의료보험제도의
당면과제와 개선방안

1. 기본시각

우리나라는 1977년 의료보험을 처음으로 도입한지 불과 12년만인 1989년에 국민의 소양이었던 전국민 의료보험제도를 열기 되었다. 병원의 분위기가 낮아지고 모든 국민이 누구나 손쉽게 진료를 받을 수 있게 됨으로써 국민 모두의 건강(health for all)을 보장할 수 있게 되었고, 나아가 복지사회로 나아갈 수 있는 기반을 마련하게 된 것이다.

전국민 의료보험 시행 8주년을 맞이한 의료보험 제도는 그동안 의료보험 적용인구의 양적 확대와 국민의 기본적 의료수요를 충족시켰다는 측면에서 큰 성과를 거둔 것으로 평가된다.

그러나 최근 들어 낮은 급여수준, 낮은 보험수준, 수가구조의 불균형, 그리고 의료서비스의 질 저하 등으로 의료의 이용자가 공급자 모두로부터 불만의 목소리가 커지고 있다. 이런데 의료 이용자는 많은 보험 비용으로 인한 높은 본인부담률과 '1~2시간 대기와 2~3분 진료' 등 낮은 의료서비스 질에 대한 불만이 높다. 반면에 의료공급자는 불합리한 보험수지체계하여서는 경상진료가 어렵고 과정진료 및 비급여서비스 개발을 유발하는 등 진료환경 현상이 발생함으로써 국민
의 신뢰를 받을 수 없다고 불평한다. 이에 따라 의료지원이 납
비되고, 의료기관의 운영도 어려워 환자에 대한 서비스의 질을
높이거나 의료기술 발전에 투자할 여력이 없는 실정이다. 이 밖
에도 농어촌 지역조합의 지경이 취약하여 급여범위 확대로 의료
서비스의 질 향상을 위한 정책선언의 어려움도 내재하고 있다.

따라서 이러한 문제점을 계속 방치한다면 국민의 다양한 의
료수준 수준과 의료환경 현실과의 겹쳐 의료이용이 과형으로
치달게 되고 심각한 사회문제로 대두될 것이다. 그러므로 이제
의료보험제도의 범위 발전을 저해하고 있는 요인들 총체적으
로 청경하여 21세기에 대비한 의료보험제도의 기반을 새롭게
정비하는 것이 긴요한 정책목표가 되고 있다. 즉, 국민소득수준
의 상향, 인구의 고령화, 국민 의료수준의 다양화, 의료기술의
첨단화 등 의료환경이 변화함에 따라 이에 대응하기 위해서 협
행 의료보험은 "의료보험제도-의료급여구조로 전환하여 의료보
험제도의 성숙화 내지 전환화를 이룩해야 할 것이다.

2. 의료보험제도의 당면과제

국민개인의 의료비 지불능력이 잃어버려 필요에 따라 포
괄적인 의료서비스를 제공한다는 원칙에서 벗어난 서비스의
우선순위는 국민들의 의료이용의 접근도를 향
상시키고 동시에 의료이용 기회의 평등성을 보장하는 등과의
성공을 가져왔다. 특히 지역별로 농어촌, 연령적으로 노인의 의
료이용수준이 현저히 높아시아 소득계층에 따른 급증과 장려를
완화하는 데 크게 기여한 것으로 볼 수 있다(표 1 참조).

그러나 단기간에 모든 국민의 의료보장이라는 우선을 포
함시키기 위해서는 전 국민의 부담능력을 고려한 "저보험료 전
략"이 불가피했으며, 이에 따라 자연히 급여수준이 낮을 수 밖
에 없었다. 또한 보험수가도 저조한 대비가 이었다.
따라서 여러가지 난담여건을 다음과 같이 도출할 수 있다.

첫째, 급여범위의 제한에 따른 본인부담이 늘어 의료비의 가
계부담이 증가되고 있다는 점이다. 예로서 병원이 입원하는 경
우 비급여부담을 포함한 환자 본인부담은 약원진료비의 44%로

국민소득수준의
향상, 인구의 고령화,
국민 의료수준의
다양화, 의료기술의
첨단화 등
의료환경이
변화함에 따라
협행 의료보험제도의
기본들이
제정되어야 한다.
급여범위의 제한에
따른 본인부담의
가중, 낮은
의료보험수급의
불합리한 수급체계로
인한 의료수급의
불균형 및 진료의
의료보험제도의
당면과제이다.

추정되고 있다.
그 이외에도 현재 건강중재를 위한 사전적 투자로서의
예방의료에 대한 관심이 높아지고 있으며, 건강의료
문제의 효과적인 해결방안으로 예방과 건강증진을
포함하는 능동적이고
포괄적인 접근방법이 점차 중요하게 인식되고 있다. 따라서 치
료뿐만 아니라 예방, 건강증진, 재활 등을 포함하는 포괄적인
의료서비스의 보장이 필요하다.

그리고, 낮은 의료보험수급의 불합리한 수급체계로 인하여 수가
가 의료자원을 적절히 배분하는 가격기능을 상실함으로써 의료
수급의 불균형은 물론 진료의 외국화는 불가피하게 되었다.
이름만 보험부가수준이 낮아 병원의 경영이 어려워지고, 따
라서 수입확보를 위한 홍보진행과 수익성이 높은 비급여서비스
제공을 선호하고 있다. 더욱이 의료기관의 고가 전문의료장비를
경쟁적으로 도입하고 있으며, 특히 고가 의료가 양질 의료로 잘
못 인식되는 경향이 있다. 또한 진료수가 항목간 불균형은 진료
외국뿐만 아니라 전공과목별 의료인력의 균형적인 공급이 차질
을 초래하게 된다.

표 1. 1인당 의료기관 이용률 추이

<table>
<thead>
<tr>
<th>연도</th>
<th>1985</th>
<th>1990</th>
<th>1995</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>의료보험 총괄</td>
<td>7.47</td>
<td>7.94</td>
<td>9.50</td>
</tr>
<tr>
<td>의료</td>
<td>6.95</td>
<td>7.81</td>
<td>8.74</td>
</tr>
<tr>
<td>입원</td>
<td>0.52</td>
<td>0.63</td>
<td>0.76</td>
</tr>
<tr>
<td>농어촌주민</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>의료</td>
<td></td>
<td>6.59</td>
<td>9.50</td>
</tr>
<tr>
<td>입원</td>
<td></td>
<td>6.93</td>
<td>8.37</td>
</tr>
<tr>
<td>도시주민</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>의료</td>
<td></td>
<td>7.66</td>
<td>9.22</td>
</tr>
<tr>
<td>입원</td>
<td></td>
<td>0.44</td>
<td>0.79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주: 1) 연평균 의료기관을 방문하여 의료진료를 받은 일수(의사방문
횟수 및 입원진료일수(계원일수)를 가리킨.
따라서 현행 의료보험수가치는 서비스의 질 저하, 과장진료를 유도하는 등 진료비용 현실을 유발하고 있기 때문에 보험수가준과 수가구조를 합리적으로 조정하는 작업이 시급히 해결해야 할 과제이다.

세계, 의료보험제도의 도입은 의료수요의 급격한 증가를 가져온으며 또한 행위자 수가계차에서 의료공급자의 유인수요 경제적 노력으로 의료비가격이 지속적으로 급속한 속도로 상승하고 있는 추세이다. 의료서비스의 수요자와 공급자 측에서 상호 비용의식적인 인센티브 정치가 없어 과다요용, 과장진료, 고가의료 이용 등으로 의료비지출이 급격히 증가되고 있다.

표 2. 보험진료비와 GNP의 증가추이

<table>
<thead>
<tr>
<th>연도</th>
<th>보험진료비</th>
<th>증가율 (%)</th>
<th>GNP 증가율 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1991</td>
<td>3,201</td>
<td>-</td>
<td>214,240</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>3,731</td>
<td>16.56</td>
<td>224,705</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>4,344</td>
<td>16.54</td>
<td>265,518</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>4,897</td>
<td>12.63</td>
<td>305,773</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>6,144</td>
<td>25.46</td>
<td>340,284</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>7,524</td>
<td>24.39</td>
<td>386,690</td>
</tr>
<tr>
<td>평균</td>
<td>-</td>
<td>18.93</td>
<td>12.53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: 의료보험연합회, **의료보험통계연보**, 1996

다구나 한후 급여확대, 보험수가 현실화 등으로 진료비의 급증이 예상됨에 따라 의료면역의 효율적 이용과 의료비 증가를 통제할 수 있는 효과적인 비용 절제방안이 마련되어야 할 것이다.

넷째, 늘고 도입될 지역의료보험은 가입자 대부분이 소득이 노동되지 않는 농민, 자영업자들이 고용이 불안정한 형세에 앞장 근로자, 여러 가지 이유로 사회적 편익이 부족한 직장에서 벗어난 고용자를 등도 이 제도를 적용하게 되었다. 이것은 전 국민 의료보험이라는 체계에서의 바탕적인 것으로 볼 수 있지만 제도의 유지는 제한적 불안정의 결함으로 작용하는 것이다.
치료급여의 단계적 확대는 물론 예방 및 건강증진까지 포괄하는 "건강보험"으로 발전시키기 결과적으로 국민의 의료비부담을 낮추고 의료접근도를 높여야 한다.

따라서 전국 어디서나 혹은 직업의 유형에 관계없이 능력비례 수준의 부담으로 통일된 수준의 급여가 제공되는 그야말로 부담과 급여가 공평한 제도가 바람직하다는 것은 재론할 필요가 없다. 그러나 다양한 의료보험형이 존재하는 현실에서 이를 실현하려면 조합간 상이한 위험구조의 균등화를 위한 계정 조정이 불가피해진다.

다섯째, 보험격용 확대를 위해서는 종양에서 수립된 계획을 확보없이 시행해야 했기 때문에 의료보험제도의 자율권을 주기 보다는 획일적인 방법으로 의료보험제도 통제함에 따라 운영상의 효율문제가 제기되고 있다. 또한 소규모 조합이 많아 조합 내의 위험분산기능이 미흡하여 조합계정의 불안요인에 되고 있다.

3. 의료보험제도의 발전방향

21세기를 맞이해 우리가 추구해야 할 선진 한국사회의 모습은 국민 모두가 높은 수준의 "길의 질"을 향유하는 생활적인이고 품요도운 사회라고 할 수 있다. 이를 위하여 의료보험제도의 선진화는 우리 국민의 "길의 질"에 직접적인 영향을 주는 요소가 된다. 따라서 의료보험제도의 양적이고 질적 정책 개혁을 추진함으로써 제2의 도약을 이룩해야 한다. 이를 위하여 앞서 도출된 당면과제 즉, 보험급여체계의 개선, 보험수가의 합리화, 의료비의 효과적 관리, 조합간 자금불균형의 해소, 관리운영의 효율화 등에 관한 기본적인 개선방향은 다음과 같다.
ذكرت مراجعة، البداية مثل، "الرعاية الطبية" هي تتضمن بشكل عام إلغاء العلاج والرعاية الصحية، حيث من المهم تحسين الرعاية الصحية بغض النظر عن مكان التسجيل أو الانتظار المتعمد.

فيما يتعلق بالسياسة، يمكن التعرف على بعض المشكلات المتزايدة، مثل التكلفة العالية للرعاية الصحية، والتي يمكن تعليقها على الإدارة الفعالة للرعاية الصحية وعمليات التغذية الخاصة بها. ومع ذلك، يمكن أيضاً أن تكون الصحة جيدة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين معدلات الرعاية الصحية المتداخلة.

لا يوجد حلول يمكن أن تكون مثيرة للجدل، فالأدوية والرعاية الصحية أكثر من الأعمال المفيدة، ولكنها لا يمكن أن تكون مثلى في كل الأحوال. ومع ذلك، يمكن أن تكون الرعاية الصحية جيدة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين معدلات الرعاية الصحية المتداخلة.

سواء على السياق أو السياقات، فكل شيء يمكن أن يصبح مثيرًا للجدل، ومع ذلك، يمكن أن تكون الرعاية الصحية جيدة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين معدلات الرعاية الصحية المتداخلة.
부담 수준이 낮아짐으로써 공극적으로 지출하게 되는 의료비부담은 오히려 감소하게 될 것이다.

한편 사회보험을 통해 모든 국민의 다양한 의료복구를 충족시키는 데에는 한계가 있다. 따라서 사회보험에 의한 보험적 의료서비스는 국민 모두가 받을 수 있게 하면서 특별요용 종과 같은 고급화된 의료서비스 욕구에 대해서는 보충성의 민간보험도입을 검토한다.

둘째, 소득수준이 향상됨에 따라 감기중 기배운 질환의 소액 진료비에 대해서는 환자 본인부담을 강화하는 경제공제제를 도입하고, 그 대신에 кон주료뿐만 아니라 임기임금을 필요로 하는 고액 진료비에 대해서는 환자 본인부담을 인하하여 서민층의 가계부담을 덜어주자는 것이다.

소액진료를 거주하게 되는 경우 서민 가계부담을 고려하여 0~4세 유아, 6세 이상 노인, 등록장애인 등에 대해서는 본인 부담을 경감하는 방안과 월 30만원을 초과하는 진료비를 보험 조합에서 환급해 주는 현행 본인부담금상환제도의 상한선을 하향 조정하는 방안을 검토해 보는 수 있다.

세계, 의료보험수가는 양질의 의료가 제공될 수 있는 수준으로 현실화하고, 수가지속율을 제조함으로써 약간간 수가의 평균을 유지함으로써 진료행위의 가용성을 시정한다. 이를 위한 상대수가 체계의 개발은 제공되는 서비스 종류와 필요를 미치고 전기적 으로는 의사들의 진료의 과목 선택에 영향을 주므로 경제적으
로 별수 진료일에도 불구하고 왜소 제공되는 의료서비스와 기피되는 점의 과목의 사례수사를 인상시켜 주 필요가 있다. 또 한 1차의료를 정상화시키기 위하여 1차의료에 관련된 수가의 신설 및 인상도 고려해야 할 것이다.

그 밖에도 수가경쟁 경행의 투명성과 검안성을 확보하기 위
하여 수가경쟁률 과정을 제도화하여 소비자와 보험자, 경부의 수로를 통한 의료보험소수단의 리더성을 신설하여 수가상승기능을 강화한다.

현행 행위당수가제는 더 많은 의료행위를 유인할 경제적 동기를 가진 기법보상제도이다. 따라서 정기적으로 비용을 절감할
보험금이의 범위나 수준을 항상시키기 위해서는 금여수준에 따른 보험료 인상, 국고지원 및 공동재정의 확대를 통한 지정문화재가 중요한 과제이다.

수 있으면서도 포괄적 의료, 예방의료가 강화될 수 있는 지불보상방식이 도시되어야 할 것이다. 이는 과장전요, 건강보험 정상을 시사하여 의료자원의 낭비를 줄이는 효과를 낼 것으로 기대된다.

넷째, 보험금이의 범위나 수준을 항상시키려면 무엇보다도 지역의보험조합의 추가 재원확보 대책이 중요한 과제이다. 농어촌지역은 지역조합의 재정안정화를 위하여 보험료의 인상과 지역의보험재정의 실질적인 50% 보장을 위한 국고지원 규모의 확장이 불가피하며, 지방이 구조적으로 취약한 지역조합이 지원이 감화되도록 국고지원 방식을 개선한다.

또한 보험조합간 구조적 재정취약요인에 의한 재정불안을 해소하기 위하여 공동재정을 확대한다. 그 일환으로 노인건안보에 대한 조합간 공동부담사업을 통해 65세 이상의 노인에서 60세 이상 초과 확대한다. 따라서 공동재정의 규모를 현재 보험료수입의 30%에서 30% 내지 40% 수준까지 상향 조정해야 할 것이다. 참고로 통일전 독일은 보험료수입의 30% 이상을, 네덜란드의 경우에는 70% 이상을 공동재정으로 사용하고 있다.

다섯째, 조합방식을 채택하고 있는 취리와 장점은 살리기 위하여 조합을 자율적으로 운영할 수 있는 권한과 그 경영결산에 수반되는 책임을 다할 수 있는 여건을 조성한다. 이를 위해서 조합대표이사에 대한 정부의 승인권 회복 등 민사의 자유성을 부여하고, 조합은 정부의 가이드라인 내에서 보험료를 자유롭게 조정할 수 있도록 한다. 특히 소규모 조합의 통합을 유도하여 조합이 규모의 경제를 통해서 조합전담의 합리화를 기한다.

결론으로 의료보험제도의 선진화는 성숙된 국민의식과 더불어 달성될 수 있다고 본다. 보험료부담은 가능한 한 적게 하면서 급여받는 것은 되도록 많이 받으려고 하는 생각은 하루빨리 불식되어야 할 것이고, 아울러 무조건적인 평등의식도 필요되어야 할 것이다.