**Colégio de Gastrenterologia**

Grelha de Avaliação Curricular

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valores |
| **1. Prática Clínica** |  | **13** |
| **1.1. Internamento** |  | **5** |
|  | 1.1.1. > 400 doentes | 2 |
|  | 1.1.2. > 600 doentes | 0,5 |
|  | 1.1.3. Internamento de episódios agudos da doença > 350 doentes | 1 |
|  | 1.1.4. Distribuição representativa das patologias mais frequentes em Gastrenterologia *(ex, hemorragia digestiva, DII, hepatologia, patologia pancreato-biliar)* | 1,5 |
|  |  |  |
| **1.2. Consulta** |  | **3** |
|  | 1.2.1. > 800 consultas de Gastrenterologia Geral | 1,3 |
|  | 1.2.2. > 1000 consultas de Gastrenterologia Geral | 0,3 |
|  | 1.2.3. > 350 consultas de Hepatologia | 0,4 |
|  | 1.2.4. > 450 consultas de Hepatologia | 0,1 |
|  | 1.2.5. > 250 consultas de DII | 0,4 |
|  | 1.2.6. > 375 consultas de DII | 0,1 |
|  | 1.2.7. > 100 consultas de Proctologia | 0,4 |
|  |  |  |
| **1.3. Procedimentos endoscópicos e técnicas não endoscópicas** |  | **4** |
|  | 1.3.1. Mínimos publicados no programa em vigor | 3 |
|  | 1.3.2. Executante de: > 1000 endoscopias digestivas altas e > 750 colonoscopias | 0,5 |
|  | 1.3.3. Treino numa técnica diferenciada | 0,5 |
|  |  |  |
| **1.4. Estágios em áreas de diferenciação *(incluindo os estágios opcionais descritos no Programa de formação)*** |  | **0,8** |
|  | 1.4.1. Estágios em áreas de diferenciação, com duração >= 2 meses, em centros com idoneidade reconhecida pelo colégio *(0,4 por cada, até um máximo de 0,8)* | 0,8 |
|  |  |  |
| **1.5. Reuniões multidisciplinares de patologia digestiva** |  | **0,2** |
|  | 1.5.1. Presença em grupos multidisciplinares\* *(0,1 por cada, até um máximo de 0,2)*  *\* [a participação num grupo implica a presença em 12 sessões ou mais)* | 0,2 |
|  |  |  |
| **2. Investigação** |  | **3,15** |
| **2.1. Publicações** |  | **1,5** |
|  | 2.1.1.1. Artigo original em revista com factor de impacto atribuído pela Clarivate no *Journal Citation Reports* *(0,25 por cada artigo, até um máximo de 0,5)* | 0,5 |
|  | 2.1.1.2. Se no(s) artigo(s) original acima descrito, o interno for 1.º autor, acresce 0,25 por cada artigo, até um máximo de 0,5 | 0,5 |
|  | 2.1.2.1. Um caso clínico em revista com factor de impacto atribuído pela *Clarivate no Journal Citation Reports* | 0,075 |
|  | 2.1.2.2. Se no caso clínico acima descrito, o interno for 1.º autor | 0,075 |
|  | 2.1.3. Artigo original como 1.º autor em revista quartil 1 a 3 do Scimago Journal & Country Rank *(/https://www.scimagojr.com)* | 0,35 |
|  |  |  |
| **2.2. Apresentações** |  | **0,9** |
| \* reconhecidos pelo Colégio de Gastrenterologia | 2.2.1. Comunicações orais originais (não inclui: casos clínicos ou vídeos ou instantâneos) como 1.º autor em reuniões internacionais major (DDW, UEGW, AASLD, EASL, ECCO) | 0,2 |
|  | 2.2.2. Apresentações orais como 1.º autor noutras reuniões, nacionais ou internacionais \* *(0,1 por cada até um máximo de 0,3)* | 0,3 |
|  | 2.2.3. Poster em reuniões nacionais ou internacionais como 1º autor *(0,05 por cada, até um máximo de 0,4)* | 0,4 |
|  |  |  |
| **2.3. Projetos de investigação** |  | **0,25** |
|  | 2.3.1. Participação em ensaios clínicos como co-investigador | 0,1 |
|  | 2.3.2. Projeto de investigação original (aprovado pela comissão de ética) e com resultados apresentados pelo próprio em eventos científicos e/ou publicados em revistas | 0,15 |
|  |  |  |
| **2.4. Prémios** |  |  |
|  | Prémios ou bolsas ganhas *(0,1 por prémio ou bolsa até um máximo de 0,2)* | 0,2 |
|  |  |  |
| **2.5. Mérito excecional** |  |  |
|  | 1.º autor de artigo em revista Quartil 1 do Scimago Journal & Country Rank (/https://www.scimagojr.com) ou projeto de investigação com financiamento > 50 000€ do qual resultou uma publicação do médico interno como 1º autor | 0,15 |
|  |  |  |
| **3. Educação Médica** |  | **2,2** |
| **3.1. Cursos e Congressos** |  | **0,8** |
| \* reconhecidos pelo Colégio de Gastrenterologia | 3.1.1. Cursos Nacionais ou Internacionais \* *(0,05 por cada, até um máximo de 0,4)* | 0,4 |
|  | 3.1.2. Congressos Nacionais ou Internacionais \**(0,05 por cada, até um máximo de 0,4)* | 0,4 |
|  |  |  |
| **3.2. Protocolos de serviço** |  | **0,2** |
|  | 3.2.1. Realização/revisão de protocolos de serviço *(0,1 por cada, até um máximo de 0,2)* | 0,2 |
|  |  |  |
| **3.3. Inovação no serviço** |  | **0,1** |
|  | 3.3.1. Realização de projetos de melhorias no serviço com impacto na prática clínica, educação ou investigação (ex. organização da biblioteca de imagens/ vídeos dos serviços, bases de dados para investigação, repositórios da produção científica do serviço, bases de dados com vinhetas clínicas, projetos de digitalização, projetos de inteligência artificial, entre outros) *(0,05 por cada, até um máximo de 0,1)* | 0,1 |
|  |  |  |
| **3.4. Apresentação em reuniões de serviço** |  | **0,4** |
|  | 3.4.1. Caso clínico com revisão final da patologia **ou** *journal club (0,03 por cada, até um máximo de 0,12)* | 0,12 |
|  | 3.4.2. Revisão temática *(0,07 por cada até um máximo de 0,14)* | 0,14 |
|  | 3.4.3. Casuística *(0,07 por cada até um máximo de 0,14)* | 0,14 |
|  |  |  |
| **3.5. Ações de Formação** |  | **0,3** |
|  | 3.5.1. Palestrante (0,1 por cada palestra, até um máximo de 0,2) | 0,2 |
|  | 3.5.2. Organização (0,05 por cada organização até um máximo de 0,1) | 0,1 |
|  |  |  |
| **3.6. Formação de outros profissionais e participação em sociedades científicas** |  | **0,4** |
|  | 3.6.1. Tutoria de médicos internos ou alunos de Medicina | 0,2 |
|  | 3.6.2 Participação em órgãos/comissões da Ordem dos Médicos ou de órgãos/comissões de sociedades científicas no âmbito das doenças digestivas | 0,2 |
|  |  |  |
| **4.Discussão** |  | **1,65** |
|  |  |  |