**“Evidências psicométricas da Escala de Afetos em discentes de uma Universidade Federal cearense.”  
Referências**

Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and Open Questions in the Science of Subjective Well-Being. *Collabra. Psychology, 4*(1), 15. https://doi.org/10.1525/collabra.115

Gianfelice, M. A., Murgo, C. S., & Souza, A. P. de. (2024). Resiliência, Bem-Estar Subjetivo e Fatores de Risco e Proteção em Estudantes Universitários. *Psico-usf, 29*, e266514. https://doi.org/10.1590/1413-8271202429e266514

Li, C. H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. *Behavior Research Methods, 48*(3), 936–949. https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? *Psychological bulletin, 131*(6), 803–855. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803

Zanon, C., Bastianello, M. R., Pacico, J. C., & Hutz, C. S. (2013). Desenvolvimento e validação de uma escala de afetos positivos e negativos. *Psico-usf, 18*(2), 193–201. https://doi.org/10.1590/S1413-82712013000200003