castro PC, Ribeiro MC, Forster AC, Novaes MH, et al. Avaliação do desempenho da atenção básica no Estado de São Paulo. Cién Saúde Coletiva. 2006;11(3):683-703.

21. Elias PE, Ferreira CW, Alves MC, Cohn A, Kishima V, Escrivão Junior A, et al. Atenção Básica em Saúde: comparação entre PSF e UBS por estrato de exclusão social no município de São Paulo. Cién Saúde Coletiva. 2006;11(3):633-41.

22. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) [Internet]. Brasília (DF): Datasus. Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/paginas/estabelecimentos/consulta.jsp

23. Harzheim E, Pinto JP, Hauser L, Soranz D. Assessment of child and adult users of the degree of orientation of primary healthcare in the city of Rio de Janeiro, Brazil. Cien Saude Colet. 2016;21(5):1399-408.

24. Paula WK, Sam nicio IC, Caminha MF, Batista Filho M, Silva SL. Primary health care assessment from the users’ perspectives: a systematic review. Rev Esc Enferm USP. 2016;50(2):335-45.

25. Viana AL Rocha JS, Elias PE, Ibanez N, Bousquat A. Atenção básica e dinâmica urbana nos grandes municípios paulistas, Brasil. Cad Saúde Pública. 2008;24(Suppl 1):s79-90.

26. Sociedade Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade. Currículo baseado em competências para Medicina de Familia e Comunidade [Internet]. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, Universidade de Toronto; 2014 [citado 2018 Maio 30]. Disponível em: http://www.sbmfc.org.br/media/Curriculo%20Baseado%20em%20Competencias(1).pdf

27. Scheffer M, coordenador. Demográfica médica no Brasil 2015 [Internet]. São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da USP, CREMESP, CFM, 2015 [citado 2018 Maio 30]. Disponível em: https://www.usp.br/agen/wp-content/uploads/DemograficaMedica30Nov2015.pdf

28. Orlandin EA, Modvic L, Franzone AC, Passos AD, Fabbro AL, Vieira EM, et al. Uma agenda de pesquisa para a Atenção Primária à Saúde no estado de São Paulo, Brasil: o estudo ELECT. Interface Comun Saúde Educ. 2017;21(61):349-61.

29. World Health Organization (WHO). Achieving the health-related MDGs. Available from: http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/en/