|  |  |
| --- | --- |
| **Anno**  | **3° - 5°** |
| **Docente di riferimento:**Guglielmo Bonaccorsi | **E-mail di riferimento:**bussottia@gmail.com |
| **ADE 3-16** | **Gestione della malattie croniche e medicina di famiglia** |
| **Docenti impegnati:** | Alessandro Bussotti, Giampaolo Collecchia |
| **Prerequisiti:** |   |
| **SSD:Med/42** | **Crediti formativi Universitari**  | **(CFU)** 2 |
| **Numero di studenti**  | **Min:10** | **Max: 40** |
| **Corsi in un anno:**Semestre 1: settimane 7-12  | **Ore di corso: 16** |
| **Tipologia**Corso monografico |
| **Obbiettivi :** | Le patologie croniche rappresentano la vera sfida del sistema sanitario del prossimo futuro. Ed è una battaglia che si combatterà tutta sul territorio, visto che l’ospedale sempre più si sta posizionando sulla cura del paziente acuto (più spesso cronico riacutizzato) con tempi di degenza molto brevi, interventi molto spinti dal punto di vista tecnologico e, quindi, scarsa attenzione alla comunicazione e relazione col paziente, elementi fondamentali per ottenere una modifica degli stili di vita.Il corso si propone di analizzare e discutere:1. la situazione epidemiologica della cronicità con uno sguardo al mercato della salute e alla necessità di “scegliere saggiamente” (choosing wisely) gli interventi
2. gli elementi fondamentali del Chronic Care Model, modello di cura largamente utilizzato e scelto dalla Regione Toscana nel PSR attualmente in vigore e in fase di modifica dell’intervento
3. i meccanismi della presa in carico del paziente cronico da parte del sistema delle cure primarie e, in particolare, l’intervento del Medico di Famiglia in questo ambito
 |
| **Programma :** | 1. L’epidemia della patologia cronica. Il mercato della salute (paziente simulato)
2. Il Chronic Care Model ora e in futuro. La presa in carico territoriale della cronicità ed il ruolo del Medico di Medicina Generale
3. Gli strumenti per stratificare il rischio cardiovascolare. Conclusioni (paziente simulato)
 |
| **Valutazione :** |  Frequenza del corso. |