**Projeto de Lei \_\_\_\_/2019**

***Estabelece Diretrizes dos Serviços Clínicos Farmacêuticos no âmbito do CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO no Estado do Maranhão, e dá outras providências.***

**Art. 1º** Estabelece diretrizes para a regulamentação dos serviços clínicos farmacêuticos nos consultórios farmacêuticos no Estado do Maranhão, com base na RDC-ANVISA 44, de 17 de agosto de 2009, nas Resoluções 585 e 586 de 2013, do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da Lei Federal nº 13.021/14.

**Art. 2º** Para fins desta Lei, compreendem-se as seguintes definições:

1. **Farmacêutico:** graduado como Bacharel em Farmácia por uma instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Ainda, o profissional deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia do Maranhão (CRF-MA) e não se encontrar impedido por motivos éticos ou administrativos de exercer a profissão;
2. **Consultório farmacêutico:** área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças;
3. **Prescrição farmacêutica**: O artigo 3º da Resolução CFF nº 586/2013 define prescrição farmacêutica como o “ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.” Trata-se de uma das atribuições clínicas do farmacêutico, estabelecida no Capítulo I, art. 7º, inciso XXVI da Resolução CFF nº 585/2013.
4. **Anamnese farmacêutica:** procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde;
5. **Uso racional de medicamentos:** processo pelo qual os pacientes recebem medicamentos apropriados para suas necessidades clínicas, em doses adequadas às suas características individuais, pelo período de tempo adequado e ao menor custo possível, para si e para a sociedade;
6. **Intervenção farmacêutica:** ato profissional planejado, documentado e realizado pelo farmacêutico, com a finalidade de otimização da farmacoterapia, promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;
7. **Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM):** são situações em que o uso de medicamentos causa ou pode causar o aparecimento de um resultado negativo associado à medicação;
8. **Resultados Negativos à Medicação (RNM):** são os resultados na saúde do paciente inadequados ao objetivo da farmacoterapia e associados ao uso ou à falha no uso de medicamentos.

**Art. 3º** São objetivos do Serviço de Consultório farmacêutico:

1. Aumentar a adesão ao tratamento e a compreensão dos pacientes sobre os medicamentos;
2. Prevenir, identificar e solucionar os **PRM** e as **RNM**, promovendo condutas baseadas em evidências;
3. Aumentar a efetividade do controle das condições crônicas e reduzir eventos adversos a medicamentos;
4. Conciliar os medicamentos e minimizar o risco de **PRM** e **RNM** em razão de múltiplas prescrições resultantes da transferência de pacientes entre níveis assistenciais;
5. Promover a educação do usuário para a guarda e a destinação adequada dos medicamentos vencidos e demais resíduos de saúde ligados ao tratamento.
6. Diminuir a automedicação;

**Art. 4º** O Consultório farmacêutico desempenhará as seguintes responsabilidades:

1. Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado voltada ao paciente;
2. Desenvolver em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;
3. Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura e correta os medicamentos;
4. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;
5. Fazer a evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente;
6. Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos **PRM** e nos **RNM**;
7. Avaliar periodicamente os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços clínicos prestados;
8. Fornecer informações sobre medicamentos à equipe de saúde e à população, com base em evidências técnico-científicas e em consonância com as políticas públicas de saúde vigentes.
9. Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento para individualização da farmacoterapia;
10. Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos em uso pelo paciente durante os processos de admissão, transferência e alta entre os serviços e níveis de atenção à saúde;
11. Prescrição de encaminhamento de paciente a profissionais de saúde;
12. Caso necessário, pedido de exames laboratoriais e realização de medidas como as de aferição de pressão e temperatura;
13. Registro de ações em prontuário do paciente;
14. Prescrição de medicamentos que sejam isentos de prescrição médica;
15. Prescrição de ações não farmacológicas.

**Art. 5º** É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CIRO NETO

DEPUTADO ESTADUAL

**JUSTIFICATIVA**

O seguinte Projeto de Lei tem por objetivo a regulamentação da consultório farmacêutico, que vem de encontro a tendência atual de saúde, maior integração da profissão farmacêutica com as demais profissões da área da saúde, reforçando a missão de zelar pelo bem-estar da população e de propiciar a valorização técnico-científica e ética do farmacêutico.

O profissional dentro deste espaço pode avaliar a prescrição médica, que em sua maioria das vezes apresenta mais de uma medicação, para mais de uma morbidade e comorbidades. Orientar o paciente sobre a melhor forma de tomar a medicação (por exemplo, horários, se antes ou depois de se alimentar), sobre interações, desconfortos causados pelo medicamento. Auxiliar o médico e outros profissionais da saúde quanto ao monitoramento e evolução do tratamento e necessidades de adequação da posologia.

Consultório Farmacêutico é o local ao qual se destina o atendimento do profissional farmacêutico, sendo definido em duas portarias do Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicada em 2013 e é também apoiada pela Lei Federal 13.021, de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício das atividades farmacêuticas.

A inserção de consultas farmacêuticas vem garantindo maior entendimento dos pacientes sobre o uso correto de medicamentos, a atenção dedicada ao paciente (humanização) no atendimento, tem como consequências: valorização profissional, maior adesão e eficácia aos tratamentos recomendados.

O profissional farmacêutico pelo sua formação acadêmica, o conhecimento sobre medicamentos, avaliando a prescrição tem mais condições de favorecer o acesso, racionalizar os gastos, promover a farmacoterapia racional e resultando em melhores resultados terapêuticos.

A Resolução do CFF nº596 de Agosto de 2013 regulamenta a Prescrição Farmacêutica, ao considerar a prescrição pelo farmacêutico uma atribuição clínica do farmacêutico. Definindo sua natureza, especificar e ampliar a razão da prescrição para além do produto, estabelecendo limites e a necessidade. A definição de Prescrição Farmacêutica, desta resolução, é tida como “um ato que está inserido no contexto do cuidado do paciente e das atribuições clínicas do profissional farmacêutico”.

CIRO NETO

DEPUTADO ESTADUAL