Knowledge and information levels and adherence to oral anticoagulant therapy with warfarin in patients attending primary health care services

Nível de informação e adesão à terapia de anticoagulação oral com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde

Thais Furtado de Souza¹, Christiane Fátima Colet², Isabela Heineck¹

Abstract

Background: Oral anticoagulation therapy with warfarin is widely used around the world and its safety and efficacy are well-established. Nevertheless, anticoagulants are among the drug classes most associated with fatal medication errors in primary health care. Objective: To investigate patient knowledge, the level of information provided, and medication adherence in patients treated with warfarin at a primary health care service. Method: A cross-sectional study of a prospective cohort of 60 patients on warfarin treatment in the town of Ijui, Rio Grande do Sul, Brazil. A questionnaire was administered to test patients’ knowledge about their prescriptions and the level of information provided by the health team. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) and International Normalized Ratio (INR) were used to verify adherence to treatment. Results: The results were expressed in absolute and relative values and prevalence ratios were calculated, with respective 95% confidence intervals. It was found that 83.3% of the participants had been given insufficient information by the health team, 50% did not know how to use the medication correctly, 86.7% were not adherent to the treatment according to MMAS-8 and 63.3% were outside of the correct INR range. Conclusion: In this study, we observed a need to improve the quality of information provided to users and to develop strategies to improve adherence to treatment, to ensure the safety of patients treated with warfarin in primary health care services.

Keywords: warfarin; primary health care; information; medication adherence; international normalized ratio.

Resumo

Contexto: A anticoagulação oral com varfarina é usada por milhões de pacientes em todo o mundo, apresentando segurança e eficácia bem estabelecidas. Ainda assim, na atenção primária à saúde, os anticoagulantes estão entre as classes de medicamentos mais associadas a erros de medicação fatais. Objetivo: Verificar o nível de informação e a adesão ao tratamento com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde. Método: Foi realizado um estudo transversal de uma coorte prospectiva com 60 pacientes em uso de varfarina no município de Ijui, Rio Grande do Sul. Utilizou-se questionário para verificar o nível de informações dos usuários quanto à prescrição e o nível das informações prestadas pela equipe de saúde aos usuários. A Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de Oito Itens (MMAS-8) e o coeficiente internacional normatizado (international normalized ratio, INR) foram usados para verificar a adesão ao tratamento. Resultados: Os resultados foram expressos em valores absolutos e relativos e razão de prevalência, com seu respectivo intervalo de confiança de 95%. Verificou-se que 83,3% dos participantes tiveram nível de informação insuficiente prestada pela equipe de saúde, 50,0% não souberam informar sobre o uso correto do medicamento, 86,7% foram não aderentes ao tratamento segundo a MMAS-8, e 63,3% estavam fora do intervalo terapêutico adequado. Conclusão: Neste estudo, observou-se a necessidade de melhorar a qualidade das informações prestadas aos usuários e criar estratégias para adesão ao tratamento, visando à segurança do paciente em tratamento com varfarina na atenção primária à saúde.

Palavras-chave: varfarina; atenção primária à saúde; informação; adesão à medicação; coeficiente internacional normatizado.
INTRODUCTION

Warfarin oral anticoagulation is taken by millions of people worldwide and its safety and efficacy are well-established. However, it demands rigorous clinical and laboratory monitoring and assessments by a multidisciplinary team. Patients must regularly monitor blood coagulation levels with prothrombin time (PT) test results, which are expressed by the International Normalized Ratio (INR) and must be kept within the established therapeutic range to reduce the risk of thromboembolic or hemorrhagic complications.

In primary health care (PHC), oral anticoagulants (OACs), and warfarin in particular, are among the classes of medications most associated with fatal medication errors, which are very often caused by inadequate laboratory monitoring, significant drug interactions, gaps in the technical knowledge of the professionals involved, and insufficient patient guidance.

Success and safety of OACs are both dependent on patient education, good adherence to treatment, and communication between patients and the teams responsible for their clinical care. However, publications about OACs primarily emphasize adverse events, such as hemorrhages and thromboembolic events, without mentioning the quality of care. In Brazil, studies of patient knowledge or adherence to oral anticoagulation treatment have focused on patients treated at specialist clinics.

In this context, the present study was conducted with patients on oral anticoagulation treatment with warfarin who were not being seen at a specialist clinic, but were being treated by the PHC network in the town of Ijui, RS, Brazil. The objectives were to determine users’ level of knowledge about warfarin prescriptions, the level of information about treatment precautions provided to these users by the healthcare team, and their adherence to treatment with warfarin.

METHODS

A cross-sectional study was conducted of a prospective cohort, with data collection between April and July of 2014. The patients in the cohort were seen monthly for a period of 18 months from April 2014 to October 2015. The sampling strategy was to recruit all patients who obtain their warfarin medication at health services in the municipal district of Ijui. Ijui has a population of 79,396 inhabitants and the municipal PHC system has 15 units where medications dispensed: seven Basic Health Units and eight Family Health Strategy Units.

Patients taking warfarin were identified from prescriptions dispensed at the municipal district’s health units. This was accomplished by analyzing prescriptions that are filed at the municipal district’s Central Pharmacy to identify warfarin prescriptions.

Data collection was conducted using a questionnaire covering sociodemographic characteristics and also containing questions related to treatment with warfarin. Patients’ level of knowledge about their medical prescriptions was probed using an open question, asking interviewees to explain how they should use their medication. Interviewees’ answers were checked against their prescriptions, which were available for them to consult. Knowledge levels were attributed on the basis of the interviewees’ replies. The knowledge level attributed was ‘good’ when the patient’s reply was completely correct, ‘regular’ when it was partially correct, and ‘poor’ when incorrect or if the patient did not provide answers. Regular and poor knowledge levels were defined as insufficient knowledge.

Fourteen questions, with closed dichotomous responses (yes/no), were administered to determine what information about the precautions needed when on warfarin treatment had been provided to the interviewees. The questions were based on the guidance provided in Brazil’s national prescribing guidelines (Formulário Terapêutico Nacional) and the country’s manual for stroke care routines (Manual de Rotinas para Atenção ao AVC). Each positive response scores one point, up to a maximum score of fourteen. The amount of information provided to patients was classified as good if the score was 10 points or more, and insufficient if not. This cutoff point of approximately 70% has also been used in other studies.

Adherence was measured using the Portuguese translation of the (8-item Morisky Medication Adherence Scale, MMAS-8), which has been validated. The MMAS-8 was originally developed to assess treatment adherence in patients with systemic arterial hypertension, but Wang et al. and Mayet have validated it for assessing treatment adherence in patients taking warfarin. To date, there are no published studies conducted in Brazil using the MMAS-8 to assess adherence to oral anticoagulation treatment.

The MMAS-8 comprises eight questions related to adherence behavior, seven with closed dichotomous responses (yes/no) and the last with a five-point response scale: never, almost never, sometimes, frequently, and always. Each response indicating adherence scores one point. High adherence was defined as a score of eight points, moderate adherence as a
score of seven or six points, and low adherence as a score of five points or fewer. For this study, patients with high adherence were considered adherent, and the sensitivity and specificity of the MMAS-8 were calculated using INR as the gold standard, in line with Mayet.18

The PT tests, used to provide the INR value, were conducted by a third-party laboratory, and blood samples were collected at home. According to both Brazilian and international anticoagulation guidelines,12,5 the therapeutic INR range recommended for the majority of indications is from 2.0 to 3.0. However, there are exceptions for some patients with prosthetic valves or patients with frequent thromboembolic events, who may need an INR value in the range of 2.5 to 3.5.2,20,21

In the present study, patients were considered to be within the correct therapeutic range if their INR was between 2.0 and 3.5. This range has been used previously in a study that enrolled both patients with prosthetic valves and patients without prostheses,20 since an INR value of up to 3.5 can be tolerated without changing the warfarin dosage, even by patients whose target anticoagulation range is 2.0 to 3.0.21-23 Patients with an INR value below 2.0 were considered not to be adherent to their warfarin treatment.

Predictive variables analyzed were sex, age (64 years or younger; over 64 years of age), educational level (up to 5 years of study; more than 5 years of study), time taking warfarin (up to 24 months; more than 24 months), indication for warfarin treatment (prosthetic valves; thromboembolic diseases and other reasons), frequency of PT testing (interval of 3 months or less; interval exceeding 3 months), level of knowledge about prescription (good; insufficient), amount of information provided by healthcare team (good; insufficient), treatment adherence (adherent; not adherent).

Analyses involved presentation of absolute and relative values for the study variables, expressing continuous variables as means with standard deviations. Data were analyzed estimating prevalence, prevalence ratios (PR), and 95% confidence intervals (95%CI). The chi-square test was used to test for associations between independent variables and INR values, with continuous variables dichotomized. Analyses were conducted in SPSS version 18.0, considering a significance level of 0.05.

The study was approved by the institution’s Research Ethics Committee and interviewees participated voluntarily, were told they could opt out at any point, and signed free and informed consent forms. The study complies with the ethical principles enshrined in National Health Council Resolution 466/2012.

### RESULTS

A total of 96 patients with warfarin prescriptions were identified, five of whom refused to participate in the study, thirteen could not be located, seven were no longer taking warfarin, and three had died. The study was started with 68 participants, eight of whom did not complete it.

The study analyzed data on 60 people, with a mean age of 65.3±13.7 years, 31 of whom were women (51.7%). Mean educational level was 5.8±4.4 years of study, mean time on warfarin was 5.8±5.0 years, and the principal indications for warfarin treatment were thromboembolic diseases, in 25 participants (41.7%); prosthetic heart valves, in 23 (38.3%); and other reasons (arrhythmia, acute myocardial infarction, or ischemic stroke), in 10 (16.7%). Two people (3.3%) did not know why they had been prescribed warfarin.

Table 1 lists sociodemographic characteristics and the frequency of INR values beyond the therapeutic range for each category of variables. The data shown in Table 1 demonstrate that, among the variables analyzed, there was a higher prevalence of INR values outside the therapeutic range, but there were no statistically significant associations between variables and the INR value. The chi-square test also revealed no associations between the variables and the INR value (p > 0.05).

With regard to level of knowledge about prescriptions, 30 participants (50%) demonstrated a good level of knowledge and the other 30 were classified as having an insufficient level of knowledge, among whom 16 (26.7%) exhibited a regular level of knowledge and 14 (23.3%) had a poor level of knowledge. With regard to the amount of information provided to the patients by the healthcare team, 50 (83.3%) received insufficient information and just 10 (16.7%) were provided with sufficient information. Table 2 lists the items of information and the frequency with which each was provided to the patients.

When asked if they had been given information about the INR value, 26 participants (43.3%) replied that they had, but only 19 (31.7%) were able to correctly state what their ideal therapeutic range was. When asked about the frequency with which they took a PT test to control INR, 33 participants (55.0%) reported that they were tested at least once every 3 months, 16 (26.7%) stated that they took the test at intervals exceeding 3 months, and another 11 (18.3%) stated that they were not tested.

However, when requested to show their most recent PT test result, to confirm the INR values, only 15 participants (25.0%) had an up-to-date test result,
Oral anticoagulation in primary health care

22 (36.7%) provided the result of a test conducted more than 3 months previously, 11 (18.3%) patients who said they underwent testing could not provide the result, and another 12 (20.0%) said they had not been tested. In order to confirm INR values, it was decided to conduct PT tests for all participants, with samples collected at home.

The results of these PT tests showed that just 22 participants (36.7%) were within the therapeutic range, with INR values of 2.0 to 3.5. Nine (15.0%) of the 38 participants (63.3%) who were outside of the therapeutic range had INR values exceeding 3.5 and the remaining 29 (48.3%) had INR values below 2.0, and were considered not to be adherent to warfarin treatment.

Administration of the MMAS-8 showed that just eight participants (13.3%) exhibited high adherence. Thirty-seven participants (61.7%) with adherence moderate and 15 (25.0%) with low adherence were considered non-adherent. Mean MMAS-8 score was 6.1±1.7, on a scale from zero to eight points. Taking the INR value as gold standard, MMAS-8 had good sensitivity, since it defined 84.2% of the participants who were outside of the therapeutic range as non-adherent to treatment. Its positive predictive value showed that 61.5% of the non-adherent participants were outside of the therapeutic range. However, the MMAS-8 exhibited low specificity, since just 9.1% of the participants who were within the therapeutic range were defined as adherent to treatment according to the MMAS-8. The negative predictive value demonstrated that 25.0% of participants defined as adherent according to the MMAS-8 were within the therapeutic range. Table 3 lists the MMAS-8 questions used to evaluate adherence to treatment with warfarin and the number of participants whose replies were indicative of adherence.

### Table 1. Sociodemographic characteristics and INR values outside of the therapeutic range among warfarin users treated by primary health care in the municipal district of Ijuí, RS, Brazil.

| Characteristics                                      | Participants (n = 60) | Participants outside therapeutic range (n = 38) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                      | n (%)                 | n (%) | Prevalence (%) | PR (95%CI)        |
| **Sex**                                              |                       |       |               |                   |
| Female                                               | 31 (51.7)             | 23 (60.5) | 74.2 | 1.43 (0.95-2.15) |
| Male                                                 | 29 (48.3)             | 15 (39.5) | 51.7 |                   |
| **Age**                                              |                       |       |               |                   |
| Up to 64 years                                       | 27 (45.0)             | 16 (42.1) | 59.3 |                   |
| Over 64 years                                        | 33 (55.0)             | 22 (57.9) | 66.7 | 1.30 (0.76-1.67) |
| **Educational level**                                |                       |       |               |                   |
| Up to 5 years of study                               | 39 (65.0)             | 25 (65.8) | 64.1 | 1.03 (0.69-1.56) |
| More than 5 years of study                           | 21 (35.0)             | 13 (34.2) | 61.9 |                   |
| **Time taking warfarin**                             |                       |       |               |                   |
| Up to 24 months                                      | 19 (31.7)             | 13 (34.2) | 68.4 | 1.12 (0.78-1.66) |
| More than 24 months                                  | 41 (68.3)             | 25 (65.8) | 60.9 |                   |
| **Indication for warfarin treatment**                |                       |       |               |                   |
| Prosthetic valves                                    | 23 (38.3)             | 16 (42.1) | 69.6 | 1.17 (0.80-1.71) |
| Thromboembolic and other diseases                    | 37 (61.7)             | 22 (57.9) | 59.4 |                   |
| **Frequency of PT testing**                          |                       |       |               |                   |
| Maximum interval of 3 months                         | 33 (55.0)             | 20 (52.6) | 60.6 | 1.10 (0.75-1.61) |
| Interval exceeding 3 months                          | 27 (45.0)             | 18 (47.4) | 66.7 |                   |
| **Level of knowledge about prescription**            |                       |       |               |                   |
| Good                                                 | 30 (50.0)             | 19 (50.0) | 63.3 | 1.00 (0.68-1.47) |
| Insufficient                                         | 30 (50.0)             | 19 (50.0) | 63.3 |                   |
| **Level of information provided by the healthcare team** |                   |       |               |                   |
| Good                                                 | 10 (16.7)             | 5 (13.1) | 50.0 |                   |
| Insufficient                                         | 50 (83.3)             | 33 (86.8) | 66.0 | 1.32 (0.69-2.53) |
| **Adherence**                                        |                       |       |               |                   |
| Adherent                                             | 8 (13.3)              | 6 (15.8) | 75.0 | 0.82 (0.54-1.29) |
| Not adherent                                         | 52 (86.7)             | 32 (84.2) | 61.5 |                   |

n (%): number and percentage of participants; PR (95%CI): prevalence ratio with 95% confidence interval.
The results of this study indicate a lack of information provided by the healthcare team to patients on warfarin. A mean of 4.7±3.8 of the 14 instructions recommended by Brazil’s national prescribing guidelines (Formulário Terapêutico Nacional)\textsuperscript{10} and the country’s manual for stroke care routines (Manual de Rotinas para Atenção ao AVC)\textsuperscript{11} were actually provided to the patients. Just 10 participants (16.7%) stated they had been given at least 70% of these instructions and were defined as having been provided with a good level of information. Other studies, conducted in anticoagulation clinic settings, have classified from 13.3% to 74.1%\textsuperscript{6,7,12-14,24} of participants as having a good level of knowledge about oral anticoagulation treatment. Studies by Henn et al.\textsuperscript{6} and Rocha et al.\textsuperscript{7} had similar data to the present study for variables such as sex, age, educational level, and time taking warfarin, but they investigated samples of 120 and 110 patients respectively, in which 64.1% and 36.4% were classified as having a good level of knowledge, considering a higher cutoff point (80%) for this classification. Variations between studies could be related to methodological differences and the fact that the present study was conducted in PHC, i.e., not at specialist anticoagulation clinics.

The results indicate that all of the recommended information was provided with low frequency by

### Table 2. Level of information provided to warfarin users by healthcare team in the municipal district of Ijuí, RS, Brazil (n = 60).  

| Question: Did the doctor or the healthcare team that treat you tell you any of the following items of information about treatment with warfarin? | Participants informed n (%) |
|---|---|
| 1. Not to take medicines via intramuscular injection during treatment. | 9 (15.0) |
| 2. Do not take other medicines on your own initiative, particularly anti-inflammatories. | 30 (50.0) |
| 3. In case of spontaneous bleeding (gums, urinary, genital, etc.), inform your doctor and seek medical care immediately. | 28 (46.7) |
| 4. Always tell any dentist or doctor you see that you take warfarin. | 28 (46.7) |
| 5. Use closed, non-slip footwear to avoid falls and injuries. | 18 (30.0) |
| 6. Use a rubber mat in the bathroom to avoid falls. | 16 (26.7) |
| 7. Take a prothrombin time test (INR) at least every 3 months. | 30 (50.0) |
| 8. Seek medical care immediately if you have an intense headache or stomach pains. | 11 (18.3) |
| 9. Control your intake of foods rich in vitamin K (broccoli, cabbage, collard greens, spinach, and certain vegetable oils) and multivitamins and nutritional supplements containing vitamin K. | 15 (25.0) |
| 10. Avoid sports or other activities that can cause injury. | 16 (26.7) |
| 11. Take care when brushing teeth and shaving and to avoid injuries to the head and body. | 16 (26.7) |
| 12. Do not take other medicines without consulting your doctor or pharmacists, because warfarin has a high probability of adverse reactions and interacts with many medicines. | 18 (30.0) |
| 13. What is the specific recommendation about the INR value you should have? | 26 (43.3) |
| 14. What dietary precautions should you take? | 20 (33.3) |

n (%) number and percentage of participants.

### Table 3. Questions asked to check for treatment adherence and number of participants with replies indicative of adherence to warfarin treatment (n = 60).  

| Questions asked about treatment with warfarin | Reply indicating adherence | n (%) |
|---|---|---|
| 1. Do you sometimes forget to take your medicine? | No | 32 (53.3) |
| 2. Over the past 2 weeks, were there any days when you did not take your medicine? | No | 53 (88.3) |
| 3. Have you ever stopped taking your medicine or reduced the dose without telling your doctor because you felt worse when you took it? | No | 44 (73.3) |
| 4. When you travel or leave home, do you sometimes forget to take your medicine with you? | No | 44 (73.3) |
| 5. Did you take your medicine yesterday? | Yes | 53 (88.3) |
| 6. When you feel like your disease is under control, do you sometimes stop taking your medicine? | No | 53 (88.3) |
| 7. Have you ever felt inconvenienced by having to correctly follow your treatment? | No | 39 (65.0) |
| 8. How often do you have difficulty remembering to take your medicine? | Never or almost never | 46 (76.7) |

n (%) number and percentage of participants.
the healthcare team, since a maximum of 50% of participants stated they had received each item of information. Half of the participants did not even know that they should not take medications on their own initiative, not even anti-inflammatories, which are one of the classes most used in self-medication and can increase the anticoagulant effects of warfarin. The lack of this information, which is essential to treatment safety, exposes warfarin users to adverse events. Also important is patients’ lack of information regarding their medical prescriptions, since even though they were given the opportunity to consult their prescriptions when they were being interviewed, only 50% were able to state the correct warfarin usage as prescribed.

The low levels of information observed in this study may indicate failures in the health system with respect to the care provided to patients and to communication of information. Structural and procedural problems may compromise the availability of more rational and humanized care at PHC services25 and the quality of the information provided to patients by the healthcare team.

Studies undertaken in specialist anticoagulation clinics using the MMAS-8 exhibited a higher percentage of patients with treatment adherence (from 34.5%17 to 46.4%18). Other studies, also conducted in specialist services, but using the 4-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-4),26 found treatment adherence rates of 39% to 50%.3,7,27

The MMAS-8 is a low-cost method that is easy to administer and offers good sensitivity but low specificity, i.e., a low proportion of individuals within the therapeutic range were defined as adherent to treatment. Of the 22 participants who were within the correct therapeutic range, just two were defined as adherent according to the MMAS-8 (9.1%). One of the reasons could be the high cutoff point of the MMAS-8, since by only defining as adherent those participants who demonstrate adherent behavior for all eight questions on the scale, it reduces the percentage of individuals who can be classified as adherent. Thus, in the present study, the MMAS-8 did not prove to be a good method for detecting adherence to treatment with warfarin.

It was observed that 67.3% of the interviewees were outside of the target therapeutic range. Studies conducted in oral anticoagulation settings have identified similar frequencies, from 64 to 75%,3,6,8,18 contradicting the expectation that care at a specialist clinic would result in better control of anticoagulation levels, with lower frequencies of patients outside the therapeutic range.

The low frequency of INR values within the therapeutic range suggests that there are difficulties with maintaining adequate anticoagulation levels, whether or not patients are seen at a specialist clinic. This difficulty could be because of several factors that could influence the INR value, such as taking the pills at irregular times, inadequate dosage adjustment, variations between different manufacturers, individual factors related with genetics, diet, body mass, hepatic function, and drug metabolism.6,21

In the present study, 50% of the participants stated they had been informed that they should test PT every 3 months, but only 25.0% had an up-to-date PT result and 68.3% did not even know what their target therapeutic range was. It is possible that the low frequency of patients who know this information is related to the frequency with which the PT test is performed and the frequency of medical consultations. Specialist clinics conduct periodic monitoring and so their patients are more likely to know about PT testing and the therapeutic target range, as can be observed from the study by Rocha et al., in which 62.7% of patients treated at an anticoagulation clinic were able to state their therapeutic target.7

There were no associations between INR values and the variables analyzed. This result is in line with other studies, that also failed to detect significant associations, not even with variables related to knowledge3,6,14 or treatment adherence.3,18

One limitation affecting this study is related to conducting PT tests once only. The number of participants was low; but attempts were made to enroll all patients cared for by PHC who were taking warfarin in the municipal district of Ijuí. Memory bias and use of self-report information may have influenced the results for the level of information provided to patients and their treatment adherence. It is possible that during administration of the questionnaire some of the patients did not remember items of information that had been provided by the healthcare team.

**CONCLUSIONS**

Warfarin is considered a potentially dangerous medication, in both hospital and clinical settings, although its efficacy and safety are established. Information on how to use this medication and on the importance of adherence to treatment are therefore essential.25 Similarly, instructions on the precautions that must be taken with warfarin treatment are especially necessary to ensure patient safety and prevent complications.
It was observed that there is a need to improve the quality of information provided by the healthcare team to patients treated with warfarin, to encourage treatment adherence, and to improve anticoagulation monitoring, especially for patients treated in PHC, i.e. who do not attend specialist clinics, in order to achieve better healthcare provision, which should be integral, multidisciplinary, humanized, and regular, to ensure patient safety.

REFERENCES

1. Ageno W, Gallus AS, Wittkowski A, Crowther M, Hylek EM. Palareti G. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2, Suppl):e445-885. http://dx.doi.org/10.1378/chest.11-3229. PMid:22315269.

2. Ansell J, Hirsh J, Hylek E, Jacobson A, Crowther M, Palareti G. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008;133(6, Suppl):1605-985. http://dx.doi.org/10.1378/chest.08-0670. PMid:18574265.

3. Esmerio FG, Souza EN, Leiria TL, Lunelli R, Moraes MA. Uso crônico de anticoagulante oral: implicações para o controle de níveis adequados. Arq Bras Cardiol. 2009;93(5):549-54. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000500017. PMid:20883418.

4. Pelegrino FM, Dantas RA, Corbi IS, Carvalho AR. Perfil sócio demográfico e clínico de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Rev Gaúcha Enferm. 2010;31(1):123-8. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X20100001000017. PMid:20839546.

5. Baglin TP, Cousins K, Keeling DM, Perry DJ, Watson HG. Recommendations from the British Committee for Standards in Haematology and National Patient Safety Agency. Br J Haematol. 2007;136(2):26-9. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.2006.06379.x. PMid:17116128.

6. Henn CB, Rabelo ER, Boaz M, Souza EN. Conhecimento dos pacientes sobre anticoagulação oral crônica acompanhados em ambulatório especializado. Rev Gaúcha Enferm. 2008;29(2):207-13. PMid:18822752.

7. Rocha HT, Rabelo ER, Aliti G, Souza EN. Conhecimento de pacientes portadores de prótese valvar mecânica sobre a terapia com anticoagulação oral crônica. Rev Latino-Am Enferm. 2010;18(4):696-702. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692010000400006.

8. Ávila CW, Aliti GB, Feijó MKF, Rabelo ER. Adesão farmacológica ao anticoagulante oral e os fatores que influenciam na estabilidade do índice de normatização internacional. Rev Latino-Am Enfer. 2011;19(1):18-25.

9. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [site na Internet]. IBGE Cidades. Rio de Janeiro: IBGE; 2014. [citado 2014 abr 21]. http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php

10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Renome 2010. Brasília: Ministério da Saúde; 2010.

11. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.

12. Tang E, Lai CS, Lee KK, Wong RS, Cheng G, Chan TY. Relationship between patients' warfarin knowledge and anticoagulation control. Ann Pharmacother. 2003;37(1):34-9. http://dx.doi.org/10.1345/aph.1A198. PMid:12503930.

13. Davis NJ, Billett HH, Cohen HW, Arntzen JH. Impact of adherence, knowledge, and quality of life on anticoagulation control. Ann Pharmacother. 2005;39(4):632-6. http://dx.doi.org/10.1345/aph.1E464. PMid:15713790.

14. Ryals CA, Pierce KL, Baker JW. INR goal attainment and oral anticoagulation knowledge of patients enrolled in an anticoagulation clinic in a Veterans Affairs medical center. J Manag Care Pharm. 2011;17(2):133-42. http://dx.doi.org/10.1085/jmcp.2011.172.133. PMid:21348546.

15. Oliveira-Filho AD, Morisky DE, Neves SJ, Costa FA, Lyra DP Jr. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale: validation of a Brazilian-Portuguese version in hypertensive adults. Res Social Adm Pharm. 2014;10(3):554-61. PMid:24016170.

16. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. J Clin Hypertens. 2008;10(5):348-54. http://dx.doi.org/10.1111/j.1577-7108.2007.00752.x. PMid:18453793.

17. Wang Y, Kong MC, Ko Y. Comparison of three medication adherence measures in patients taking warfarin. J Thromb Thrombolysis. 2013;36(4):416-21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jthroms.2013.01-0872-5. PMid:23345042.

18. Mayet AY. Patient adherence to warfarin therapy and its impact on anticoagulation control. Saudi Pharm J. 2016;24(1):29-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2015.02.005. PMid:26903765.

19. Lorga AM Fo, Azmus AD, Soeiro AM, et al. Diretrizes brasileiras de antitromboticos, plateletaria e anticoagulantes em cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2013;101(3, Suppl 3):1-95. http://dx.doi.org/10.1590/abc.20135009.

20. Lavítola PL, Spina GS, Sampaio RO, Tarasoutchi F, Grinberg M. Bleeding during oral anticoagulant therapy: warning against a greater hazard. Arq Bras Cardiol. 2009;93(2):174-9. PMid:19838496.

21. Spina GS. Manual prático de anticoagulação oral. São Paulo: Versus; 2014. p. 23.

22. Holbrook A, Schulman S, Witt DM, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2, Suppl):e44S-88S.

23. Schulman S, Melnlyshyn A, Ennis D, Rudd-Scott L. Single-dose adjustment versus no adjustment of warfarin in stably anticoagulated patients with an occasional international normalized ratio (INR) out of range. Thromb Res. 2010;125(5):693-702. http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2009.07.006. PMid:19640572.

24. Alphonsa A, Sharma KK, Sharma G, Bhatia R. Knowledge regarding oral anticoagulation therapy among patients with stroke and those at high risk of thromboembolic events. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015;24(3):668-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.11.007. PMid:25577429.

25. Arrais PS, Barreto ML, Coelho HL. Aspectos dos processos de prescrição e dispensação de medicamentos na percepção do paciente: estudo de base populacional em Fortaleza, Ceará, Brasil. Cad Saúde Pública. 2007;23(4):937-37. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2007000400020. PMid:17435890.

26. Oliveira-Filho AD, Morisky DE, Neves SJ, Costa FA, Lyra DP Jr. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale: validation of a Brazilian-Portuguese version in hypertensive adults. Res Social Adm Pharm. 2014;10(3):554-61. PMid:24016170.

27. Davis NJ, Billett HH, Cohen HW, Arntzen JH. Impact of adherence, knowledge, and quality of life on anticoagulation control. Ann Pharmacother. 2005;39(4):632-6. http://dx.doi.org/10.1345/aph.1E464. PMid:15713790.

28. Ryals CA, Pierce KL, Baker JW. INR goal attainment and oral anticoagulation knowledge of patients enrolled in an anticoagulation clinic in a Veterans Affairs medical center. J Manag Care Pharm. 2011;17(2):133-42. http://dx.doi.org/10.1085/jmcp.2011.172.133. PMid:21348546.

29. Oliveira-Filho AD, Morisky DE, Neves SJ, Costa FA, Lyra DP Jr. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale: validation of a Brazilian-Portuguese version in hypertensive adults. Res Social Adm Pharm. 2014;10(3):554-61. PMid:24016170.
27. Castellucci LA, Shaw J, van der Salm K, et al. Self-reported adherence to anticoagulation and its determinants using the Morisky medication adherence scale. Thromb Res. 2015;136(4):727-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2015.07.007. PMid:26272305.
Resumo

Contexto: A anticoagulação oral com varfarina é usada por milhões de pacientes em todo o mundo, apresentando segurança e eficácia bem estabelecidas. Ainda assim, na atenção primária à saúde, os anticoagulantes estão entre as classes de medicamentos mais associadas a erros de medicação fatais.

Objetivo: Verificar o nível de informação e a adesão ao tratamento com varfarina em pacientes acompanhados em ambulatório de atenção primária à saúde.

Método: Foi realizado um estudo transversal de uma coorte prospectiva com 60 pacientes em uso de varfarina no município de Ijuí, Rio Grande do Sul. Utilizou-se questionário para verificar o nível de informações dos usuários quanto à prescrição e o nível das informações prestadas pela equipe de saúde aos usuários. A Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de Oito Itens (MMAS-8) e o coeficiente internacional normatizado (international normalized ratio, INR) foram usados para verificar a adesão ao tratamento.

Resultados: Os resultados foram expressos em valores absolutos e relativos e razão de prevalência, com seu respectivo intervalo de confiança de 95%. Verificou-se que 83,3% dos participantes tiveram nível de informação insuficiente prestada pela equipe de saúde, 50,0% não souberam informar sobre o uso correto do medicamento, 86,7% foram não aderentes ao tratamento segundo a MMAS-8, e 63,3% estavam fora do intervalo terapêutico adequado.

Conclusão: Neste estudo, observou-se a necessidade de melhorar a qualidade das informações prestadas aos usuários e criar estratégias para adesão ao tratamento, visando à segurança do paciente em tratamento com varfarina na atenção primária à saúde.

Palavras-chave: varfarina; atenção primária à saúde; informação; adesão à medicação; coeficiente internacional normatizado.

Abstract

Background: Oral anticoagulation therapy with warfarin is widely used around the world and its safety and efficacy are well-established. Nevertheless, anticoagulants are among the drug classes most associated with fatal medication errors in primary health care.

Objective: To investigate patient knowledge, the level of information provided, and medication adherence in patients treated with warfarin at a primary health care service.

Method: A cross-sectional study of a prospective cohort of 60 patients on warfarin treatment in the town of Ijuí, Rio Grande do Sul, Brazil. A questionnaire was administered to test patients’ knowledge about their prescriptions and the level of information provided by the health team. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) and International Normalized Ratio (INR) were used to verify adherence to treatment.

Results: The results were expressed in absolute and relative values and prevalence ratios were calculated, with respective 95% confidence intervals. It was found that 83.3% of the participants had been given insufficient information by the health team, 50.0% did not know how to use the medication correctly, 86.7% did not adhere to the treatment according to MMAS-8 and 63.3% were outside of the correct INR range.

Conclusion: In this study, we observed a need to improve the quality of information provided to users and to develop strategies to improve adherence to treatment, in order to ensure the safety of patients treated with warfarin in primary health care services.

Keywords: warfarin; primary health care; information; medication adherence; international normalized ratio.
INTRODUÇÃO

A anticoagulação oral com varfarina é usada por milhões de pessoas em todo o mundo e tem segurança e eficácia bem estabelecidas1,2. No entanto, seu uso exige acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso, com avaliação da equipe multidisciplinar3. Os pacientes devem monitorar regularmente os níveis de coagulação sanguínea, por meio do exame do tempo de protrombina (TP), expresso pelo coeficiente internacional normatizado (International Normalized Ratio, INR)4, o qual deve permanecer dentro do intervalo terapêutico estabelecido para reduzir o risco de complicações tromboembólicas ou hemorrágicas4.

Na atenção primária à saúde (APS), os anticoagulantes orais (ACOs), em especial a varfarina, estão entre as classes de medicamentos mais associadas a erros de medicação fatais, muitas vezes resultantes de monitorização laboratorial inadequada, interações medicamentosas significativas, falhas no conhecimento técnico dos profissionais envolvidos e orientação insuficiente aos pacientes5.

O sucesso e a segurança dos ACOs dependem da educação do paciente, da boa adesão ao tratamento e da comunicação entre o paciente e a equipe responsável pelo seu atendimento clínico2,5. No entanto, as publicações sobre ACOs enfatizam principalmente eventos adversos, como hemorragia e eventos tromboembólicos, sem mencionar a qualidade do atendimento6. No Brasil, os estudos que tratam sobre o nível de informação sobre a adesão à terapia de anticoagulação oral estão centrados em pacientes acompanhados em ambulatorios especializados3,4,6-8.

Nesse contexto, o presente estudo foi realizado com pacientes em terapia de anticoagulação oral com varfarina, sem acompanhamento em ambulatório especializado, atendidos na APS do município de Ijuí (RS), com o objetivo de verificar o nível de informações dos usuários quanto à prescrição de varfarina. As questões foram formuladas com base nas orientações do Formulário Terapêutico Nacional10 e do Manual de Rotinas para Atenção ao AVC11. Cada resposta positiva contou um ponto, e o escorre máximo foi de quatorze pontos. O nível de informação foi considerado bom quando houve acerto total, regular quando houve acerto parcial, e ruim em caso de erro ou não resposta. O nível de informação regular e ruim foram considerados como nível insuficiente.

Quatorze questões, com respostas fechadas de caráter dicotômico (sim/não), foram aplicadas para verificar quais informações os entrevistados haviam recebido sobre os cuidados necessários durante o tratamento com varfarina. As questões foram formuladas com base nas orientações do Formulário Terapêutico Nacional10 e do Manual de Rotinas para Atenção ao AVC11. Cada resposta positiva contou um ponto, e o escorre máximo foi de quatorze pontos. O nível das informações prestadas aos pacientes foi classificado como bom em caso de pontuação igual ou superior a 10 pontos, e como insuficiente em caso de pontuações inferiores. Esse ponto de corte, de aproximadamente 70%, também foi usado em outros estudos12-14.

Para determinar a adesão foi utilizada a Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de Oito Itens (8-item Morisky Medication Adherence Scale, MMAS-8), que está validada em português15,16. Originalmente, a MMAS-8 foi elaborada para verificar a adesão ao tratamento em pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, porém Wang et al.17 e Mayet18 a validaram para verificar a adesão ao tratamento em paciente que utilizavam varfarina. Até o momento, não há publicação no Brasil utilizando a MMAS-8 para verificar a adesão à terapia de anticoagulação oral.

A MMAS-8 utiliza oito perguntas relacionadas ao comportamento aderente, com sete perguntas com respostas fechadas de caráter dicotômico (sim/não) e a última respondida segundo uma escala de cinco opções: nunca, quase nunca, às vezes, frequentemente e sempre. Para cada resposta que demonstrasse a adesão, foi atribuído um ponto. Foi considerado alto adesão um escore de oito pontos, adesão moderada
um escore de sete ou seis pontos, e baixa adesão um escore de cinco pontos ou menos. O presente estudo considerou como aderentes aqueles pacientes com alta adesão, e calculou a sensibilidade e a especificidade da MMAS-8 utilizando o valor de INR como padrão, seguindo o estudo de Mayet.

O exame do TP, expresso pelo valor de INR, foi feito em laboratório contratado, sendo a coleta realizada em domicílio. Segundo as diretrizes para anticoagulação, em nível nacional e internacional, o intervalo terapêutico recomendado de INR está entre 2,0 e 3,0 para a maioria das indicações. Porém, exceções ocorrem para alguns pacientes portadores de prótese valvar ou pacientes com eventos tromboembólicos frequentes, que podem necessitar um valor de INR entre 2,5 e 3,5.

No presente estudo, foram considerados dentro do intervalo terapêutico adequado pacientes cujo valor de INR ficou entre 2,0 e 3,5. Esse mesmo intervalo foi usado em um estudo que incluiu tanto pacientes com prótese valvar como pacientes sem prótese, uma vez que o valor INR até 3,5 pode ser tolerado sem alteração da dose de varfarina, mesmo que a meta de anticoagulação do paciente seja o intervalo entre 2,0 e 3,0. Os pacientes cujo valor de INR foi inferior a 2,0 foram considerados não aderentes ao tratamento com varfarina.

As variáveis preditoras foram sexo, idade (até 64 anos, acima de 64 anos), escolaridade (até 5 anos de estudo, acima de 5 anos de estudo), tempo de uso de varfarina (até 24 meses, acima de 24 meses), indicação para o uso de varfarina (prótese valvar, doenças tromboembólicas e outros motivos), frequência de realização do TP (intervalo máximo de 3 meses, intervalo superior a 3 meses), nível de informação quanto à prescrição (bom, insuficiente), nível das informações prestadas pela equipe de saúde (bom, insuficiente), adesão ao tratamento (aderente, não aderente).

As análises envolveram a apresentação de valores absolutos e relativos das variáveis em estudo, sendo utilizados a média e o desvio padrão para as variáveis contínuas. Os dados foram analisados estimando-se a prevalência, a razão de prevalência (RP) e o intervalo de confiança de 95% (IC95%). O teste qui-quadrado foi usado para verificar a associação entre as variáveis independentes e o valor de INR, sendo as variáveis contínuas dicotomizadas. As análises foram realizadas no programa SPSS versão 18.0, considerando um nível de significância de 0,05.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, a participação dos entrevistados foi voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, e foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa seguiu preconizados princípios éticos preconizados pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Foram encontrados 96 usuários com prescrição de varfarina, dos quais cinco recusaram-se a participar do estudo, treze não foram localizados, sete não estavam mais utilizando varfarina e três haviam falecido. O estudo foi iniciado com 68 participantes, dos quais oito não o concluíram.

Foram estudadas 60 pessoas, com idade média de 65,3±13,7 anos, sendo 31 mulheres (51,7%). O nível de escolaridade foi de 5,8±4,4 anos de estudo, o tempo médio em uso de varfarina foi de 5,8±5,0 anos, e as principais indicações para o uso de varfarina foram doenças tromboembólicas, em 25 participantes (41,7%); uso de prótese valvar cardíaca, em 23 (38,3%); e outros motivos (arritmia, infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral isquêmico), em 10 (16,7%). Além disso, duas pessoas (3,3%) não souberam informar a indicação de uso.

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e a frequência com que o valor de INR ficou fora do intervalo terapêutico estabelecido em cada categoria das variáveis. Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram que, entre as variáveis analisadas, houve maior prevalência para o valor de INR fora da faixa terapêutica, porém não houve associação estatisticamente significativa entre as variáveis e o valor de INR. O teste qui-quadrado também não demonstrou associação entre as variáveis e o valor de INR (p > 0,05).

Quanto ao nível de informação sobre a prescrição, 30 participantes (50%) demonstraram bom nível de informação e os outros 30 foram classificados com nível de informação insuficiente, sendo que 16 (26,7%) apresentaram nível de informação regular e 14 (23,3%) apresentarem nível de informação ruim. Quanto ao nível das informações prestadas aos pacientes pela equipe de saúde, 50 (83,3%) tiveram nível de informação insuficiente e apenas 10 (16,7%) atingiram nível de informação suficiente. A Tabela 2 apresenta as informações e a frequência com que as informações teriam sido prestadas aos pacientes.

Questionados se haviam recebido informação sobre o valor de INR, 26 participantes (43,3%) responderam afirmativamente, mas apenas 19 (31,7%) souberam informar corretamente qual o intervalo terapêutico esperado. Quando questionados sobre a frequência com que realizavam o exame de TP para controle do valor de INR, 33 participantes (55,0%) relataram fazer o exame pelo menos uma vez a cada 3 meses, 16 (26,7%) afirmaram fazer o exame com um intervalo superior a 3 meses, e outros 11 (18,3%) afirmaram que não realizavam o exame.

No entanto, quando foi solicitada a apresentação dos últimos resultados de TP, para verificação do valor de INR, apenas 15 participantes (25,0%) apresentaram o valor de INR, apenas 15 participantes (25,0%) apresentaram o
resultado atualizado do exame, 22 (36,7%) apresentaram resultado de exame realizado há mais de 3 meses, 11 (18,3%) que afirmaram realizar o exame não apresentaram o resultado, e outros 12 (20,0%) disseram não realizar o exame. Dessa forma, para verificar o valor de INR, optou-se por realizar o exame de TP em todos os participantes, mediante coleta domiciliar. Realizado o TP, verificou-se que apenas 22 participantes (36,7%) estavam dentro do intervalo terapêutico, com valor de INR entre 2,0 e 3,5. Entre os 38 participantes (63,3%) que estavam fora do intervalo terapêutico esperado, nove (15,0%) tiveram valor de INR superior a 3,5, e os outros 29 (48,3%) tiveram valor de INR inferior a 2,0, sendo considerados não aderentes ao tratamento com warfarina.

Realizado o TP, verificou-se que apenas 22 participantes (36,7%) estavam dentro do intervalo terapêutico, com valor de INR entre 2,0 e 3,5. Entre os 38 participantes (63,3%) que estavam fora do intervalo terapêutico esperado, nove (15,0%) tiveram valor de INR superior a 3,5, e os outros 29 (48,3%) tiveram valor de INR inferior a 2,0, sendo considerados não aderentes ao tratamento com warfarina.

Aplicada a MMAS-8, verificou-se que apenas oito participantes (13,3%) apresentaram alta adesão. Foram considerados não aderentes 37 participantes (61,7%) com adesão moderada e 15 (25,0%) com baixa adesão. A pontuação média da MMAS-8 foi de 6,1±1,7 pontos em uma escala de zero a oito pontos. Utilizando o valor de INR como padrão, a MMAS-8 apresentou boa sensibilidade, pois 84,2% dos participantes que estavam fora do intervalo terapêutico não foram aderentes ao tratamento. O valor preditivo positivo demonstrou que 61,5% dos participantes não aderentes estavam fora do intervalo terapêutico. Entretanto, a MMAS-8 apresentou baixa especificidade, pois apenas 9,1% dos participantes que estavam dentro do intervalo terapêutico demonstraram se aderentes ao tratamento de acordo com a MMAS-8. O valor preditivo negativo demonstrou que 25,0% dos participantes aderentes de acordo com a MMAS-8 estavam dentro do intervalo terapêutico. A Tabela 3 apresenta as questões da MMAS-8 para avaliar a adesão ao tratamento com warfarina e o número de participantes com respostas indicativas de adesão.
Os resultados do presente estudo indicam uma carência de informações prestadas pela equipe de saúde aos pacientes em uso de varfarina. Dentre as 14 orientações recomendadas pelo Formulário Terapêutico Nacional e pelo Manual de Rotinas para Atenção ao AVCI, uma média de 4,7±3,8 teriam sido prestadas aos pacientes. Apenas 10 participantes (16,7%) afirmaram ter recebido pelo menos 70% das informações, os quais foram considerados com bom nível de informação. Outros estudos, realizados em ambulatórios de anticoagulação, tiveram entre 13,3% e 74,1% dos participantes classificados com bom nível de informação quanto à terapia de anticoagulação oral. Os estudos de Henn et al. e de Rocha et al. tiveram características como sexo, idade, escolaridade e tempo de uso de varfarina semelhantes às do presente estudo, porém avaliaram amostras de 120 e 110 pacientes respectivamente, em que 64,1% e 36,4% foram classificados com bom nível de informação, considerando um ponto de corte maior (80%) para essa classificação. As variações entre os estudos podem estar relacionadas a diferenças metodológicas e ao fato de o presente estudo ter sido realizado na APS, ou seja, fora de um serviço especializado em anticoagulação.

Os resultados indicam que todas as informações recomendadas teriam sido prestadas com baixa frequência pela equipe de saúde, pois o máximo de 50% dos participantes afirmou ter recebido cada uma das informações. Metade dos participantes...
seguir sabia que não deveria usar medicamentos por conta própria, nem mesmo anti-inflamatórios, uma das classes mais usadas na automedicação e que pode aumentar o efeito anticoagulante de varfarina. O desconhecimento dessas informações, essenciais para a segurança do tratamento, expõe os usuários a eventos adversos. Pode-se considerar também uma carença de informação quanto à prescrição médica, pois, mesmo com a possibilidade de consultar a prescrição no momento da pesquisa, apenas 50% souberam informar o uso correto de varfarina conforme o prescrito.

Os baixos níveis de informação encontrados neste estudo podem indicar falhas no sistema de saúde no que diz respeito à atenção prestada ao usuário e à comunicação das informações. Problemas estruturais e de funcionamento podem prejudicar a disponibilidade de um atendimento mais racional e humanizado nos serviços de APS, bem como a qualidade das informações prestadas pela equipe de saúde aos usuários.

Estudos realizados em ambulatório especializado em anticoagulação e que utilizaram a MMAS-8 apresentaram um percentual maior de pacientes com adesão ao tratamento (entre 34,5% e 46,4%), no entanto, também realizados em serviço especializado, porém utilizando a Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de Quatro Itens (4-item Morisky Medication Adherence Scale MMAS-4) encontraram taxas de adesão ao tratamento entre 39% e 50%.

A MMAS-8 é um método de baixo custo, de fácil aplicação e apresentou boa sensibilidade com baixa especificidade, ou seja, baixa proporção de indivíduos dentro da faixa terapêutica aderentes ao tratamento. Dentre os 22 participantes que estavam dentro da faixa terapêutica adequada, apenas dois demonstraram adesão em acordo com a MMAS-8 (9,1%). Uma das razões pode ser o alto ponto de corte da MMAS-8, pois, ao considerar aderentes apenas aqueles que demonstram comportamento aderente para as oito questões da escala, reduz o percentual de indivíduos que poderiam ser classificados como aderentes. Dessa forma, o presente estudo a MMAS-8 não demonstrou ser um bom método para verificar a adesão ao tratamento com varfarina.

Observou-se que 67,3% dos entrevistados estavam fora do intervalo terapêutico alvo. Outros estudos realizados em ambulatório de anticoagulação oral identificaram frequências semelhantes, entre 64 e 75%, contrariando a expectativa de que o acompanhamento em ambulatório especializado poderia resultar em um melhor controle dos níveis de anticoagulação, com menor frequência de pacientes fora do intervalo terapêutico.

A baixa frequência de valores de INR dentro do intervalo terapêutico sugere a dificuldade de manter níveis adequados de anticoagulação, sendo os pacientes acompanhados em ambulatório especializado ou não. Essa dificuldade pode ocorrer devido aos diversos fatores que podem influenciar no valor de INR, tais como horário irregular de tomada dos comprimidos, ajustes inadequados de doses, variações entre os fabricantes, fatores individuais relacionados com a genética, dieta, massa corporal, função hepática e metabolismo do fármaco.

No presente estudo, 50% dos participantes afirmaram ter sido informados que deveriam fazer o TP a cada 3 meses, mas apenas 25% apresentaram um resultado atualizado do TP e 68,3% não souberam nem mesmo informar o seu intervalo terapêutico alvo. É possível que a baixa frequência dessa informação esteja relacionada com a frequência de realização do exame de TP e de consultas médicas. Em ambulatórios especializados, há acompanhamento periódico; assim, os pacientes têm mais chances de tomar conhecimento a respeito do exame de TP e do alvo terapêutico, conforme pode ser observado no estudo de Rocha et al., em que 62,7% dos pacientes acompanhados em ambulatório de anticoagulação souberam informar o seu alvo terapêutico.

Não houve associação entre o valor de INR e as variáveis analisadas, embora o uso de informações de APS e da adesão ao tratamento, considerados fatores que podem influenciar no valor de INR, não tenham mostrado uma associação significativa. Os baixos níveis de informação encontrados em anticoagulação e que utilizaram a MMAS-8 não demonstraram nem mesmo informar o seu intervalo terapêutico. As limitações deste estudo estiveram relacionadas com a realização do TP a cada 3 meses, o número de participantes foi baixo, o não fornecimento de informações sobre o intervalo terapêutico, bem como o desconhecimento dessas informações, essenciais para a segurança do tratamento. Pode-se considerar também uma carença de informação quanto à prescrição médica, pois, mesmo com a possibilidade de consultar a prescrição no momento da pesquisa, apenas 50% souberam informar o uso correto de varfarina conforme o prescrito.

CONCLUSÃO

A varfarina é considerada um medicamento potencialmente perigoso, em âmbito hospitalar e ambulatorial, embora tenha eficácia e segurança estabelecidas. Dessa forma, informações sobre como utilizar o medicamento e sobre a importância de cumprir o tratamento são imprescindíveis. Da mesma forma, orientações sobre cuidados são especialmente necessárias no tratamento com varfarina, visando à segurança do paciente e à prevenção de complicações. Verifica-se a necessidade de melhoria na qualidade das informações prestadas pela equipe de saúde aos pacientes em tratamento com varfarina, bem
como de incentivo à adesão ao tratamento e melhor monitoramento da anticoagulação, especialmente naqueles acompanhados na APS, ou seja, fora de ambulatorios especializados, visando ao atendimento qualificado, que deve ser prestado de forma integral, multidisciplinar, humanizada e com frequência regular, para segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

1. Ageno W, Gallus AS, Wittkowski A, Crowther M, Hylek EM, Palareti G. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2, Suppl):e445-865. http://dx.doi.org/10.1378/chest.11-2292. PMid:22315269.

2. Ansell J, Hirsh J, Hylek E, Jacobson A, Crowther M, Palareti G. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008;133(6, Suppl):160S-985. http://dx.doi.org/10.1378/chest.08-0670. PMid:18574265.

3. Esmerio FG, Souza EN, Leiria TL, Lunelli R, Moraes MA. Uso crônico de anticoagulante oral: implicações para o controle de níveis adequados. Arq Bras Cardiol. 2009;93(5):549-54. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009000100017. PMid:20084318.

4. Pelegrino FM, Dantas RA, Corbi IS, Carvalho AR. Perfil sócio demográfico e clínico de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Rev Gaúcha Enferm. 2010;31(1):123-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1983-144720100001000017. PMid:20839546.

5. Baglin TP, Cousins D, Keeling DM, Perry DJ, Watson HG. Recommendations from the British Committee for Standards in Haematology and National Patient Safety Agency. Br J Haematol. 2007;136(1):26-9. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.2006.06379.x. PMid:17161128.

6. Henn CB, Rabelo ER, Boaz M, Souza EN. Conhecimento dos pacientes sobre anticoagulação oral crônica acompanhados em ambulatório especializado. Rev Gaúcha Enferm. 2008;29(2):207-13. PMid:18822752.

7. Rocha HT, Rabelo ER, Aliti G, Souza EN. Conhecimento de pacientes portadores de prótese valvar mecânica sobre a terapia com anticoagulação oral crônica. Rev Latino-Am Enferm. 2010;18(4):696-702. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-116920100001000060. PMid:20117575.

8. Ávila CW, Aliti GB, Feijó MKF, Rabelo ER. Adesão farmacológica ao anticoagulante oral e os fatores que influenciam na estabilidade do índice de normalização internacional. Rev Latino-Am Enfer. 2011;19(1):18-25.

9. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [site na Internet]. IBGE Cidades. Rio de Janeiro: IBGE; 2014. [citado 2014 abr 21]. http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php

10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010. Brasília: Ministério da Saúde; 2010.

11. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.

12. Tang EO, Lai CS, Lee KK, Wong RS, Cheng G, Chan TY. Relationship between patients’ warfarin knowledge and anticoagulation control. Ann Pharmacother. 2003;37(1):34-9. http://dx.doi.org/10.1345/aph.1A198. PMid:12503930.

13. Davis NJ, Billet HH, Cohen HW, Arnersen JH. Impact of adherence, knowledge, and quality of life on anticoagulation control. Ann Pharmacother. 2005;39(4):632-6. http://dx.doi.org/10.1345/aph.1E464. PMid:15713790.

14. Ryals CA, Pierce KL, Baker JW. INR goal attainment and oral anticoagulation knowledge of patients enrolled in an anticoagulation clinic in a Veterans Affairs medical center. J Manag Care Pharm. 2011;17(2):133-42. http://dx.doi.org/10.18553/jmcp.2011.17.2.133. PMid:21348546.

15. Oliveira-Filho AD, Morisky DE, Neves SJ, Costa FA, Lyra DP Jr. The 8-item Morisky Medication Adherence Scale: validation of a Brazilian-Portuguese version in hypertensive adults. Res Social Adm Pharm. 2014;10(3):554-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.sapharm.2013.10.006. PMid:24268603.

16. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. J Clin Hypertens. 2008;10(5):348-54. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-7716.2008.07572.x. PMid:18453793.

17. Wang Y, Kong MC, Ko Y. Comparison of three medication adherence measures in patients taking warfarin. J Thromb Thrombolysis. 2013;36(4):416-21. http://dx.doi.org/10.1007/s11239-013-0872-5. PMid:23345042.

18. Mayet Ay. Patient adherence to warfarin therapy and its impact on anticoagulation control. Saudi Pharm J. 2016;24(1):29-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2015.02.005. PMid:26903765.

19. Lorga AMF, Azmus AD, Soeiro AM, et al. Diretrizes brasileiras de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2013;101(3, Supl 3):1-95. PMid:23135009.

20. Lavitola PL, Spina GS, Sampaio RO, Tarasoutchi F, Grinberg M. Bleeding during oral anticoagulant therapy: warning against a greater hazard. Arq Bras Cardiol. 2009;93(2):174-9. PMid:19838496.

21. Spina GS. Manual prático de anticoagulação oral. São Paulo: Versos; 2014. p. 23.

22. Holbrook A, Schulman S, Witt DM, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2, Supl):e152S-84S. http://dx.doi.org/10.1378/chest.11-2295. PMid:22315259.

23. Schulman S, Melinshyn A, Ennis D, Rudd-Scott L. Single-dose adjustment versus no adjustment of warfarin in stably anticoagulated patients with an occasional international normalized ratio (INR) out of range. Thromb Res. 2010;125(5):393-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2009.07.006. PMid:19640572.

24. Alphonsa A, Sharma KK, Sharma G, Bhatia R. Knowledge regarding oral anticoagulation therapy among patients with stroke and those at high risk of thromboembolic events. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015;24(3):668-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsct.2014.11.007. PMid:25577429.

25. Arrais PS, Barreto ML, Coelho HL. Aspectos dos processos de prescrição e dispensação de medicamentos na percepção do paciente: estudo de base populacional em Fortaleza, Ceará, Brasil. Cad Saude Publica. 2007;23(4):927-37. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2007000400020. PMid:17435890.
26. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self reported measure of medication adherence. Med Care. 1986;24(1):67-74. http://dx.doi.org/10.1097/00005650-198601000-00007. PMid:3945130.

27. Castellucci LA, Shaw J, van der Salm K, et al. Self-reported adherence to anticoagulation and its determinants using the Morisky medication adherence scale. Thromb Res. 2015;136(4):727-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2015.07.007. PMid:26272305.

Correspondência
Thais Furtado de Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Programa de Pós-graduação em Assistência Farmacêutica
Rua Conde de Figueira, 487 - Vila Jardim
CEP 91330-590 - Porto Alegre (RS), Brasil
Tel.: (51) 99365-0295
E-mail: thaisfsou@yahoo.com.br

Informações sobre os autores
TFS - Mestre em Assistência Farmacêutica; Farmacêutica, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
CFC - Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas; Docente, Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul.
IH - Mestre em Farmacoepidemiologia; Doutora em Ciências Farmacêuticas; Docente, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Contribuições dos autores
Concepção e desenho do estudo: TFS, CFC, IH
Análise e interpretação de dados: TFS, CFC, IH
Coleta de dados: CFC
Redação do artigo: TFS
Revisão crítica do texto: CFC, IH
Aprovação final do artigo*: TFS, CFC, IH
Análise estatística: TFS, CFC, IH
Responsabilidade geral pelo estudo: TFS, CFC, IH

*Todos os autores leram e aprovaram a versão final submetida ao J Vasc Bras.