Profile of oncology patient care at a regional emergency hospital reference unit in the interior of Rio Grande do Sul, Brazil

Wilian Santos Vieira*
Marisa Basegio Carretta Diniz*
João Carlos Comel*

Abstract

In the context of oncological disease, the patient’s hospitalization needs to be optimized, aiming to alleviate the suffering of patients and family members. It is necessary to know the profile of the patients who access the service, mainly by emergency services. The aim of the study was to identify the profile of patients undergoing cancer treatment and the emergencies that affect them. This was a quantitative, retrospective, longitudinal, observational cohort study, analyzing data from medical records and hospital cancer records in 2017. 1635 patients were included, predominantly aged between 60 to 69 (27.3%) years, 852 (52.1%) were male, 1542 (94.1%) were white, 463 (28.3%) had a family history of cancer, and there was a median of 29 days to start post-diagnosis treatment. The typology with the highest incidence was other malignant neoplasms of the skin (n=538; 32.9%), and the location of the first metastasis in the liver (n=47; 2.8%). The patients admitted via emergency services were separated, resulting in 450 (27.5%) patients, with a mean age of 60.5 years, 240 (53.3%) were males and 239 (53.1%) were smokers and ex-smokers. 446 (99.11%) patients were admitted and four (0.88%) were referred to the outpatient clinic. Of the hospitalized patients, 337 (74.90%) were discharged from the hospital and 113 (25.10%) died. Abdominal pain appeared in 111 (24.6%) and tumor lysis syndrome was the main oncological emergency in 182 (40.4%) cases. Knowing the profile of cancer patients and their emergencies contribute to the understanding of the risks of the clinical manifestation, helping health professionals and improving the care provided.

Keywords: Oncology. Emergencies. Health Profile. Health. Cancer.

INTRODUCTION

Oncology comprises the specialty dedicated to the study of cancer and aspects of the development of pathology in the body. The treatment occurs mainly through two types: clinical, which acts fundamentally with the use of radiotherapy and chemotherapy, and surgical, acting on the removal of the neoplasm from the body. Oncological therapies occur with a curative, palliative or adjuvant perspective, which are related to the best results in healing, survival and quality of life, when an association of different therapeutic modalities is performed. An estimated 27 million incident cases and 12.6 million deaths from the disease, worldwide, are predicted by the year 2030. Moreover, they are the most relevant cause of mortality in developed and developing countries, in addition to representing around 12% of all causes of death in the world.
Regarding the distribution by sex, there will be a slight predominance of males, both in incidence and in mortality. According to an estimate of incidence in Brazil, with the exception of non-melanoma skin cancer, the types of cancer that will be among the most common in men will be prostate (31.7%), lung (8.7%), intestine (8.1%), stomach (6.3%) and oral cavity (5.2%) cancers, and in women, breast (29.5%), intestine (9.4%), cervix (8.1%), lung (6.2%) and thyroid (4.0%) cancers.

In Brazil, it was estimated that, in the 2018-2019 biennium, there would be 600 thousand new cases of cancer for each year and that the distribution by geographic region shows that the South and Southeast concentrated 70% of the cases, and the Southeastern region concentrates almost half of this incidence. However, there was a great variation in the magnitude and types of cancer between the different regions of Brazil, for example, in the Southern and Southeastern regions, the pattern of incidence shows a predominance of prostate and female breast cancers, as well as lung and intestinal cancers. Meanwhile, the Center-Western region, although similar, incorporates cervical and stomach cancers among the most prevalent in its profile. In the Northern (the only one in the country where the rates of breast and cervical cancers of the uterus were equivalent among women) and the Northeastern regions, although they also report prostate and female breast cancers among the main types, the incidence of cervical and stomach cancers has an important impact in this population.

Cancer, after cardiovascular disease, is the second leading cause of death in the world according to the World Health Organization. However, with the quantitative demographic leap, it is estimated that in a few years, the incidence of oncological diseases will outweigh cardiovascular diseases, becoming the main cause of death and one of the related factors, would be the growth of the elderly population, in contrast the reduction in the incidence of infectious disease deaths and infant mortality. This fact will contribute to new cases and consequent side effects of the treatments used.

Thus, the high number of hospitalizations of cancer patients in hospital emergencies rooms is alarming. The development of therapeutic strategies and prolonging the life of patients undergoing cancer treatments corroborate the fact that these patients may present sudden symptoms, the result of an unfavorable evolution of the disease, which can develop over time, leading in some cases to sudden death.

Contextualizing, still in Brazil, the fragility regarding the resolution of primary care and the easier process of access to services of high complexity and hospitalization, makes urgent and emergency care work the first entry to health services. Urgent and emergency hospital care is increasingly sought by patients, as they know that this alternative is more resolute and quick, having in these scenarios, various services and resources available, such as: medical consultations, multiprofessional care, exams, medications and hospitalizations.

In urgent and emergency services, there are clinical or surgical services, which serve cardiovascular, cardiorespiratory, cerebrovascular diseases, polytrauma and oncological diseases, which are the main reasons for seeking acute pain care; followed by respiratory problems, trauma and malaise. In this reality, oncological diseases point to great increases and advances in therapies culminating in better rates in the life expectancy of patients undergoing cancer treatment. However, this associates them with a greater exposure to risk factors, which can result in an increase in the number of oncological emergencies throughout the treatment process.

Oncological emergency is any acute event that develops directly or indirectly due to
the tumor in a cancer patient, imminently threatening their life, and the main oncological emergencies can be classified as hematological (febrile neutropenia), metabolic (hypercalcemia, inadequate syndrome excretion of antidiuretic hormone), structural (spinal cord compression of peripheral nerves, malignant pericardial effusion and occlusion of a large vessel or infiltration) or side effects of chemotherapeutic agents (diarrhea, extravasation)\textsuperscript{12}. Most emergencies are diagnosed based on clinical, laboratory and radiological findings\textsuperscript{11}.

Oncological emergencies, in most cases, endanger the lives of critically ill patients. With a view to reducing their negative effects on the quality of life and survival, it is essential to understand these emerging syndromes in patients undergoing cancer treatment, in the sense of early diagnosis. Also, having a careful evaluation is essential in each manifestation of emergencies of the disease the patient’s symptoms, monitoring parameters and the conditions for a correct identification that allows a medical and therapeutic diagnosis, which can contribute to the planning and effectiveness of supportive care and interventions against these conditions\textsuperscript{12}. When identified early, most emergencies can be properly treated\textsuperscript{12,13}.

Urgent and emergency services play a fundamental role in the effectiveness of restoring quality of life in this group of patients and are able to offer rapid diagnosis and appropriate treatment. In addition, the patient’s emotional and clinical instability tend to be part of the worsening phase and critical care of oncological disease, which can be represented by exacerbations of symptoms that worsen the quality of life, leading to a complex process of living, dying and death\textsuperscript{14}.

In the phase in which the patient needs assistance in the hospital environment, it is recommended that they can be integrated and expanded beyond the biomedical perspective of care, aiming to alleviate the suffering of both patients and their families; especially since the hospital is, or it should be, a place of reception that can end up being the “place of death” in many cases\textsuperscript{7}. The importance of investments in training the teams is highlighted, with the purpose of organizing the assistance contemplated by a good reception and care based on targeted and individualized health care, and in order to have this, it is necessary to identify the profile of patients undergoing oncological treatments and the main care demands that oncological emergencies raise at the hospital entrance doors\textsuperscript{15}.

In view of the specificities of care, knowing the characteristics of this population can contribute to the responsible and safe performance of care in different hospital units, particularly in the urgency and emergency units, with a view to offering patients and families, even within this troubled environment, an adequate experience\textsuperscript{16}. As a hypothesis of this study, it was assumed that the occurrences of cancer found in the records of the Hospital de Clínicas de Passo Fundo differ little from the cases registered in other regions of the state and the country.

Given this context, the present study aimed to identify the profile of patients undergoing cancer treatment and the emergencies that affect them.

**METHODOLOGY**

The study complied with the rules and ethical guidelines set out in resolution 466/2012 of the National Health Council, being approved by the Research Ethics Committee of the University of Passo Fundo as under opinion No. 3.230.951 and by the Coordination of Teaching and Academic Research at Hospital de Clínicas.

This is a study conducted according to the longitudinal, observational, retrospective cohort model, of the quantitative type.
Data collection was performed on all electronic medical records of patients who were undergoing cancer treatment in the year 2017, since all data relating to these patients were systematized. The population was selected based on the information and elements available in the medical records, composing a non-probabilistic sample of the intentional type of 1635 medical records of individuals enrolled in the Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) from January to December of that year.

The Hospital de Clínicas de Passo Fundo is one of the largest hospital complexes in the northern region of Rio Grande do Sul. It is a macro-regional reference center in the north of the state for the unified health system (SUS), comprising the 144 municipalities of the 6th, 11th, 15th and 19th Regional Health Coordinators, respectively, of the cities of Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões and Frederico Westphalen. This hospital covers a population of approximately 1,158,000 inhabitants and is the standard example for performing highly complex procedures in Orthopedics and Traumatology, Neurosurgery, Kidney Replacement Therapy, Oncology and Hemodynamics. It offers an Oncology and Hematology Center with a specialized clinical staff, access to technologies and a complete structure for diagnosis, treatment and rehabilitation for patients with cancer and/or hematological diseases.

Medical records from the Medical Archive and Statistics Service (MASS) and Hospital Cancer Registry (HCR) were included in the study, diagnosed with neoplasia according to ICD 10, for the year 2017. As exclusion criteria, incomplete medical records and medical records that have no conclusive diagnosis were not included in the study.

The information extracted from medical records and records was stratified and cataloged in a file (Excel) for data recording, created by the authors, using the following variables: year of diagnosis, age group, gender, skin color, family history of cancer, city of origin, location of the primary tumor, histological type, topography, metastatic occurrence, time between diagnosis and start of treatment. In this context, a cut was made, via registration number, of all patients who accessed the hospital through the emergency service, in order to deepen the theme of oncological emergencies. This sample totaled 450 records, which analyzed the variables of age, sex, smoking history, conduct after medical consultation, outcome of hospitalization, histological type correlating with deaths and smoking, signs and symptoms correlating with deaths and smoking, and oncological emergencies correlating with deaths.

Data analysis and processing were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0 (SPSS Inc, Chicago, USA), considered significant when p<0.05. Categorical variables were demonstrated by absolute frequencies and percentages. Continuous variables with normal distribution, presented as mean and standard deviation, and those without normal distribution, were displayed as median and interquartile range (IQ).

The Kruskal-Wallis test was used to verify the normality of the data. The level of significance considered was 5%; two-tailed.
RESULTS

In 2017, 1635 cancer patients were seen at the hospital, of which 852 (52.1%) were male, aged between 60 to 69 (27.3%) years and white (n=1542; 94.1%). Of the total population, 463 (28.3%) reported that they had a family history of cancer. The time from the first diagnosis to the start of treatment reached an average of 53 days. However, it should be noted that this average was high because there was a patient who took 793 days to start treatment, so the calculated median was 29 days, where with the first quartile was 11 days and the third quartile was 68 days, as shown in table 1.

Regarding the origin of the patients, the city of Passo Fundo had a higher incidence of cases, with 523 (32.0%) patients. The remaining 1112 (68.0%) patients were from other cities in the regional scope, as highlighted in Table 2.

The typological distribution covers other malignant skin neoplasms with 538 (32.9%) occurrences, followed by breast 219 (13.4%) and prostate 130 (8.0%) cancers with higher incidences, as shown in Table 3.

The location of the first metastasis as shown in table 4, points to 188 (11.5%) cases, and metastases in the liver and intrahepatic bile ducts were more prevalent, representing 47 (2.8%) of the cases.

Table 5 shows the data from the emergency unit (EMU), in the year 2017. 450 cancer patients were admitted to this unit, identifying an average age of 60.5 years, of which 240 (53.3%) were males and 239 (53.1%) were smokers and ex-smokers.

Of the total number of patients admitted to the EMU, after medical consultation, 446 (99.1%) patients required hospitalization and four (0.8%) received referral to outpatient care. Of the hospitalized patients, 337 (74.9%) were discharged from the hospital and 113 (25.1%) patients died.

The typological distribution in the EMU, as seen in Table 6, shows a higher incidence of malignant neoplasms of the bronchi and lungs (n=72; 16.0%), followed by skin (n=35; 7.8%) and colon (n=34; 7.6%).

Correlating the typology with the outcome of death, the malignant neoplasm of the bronchi and lungs (p=0.001), breast (p=0.005) and pancreas (p=0.034) presented significant results.

In relation to the association of cancer typology with smoking, there are significant correlations between the malignant neoplasm of the bronchi and lungs (p=0.001), breast (p=0.001), stomach (p=0.005) and the cervix (p=0.044).

Table 7 describes the signs and symptoms presented and referred to by patients in oncological emergencies and are correlated with smoking and death outcomes. Among the signs and symptoms, abdominal pain was reported in 111 (24.6%) of the cases, followed by loss of strength (n=90; 20.0%), dyspnea (n=84; 18.6%) and lowering of the senses (n=12; 2.7%), which showed a significant correlation (p <0.05) with the occurrence of death. It was observed that the symptom of dyspnea (p=0.001), bleeding (p=0.011) and the occurrence of vomiting/diarrhea/nausea (p=0.040) were significantly correlated with the habit of smoking.

The oncological emergency tumor lysis syndrome was present in 182 (40.4%) cases and was more significant in relation to deaths (p=0.001) as can be seen in table 8.
Table 1 - General characteristics of patients undergoing cancer treatment included in the study. Hospital Cancer Registry, Passo Fundo, RS - 2017.

| General characteristics of study participants | N   | %  |
|-----------------------------------------------|-----|----|
| **Sex**                                       |     |    |
| Female                                        | 783 | 47.9|
| Male                                          | 852 | 52.1|
| Total                                         | 1635| 100|
| **Age group in years**                        |     |    |
| < e 19                                        | 6   | 0.4|
| 20 – 29                                       | 42  | 2.6|
| 30 – 39                                       | 82  | 5.0|
| 40 – 49                                       | 168 | 10.2|
| 50 – 59                                       | 331 | 20.2|
| 60 – 69                                       | 446 | 27.3|
| 70 – 79                                       | 382 | 23.4|
| 80 e >                                        | 178 | 10.9|
| Total                                         | 1635| 100|
| **Color/ Race**                               |     |    |
| White                                         | 1542| 94.3|
| Black                                         | 23  | 1.4|
| Yellow                                        | 0   | 0.0|
| Brown                                         | 44  | 2.7|
| Indigenous                                    | 2   | 0.1|
| No information                                | 24  | 1.5|
| Total                                         | 1635| 100|
| **Family history of cancer**                  |     |    |
| Yes                                           | 463 | 28.3|
| No                                            | 334 | 20.4|
| No information                                | 838 | 51.3|
| Total                                         | 1653| 100|
| **Time from first diagnosis to start of treatment** |     |    |
| Time in days (Mean+SD)                        | 53  | 84.0|
| Time in days (Median and interquartile range) | 29  | 68  |
| Total                                         | 1635| 100|

Table 2 - Municipalities where the patients come from. Hospital Cancer Registry, Passo Fundo, RS - 2017.

| Municipalities where patients come from         | N   | %  |
|------------------------------------------------|-----|----|
| Passo Fundo                                     | 523 | 32.0|
| Other cities                                    | 483 | 29.7|
| Lagoa Vermelha                                  | 84  | 5.1|
| Tapejara                                        | 61  | 3.7|
| Soledade                                        | 59  | 3.6|
| Sananduva                                       | 44  | 2.7|
| Marau                                           | 42  | 2.6|
| Espumoso                                        | 38  | 2.3|
| Casca                                           | 35  | 2.1|
| Serafina Corrêa                                 | 31  | 1.9|
| Barros Cassal                                   | 28  | 1.7|
| Ibiruã                                          | 24  | 1.5|
| Não-Me-Toque                                    | 20  | 1.2|
| Paim Filho                                      | 20  | 1.2|
| Tapera                                          | 20  | 1.2|
| São José do Ouro                                | 19  | 1.2|
| David Canabarro                                 | 18  | 1.1|
| Ernestina                                       | 18  | 1.1|
| Ibiraiaras                                      | 17  | 1  |
| Ciríaco                                         | 16  | 1  |
| Total                                           | 1635| 100|

...continuação - Tabela 1

Mundo da Saúde 2020,44: 193-206, e2062019
### Table 3 - Distribution according to type. Hospital Cancer Registry, Passo Fundo, RS - 2017.

| Distribution as to Typology                        | N  | %  |
|----------------------------------------------------|----|----|
| Other malignant neoplasms of skin                  | 538| 32.9|
| Malignant neoplasm of breast                       | 219| 13.4|
| Other neoplasms                                    | 194| 11.7|
| Malignant neoplasm of the prostate                 | 130| 8.0 |
| Malignant neoplasm of the bronchi and lungs        | 109| 6.7 |
| Malignant neoplasm of the cervix                   | 85 | 5.2 |
| Malignant neoplasm of the colon                    | 59 | 3.6 |
| Malignant neoplasm of the kidney, except renal pelvis| 42 | 2.6 |
| Malignant neoplasm of the stomach                  | 41 | 2.5 |
| Malignant neoplasm of the esophagus                | 34 | 2.1 |
| Malignant neoplasm of the bladder                  | 33 | 2.0 |
| Malignant neoplasm of the hematopoietic and endothelial reticulum systems | 31 | 1.9 |
| Malignant neoplasm of the pancreas                 | 29 | 1.8 |
| Malignant neoplasm of the thyroid gland            | 24 | 1.5 |
| Malignant neoplasm of the rectum                   | 24 | 1.5 |
| Secondary and unspecified malignant neoplasm lymph nodes | 23 | 1.4 |
| Malignant neoplasm of the larynx                   | 20 | 1.2 |
| **Total**                                          | 1635| 100 |

### Table 4 - Location in the first metastasis. Hospital Cancer Registry, Passo Fundo, RS - 2017.

| Location of the first metastasis                    | N  | %  |
|-----------------------------------------------------|----|----|
| Metastasis of the liver and intrahepatic bile ducts | 47 | 2.88|
| Metastasis of bones and joint cartilage from other locations and unspecified locations | 35 | 2.14|
| Bronchial and lung metastasis                       | 30 | 1.83|
| Secondary and unspecified metastasis of lymph nodes | 24 | 1.47|
| Metastasis of retroperitoneum and peritoneum soft tissues | 21 | 1.29|
| Brain metastasis                                    | 17 | 1.04|
| Metastasis of the heart, mediastinum and pleura     | 10 | 0.61|
| Metastasis of other locations and ill-defined locations | 2  | 0.12|
| Small intestine metastasis                           | 1  | 0.06|
| Adrenal gland metastasis [Adrenal gland]            | 1  | 0.06|
| **Total**                                            | 188| 11.5|
Table 5- Characteristics of patients undergoing cancer treatment admitted to the emergency unit. Electronic medical record, Passo Fundo, RS - 2017.

| Characteristics of patients in the emergency unit | N   | %  |
|--------------------------------------------------|-----|----|
| Age                                              |     |    |
| Years, (Mean + SD)                               | 60.5 + 14.13 |
| Sex                                              |     |    |
| Female                                           | 210 | 46.7|
| Male                                             | 240 | 5.3 |
| Total                                            | 450 | 100|
| Conduct after medical consultation               |     |    |
| Hospitalization                                  | 446 | 99.1|
| Referral to outpatient care                      | 4   | 0.88|

Table 6- Distribution in terms of Typology at the EMU. Electronic medical record, Passo Fundo, RS - 2017.

| Distribution as to Typology at EMU               | N   | %  | Valor p Obitos | Valor p Tabagismo |
|--------------------------------------------------|-----|----|----------------|-------------------|
| Malignant neoplasm of the bronchi and lungs      | 72  | 16.00 | 0.001 | 0.001 |
| Other malignant neoplasms of the skin           | 35  | 7.80  | 0.052 | 0.050 |
| Malignant neoplasm of the colon                  | 34  | 7.60  | 0.146 | 0.281 |
| Malignant neoplasm of the breast                 | 29  | 6.40  | 0.005 | 0.001 |
| Malignant neoplasm of the stomach                | 24  | 5.30  | 0.990 | 0.005 |
| Malignant neoplasm of the cervix                 | 20  | 4.40  | 0.117 | 0.044 |
| Malignant neoplasm of the pancreas               | 20  | 4.40  | 0.034 | 0.056 |
| Malignant neoplasm of the kidney, except renal pelvis | 19  | 4.20  | 0.902 | 0.616 |
| Malignant neoplasm of the esophagus              | 18  | 4.00  | 0.413 | 0.096 |
| Malignant neoplasm of the prostate               | 17  | 3.80  | 0.063 | 0.136 |
| Other Neoplasms                                  | 162 | 36.10 | 0.453 | 0.314 |
Table 7 - Signs and symptoms of oncological emergencies presented in the EMU and P-values compared to deaths and smoking. Electronic medical record, Passo Fundo, RS - 2017.

| Signs and symptoms of oncological emergencies presented in EMU and p-value of deaths and smoking | N  | %   | Death p value | P Value for Smoking |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---------------------|
| Abdominal pain                                                                                    | 111 | 24.70 | 0.001         | 0.134               |
| Vomiting/ Diarrhea/ Nausea                                                                         | 95  | 21.10 | 0.102         | 0.040               |
| Loss of Strength                                                                                  | 90  | 20.00 | 0.023         | 0.212               |
| Dyspnea                                                                                          | 84  | 18.70 | 0.001         | 0.001               |
| Fever                                                                                            | 53  | 11.80 | 0.569         | 0.151               |
| Anemia/ Anorexia                                                                                  | 40  | 8.90  | 0.259         | 0.551               |
| Chest pain                                                                                       | 35  | 7.80  | 0.193         | 0.117               |
| Bleeding                                                                                         | 32  | 7.10  | 0.390         | 0.011               |
| Decreased Senses                                                                                 | 12  | 2.70  | 0.001         | 0.425               |
| Convulsive Crisis                                                                                | 9   | 2.00  | 0.566         | 0.877               |
| Loss of Kidney Function                                                                           | 3   | 0.70  | 0.742         | 0.494               |
| Hemiparesis                                                                                      | 3   | 0.70  | 0.742         | 0.494               |
| Facial paralysis                                                                                  | 1   | 0.20  | 0.563         | 0.346               |
| Ascites                                                                                          | 1   | 0.20  | 0.084         | 0.346               |

Table 8 - Oncological emergencies based on the signs and symptoms presented in the EMU and p-value compared to deaths. Electronic medical record, Passo Fundo, RS - 2017.

| Oncological emergencies based on symptoms and p-value of deaths | N    | %    | Valor p Óbitos |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| Tumor lysis syndrome                                            | 182  | 40.4 | 0.001          |
| Hyponatremia                                                    | 169  | 37.6 | 0.018          |
| Superior vena cava syndrome                                     | 143  | 31.7 | 0.001          |
| Disseminated intravascular coagulation                          | 114  | 25.3 | 0.001          |
| Hypercalcemia                                                   | 107  | 23.8 | 0.038          |
| Malignant pericardial effusions                                 | 101  | 22.4 | 0.001          |
| Malignant epidural compression of the spinal cord                | 95   | 21.1 | 0.030          |
| Febrile neutropenia                                             | 53   | 11.8 | 0.569          |
In Brazil, according to estimated data from the National Cancer Institute (INCA), collaborating with study data, in 2018 the number of malignant neoplasms in males was higher compared to females, according to the incidence per 100 thousand inhabitants and the number of new cases of cancer. Globally, the prevalence rate of most cancers in relation to sex shows a higher incidence in men than in women, with incidence rates varying between regions, but were compatible with those presented worldwide. The prevalence rate estimates the diagnosis of cancer in one in five men and in one in six women, with one in eight men and one in ten women dying from the disease.

The ages with the highest incidences were observed between 60 years and 69 years old, which can be explained by the increase in longevity and by an accelerated growth of the elderly population, surpassing the mark of 30 million in 2017. The highest incidence in this age group in the study performed seems to be related to longevity, as it constitutes an important risk factor for the development of neoplasms; especially, since the increase in life expectancy may bring with it an increase in chronic-degenerative diseases. Another aspect that corroborates with the results of the study would be the diagnosis of cancer as one of the greatest risks attributed to the elderly population.

Regarding skin color / race, the sample was predominantly of white individuals, in line with the reality of the southern region of Brazil, which concentrates a population of almost 80% white, followed by 16.70% brown and only 3.9% black, according to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 2010. Information on family history of cancer was present in 28.3% of the cases, confirming the recognized, strong and important way of identifying and guiding the risk assessment for developing chronic conditions, including neoplasms, by integrating the risk of developing the disease due to genetic factors.

The study revealed a relative delay between the time from the first diagnosis to the start of treatment. This time can change the prognosis from potentially curable to incurable in aggressive cancers. In a study carried out in a densely populated area of Brazil, with a retrospective analysis of 509 patients diagnosed with malignant lung cancer between the years 2008 and 2014, it was found that the average time from diagnosis to the beginning of treatment was established in one month, but most patients (82.5%) started treatment within two months, demonstrating that the waiting times for the effective start of treatment remained relatively long. In this context in 2012, the Brazilian government published Law 12.732, establishing that every patient with malignant neoplasm is entitled to start treatment in the Unified Health System (SUS) within 60 days after diagnosis, with the objective of an universal and integral approach, according to the doctrinal precepts of SUS minimizing and eliminating differences in access to cancer treatment.

As for the typological incidence in emerging countries, cancers of the lung, bladder, liver, prostate, colon and rectum, occur more commonly among men, with cancers of the breast, cervix, ovary and non-Hodgkin lymphoma being the most common among women. In the Nation’s Annual Report on the Situation of Cancer, it was observed that...
the typology with the highest incidence is skin melanoma, both for men and women, with a statistically significant increase in rates. With the exception of non-melanoma skin cancer, among men, incidence rates point to the occurrence of neoplasms in the prostate, lung and bronchus, colon and rectum, and among women there is a higher incidence of breast, lung and bronchial cancer, colon and rectum; confirming the data found in the present study.

Considering the location of the first metastasis, in a study by a multicentric group from Francogyn, when analyzing only women, it was found that the most common anatomical sites of metastases in their first event were lung, bones, liver, diaphragmatic lymph nodes and brain. Although the study analyzed only the occurrence of metastasis in women, this result corroborates the profiles seen in the present study, which presented similar indicators regarding the first metastasis location.

In the emergency unit, the profile of cancer patients was closely related to that seen in other hospital units, also corroborating with a study of the profile of cancer patients treated in an emergency unit. In the aforementioned study, of the 172 attended patients diagnosed with cancer, an average age of 62 years was identified, 107 (62.2%) of whom were male and the primary location of the tumor in both sexes was predominantly the gastrointestinal and pulmonary regions, followed by breast cancer.

The association of cancer with smoking shows relative risks in several types (cancer of the lip and oral cavity, nasopharynx, esophagus, stomach, colorectal, liver, pancreas, lung, cervix, ovary, kidney, urinary bladder, among others). The harmful effects of smoking on the human body are visible mainly in the respiratory system, as demonstrated in a descriptive epidemiological study on cancer attributable to smoking. The study showed a high incidence of lung cancer, followed by liver, nasopharynx and cervix, but compared to a previous study, most data were lower for both cancer incidence and mortality in men and women, showing that effective tobacco policies and interventions, such as raising tobacco taxes, establishing non-smoking areas and implementing graphic health warnings, are effective in significantly decreasing tobacco-related cancer.

A parallel mixed convergent method study using quantitative and qualitative data on signs, symptoms and risk factors for lung cancer in Australia, identified the presence of hemoptysis and dyspnea as the most recognized symptoms in the entire sample population in the quantitative findings. Also, smoking was recognized as a cause of lung cancer; however, smokers were less likely to recognize the potential risk for the development of lung cancer. Lung cancer was the most evident type in the emergency unit of the study hospital, and just as the previously mentioned study stated, this may explain why dyspnea as one of the main symptoms.

In relation to mortality, in a study that analyzed the sources and methods used in the compilation of cancer statistics in 185 countries, lung cancer was the most frequent cause of death, followed by prostate and liver cancer in men, and in women, breast cancer was the most frequent, followed by lung cancer and cervical cancer. Overall, in both sexes, lung cancer, followed by stomach, liver, breast and colon cancer, were the most frequent causes of cancer death.

Similar to the data found, a longitudinal descriptive study carried out at Hospital Universitário San Ignacio (HUSI) in Bogotá, for four months, with 672 patients who had a history of hemato-oncological or oncological pathology, 79.5% of the patients were aged 50 years or more, and the most frequent cancer was breast cancer (17.4%), followed by colon (9.5%), gastric (9%), rectum (7.7%) and prostate.
(6.7%) cancers. Also, the main symptoms recorded were abdominal pain (26.3%), followed by dyspnea (19.3%), vomiting (16.7%), asthenia/adynamia (15%) and fever (14.5%); which may explain the vast types of symptoms (dyspnea, increase or decrease in respiratory rate, cyanosis, jaundice, fever, abdominal pain, muscle weakness, blurred vision, headache, vertigo, dizziness, hearing loss, impaired mental status, among others) that oncological emergencies may manifest as.31

Based on signs and symptoms, metabolic oncological emergencies, such as tumor lysis syndrome (TLS) and hyponatremia, were found in greater numbers in cancer patients. In a study that discusses tumor lysis syndrome in the emergency room, reported that TLS is the most common cancer emergency, and is characterized by the development of hyperuricemia, acute kidney injury and electrolyte disturbances, which can be fatal in many cases and it is crucial to identify patients with high risk of the syndrome to receive early treatment.34 In addressing emergencies in hematology and oncology, hyponatremia is associated with lower survival, affecting up to 60% at the end of life, and is one of the most common metabolic disorders in cancer patients. It is multifactorial and may be caused by the cancer itself or by drugs, hypovolemia and nephropathy that waste salt. Hyponatremia, in most cases of cancer patients, is mild to moderate and does not require therapy or can be treated on an outpatient basis.33

The profile of patients undergoing cancer treatment at the study institution was predominantly male, elderly, white, with a family history of cancer. The most common typology found was other malignant neoplasms of the skin and the first metastases affect the liver and intrahepatic bile ducts. The median time to start treatment after diagnosis was 29 days, revealing a relative delay, however within the scope of the current legislation. It was observed that the emergency unit was the access route for many patients undergoing cancer treatment, who mostly had malignant neoplasms of the bronchi and lungs, a history of smoking, signs and symptoms of abdominal pain and the oncological emergence of tumor lysis syndrome.

Death presented a significant relationship with the malignant neoplasm of the bronchi and lungs, of the breast and of the pancreas, with the signs and symptoms of abdominal pain, loss of strength, dyspnea and lowering of the sensorium and the oncological emergency tumor lysis syndrome. Smoking, on the other hand, had a significant relationship with the malignant neoplasm of the bronchi and lungs, breast, stomach and cervix, with the signs and symptoms of dyspnea, bleeding and the occurrence of vomiting/diarrhea/nausea, thus, showing that the studied population differs little from the rest of the state, Brazil and the world.

Outlining and knowing the profile of cancer patients and their main emergencies can improve the understanding of the risk of the clinical manifestations, as well as the planning of campaigns and actions for promotion, prevention, diagnosis and early treatment, encouraging over time, including the improvement in the outcome of patients seen at the service. The continuation of this work is suggested, with more specific correlations between the data in order to further strengthen the results to be discussed and analyzed.
REFERENCES

1. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) [homepage on the Internet]. Rio de Janeiro: INCA; [cited 2019 Jan 9]. Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil; 2018. Available from: http://inca.gov.br.
2. Boaventura AP, Vedovato CA, dos Santos FF. Perfil dos pacientes oncológicos atendidos em uma unidade de emergência. Cienc Enferm. 2015; 21(2):51-62.
3. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer (IARC) [homepage on the Internet]. Lyon: IARC; c2018 [cited 2019 Mar 1]. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr.
4. Knust RE, Portela MC, Pereira CCA, Fortes GB. Estimated costs of advanced lung cancer care in a public reference hospital. Rev Saude Pubb. 2017; 51:53.
5. Siegel RL, Miller KD, Fedewa SA, Ahnen DJ, Meester RGS, Barzi A, et al. Colorectal cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin. 2017; 67(3):177-93.
6. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Departamento de informática do SUS. Banco de dados do Sistema Único de Saúde, 2018 (acesso em 20 fev. 2019). Disponível em: http://datasus.gov.br.
7. Miranda B, Vidal SA, Mello MO, Rêgo JC, Pantaleão MC et al. Cancer patients, emergencies service and provision of palliative care. Rev Assoc Med Bras. 2016; 62(3): 207-11.
8. Camerlo A, Alves EC, Camerlo N, Nogueira LD. Perfil do atendimento de serviços de urgência e emergência. Rev Fatibe On. Bebedouro SP. 2015; 8(1):515-524.
9. Oliveira LS, Costa DN, Oliveira DML, Almeida HOC, Mendonça IO. Indicadores de qualidade nos serviços de urgência hospitalar. Cienc Biol Saúde Unit. 2018; 4(3):173-88.
10. Zhou Y, Abel GA, Hamilton W, Pritchard-Jones K, Gross CP, Walter FM, et al. Diagnosis of cancer as an emergency: a critical review of current evidence. Nat Rev Clin Oncol. 2017; 14(1):45-56.
11. Meert AP, Sculier JP, Berghmans T. Lung cancer diagnosis in the emergency department. Eur Respir J. 2015; 45(4):867-8.
12. Pi J, Kang Y, Smith M, Earl M, Norigian Z, McBride A. A review in the treatment of oncologic emergencies. J Oncol Pharm Pract. 2016; 22(4):625-38.
13. Correia de Menezes MM, Guedes NdAB, de Matos SS, Tiensoli SD, Simino GPR, dos Reis Corrêa A. Perfil dos atendimentos a pacientes oncológicos em uma unidade de pronto atendimento. Rev Enferm Cent-Oeste Min. 2018; 8.
14. Martins PF, Ferro M, Magalhães AC,Junior PRB, Andrade FB, Lima-Costa MF. Hospitalizations among older adults: results from ELSI-Brazil. Rev Saude Pubb. 2018; 52(suppl 2):S74-81.
15. Minayo MCS, Firmo JOA. Longevity: bonus or onus? Cienc Saude Colet. 2019; 24(1):4.
16. Abrao FC, Abreu I, Rocha RO, Rodrigues IHR, Younes RN. Impact of the delay to start treatment in patients with lung cancer treated in a densely populated area of Brazil. Clinics (Sao Paulo). 2017; 72(11):675-80.
17. Brasil. Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012. Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Diário Oficial da União. 2012.
18. Yeakly DM, Byard RW, Panagiotopoulos C, Born K, Pugliese A. Cancer control: a reminder of the need for a balanced approach between prevention and treatment. East Mediterr Health J. 2014; 20(6):582-8.
19. Jemal A, Ward EM, Pfeiffer RM, Rinehart CM, ek D, Doherty Y. Annual report to the nation on the status of cancer: early detection. J Natl Cancer Inst. 2014; 106(7):518-28.
20. Ouldamer L, Bendifallah S, Body G, Touboul C, Graesslin O, Raimond E, et al. Incidence, patterns and prognosis of first distant recurrence after surgically treated early stage endometrial cancer: Results from the multicentre FRANCOGYN study group. Eur J Surg Oncol. 2014; 40(1):12-8.
29. Kristina SA, Permitasari N, Krisnadewi KI, Santoso KA, Puspawati PR, Masrida WO, et al. Cancer Attributable to Tobacco Smoking in Member Countries of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Year 2018. Asian Pac J Cancer Prev. 2019;20(10):2909-15.
30. Crane M, Scott N, O’Hara BJ, Aranda S, Lafontaine M, Stacey I, et al. Knowledge of the signs and symptoms and risk factors of lung cancer in Australia: mixed methods study. BMC Public Health. 2016; 16:508.
31. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, Mathers C, Parkin DM, Pineros M, et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. Int J Cancer. 2019;144(8):1941-53.
32. Mariño, R., Cervera, S., Moreno, L., & Sánchez, O. Motivos de consulta al servicio de urgencias de los pacientes adultos con enfermedades hemato-oncológicas en un hospital de cuarto nivel de atención. Rev Colomb Cancerol. 2015;19(4), 204-209.
33. Halldarson TR, Hogan WJ, Madsen BE. Emergencies in Hematology and Oncology. Mayo Clin Proc. 2017;92(4):609-41.
34. Namendys-Silva SA, Arredondo-Armenta JM, Plata-Menchaca EP, Guevara-Garcia H, Garcia-Guillen FJ, Rivero-Sigarroa E, et al. Tumor lysis syndrome in the emergency department: challenges and solutions. Open Access Emerg Med. 2015; 7:39-44.
Perfil dos atendimentos de pacientes oncológicos em uma unidade de emergência de hospital referência regional no interior do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo

No contexto da doença oncológica, a hospitalização do paciente precisa ser otimizada, visando aliviar o sofrimento dos pacientes e familiares. Faz-se necessário saber o perfil dos pacientes que acessam o serviço, principalmente via emergência. O objetivo do estudo foi identificar o perfil dos pacientes em tratamento oncológico e as emergências que os acometem. Estudo quantitativo de coorte retrospectiva observacional longitudinal, com a análise dos dados dos prontuários e registro hospitalar do câncer no ano de 2017. Incluídos 1635 pacientes, com idade predominante entre os 60 a 69 (27,3%) anos, 852 (52,1%) do sexo masculino, 1542 (94,1%) de cor de pele/raça branca e 463 (28,3%) possuíram histórico familiar de câncer, mediana de 29 dias para início do tratamento pós diagnóstico. A tipologia com maior incidência foi outras neoplasias malignas da pele, com 538 (32,9%), e a localização da primeira metástase no fígado, com 47 (2,8%). Realizado recorte dos pacientes com entrada via emergência, resultando em 450 (27,5 %) pacientes, idade média de 60,5 anos, 240 (53,3 %) sexo masculino, tabagistas e ex-tabagistas 239 (53,1%). Internaram 446 (99,11%) pacientes e quatro (0,88%) encaminhamentos para o ambulatório. Dos pacientes internados, 337 (74,90%) tiveram alta hospitalar e 113 (25,10%) evoluíram à óbito. A dor abdominal apareceu em 111 (24,6%) e a síndrome de lise tumoral foi a principal emergência oncológica com 182 (40,4%) casos. Conhecer o perfil dos pacientes oncológicos e suas emergências contribui na compreensão dos riscos do manifesto clínico, auxiliando os profissionais da saúde e na qualificação do atendimento prestado.

Palavras-chave: Oncologia. Emergências. Perfil de Saúde. Saúde. Câncer.

INTRODUÇÃO

A oncologia compreende a especialidade dedicada ao estudo do câncer e aos aspectos de desenvolvimento da patologia no organismo, transversaliza a busca do tratamento apropriado à complexidade de cada caso, sendo prioritariamente de abordagem individualizada1. O tratamento ocorre majoritariamente através de duas tipologias: clínico, que atua fundamentalmente com a utilização de radioterapia e quimioterapia, e o cirúrgico, atuando na remoção da neoplasia do organismo, e a terapêutica oncológica ocorre sob a perspectiva curativa, paliativa ou adjuvante, que estão relacionadas aos melhores resultados na cura, sobrevida e qualidade de vida, quando realizada associação de diversas modalidades terapêuticas2.

Estimam-se mundialmente para o ano de 2030, a ocorrência de 27 milhões de casos incidentes e 12,6 milhões de mortes pela doença, sendo essa a causa mais relevante de mortalidade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, além de representar cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo3. Em relação à distribuição por
sexo, haverá um discreto predomínio do sexo masculino, tanto na incidência, quanto na mortalidade4,5.

Segundo estimativa de incidência no Brasil, com exceção do câncer de pele não melanoma, os tipos de câncer que se apresentarão entre os mais incidentes em homens, serão de câncer próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) e cavidade oral (5,2%) e nas mulheres, os cânceres de mama (29,5%), intestino (9,4%), colo do útero (8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide (4,0%)1.

No Brasil, estimava-se que, no biênio 2018-2019, haveria a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano e que a distribuição por região geográfica mostra que Sul e Sudeste concentravam 70% dos casos, sendo que na região Sudeste, concentra quase a metade dessa incidência1. Existia, entretanto, grande variação na magnitude e nos tipos de câncer entre as diferentes regiões do Brasil, por exemplo nas regiões Sul e Sudeste, o padrão da incidência mostrava a predominância de cânceres de próstata e de mama feminina, bem como os cânceres de pulmão e de intestino, já a região Centro-Oeste, apesar de semelhante, incorporava em seu perfil os cânceres do colo do útero e de estômago entre os mais incidente, nas regiões Norte (única do país onde as taxas dos cânceres de mama e de colo do útero se equivaleram entre as mulheres) e Nordeste, apesar de também apresentarem os cânceres de próstata e mama feminina entre os principais, a incidência dos cânceres do colo do útero e estômago tiveram impacto importante nessa população1. O câncer, depois das doenças cardiovasculares, é a segunda principal causa de morte no mundo segundo a World Health Organization1. Entretanto, com o salto quantitativo demográfico, estimava-se que em poucos anos, a incidência de doenças oncológicas, superem as doenças cardiovasculares, tornando-se a principal causa de morte e um dos fatores relacionados, seria o crescimento da população idosa, em contrapartida à redução na incidência nas mortes por doenças infecciosas e na mortalidade infantil. Este fato irá contribuir para novos casos e consequentes efeitos secundários aos tratamentos utilizados6.

Assim, alerta-se para o elevado número de internações de pacientes oncológicos nas emergências hospitalares. O desenvolvimento de estratégias terapêuticas e o prolongamento da vida dos pacientes em tratamento oncológico corroboram para este fato, estes pacientes podem apresentar sintomas repentinos, resultado de uma evolução desfavorável da doença, que pode desenvolver-se ao longo do tempo, levando em alguns casos a morte súbita7. Contextualizando, ainda no Brasil, a fragilidade no que tange a resolutividade da atenção primária e o processo mais facilitado de acesso a serviços de alta complexidade e hospitalização, faz com que o atendimento na urgência e emergência funcione como a primeira entrada aos serviços de saúde8. Os atendimentos hospitalares de urgência e emergência são cada vez mais procurados pelos pacientes, por saberem que esta alternativa é mais resolutiva e rápida, tendo nestes cenários, à disposição vários serviços e recursos, como: consultas médicas, atendimento multiprofissional, exames, medicamentos e internações8.

Nos serviços de urgência e emergência, encontram-se serviços clínicos ou cirúrgicos, que atendem as doenças cardiovasculares, cardiorespiratórias, cerebrovasculares, politraumatismos e as doenças oncológicas, sendo os principais motivos de procura pelo atendimento a dor aguda, seguida de problemas respiratórios, trauma e mal-estar10. Nessa realidade, a doença oncológica
aponta com grande crescimento, avanços terapêuticos culminam em melhores taxas na expectativa de vida do paciente em tratamento oncológico, porém isso o associa a maior exposição à fatores de risco, o que pode resultar em um aumento no número de emergências oncológicas durante todo o processo do tratamento.

Considera-se emergência oncológica qualquer evento agudo que se desenvolve direta ou indiretamente devido ao tumor em um paciente com câncer, ameaçando iminentemente sua vida e as principais emergências oncológicas podem ser classificadas como hematológica (neutropenia febril), metabólica (hipercalcemia, síndrome de inadequada excreção do hormônio antidiurético), estrutural (medula espinhal, compressão de nervos periféricos, derrame pericárdico maligno e a oclusão de um grande vaso ou infiltração) ou efeitos colaterais de agentes quimioterápicos (diarreia, extravasamento). A maioria das emergências são diagnosticadas com base em achados clínicos, laboratoriais e exames radiológicos.

As emergências oncológicas, na maioria das vezes, colocam em risco a vida dos pacientes criticamente doentes. Pensando em diminuir seus efeitos negativos sobre a qualidade de vida e sobrevidência, torna-se fundamental a compreensão dessas síndromes emergentes nos pacientes em tratamento oncológico, no sentido do diagnóstico precoce, sendo imprescindível em cada manifestação de quadros de emergência da doença, uma avaliação cuidadosa dos sintomas do paciente, dos parâmetros de monitoramento e das condições para uma correta identificação que permita um diagnóstico médico e terapêutico, o que pode contribuir para o planejamento e efetividade de cuidados de apoio e intervenções a essas condições. Quando identificadas precocemente, a maioria das emergências podem ser tratadas adequadamente.

Os serviços de urgência e emergência desempenham papel fundamental para a efetividade da restauração da qualidade de vida neste grupo de pacientes, podendo ofertar diagnóstico rápido e tratamento adequado. Além disso, a instabilidade emocional e clínica do paciente, tendem a fazer parte da fase de agravamento e do cuidado crítico da doença oncológica, podendo ser representada por exacerbações de sintomas que pioram a qualidade de vida, levando a um complexo processo do viver, do morrer e da morte.

Na fase na qual o paciente necessita de assistência no ambiente hospitalar, recomenda-se que esta possa ser integrada e ampliada para além da perspectiva biomédica de cuidado, visando aliviar o sofrimento tanto dos pacientes quanto de suas famílias, uma vez que o hospital é, ou deveria ser, um local de acolhimento, e que pode acabar sendo o “local da morte” em muitos casos. Destaca-se a importância de investimentos em capacitações das equipes, com a finalidade de organização da assistência contemplada por um bom acolhimento e atendimento baseado em cuidados de saúde direcionados e individualizados, e para isso, faz-se necessário identificar o perfil dos pacientes em tratamento oncológico e quais as principais demandas de assistência que as emergências oncológicas suscitam nas portas de entrada hospitalar.

Tendo em vista as especificidades do atendimento, conhecer as características desta população pode contribuir para a atuação responsável e segura da assistência nas diferentes unidades hospitalares, particularmente na unidade de urgência e emergência, com vistas a ofertar ao paciente e familiares, mesmo dentro deste ambiente conturbado, uma adequada experiência.
vivida. Como hipótese desta pesquisa, se pressupôs que as ocorrências de câncer encontrada nos registros do Hospital de Clínicas de Passo Fundo pouco diferem dos casos registradas em outras regiões do estado e do país.

Diante deste contexto, o presente estudo teve como objetivo principal identificar o perfil dos pacientes em tratamento oncológico e as emergências que os acometem.

**METODOLOGIA**

O estudo atendeu às normas e diretrizes éticas dispostas na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo conforme parecer nº 3.230.951 e pela coordenação de Ensino e Pesquisa Acadêmica do Hospital de Clínicas.

Trata-se de um estudo conduzido de acordo com o modelo de coorte retrospectiva observacional longitudinal, do tipo quantitativo. A coleta de dados foi realizada em todos os prontuários eletrônicos dos pacientes que estavam em tratamento oncológico do ano de 2017, uma vez que todos os dados referentes a estes pacientes se encontravam sistematizados. A população foi selecionada com base nas informações e elementos disponíveis nos prontuários, compondo uma amostra não probabilística do tipo intencional de 1635 prontuários de indivíduos matriculados no Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) no período de janeiro a dezembro do referido ano.

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo é um dos maiores complexos hospitalares da região norte do Rio Grande do Sul. Centro de referência macrorregional no norte do estado para o sistema único de saúde (SUS), compreendendo os 144 municípios da 6ª, 11ª, 15ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Saúde, respectivamente, das cidades de Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, abrangendo uma população de aproximadamente 1.158.000 de habitantes e referência para atendimento de procedimentos de alta complexidade em Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia, Terapia Substitutiva Renal, Oncologia e Hemodinâmica. Oferece um Centro de Oncologia e Hematologia HC com corpo clínico especializado, acesso às tecnologias e estrutura completa de diagnóstico, tratamento e reabilitação aos pacientes com câncer e/ou doenças hematológicas.

Foram incluídos no estudo prontuários oriundos do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) e Registro Hospitalar do Câncer (RHC), com diagnóstico de neoplasia segundo CID 10, referente ao ano de 2017. Como critérios de exclusão foram considerados prontuários incompletos e prontuários que não tenham diagnóstico conclusivo.

As informações extraídas dos prontuários e registros foram estratificadas e catalogadas em um arquivo (Excel) para registro de dados, criado pelos autores, utilizando as seguintes variáveis: ano do diagnóstico, faixa etária, sexo, cor da pele, histórico familiar de câncer, cidade de origem, localização do tumor primário, tipo histológico, topografia, ocorrência metastática, tempo entre o diagnóstico e início de tratamento. Neste contexto foi realizado um recorte, via número de registro, de todos os pacientes que acessaram o hospital pelo serviço de emergência, afim de aprofundar a temática da emergência oncológica. Esta amostra totalizou 450 prontuários, os quais foram analisadas as variáveis de idade, sexo, histórico de tabagismo, conduta pós consulta médica, desfecho da internação, tipo histológico correlacionando com os óbitos e
tabagismo, sinais e sintomas correlacionando com o óbitos e tabagismo, e as emergências oncológicas correlacionando com os óbitos.

A análise e o processamento dos dados foram realizados com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0 (SPSS Inc, Chicago, EUA), considerados significativos quando p<0.05. As variáveis categóricas foram apresentadas por frequências absolutas e percentagens. As variáveis contínuas com distribuição normal, apresentadas por média e desvio padrão, e aquelas sem distribuição normal, como mediana e amplitude interquartílica (IQ). Foi utilizado o teste de Kuskal-Wallis para verificação da normalidade dos dados. O nível de significância considerado foi de 5%, bicaudal.

RESULTADOS

No ano de 2017, 1635 pacientes com câncer foram atendidos no hospital, dos quais 852 (52,1%) eram do sexo masculino, com faixa etária compreendida entre os 60 a 69 (27,3%) anos e cor de pele/raça branca 1542 (94,1%). Da população total, 463 (28,3%) informaram que possuem histórico familiar de câncer. O tempo do primeiro diagnóstico para o início do tratamento alcançou a média de 53 dias, porém, cabe ressaltar que esta média foi elevada por ter um paciente que demorou 793 dias para iniciar o tratamento, portanto a mediana calculada foi de 29 dias com primeiro quartil de 11 dias e o terceiro quartil de 68 dias, como mostra a tabela 1.

Em relação à procedência dos pacientes, o município de Passo Fundo apresentou maior incidência de casos, sendo 523 (32,0%) pacientes. Os demais, 1112 (68,0%) pacientes eram procedentes de outros municípios da abrangência regional, como salientado na tabela 2.

A distribuição tipológica abrange outras neoplasias malignas da pele com 538 (32,9%) ocorrências, seguido da mama 219 (13,4%) e da próstata 130 (8,0%) com maiores incidências, como apresentada na tabela 3.

A localização da primeira metástase como apresentada na tabela 4, indica um número de 188 (11,5%) casos e a metástase no fígado e das vias biliares intra-hepáticas com maior incidência, representando 47 (2,8%) dos casos.

Na tabela 5, são relatados os dados da unidade de emergência (UEM), no ano de 2017. Deram entrada nesta unidade, 450 pacientes com câncer, identificando-se uma média de idade de 60,5 anos, dos quais 240 (53,3%) do sexo masculino e 239 (53,1%), tabagistas e ex-tabagistas.

Do total de pacientes admitidos na UEM, nos pós consulta médica, 446 (99,1%) pacientes necessitaram de internação hospitalar e quatro (0,8%) receberam encaminhamento para atendimento ambulatorial. Dos pacientes internados, 337 (74,9%) tiveram como desfecho alta hospitalar e 113 (25,1%) pacientes evoluíram à óbito.

A distribuição tipológica na UEM como observada na tabela 6, demonstra maior incidência de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões 72 (16,0%), seguido da pele 35 (7,8%) e do cólon 34 (7,6%).

Correlacionando a tipologia com o desfecho de óbito, a neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (p=0,001), da mama (p=0,005) e do pâncreas (p=0,034), apresentaram resultados significativos.

Em relação à associação da tipologia do câncer com o tabagismo, apresentam-se significativas as correlações entre a neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (p=0,001), da mama (p=0,001), do estômago (p=0,005) e do colo do útero (p=0,044).

Na tabela 7, estão descritos os sinais e
sintomas apresentados e referidos pelos pacientes nas emergências oncológicas, sendo correlacionados ao tabagismo e desfecho de óbito. Dentre os sinais e sintomas, a dor abdominal foi referida em 111 (24,6%) dos casos, seguido de perda de força 90 (20,0%), dispneia 84 (18,6%) e rebaixamento de sensório 12 (2,7%), os quais apresentaram correlação significativa (p<0,05) com a ocorrência de óbito. Observou-se que o sintoma de dispneia (p=0,001), os sangramentos (p=0,011) e a ocorrência de vomito/diarreia/náusea (p=0,040) estiveram significativamente correlacionados ao hábito do tabagismo.

A emergência oncológica síndrome de lise tumoral teve número de 182 (40,4%) e apresentou maior significância em relação aos óbitos (p=0,001) como pode ser vista na tabela 8.

Tabela 1- Características gerais dos pacientes em tratamento oncológico incluídos no estudo. Registro Hospitalar do Câncer, Passo Fundo, RS – 2017.

| Característica gerais dos participantes do estudo | N   | %    |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| **Sexo**                                         |     |      |
| Feminino                                         | 783 | 47,9 |
| Masculino                                        | 852 | 52,1 |
| Total                                            | 1635| 100  |
| **Faixa etária em anos**                         |     |      |
| < e 19                                           | 6   | 0,4  |
| 20 – 29                                          | 42  | 2,6  |
| 30 – 39                                          | 82  | 5,0  |
| 40 – 49                                          | 168 | 10,2 |
| 50 – 59                                          | 331 | 20,2 |
| 60 – 69                                          | 446 | 27,3 |
| 70 – 79                                          | 382 | 23,4 |
| 80 e >                                          | 178 | 10,9 |
| Total                                            | 1635| 100  |

Características gerais dos participantes do estudo

| Característica gerais dos participantes do estudo | N   | %    |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| **Cor/Raça**                                     |     |      |
| Branca                                           | 1542| 94,3 |
| Preta                                            | 23  | 1,4  |
| Amarela                                          | 0   | 0,0  |
| Parda                                            | 44  | 2,7  |
| Indígena                                         | 2   | 0,1  |
| Sem informação                                   | 24  | 1,5  |
| **Total**                                        | 1635| 100  |

Histórico familiar de câncer

| Histórico familiar de câncer                      |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| Sim                                              | 463 | 28,3 |
| Não                                              | 334 | 20,4 |
| Sem informação                                   | 838 | 51,3 |
| **Total**                                        | 1653| 100  |

Tempo do primeiro diagnóstico para início do tratamento

| Tempo em dias (Média + DP)                        | 53 + 84,0 |

| Tempo em dias (Mediana e amplitude interquartílica) | 29 (11 - 68) |

Total                                           | 1635 | 100 |

Municípios de procedência dos pacientes

| Municípios de procedências dos pacientes | N   | %    |
|-----------------------------------------|-----|------|
| Passo Fundo                             | 523 | 32,0 |
| Outras cidades                          | 483 | 29,7 |
| Lagoa Vermelha                          | 84  | 5,1  |
| Tapejara                                | 61  | 3,7  |
| Soledade                                | 59  | 3,6  |
| Sananduva                               | 44  | 2,7  |
| Marau                                   | 42  | 2,6  |
| Espumoso                                 | 38  | 2,3  |
| Casca                                   | 35  | 2,1  |
| Serafina Corrêa                         | 31  | 1,9  |
| Barros Cassal                           | 28  | 1,7  |
Munícipios de procedências dos pacientes  

| Municipio               | N  | %  |
|-------------------------|----|----|
| Ibirubá                 | 24 | 1,5|
| Não-Me-Toque            | 20 | 1,2|
| Paim Filho              | 20 | 1,2|
| Tapera                  | 20 | 1,2|
| São José do Ouro        | 19 | 1,2|
| David Canabarro         | 18 | 1,1|
| Ernestina               | 18 | 1,1|
| Ibiaçá                  | 18 | 1,1|
| Campos Borges           | 17 | 1  |
| Ibiraiaras              | 17 | 1  |
| Ciriaco                 | 16 | 1  |
| **Total**               | 1635| 100|

Tabela 3- Distribuição quanto a Tipologia. Registro Hospitalar do Câncer, Passo Fundo, RS – 2017.

| Tipologia                        | N  | %  |
|----------------------------------|----|----|
| Outras neoplasias malignas da pele | 538 | 32,9|
| Neoplasia maligna da mama       | 219 | 13,4|
| Outras neoplasias               | 194 | 11,7|
| Neoplasia maligna da próstata   | 130 | 8,0 |
| Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | 109 | 6,7 |
| Neoplasia maligna do colo do útero | 85  | 5,2 |
| Neoplasia maligna do cólon      | 59  | 3,6 |
| Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | 42  | 2,6 |
| Neoplasia maligna do estômago   | 41  | 2,5 |
| Neoplasia maligna do esôfago    | 34  | 2,1 |
| Neoplasia maligna da bexiga     | 33  | 2,0 |

Distribuição quanto a Tipologia  

| Tipologia                        | N  | %  |
|----------------------------------|----|----|
| Neoplasia maligna dos sistemas hematopoietico e retículo endotelial | 31 | 1,9 |
| Neoplasia maligna do pâncreas    | 29 | 1,8 |
| Neoplasia maligna da glândula tireoide | 24 | 1,5 |
| Neoplasia maligna do reto        | 24 | 1,5 |
| Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos | 23 | 1,4 |
| Neoplasia maligna da laringe     | 20 | 1,2 |
| **Total**                        | 1635| 100|

Tabela 4- Localização na primeira metástase. Registro Hospitalar do Câncer, Passo Fundo, RS – 2017.

| Metástase                      | N  | %  |
|--------------------------------|----|----|
| Metástase do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | 47 | 2,88|
| Metástase dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | 35 | 2,14|
| Metástase dos brônquios e dos pulmões | 30 | 1,83|
| Metástase secundária e não especificada dos gânglios linfáticos | 24 | 1,47|
| Metástase dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio | 21 | 1,29|
| Metástase do encéfalo           | 17 | 1,04|
| Metástase do coração, mediastino e pleura | 10 | 0,61|
| Metástase de outras localizações e de localizações mal definidas | 2  | 0,12|
| Metástase do intestino delgado  | 1  | 0,06|
| Metástase da glândula suprarenal [Glândula adrenal] | 1  | 0,06|
| **Total**                      | 188 | 11,5|

continua...
**Tabela 5** - Características dos pacientes em tratamento oncológico admitidos na unidade de emergência. Prontuário eletrônico hospitalar, Passo Fundo, RS – 2017.

| Características dos pacientes na unidade emergência       | N  | %  |
|----------------------------------------------------------|----|----|
| Idade                                                    |    |    |
| Anos, (Média + DP)                                       | 60,5 + 14,13 |    |
| Sexo                                                     |    |    |
| Feminino                                                 | 210 | 46,7 |
| Masculino                                                | 240 | 53,3 |
| Total                                                    | 450 | 100 |
| Conduta pós consulta médica                              |    |    |
| Internação hospitalar                                     | 446 | 99,1 |
| Encaminhamento ao atendimento ambulatorial               | 4  | 0,88 |

| Características dos pacientes na unidade emergência       | N  | %  |
|----------------------------------------------------------|----|----|
| Total                                                    | 450 | 100 |
| Histórico de tabagismo                                   |    |    |
| Tabagista e ex-tabagista                                 | 239 | 53,1 |
| Não tabagista                                            | 211 | 46,9 |
| Total                                                    | 450 | 100 |
| Desfecho                                                 |    |    |
| Óbito                                                     | 113 | 25,1 |
| Alta                                                     | 337 | 74,9 |
| Total                                                    | 450 | 100,00 |

**Tabela 6** - Distribuição quanto a Tipologia na UEM. Prontuário eletrônico hospitalar, Passo Fundo, RS – 2017.

| Distribuição quanto a Tipologia na UEM                    | N  | %  | Valor p Óbitos | Valor p Tabagismo |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------|
| Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões             | 72 | 16,00 | 0,001 | 0,001 |
| Outras neoplasias malignas da pele                        | 35 | 7,80  | 0,052 | 0,050 |
| Neoplasia maligna do cólon                                | 34 | 7,60  | 0,146 | 0,281 |
| Neoplasia maligna da mama                                 | 29 | 6,40  | 0,005 | 0,001 |
| Neoplasia maligna do estômago                             | 24 | 5,30  | 0,990 | 0,005 |
| Neoplasia maligna do colo do útero                        | 20 | 4,40  | 0,117 | 0,044 |
| Neoplasia maligna do pâncreas                              | 20 | 4,40  | 0,034 | 0,056 |
| Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal              | 19 | 4,20  | 0,902 | 0,616 |
| Neoplasia maligna do esôfago                              | 18 | 4,00  | 0,413 | 0,096 |
| Neoplasia maligna da próstata                             | 17 | 3,80  | 0,063 | 0,136 |
| Outras Neoplasias                                         | 162| 36,10 | 0,453 | 0,314 |
**Tabela 7** - Sinais e sintomas das emergências oncológicas apresentados na UEM e valor de P em comparação com óbitos e com tabagismo. Prontuário eletrônico hospitalar, Passo Fundo, RS - 2017.

| Sinais e sintomas das urgências oncológicas apresentados na UEM e valor de óbitos e tabagismo | N  | %   | Valor p Óbitos | Valor p Tabagismo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|------------------|
| Dor Abdominal                                                                                  | 111| 24,70| 0,001          | 0,134            |
| Vomito/Diarreia/Náusea                                                                         | 95 | 21,10| 0,102          | 0,040            |
| Perda de Força                                                                                  | 90 | 20,00| 0,023          | 0,212            |
| Dispneia                                                                                       | 84 | 18,70| 0,001          | 0,001            |
| Febre                                                                                         | 53 | 11,80| 0,569          | 0,151            |
| Anemia/Anorexia                                                                                | 40 | 8,90 | 0,259          | 0,551            |
| Dor Torácica                                                                                   | 35 | 7,80 | 0,193          | 0,117            |
| Sangramento                                                                                   | 32 | 7,10 | 0,390          | 0,011            |
| Rebaixamentos Sensório                                                                         | 12 | 2,70 | 0,001          | 0,425            |
| Crise Convulsiva                                                                               | 9  | 2,00 | 0,566          | 0,877            |
| Perda da Função Renal                                                                          | 3  | 0,70 | 0,742          | 0,494            |
| Hemiparesia                                                                                   | 3  | 0,70 | 0,742          | 0,494            |
| Paralisia Facial                                                                               | 1  | 0,20 | 0,563          | 0,346            |
| Ascite                                                                                        | 1  | 0,20 | 0,084          | 0,346            |

**Tabela 8** - Emergências oncológicas com base nos sinais e sintomas apresentados na UEM e valor de p em comparação com óbitos. Prontuário eletrônico hospitalar, Passo Fundo, RS - 2017.

| Emergências oncológicas com base nos sintomas e Valor de p de óbitos | N   | %   | Valor p Óbitos |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|
| Síndrome de lise tumoral                                           | 182 | 40,4| 0,001          |
| Hiponatremia                                                       | 169 | 37,6| 0,018          |
| Síndrome da veia cava superior                                     | 143 | 31,7| 0,001          |
| Coagulação intravascular disseminada                               | 114 | 25,3| 0,001          |
| Hipercalcemia                                                     | 107 | 23,8| 0,038          |
| Derrames pericárdicos malignos                                    | 101 | 22,4| 0,001          |
| Compressão epidural maligna da medula espinhal                     | 95  | 21,1| 0,030          |
| Neutropenia febril                                                 | 53  | 11,8| 0,569          |
DISCUSSÃO

No Brasil, segundo dados de estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), colaborando com dados do estudo, em 2018 o número de neoplasias malignas no sexo masculino foi maior comparado com o sexo feminino, conforme incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer17. De forma global, a taxa de prevalência da maioria dos cânceres quanto ao sexo, demonstra incidências maior em homens do que em mulheres, com as taxas de incidência variando entre as regiões, porém compatíveis com as apresentadas no mundo18. A taxa de prevalência estima o diagnóstico de câncer em um a cada cinco homens e em uma a cada seis mulheres, podendo morrer pela doença um em cada oito homens e uma em cada dez mulheres19.

As idades com maiores incidências foram observadas entre os 60 anos e 69 anos, o que pode ser explicado pelo aumento da longevidade e por um crescimento acelerado da população idosa, ultrapassando a marca de 30 milhões em 2017. A maior incidência nessa faixa etária no estudo realizado parece ter relação com longevidade, por esta constituir importante fator de risco para o desenvolvimento de neoplasias, uma vez que o aumento da expectativa de vida, pode trazer consigo aumento de doenças crônico-degenerativas20. Outro aspecto que corrobora com os resultados do estudo seria o diagnóstico de câncer como um dos maiores riscos atribuídos à população idosa21.

Em relação a cor de pele/raça, a predominância da amostra foi de indivíduos brancos, condizendo com a realidade da região sul do Brasil, a qual concentra uma população de quase 80% brancos, seguido de 16,70% pardos e negros com apenas 3,9%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 201022. A informação de histórico familiar de câncer esteve presente em 28,3% dos casos, ratificando sua reconhecida, forte e importante forma de identificar e orientar a avaliação do risco para desenvolver condições crônicas, incluindo as neoplasias. Ainda, integrando o risco de desenvolvimento de doença por fatores genéticos23.

O estudo revelou uma demora relativa entre o tempo do primeiro diagnóstico para o início do tratamento. Este tempo pode alterar o prognóstico de potencialmente curável para incurável em cânceres agressivos. Em estudo realizado em área densamente povoada do Brasil, com análise retrospectiva de 509 pacientes diagnosticados com neoplasias malignas pulmonares entre os anos de 2008 e 2014, foi verificado que o tempo médio desde o diagnóstico até o início do tratamento se estabeleceu em um mês, mas a maioria dos pacientes (82,5%) iniciou o tratamento em até dois meses, demostrando que os tempos de espera para o início efetivo do tratamento, permaneceram relativamente longos24. Sobre este contexto em 2012, o governo brasileiro publicou a Lei 12.732, estabelecendo que todo paciente com neoplasia maligna tem direito ao início do tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de 60 dias após o diagnóstico, com o objetivo de uma abordagem universal e integral, conforme os preceitos doutrinários do SUS minimizando e eliminando as diferenças no acesso ao tratamento do câncer25.

Quanto à incidência tipológica nos países emergentes, os cânceres de pulmão, bexiga, fígado, próstata, colôn e reto, ocorrem mais comumente entre os homens, sendo os cânceres de mama, colo do útero, ovário e linfoma não-Hodgkin, os mais comuns entre as mulheres26. No Relatório Anual da Nação sobre a Situação do Câncer, observou-se que a tipologia com incidência mais elevada é o melanoma da pele, tanto para homens e mulheres, sendo evidenciado aumento estatisticamente significativo nas taxas.
À exceção do câncer de pele não melanoma, entre os homens, as taxas de incidência apontam para a ocorrência da neoplasia na próstata, pulmão e brônquio, cólon e reto, e entre as mulheres há maior incidência de câncer de mama, pulmão e brônquio, cólon e reto, ratificando os dados encontrados no presente estudo.

Considerando a localização da primeira metástase, em estudo de um grupo multicêntrico da Francogyn, ao analisar apenas as mulheres, verificou-se que os sítios anatômicos mais comuns de metástases em seu primeiro evento foram pulmão, ossos, figado, linfonodos diafragmáticos e cérebro. Embora o estudo tenha analisado somente a ocorrência de metástase em mulheres, este resultado corrobora com os perfis vistos no presente estudo, o qual apresentou indicadores semelhantes quanto a primeira localização de metástase.

Na unidade de emergência, o perfil dos pacientes oncológicos apresentou-se proximamente relacionado ao evidenciado nas demais unidades do hospital, corroborando também, com estudo do perfil dos pacientes oncológicos atendidos em uma unidade de emergência. No estudo citado, dos 172 pacientes diagnosticados com câncer atendidos, identificou-se uma média de idade de 62 anos, sendo 107 (62,2%) do sexo masculino e tendo como localização primária do tumor, de ambos os sexos, a região gastrointestinal e pulmonar como predominantes, seguido pelo câncer de mama.

A associação do câncer ao tabagismo demonstra risco relativo em diversas tipologias (câncer de lábio e cavidade oral, nasofaringe, esôfago, estômago, colorretal, figado, pâncreas, pulmão, colo do útero, ovário, rim, bexiga urinária, entre outros). Os efeitos nocivos do tabagismo no corpo humano são visíveis principalmente no sistema respiratório, como demonstrado em uma pesquisa epidemiológica descritiva do câncer atribuível ao tabagismo. O estudo evidenciou elevada incidência de câncer de pulmão, seguido por de figado, de nasofaringe e de colo do útero, porém comparado com um estudo anterior a maioria dos dados apresentam-se inferiores tanto para incidência de câncer e mortalidade em homens e mulheres, evidenciando que políticas eficazes contra o tabaco e conjunto de intervenções, como aumentar os impostos sobre o tabaco, estabelecer áreas para não fumantes e implementar advertências gráficas de saúde, tem efetividade no declínio significativo do câncer relacionado ao tabagismo.

Um estudo de método misto paralelo convergente utilizando dados quantitativos e qualitativos, sobre sinais, sintomas e fatores de risco do câncer de pulmão na Austrália, foram identificados nos achados quantitativos, a presença de hemoptise e dispneia como sintomas mais reconhecidos em toda a população da amostra e o tabagismo foi reconhecido como causa de câncer de pulmão, no entanto, os fumantes foram menos propensos a reconhecer o seu potencial risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. O câncer de pulmão foi o mais evidenciado na unidade de emergência do hospital do estudo, como o estudo acima citado isso pode explicar a dispneia como um dos principais sintomas.

Em relação à mortalidade, em estudo que analisou as fontes e métodos utilizados na compilação das estatísticas de câncer em 185 países, o câncer de pulmão foi a causa mais frequente de morte, seguida pelo câncer de próstata e figado nos homens, e nas mulheres, o câncer de mama foi a mais frequente, seguido do câncer de pulmão e do câncer de colo do útero. De modo global, em ambos os sexos, o câncer de pulmão, segundo por câncer de estômago, figado, mama e colón, foram as causas mais frequentes de morte por câncer.

Assemelhando-se aos dados encontrados, um estudo descritivo longitudinal realizado no Hospital Universitário San Ignacio (HUSI) em Bogotá, durante quatro meses, com 672 pacientes que apresentaram histórico de patologia hemato-
CONCLUSÃO

O Perfil dos pacientes em tratamento oncológico na instituição de estudo, foi de predomínio masculino, idosos, de cor branca, com histórico familiar de câncer. A tipologia mais incidente encontrada foi outras neoplasias malignas da pele e a primeira metástase acomete o fígado e as vias biliares intra-hepáticas. A mediana de tempo para o início do tratamento após o diagnóstico foi 29 dias, revelando uma demora relativa, porém dentro do que prevê a atual legislação. Observou-se que a unidade de emergência foi via de acesso para muitos pacientes em tratamento oncológico, que em sua maioria apresentaram neoplasia maligna dos braquíios e dos pulmões, histórico de tabagismo, sinal e síntoma de dor abdominal e a emergência oncológica a síndrome de lise tumoral.

O óbito apresentou uma relação significativa com a neoplasia maligna dos braquíios e dos pulmões, de a mama e de o pâncreas, com os sinais e sintomas de dor abdominal, perda de força, dispneia e rebaixamento de sensório e a emergência oncológica síndrome de lise tumoral. Já o tabagismo apresentou relação significante com a neoplasia maligna dos braquíios e dos pulmões, de mama, de estômago e de colo do útero, com os sinais e sintomas de dispneia, sangramento e a ocorrência de vômito/diarreia/náusea, mostrando assim que a população estudada pouco difere do restante do estado, do Brasil e do mundo.

Delinear e conhecer o perfil do paciente oncológico e suas principais emergências pode possibilitar o aprimoramento do entendimento do risco do manifestoclinico, como também o planejamento de campanhas e ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, promovendo ao longo do tempo, inclusive a melhora do desfecho dos pacientes atendidos no serviço. Sugere-se a continuidade deste trabalho, com correlações mais específicas entre os dados a fim de fortalecer ainda mais os resultados a serem discutidos e analisados.
15. Crane M, Scott N, O’Hara BJ, Aranda S, Lafontaine M, Stacey I, et al. Knowledge of the signs and symptoms and risk factors of lung cancer in Australia: mixed methods study. BMC Public Health. 2016; 16:508.
31. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, Mathers C, Parkin DM, Pineros M, et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. Int J Cancer. 2019;144(8):1941-53.
32. Mariño, R., Cervera, S., Moreno, L., & Sánchez, O. Motivos de consulta al servicio de urgencias de los pacientes adultos con enfermedades hemato-oncológicas en un hospital de cuarto nivel de atención. Rev Colomb Cancerol. 2015;19(4), 204-209.
33. Halldanarson TR, Hogan WJ, Madsen BE. Emergencies in Hematology and Oncology. Mayo Clin Proc. 2017;92(4):609-41.
34. Namendys-Silva SA, Arredondo-Armenta JM, Plata-Menchaca EP, Guevara-Garcia H, García-Guillen FJ, Rivero-Sigarroa E, et al. Tumor lysis syndrome in the emergency department: challenges and solutions. Open Access Emerg Med. 2015; 7:39-44.