**新时期我国疾病预防控制体系**

**发展策略思考\*[[1]](#footnote-2)**

摘 要 在健康中国发展战略视域下，基于我国公共卫生面临的重大发展机遇与挑战，为健全新时期我国疾病预防控制体系进行发展策略研究与前瞻性对策思考。提出：创新传染性和非传染性疾病预防控制二元结构框架，构建新型三级疾病预防控制体系，强化预防为主、政府主导、全社会共同参与为主的公共卫生内涵建设和适应新医学模式的转变，应该成为我国新时期疾病预防控制体系重要的建设与发展策略。

关键词 疾病预防控制体系；建设与发展；策略；思考

**Thinking on Construction and Development Strategy of Disease Preventive and Control System in China in the New Era**

**【Abstract】**From the perspective of development strategy of Healthy China, based on the great opportunities and challenges for public health in China, this paper made a development strategy study and forward-looking countermeasures on the improvement of disease preventive and control system. We should insist the construction and development strategy of disease preventive and control system in China in the new era that Innovating the dual structure framework of infectious and non-infectious disease prevention and control, constructing a new three-level disease prevention and control system, strengthening the connotation construction of public health with prevention first, government leading and the whole society participating, adapting to the change of new medical model.

**【Key words】**Disease Preventive and Control System; Construction and Development; Strategy; Thinking

1949年新中国成立到上世纪末50年间，以省、地（市）、县（区）防疫站为主体的疾病预防控制机构体系成功构建并在重大传染病的防治工作中取得了巨大成就。2003年以来，为了适应新时期公共卫生发展的需要，我国又开展了以建立新的突发公共卫生事件应急处置体系、疾病预防控制工作体系、卫生监督管理体系和社区卫生服务体系为核心的改革、探索与实践，逐步强化了国家疾病预防控制中心的职能，着力开展了以社区卫生服务中心为代表的“网底”建设并取得成效，但体系的建设仍不完善。

2019年至今，新冠肺炎疫情在全球范围内爆发和流行，给世界各国的公共卫生体系带来了严峻考验。在充分体现了我国社会制度优越性、公共卫生体系有效性的同时，也凸显了健全我国疾病预防控制体系的重要性和紧迫性。

2020年9月，习近平在《求是》发表文章明确指出，从这次新冠肺炎疫情防控斗争看，我国公共卫生体系发挥了重要作用，但在特大疫情面前，暴露出能力不强、机制不活、动力不足、防治结合不紧密等问题。要优化完善疾病预防控制机构职能设置，健全疾控体系，建立上下联动的分工协作机制。要改革完善疾病预防控制体系，方向是立足更精准更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力等方面加大改革力度[1]。

因此，新时期我国疾病预防控制体系的建设与发展面临重大的机遇与挑战。本文试图在健康中国发展战略视域下，从建设与发展策略的视角研究和思考我国疾病预防控制体系的构建中的几个问题。

一、创新疾病预防控制二元结构框架体系

疾病预防控制体系建设与发展的一个首要的问题是结构框架的科学构建，而科学构建的重要依据是它面临的公共卫生主要任务。

从新时期我国公共卫生面临的主要任务看，慢性非传染性疾病的防控（包括日常防治）和传染性疾病的防控（包括应急处置）将长期并重共存[2]。慢性非传染性疾病和传染病这二类疾病在病因、发病机制、传播方式、流行特点、防治方法以及突发事件的应急处置、防控措施等方面存在着明显差异，决定了它们在平时和应急处置时的工作内容、方式、体制、机制、决策管理乃至人才需求、财物投入、组织管理等各方面明显不同，使得目前我国现行的疾病预防控制机构的单一的工作体制与机制实际上常常难以同时满足诸如传染性疾病的应急处置和慢性非传染性疾病的防治的需要。

我们认为，构建传染性和非传染性疾病预防控制二元结构框架体系可以是一种科学、高效和可行的模式。即：以我国各级传染病专科防治院为基础，纳入传染病防控专业人员，全面实现医防融合，构建传染病预防控制体系，其基本功能定位是急慢性传染性疾病的监测、预警、诊断、预防、治疗，包括传染病突发公共卫生事件应急处置；以我国各级疾病预防控制中心为基础，依托各级医疗机构，通过医防协作，构建非传染性疾病预防控制体系，其基本功能定位是疾病的监测与检测、信息收集与分析、评估、预警、干预、预防与控制，包括非传染病突发公共卫生事件应急处置等。

在二元体系构建发展过程中，协调发展问题是个重要但有十分复杂的问题。总体上讲，协调发展主要有两个层面：一是体系间的协调，如机构、人员资源的整合、机构的功能定位与职能分工等；二是体系内的协调发展，如医防机构的融合与管理、专业人员的职能分工与定位、个体预防与群体预防的合作等。在完善相应法规和制定相应政策基础上，在体系间实现责权利的相对独立和并行管理；在体系内，实行信息采集、申报等的垂直管理与疾病监测、防治等的横向管理、体系内应急处置与日常工作的分工协调管理等。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，全面建立新的优质高效的整合型医疗卫生服务体系，健康服务能力大幅提升。显然，新型医疗卫生服务体系构建时强调优质、高效、整合三个关键词。二元体系新模式的构建，应凸显三项建设工作，即加强服务能力建设、强化医防融合、促进医疗卫生服务体系整合。从这个视角看，疾病预防控制体系与运行机制改革与创新还面临众多新的机遇与挑战，医防融合就是一个新问题。从医防合作转变为医防融合。防治结合一直以来是我国公共卫生实践的主要方式之一，大多数情况下，防与治是一种协作或合作关系，分属不同的机构，具不同的行业属性，尤其是医疗机构对公共卫生工作缺乏主观能动性。提高疾病防治效率，医防融合可能是新型二元体系模式值得考虑的发展方向之一。

二、构建我国新型三级疾病预防控制体系

我国疾病预防控制体系建设的一个重要任务是健全以国家、省、市、县四级疾控中心和各类专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合的疾控体系[1]。

基于我国疾病预防控制体系建设发展现状和新时期我国公共卫生面临的主要挑战，我们应着力完善我国新型三级疾病预防控制体系的建设，即国家一级机构体系、省地县二级机构体系和社区三级（网底）机构体系。

（一）一级机构体系：在国家疾病预防控制中心基础上分设或下设传染病和非传染病二个疾病预防控制中心，进一步明确功能定位，强化职能。由于我国幅员辽阔，可设若干个区域中心，以强化国家一级的管控能力。

（二）二级机构体系：在原省、地（市）、县（区）疾病预防控制中心和传染病专科医院基础上，重构二级非传染病和传染病预防控制中心。实施省地县三级机构一体化整合（暂定为“疾控共同体”）。

实施省地县三级机构一体化整合后，其总体职能定位发展策略是：在政府领导下，研究制定区域疾控工作规划与政策，实施监督与管理，组织实施区域疾控工作、业务指导与支持，开展科学研究与培训等。二元体系间分工明确，而体系内的省地（市）县三个层级的职能定位发展和完善。数十年来形成的疾病预防控制中心运行体系与机制在既往的传染病防治中卓有成效，但面对新的公共卫生任务（尤其是慢性非传染性疾病防控）时，仍然需要改革与创新。此外，传染性疾病预防控制的医防融合问题，包括机构、人员重组，体制、机制融合，运行、管理统一，经济、社会效益统筹等，需要未已筹谋。

（三）三级机构体系：以社区（包括农村社区，即乡镇卫生院）卫生服务中心为主体，构建新型三级疾病预防控制体系，即疾病预防控制网的“网底”。三级机构体系（即网底）的建设应该放在优先发展的地位。

1.加强对“网底”的充分认识。1997年中央卫生工作会议确定在我国开展社区卫生服务后，实施社区卫生服务，已成为我国基本的卫生国策。20余年的建设与发展，城乡社区卫生服务中心已经构成了我国基层医药卫生机构体系。然而，社区卫生服务机构作为疾病预防控制体系“网底”的角色与功能却并未被充分认识。因此，应从发展战略的高度，加强宣传教育，促进各级政府、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心乃至于全社会都有充分的认识。

2.明确“网底”功能定位。从本次我国新冠肺炎疫情防控工作看，城乡社区卫生服务中心在群防群治、健康教育、密切接触者筛查随访、居家隔离与医学观察乃至于疫苗接种等中均发挥了不可替代的作用。然而，城乡社区卫生服务机构作为疾病预防控制体系主要的“网底”的功能定位并不明确，尽管实际上它们已经承担了疫苗接种、慢病管理、健康教育等基本公共卫生服务工作。应明确它们的功能定位与职能，同时，又应清理和避免非职能性一般行政性事务。

3.着力“网底”能力建设。基于全科医学理论指导、向城乡居民提供基本医药卫生服务而建立的的社区卫生服务机构，其疾病预防控制的能力与水平亟待提升，包括预防医学人才队伍的建设等。这是疾病预防控制体系“网底”建设的重要一环。

三、 强化公共卫生内涵建设

疾病预防控制体系的建设与发展，要强化公共卫生内涵建设，这是疾控体系建设与发展的重要内生动力。基于公共卫生的概念与内涵[3]，我国疾病预防控制体系的建设需着力以下工作：

（一）强化预防为主发展战略的内涵建设。实现公共卫生目标的基本方针是预防为主，疾病预防控制体系有效运行的永恒主题是预防为主。

上医治未病，预防为主既是公共卫生的重要内涵，又是自新中国成立以来我国卫生工作的指导方针，也是迄今为止世界各国公共卫生的根本发展战略。因此，我国疾病预防控制体系的建设与发展重在内涵的建设、体制机制的建设和制度保障的建设，以下以突发公共卫生事件应急处置管理体系改革为例。

防患于未然是公共卫生内涵的本质要求。虽然突发公共卫生事件不确定性大，不确定性影响因素多，具有时间的突发性、空间的群体性、危害的严重性等特点[4]，但预防突发公共卫生事件的发生始终是根本目标，且是可期的。故应该明确减少或杜绝突发公共卫生事件发生的目标和考核，如对于传染病，应当把减少疫情的发生、发生的规模、发生的强度等作为建设和考核的目标。因此，凸显预防为主的内涵建设，应从应急处置为主转变为以预防管理为核心，即工作重心前移，预防突发事件的发生。除了加强突发事件发生后的应急处置能力建设外，应更加重视从日常综合监测到现场干预等事前处置能力建设与水平的提高，包括人员、资金的投入、各类突发公共卫生事件危险因素或影响因素的预防与控制等；应充分认识预防为主发展战略的意义和作用，把预防目标确定为政府而不仅仅是卫生机构的业绩考核目标之一，包括年度目标和中长期目标等；应大幅提升如综合监测、信息收集与管理、风险评估、预警分析、干预的措施、组织与实施等的能力与水平，包括现代信息技术的应用[5]；应完善“预防为主”的制度保障，需要通过制定一系列的政策、法律、规章和建立科学的体制机制予以有效保证。

（二）强化政府主导责任的建设。实现公共卫生目标的重要保障就是政府的领导，疾病预防控制体系的有效运行的前提是政府的主导。

《渥太华宪章》（1986）把新公共卫生定义为：在政府的领导下, 在社会的水平上, 保护人民远离疾病和促进人民健康的所有活动。健康的基本条件是和平、住房、教育、食品、收入、稳定的生态环境、可持续的资源、社会的公正与平等[3]。因此，要进一步明确政府的主导责任，才可能保障疾病预防控制体系的构建与有效运行，才可能保障公共卫生作为公共产品受益于每一个人。

（三）强化全社会的共同参与的制度建设。实现公共卫生目标的根本途径就是全社会的共同参与，疾病预防控制体系的有效运行的基础还在于有效的社会组织与动员。

一直以来，需要解决的一个重要问题是政府卫生部门、卫生机构和卫生专业人员以外的政府其他部门、组织、机构以及民众在疾病的预防与控制工作中缺乏主观能动性。新体系应有效组织和动员社会共同参与到疾病（包括突发公共卫生事件）的预防与控制这一系统工程中来，这需要有相应的政策、法规予以保障。如通过制定政策，让学校等主动而不是被动地开展青少年健康教育与促进工作；通过政府引导，在日常或应急处置的消杀等一般性技术工作中让市场共同参与而不仅仅依赖卫生专业队伍。

四、 适应新医学模式的转变

医学模式的转变，实际上也是医学发生发展规律的概括，是医学科学发展趋势的客观要求。因此，适应新医学模式的转变，是疾病预防控制体系建设与发展得以行稳致远的重要基础。

自上世纪六、七十年代以来，医学模式的转变已被人们熟知，新的生物—心理—社会—环境等多维医学模式已为人们广泛接受，在疾病的预防、诊断、治疗、控制等工作中发挥重要作用。同样，它也应该成为疾病预防控制体系建设科学发展的基础[6]。医学模式的转变，带来了很多启示，其中尤为重要的是：

（一）医学模式的转变，是一种客观的必然，它要求我们在疾病预防控制体系建设中给予充分认识和科学把握。如体系建设中（包括机构的设置、人才的培养等）除生物医学外，环境科学、人文社会科学、信息科学等的共同参与同样重要[7]。

（二）医学模式的转变，要求我们在疾病的预防与控制等公共卫生工作中，充分认识到除生物因素外，社会的、心理的、行为的、环境的等各种因素在疾病的发生发展中交织存在，交互作用。因此，疾病预防与控制只能通过多级的、综合的手段和途径才能实现。如心理干预研究、社会公众的健康教育、管理制度的健全[8]、法律法规的建立等。

（三）从医学模式转变来看，无疑要重视慢性非传染性疾病的防控。在高度重视传染病突发公共卫生事件的同时，要注意到我国在较长时期内要解决的重大公共卫生问题主要是慢性非传染性疾病及其预防与控制。非传染性突发公共卫生事件（如环境污染中毒、食物化学性中毒、职业性急性中毒、核辐射污染等严重影响公众健康的事件[9]）的预防与控制也必将成为越来越重要的问题。

我国现行疾病预防控制体系正面临重大发展机遇与挑战，在健康中国发展战略指引下，在政府的领导下，全社会共同努力，以构建新型的二元三级疾病预防控制体系为保障，以预防为主为导向，深化公共卫生内涵建设，适应新医学模式转变，着力“网底”疾病预防控制水平与实践能力的提高，我国公共卫生事业的建设与发展必将迈入一个新时代。

**参考文献**

# [1] 习近平.构建起强大的公共卫生体系 为维护人民健康提供有力保障[J].求是,2020(18).

[2] 邵红霞,武俊平,吴琦.重视慢病防控与传染病的防治关联[J].中国慢性病预防与控制,2020,28(08):561-562.

[3] 杨华,张文昌.新时代中国公共卫生内涵建设若干问题思考[J].海峡预防医学杂志,2019,25(2):99-101.

[4] 钱捷,胡永华.突发公共卫生事件卫生应急能力的建设与评价[J].解放军预防医学杂志,2016,34(1):132-134.

[5] 张洪龙,孙乔,赖圣杰,等.移动百分位数法分地区设定预警阈值对传染病预警效果的影响分析[J].中华预防医学杂志,2014,48(4):265-269.

[6] Tretter F, Wolkenhauer O, Meyer-Hermann M, et al. The Quest for System-Theoretical Medicine in the COVID-19 Era[J]. Front Med (Lausanne),2021,29;8:640974.

[7] Alex John London. Social value, clinical equipoise, and research in a public health emergency[J]. Bioethics,2019,33(3):326-334.

[8] 孙宏伟,陈晓丽,王艳郁,等.我国突发公共卫生事件心理危机干预体系的构建[J].中华卫生应急电子杂志, 2018,4(3):141-144.

[9] Haffajee R, Parmet WE, Mello MM. What Is a public health “emergency”?[J]. N Engl J Med, 2014,371(11):986-988.

1. [↑](#footnote-ref-2)