数字治理推动医保经办增能：应用逻辑与实现路径

宋娟1*，仇雨临2

1. 内蒙古大学公共管理学院 内蒙古呼和浩特 010070
2. 中国人民大学劳动人事学院 北京 100872

【摘要】数字治理推动医保经办增能，其应用逻辑是以需求导向为应用理念，以履行第三方购买机制为重要应用场域，以多主体无边界数字治理平台为应用基础，以权力运行机制变革为应用支撑。实现路径是从循证决策走向“数数决策”；从行政管制式经办走向契约式治理；从粗放式基金管理走向精细化；从人工监管走向智能算法监管以及从人力密集型组织建设向技术密集型转变。

【关键词】数字治理；医保经办增能；应用逻辑；实现路径


Digital governance promotes the empowerment of medical insurance management: Application logic and implementation path

SONG Juan1, QIU Yu-lin2
1. The Inner Mongolia University, Institute of Public Administration, Hohhot Inner Mongolia 010070, China
2. School of Labor and Human Resources, Beijing 100872, China

【Abstract】Digital governance promotes the empowerment of medical insurance handling, and its application logic is based on demand orientation, focusing on the implementation of third-party purchase mechanism, taking multi-agent borderless digital governance platform as the application foundation, and taking the reform of power operation mechanism as the application support. The realization path is from evidence-based decision-making to “number-based decision-making”, from administrative control to contractual governance, from extensive fund management to refinement, from manual supervision to intelligent algorithm supervision and from manpower-intensive organization construction to technology-intensive.

【Key words】Digital governance; Medical Insurance handling capacity enhancement; Applied logic; Implementation path

随着医疗保险制度建设的重心逐渐从制度普惠转变为质量提升，增强医保经办能力将成为建设高质量医保的题中之义。数字治理为提高医保经办能力提供了新契机。党的十九大报告中提出建设数字中国，提升社会治理的智能化水平。十四五规划和2035年远景目标中进一步提出要加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。数字治理已经逐渐融入国家公共管理的各项职能中。大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等数字技术的广泛应用，为优化管理绩效提供了新动力。学界对公共管理的研究也出现了新公共管理理论的式微与数字治理理论的兴起。然而学界专门围绕数字治理推动医保经办增能的研究尚少，为此本文拟围绕数字治理在医保经办中的应用展开深入研究，以应用逻辑和实现路径为向导，着力探讨数字治理在医保经办中应用的各关键环节。通过系统分析，希望能为进一步实现医保经办增能提供理论依据与具体建议。

* 基金项目：国家社科基金重点项目 (20AZD076); 内蒙古社科规划项目 (2020NB071)

作者简介：宋娟 (1981 年生)，女，博士，讲师，主要研究方向为医疗保险。E-mail: ndgysj@imu.edu.cn
通讯作者；仇雨临。E-mail: qiyulin@ruc.edu.cn

20
1 数字治理在医保经办中的应用逻辑

1.1 应用理念：以人为本的智慧服务

数字治理模式下公共政策的人本性和智慧化程度实现的更为显著。医保机构是服务型政府的典范组织形态，引入数字治理不仅要秉持以人为本，还要力求公共服务更具智慧性。以数字治理技术实现精准施政，同时以更快的政策回应速度和更低的行政成本实现公共服务的优化。医保经办引入数字治理要把“以人为本的智慧治理”作为价值基础，坚持“需求一回应”治理导向。在治理各环节始终把保障参保群体的基本医疗需求作为经办服务的出发点和立足点。数字技术提高了医保机构对民众实际医疗需求的预测能力和回应能力。以需求为基点的政策调整有力推进医保经办走向精细化和高质量。

1.2 以履行第三方购买机制为重点应用场域

医患之间存在严重的信息不对称，患者对医疗服务的需求弹性呈刚性，因此极易发生供给方诱导的过度需求。基于制度经济学中的委托代理理论，医疗保障制度打破了医患之间的直接交易。作为参保人的代理人，医保经办机构首要职责是成为第三方购买者，利用其强大的信息优势和集团购买力，在医疗服务的供需双方之间建立起经济桥梁，保护参保人的权益。第三方购买机制要通过“支付机制、谈判机制、价格机制和监管机制”[1]发挥系统性作用。在支付环节，利用大数据对医保基金支付相关指标进行跟踪观测和分析，推动费用支付方式的最佳决策；在谈判环节，所获取信息的充分程度直接关系医保经办机构的谈判能力和话语权；在监管环节，算法监督能有效规避人工监管的不足。

医疗保障社会保险制度体系中对信息水平要求最高的险种。[2]尤其在履行第三方购买机制时对信息和数据的依赖程度最高，这也是数字治理的重点应用场景。

1.3 以多层次无边界数字治理平台为应用基础

目前，医疗保险两大信息管理系统——医疗保险结算信息系统与医疗服务监控系统还处于初步发展阶段，一定程度上还局于传统的电子政务，既无法实现医疗保险各相关利益主体在横向上的协同治理，也无法实现各统筹地区在纵向上的有效连通，导致实践中还存在异地就医结算难、制度转移接续难等突出问题。无边界数字治理平台为突破这些困境提供了必要的技术支持。所谓“无边界”，意在平台间的“物理分散、逻辑集中”；旨在打破各平台的孤立状态，防止出现信息孤岛，实现数据整合共享。具体而言，横向，数字治理平台不再局限于医保经办机构内部，而是广泛吸纳医疗机构、医药企业、药品零售企业、学术科研机构、非营利组织等各类组织成为数字治理的云平台，打破信息壁垒，释放市场信息不对称程度；纵向，不再受限于医保统筹地区的行政区域分割，实现各统筹地区的协同对接，克服异地就医的阻碍因素，降低制度转移接续过程中的“便携性成本”，协同推动医保统筹层次的提高。

1.4 以权力运行机制变革为应用支撑

数字治理模式下的权力运行机制与传统科层制存在差异。数字时代，信息传播和流动不再局限于精英阶层。多中心、扁平化的互动模式取代传统社会的“等级结构”互动。对官僚科层制的权力结构形成冲击，政府权力运行机制也呈现出多中心化、扁平化以及边界模糊等新特征。数字治理不仅是行政技术的革新，更是从权力本位向责任本位的转变，以及从行政管控向公共治理的转变。只有推动多中心、扁平化权力运行机制变革，实现多元治理主体间的平等互动，数字治理才能真正发挥实效。反之，只在技术层面上搭建协同治理平台而脱离权力运行机制变革，那么数字治理也会被原有的权力格局同化，成为部门本位主义的一部分。可见，同步推进权力运行机制变革是医保经办机构实现数字治理的组织支撑。数字治理的应用需要将数字技术的工具性与善治理念充分结合，构建权力运行扁平化、治理主体多元化的治理新格局。

2 数字治理在医保经办中的实现路径

2.1 循证决策到“循数决策”

循证决策“通过把可能获得的最佳证据置于政策制定和执行的核心位置帮助人们做出更好的决策”[1]，其基础在于证据的使用。证据包括“国内和
国际的研究数据、政策评估、经济模型和专家知识”[4]。通常主要由决策者和专家来提供，表现为专家学者的研究数据、研究成果以及来自政界管理实践的直接经验等。循证决策是典型的精英管理模式，社会精英群体对其拥有主导性的话语权。

本质上讲，证据的原始成分是信息。数字时代，信息呈现均质化流动而不再局限于精英之间，“有关社会公共问题的治理协商已不再仅仅集中于精英内部的激烈辩论，普通民众通过自己的移动终端和社交工具也日趋深入参与其中”[5]。数字技术的广泛应用使政府决策从“循证决策”走向“数Keyboard的科学化”。所谓“循证决策”，核心是依据大数据。大数据本身就是公共治理的一种技术工具，表现为结构基于“数字”的公共政策制定模式”[6]，从而实现决策的科学化、定量化、及时化和精准化[7]。尽管循证决策也需要依据数据，但受限于技术水平，通常是小体量结构化数据。

我国医疗保险改革过程中的“试点先行”就是典型的循证决策，基于试点经验进行的决策。然而，受限于技术水平和信息采集手段，无法获取充分的信息，决策可能会出现偏差。而引入“循证决策”，利用大数据的智能化分析辅助决策，可以突破传统抽样分析的技术瓶颈，提升决策的科学化程度。

数字治理应用的关键一环是引入“数字决策”。

“数字决策”包括大数据的收集、运算以及政府决策的应用三个关键流程。首先，搭建多主体的无边界数字治理平台，打破“数据孤岛”。纵向打通国家、省、市、区（县）四级信息平台；横向联通与医疗机构、药店、医药企业以及科研机构之间的数字治理平台，通过每个智能终端汇入海量数据。其次，对大数据的运算和挖掘。通过制定指标，设计算法，将原始大数据转变为可供政府决策的信息。既能分析已知的数据问题，也能对未知问题和潜在隐患发出预警。

第三，最终环节是政府的决策应用。如利用健康和医疗大数据分析患者药品使用情况，根据参保人的实际需求将一些靶向用药、国产新特药等通过谈判机制纳入医保目录；又如，通过医保基金大数据分析，确保基金合理结余的前提下，对起付线、封顶线和支付比做出合理调整，增进医保福利等。

2.3 基金管理从粗放式走向精细化

时下，医保基金面临“系统老龄化”、“异地就医即时结算”、“医改新药等”的挑战，而实践中的基金管理却是“粗放管理成常态”[8]。为保证基金安全性，医保基金将管理重点放在保证基金结余上。于是各统筹地区出现大量医保基金结余，医保基金面临更大的贬值风险，参保人权益也无法得到充分保障。为此，国家出台了适度降低基金结余率的政策，号召将结余率控制在10%左右。于是，部分地区为了降低结余率，又出现了对医疗服务价格的松动。如实行总额预付制改革的地区，原则上医院超收部分只能由医院自行承担，实践中出现了超收部分由医保机构代为分担的做法[9]，对医院给予二次补偿。还有部分统筹地区，采取对基金结余率过高的定点医疗机构直接进行处罚的方式，常态化地降低基金结余率。

如某地区规定，若县级医院结余率超过10%，县级卫生局会对进行一定的处罚。[10]这种粗放的运动式整

2.4 医保监管由人工监管走向智能算法监管

目前医保监管以人工监管为主，对异常行为的监管主要以人工随机抽查审核的方式进行。受技术条件限制，人工监管事前预警，倾向于事后监控，对未抽查到的违规行为无法做到及时止损，且“人治”还会滋生腐败和低效。为提高权力的透明性，应由人工监管向智能算法监管转变。探索建立基于数字技术的实时智能算法监控系统，推动由传统的“个案监督”向“大数据监督”转变。[14]

首先，医保机构应充分利用信息优势，开发建设医保智能监管平台，将医保费用结算系统、医保两定管理协同平台、医保智能监控系统集成一体。其次，设计医保监管的清晰指令，实现算法监管。通过实时在线监测平台上的各项业务，对有异常行为进行即时监测，实现自动化、智慧化的预警及干预。第三，优化经办机构的内部监管。算法监管为强化政府部门对内部成员的监督提供了技术支持，这具体表现为电子政务对“人为操作”的挤压[15]，在源头上有效遏制“人情操作”、权力寻租以及庸政、懒政等行为。

2.5 组织建设由人力密集型向技术密集型转变


在行政经费和人员编制均有限的条件下，数字治理可以有效拓展经办能力，弥补人力不足。例如，成都建立医保智能审核系统之后，系统审核时间缩短为不到原来人工审定的1/4。[18] 数字治理提高了服务效率，节省人力的同时实现智能化、便捷化的公共服务供给。未来一段时期，经办机构组织建设的重心应是由人力密集型向技术密集型转变。一方面，在严格控制行政编制及行政管理成本的前提下，适时引入信息技术专业人才，提高人员队伍中信息技术人才的比重，对既有医保经办专业知识，又熟练掌握数字技术的复合型人才需求量将增加；另一方面以数字技术和智能经办为依托，通过构建技术密集型组织，实现有限组织规模下的巨大工作潜能。

3 小结

文章提出论证数字治理对医保经办增能的助推作用并非落入绝对的技术决定论。探讨数字技术推动医保经办增能，还要基于社会建构论，深入了解外在环境、条件、价值观等社会因素对数字治理技术发展的影响和制约。数字技术是实现善治重要手段，但在运用数字治理技术时，还要通过善用，才能达到善治。此外，还要认清一些潜在的问题和隐患，如网络信息传播中“回音室效应”可能导致片面的信息反复强化，不利于科学决策；又如，我国在大数据保护方面的法律法规还不够完善，在使用健康大数据时，还需做好数据权和数据主权的保护，不仅事关个人隐私安全，也事关国家安全；第三，算法监管
可能存在伦理风险，引发算法歧视、主体隐匿、隐私安全等问题。此类问题的存在并不是对数字政府治理的质疑，也并不意味着政府对数字治理尝试的止步。公共管理者所要做的就是找到规避问题的路径和方法，推动数字政府治理的进程。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

参考文献

[1] 仇雨临．医保与“三医”联动：纽带、杠杆和调控[J]．探索，2017(5)：65-71．
[8] 陈连艳．契约式治理：当代政府治理变革[J]．云南行政学院学报，2017(3)：56-64．
[9] 陆恒鹏．如何理解医疗保障[J]．中国医疗保险，2018(4)：6-8．
[10] 吴风清．混沌医保[J]．中国医院院长，2010(3)：32-42．
[12] 刘剑．和经纬，激励机制，资源约束与监管成本：医保经办机构组织能力影响医疗费用增长的实证研究[J]．公共行政评论，2018(2)：114-136．
[16] 陈定东．医保经办机构体制改革的思考[J]．中国医疗保险，2019(2)：21-24．
[17] 施光生．高度重视城乡居民医保融合后面临的新挑战[J]．中国医疗保险，2018(8)：22-23．
[18] 王瑜，李开忠．社会力量助推医保治理现代化研究[J]．社会保障评论，2018(1)：82-91．
[19] 齐爱民，盘佳．数据权、数据主权的确立与大数据保护的基本原则[J]．苏州大学学报：哲学社会科学版，2015(1)：64-70．

[收稿日期：2021-08-16 修回日期：2021-09-18]  
(编辑 赵晓娟)