Révision Bernard Mathieu

Déclaration de l’ACMU sur les soins dentaires

Résumé :

La santé buccodentaire constitue un élément important de l’état de santé général, et pourtant le système public de soins de santé du Canada ne prend pas en charge les soins dentaires. Ainsi, à cause des frais des soins dentaires(1), six millions de personnes au pays évitent les visites annuelles chez le dentiste, tandis que plusieurs Canadiens peinent à recevoir des soins dentaires. Les groupes les plus vulnérables comprennent les enfants des familles à faible revenu, les adultes à faible revenu, les personnes âgées, les communautés autochtones ainsi que les personnes handicapées(1–5). Alors que les patients qui auraient besoin des soins d’un dentiste cherchent désespérément à se faire soigner par un médecin, l’insuffisance de soins dentaires abordables, équitables et accessibles exerce une pression excessive sur les services de santé d’urgence dans tout le pays(6). Les urgentologues n’ont pas le même équipement ni la même expérience que les dentistes, ainsi dans la plupart des cas, ils ne pourront procurer au patient qu’un soulagement temporaire de ses symptômes. En conséquence, on recourt de plus en plus à des ordonnances d’opioïdes qui n’auraient pas été nécessaires si le patient avait reçu les soins dentaires requis.

L’Association canadienne des médecins d’urgence soutient l’expansion de la prise en charge des soins dentaires des groupes de personnes les plus vulnérables, dont les enfants, les adultes à faibles revenus et les personnes âgées, par les **fonds publics**. Étant donné l’échec du modèle offert par le secteur privé et en se basant sur les préférences de ceux qui ont le plus de difficulté à obtenir de tels soins, l’association soutient également l’expansion de l’offre des soins dentaires **assurés par le secteur public** au Canada, notamment dans les centres de santé communautaires, les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones et les services de santé publique(1,7).

Santé buccodentaire et santé générale

La santé buccodentaire est un élément crucial de l’état de santé global d’une personne. Plusieurs signes d’un mauvais état de santé global, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les dysfonctions érectiles, l’ostéoporose, le syndrome métabolique et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que le fait de donner naissance à un enfant ayant un très faible poids, peuvent être liés à une piètre santé buccodentaire(8–15). De plus en plus de preuves démontrent aussi que l’inflammation qu’elle provoque peut **causer** ou **augmenter** divers autres problèmes de santé plus généraux(16). Il a aussi été démontré que le traitement de la maladie périodontique chez les personnes diabétiques peut être aussi bénéfique sur le contrôle du taux de sucre dans le sang que l’ajout d’un médicament supplémentaire à leur médication orale pour le diabète(17). Il a également été prouvé que des soins buccodentaires prodigués dans le cadre de soins de longue durée diminuent le risque de développer une pneumonie par aspiration(18) et que la catégorie de risques cardiovasculaires sera moins élevée chez un patient qui reçoit un traitement périodontique(19). Il a été démontré que des soins de santé globaux, intégrés et complets augmentent les chances de compléter un traitement lié à la consommation de substances, accroissent l’aptitude à l’emploi et la sobriété et réduisent l’itinérance(20). De plus, une piètre santé buccodentaire a une influence négative sur la confiance en soi d’une personne, sur ses interactions sociales et son employabilité(21).

Compte tenu du lien étroit entre la santé buccodentaire et l’état de santé générale, notre système de santé actuel va à l’encontre des principes de la *Loi canadienne sur la santé* : « qui consiste à protéger, à promouvoir et à rétablir le bien-être physique et mental des résidents du Canada, et à leur donner, dans des conditions raisonnables, accès aux services de santé, sans que des obstacles financiers ou d’un autre ordre s’y opposent. »

L’évolution des soins buccodentaires au Canada

Dans les années 1950, on a commencé à ajouter du fluor dans l’eau du réseau de distribution public. Autour de la même période, le régime d’assurance maladie, le système public de soins de santé à payeur unique du Canada, a été créé. Ces mesures ont mené à un vif déclin du nombre de caries dentaires, puis elles ont engendré la fausse certitude que la solution aux problèmes de santé buccale n’avait pas à être offerte par un fournisseur(1). Influencées par la croyance que les soins dentaires doivent être une responsabilité personnelle, les recommandations sur les services financés par le secteur public de la Commission sur les services de santé de 1964 n’incluaient pas les soins dentaires. Au même moment, encouragées par les avantages fiscaux pour les employeurs et les employés, les assurances dentaires liées au travail ont connu une forte croissance. En cette époque de difficultés économiques, l’investissement public dans ce domaine a ainsi encore diminué(1). En fait, au début des années 1980, environ 20 % de toutes les dépenses en soins dentaires provenaient de fonds publics. Aujourd’hui, elles sont de 5 % seulement(22). Le Canada se classe ainsi presque au dernier rang des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’ensemble de ses dépenses publiques en soins dentaires, juste devant l’Espagne. D’ailleurs, le Canada est même devancé dans ce domaine par les États-Unis où 10 % de tous les soins dentaires sont financés par l’État(23). Qui plus est, le Canada réduit la proportion de ses dépenses consacrées aux soins dentaires publics alors que les États-Unis et la plupart des autres pays de l’OCDE augmentent leur participation aux dépenses publiques en soins dentaires(2).

À l’heure actuelle, les soins dentaires au Canada sont presque entièrement financés par le secteur privé. Environ 51 % des dépenses en soins dentaires sont payées par des assurances liées au travail, et 44 % sont à la charge du patient lui-même(22). Le dernier 5 % est financé au moyen d’un ensemble de mesures disparates ciblant divers groupes marginalisés(1). La dépense publique par habitant en soins dentaires est d’environ 24 $ comparativement à 337 $ pour les médicaments et à 999 $ pour les soins offerts par un médecin(24,25).

Conséquences sur les individus

L’absence d’un système efficace de soins dentaires financé par le secteur public a érigé une barrière importante entre une grande partie de la population canadienne et l’accès à de tels soins. Environ six millions de Canadiens évitent les visites annuelles chez le dentiste à cause des frais(1). Les gens pour qui l’accès aux soins dentaires est le plus difficile sont aussi ceux pour qui le fardeau en matière de maladies dentaires est le plus lourd, dont les enfants, les adultes à faible revenu, les personnes âgées, les communautés autochtones, les réfugiés, les personnes handicapées et les gens vivant en milieu rural(1–5). En général, environ 20 % de ces personnes mentionnent que les frais sont un véritable frein à leur visite chez le dentiste(4). Des études démontrent que 42 % des Canadiens à faibles revenus évitent de voir le dentiste quand ils en ont besoin à cause des coûts. Chez les Canadiens à revenus élevés, cette proportion baisse à 15 %(2). Voilà un contraste élevé avec les visites chez le médecin, alors que seulement 9 % de la population canadienne à faible revenu et 5 % de population canadienne à revenu élevé les évitent à cause des frais(2). Bien que leurs besoins soient plus élevés, les personnes âgées, quant à elles, sont 40 % moins susceptibles d’avoir une assurance privée que la population générale(26). En Ontario, la province la plus populeuse du Canada, 3,5 % de la population évite les interactions sociales, dont discuter, rire et sourire, à cause de l’état de leur dentition. Cette proportion augmente à 8,5 % parmi la population à plus faible revenu(4).

Conséquences sur les services d’urgence

En désespoir de cause, les gens qui souffrent d’un malaise buccodentaire et qui ne peuvent pas avoir accès à des soins dentaires abordables et en temps opportun se tournent souvent vers les services d’urgence. Dans les faits, environ 1 % de toutes les visites aux urgences sont dues à des maux dentaires(6,27). La majorité des patients qui se présentent aux urgences pour des maux dentaires sont des adultes à faible revenu. En Ontario seulement, ces visitent coûtent environ de 16 à 31 M$ annuellement au système public de soins de santé(5,28).

Autant le patient que le fournisseur savent très bien que la meilleure solution consisterait à voir le dentiste, mais les patients se tournent tout de même vers les urgences puisqu’ils n’ont pas d’autres endroits où aller. Lors de ces visites, plusieurs patients ne recevront aucun soin ou des médicaments leur seront prescrits pour soulager temporairement leurs maux(6). Comme les médecins n’ont ni la formation ni l’équipement requis pour traiter la majorité des maux buccodentaires, il ne peut en être autrement(29). Les urgentologues finissent souvent par prescrire des antibiotiques, des anti-inflammatoires ou des opioïdes pour procurer un peu de soulagement à leur patient. Toutes ces ordonnances de médicaments auraient pu être évitées si les patients avaient pu consulter un dentiste. En effet, des opioïdes sont prescrits pour soulager des problèmes dentaires non liés à des traumatismes lors de plus de la moitié des visites aux services d’urgence. De plus, les urgentologues sont cinq fois plus enclins à prescrire des opioïdes que les dentistes à quelqu’un qui se présente pour un problème dentaire (30–32). Alors que nous sommes en pleine crise des opioïdes, il est important de prendre des mesures pour réduire le recours à ces médicaments potentiellement dangereux. Et c’est tout particulièrement vrai dans les cas comme ceux-ci où le recours aux opioïdes n’est pas la meilleure solution pour régler le problème.

Les organismes soutenant un système public de soins buccodentaires au Canada

L’Association canadienne de santé dentaire publique : « toute la population canadienne devrait avoir un accès équitable aux soins dentaires, peu importe leur emploi, leur santé, leur sexe, leur race, leur état matrimonial, l’endroit où ils habitent, leur âge ou leur statut économique. »(33)

L’association canadienne des hygiénistes dentaires : « selon l’ACHD, les soins buccodentaires, lesquels sont un élément important de l’état de santé globale, constituent un droit pour la population canadienne. L’ACHD fait la promotion d’un accès à des soins dentaires à des frais raisonnables au moyen d’autres contextes de pratique et par la coopération avec les gouvernements, les agences de santé, les groupes de défenses de l’intérêt public et des autres groupes de professionnels de la santé. » (34)

L’Association dentaire canadienne : « l’ADC recommande l’élaboration d’un plan d’action national pour réduire les obstacles qui nuisent à l’accès aux soins buccodentaires. » « D’autres modèles de prestation des soins ou de financement doivent être examinés afin d’atténuer les inégalités dans l’accès aux soins. »(35)

Notre position

L’Association canadienne des médecins d’urgence reconnaît que la santé buccodentaire est un élément crucial de l’état de santé global d’une personne. L’accès insuffisant aux soins buccodentaires au Canada est un fardeau non nécessaire pour les urgentologues, elle augmente le nombre d’ordonnances d’analgésiques opiacés et, encore plus important, elle ne comble pas les besoins essentiels en matière de santé des Canadiens.

**L’Association canadienne des médecins d’urgence est d’avis que chaque Canadien devrait avoir un accès à des soins buccodentaires abordables, équitables et en temps opportun.**

Pour y arriver, l’ACMU est appuie l’**augmentation** du **financement public** en soins buccodentaires en commençant par l’établissement de programmes ciblant précisément les populations les plus marginalisées, dont les enfants, les personnes âgées, les adultes à faible revenu, les communautés autochtones et les personnes vivant avec un handicap. En outre, comme un financement public du marché privé de la dentisterie en augmenterait les coûts et réduirait la pérennité de ces programmes, l’ACMU préconise l’**expansion** **de la prestation publique** de ces programmes par les centres de santé communautaires, les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones et les services de santé publique. De plus, les groupes défavorisés ont exprimé leur préférence pour un système de soins buccodentaires assurés par le secteur public. Comme plusieurs de ces patients présentent des cas complexes, l’intégration des professionnels des soins dentaires avec les professionnels des autres services de santé leur permet de recevoir des soins de santé intégrés dans un environnement accessible où ils vont déjà pour recevoir d’autres soins.

Nous estimons donc qu’entreprendre ces actions est la meilleure façon de soutenir les principes de la *Loi canadienne sur la santé* qui consistent « à protéger, à promouvoir et à rétablir le bien-être physique et mental des résidents du Canada, et à leur donner, dans des conditions raisonnables, accès aux services de santé, sans que des obstacles financiers ou d’un autre ordre s’y opposent. »

1. Canadian Academy of Health Sciences. Improving Access to Oral Health Care for Vulnerable People Living in Canada [Internet]. Place of publication not identified: publisher not identified; 2014 [cited 2018 Jun 10]. Available from: http://deslibris.ca/ID/243917

2. Birch S, Anderson R. Financing and Delivering Oral Health Care: What Can We Learn from Other Countries? J Can Dent Assoc. 2005;71(4):5.

3. Locker D, Maggirias J, Quiñonez C. Income, dental insurance coverage, and financial barriers to dental care among Canadian adults. J Public Health Dent. 71(4):327–34.

4. Sadeghi L, Manson H, Quiñonez CR. Report on Access to Dental Care and Oral Health Inequalities in Ontario. :26.

5. Quiñonez C, Ieraci L, Guttmann A. Potentially Preventable Hospital Use for Dental Conditions: Implications for Expanding Dental Coverage for Low Income Populations. J Health Care Poor Underserved. 2011 Aug 13;22(3):1048–58.

6. Quiñonez C, Gibson D, Jokovic A, Locker D. Emergency department visits for dental care of nontraumatic origin. Community Dent Oral Epidemiol. 37(4):366–71.

7. Quiñonez C, Figueiredo R, Azarpazhooh A, Locker D. Public preferences for seeking publicly financed dental care and professional preferences for structuring it. Community Dent Oral Epidemiol. 38(2):152–8.

8. Blaizot A, Vergnes J-N, Nuwwareh S, Amar J, Sixou M. Periodontal diseases and cardiovascular events: meta-analysis of observational studies. Int Dent J. 59(4):197–209.

9. Taylor GW, Borgnakke WS. Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Dis. 14(3):191–203.

10. Daniel R, Gokulanathan S, Shanmugasundaram N, Lakshmigandhan M, Kavin T. Diabetes and periodontal disease. J Pharm Bioallied Sci. 2012 Aug;4(Suppl 2):S280–2.

11. Haerian-Ardakani A, Eslami Z, Rashidi-Meibodi F, Haerian A, Dallalnejad P, Shekari M, et al. Relationship between maternal periodontal disease and low birth weight babies. Iran J Reprod Med. 2013 Aug;11(8):625–30.

12. Kellesarian SV, Kellesarian TV, Ros Malignaggi V, Al-Askar M, Ghanem A, Malmstrom H, et al. Association Between Periodontal Disease and Erectile Dysfunction: A Systematic Review. Am J Mens Health. 2018 Mar;12(2):338–46.

13. Lin T-H, Lung C-C, Su H-P, Huang J-Y, Ko P-C, Jan S-R, et al. Association Between Periodontal Disease and Osteoporosis by Gender. Medicine (Baltimore) [Internet]. 2015 Feb 20 [cited 2018 Jun 10];94(7). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554172/

14. Morita T, Ogawa Y, Takada K, Nishinoue N, Sasaki Y, Motohashi M, et al. Association Between Periodontal Disease and Metabolic Syndrome. J Public Health Dent. 69(4):248–53.

15. Sfyroeras GS, Roussas N, Saleptsis VG, Argyriou C, Giannoukas AD. Association between periodontal disease and stroke. J Vasc Surg. 2012 Apr;55(4):1178–84.

16. Moutsopoulos NM, Madianos PN. Low-grade inflammation in chronic infectious diseases: paradigm of periodontal infections. Ann N Y Acad Sci. 2006 Nov;1088:251–64.

17. Simpson TC, Weldon JC, Worthington HV, Needleman I, Wild SH, Moles DR, et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus. Cochrane Oral Health Group, editor. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2015 Nov 6 [cited 2018 Jun 10]; Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD004714.pub3

18. Yoneyama T, Yoshida M, Ohrui T, Mukaiyama H, Okamoto H, Hoshiba K, et al. Oral Care Reduces Pneumonia in Older Patients in Nursing Homes. J Am Geriatr Soc. 50(3):430–3.

19. D’Aiuto F, Ready D, Tonetti MS. Periodontal disease and C-reactive protein-associated cardiovascular risk. J Periodontal Res. 39(4):236–41.

20. Hanson GR, McMillan S, Mower K, Bruett CT, Duarte L, Koduri S, et al. Comprehensive oral care improves treatment outcomes in male and female patients with high-severity and chronic substance use disorders. J Am Dent Assoc. 2019 Jul;150(7):591–601.

21. Bedos C, Levine A, Brodeur J-M. How People on Social Assistance Perceive, Experience, and Improve Oral Health. J Dent Res. 2009 Jul;88(7):653–7.

22. Quiñonez C, Sherret L, Grootendorst P, Shim M, Azarpazhooh A, Locker D. An environmental scan of provincial/territorial dental public health programs [Internet]. 2007 [cited 2018 Jun 14]. Available from: http://www.caphd.ca/sites/default/files/Environmental\_Scan.pdf

23. Devaux M. Income-related inequalities and inequities in health care services utilisation in 18 selected OECD countries. Eur J Health Econ. 2015 Jan;16(1):21–33.

24. Canadian Dental Association. The State of Oral Health in Canada [Internet]. 2017 Mar [cited 2018 Jul 10]. Available from: https://www.cda-adc.ca/stateoforalhealth/\_files/TheStateofOralHealthinCanada.pdf

25. Canadian Institute for Health Information. National Health Expenditure Trends, 1975 to 2017 [Internet]. 2017. Available from: https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/nhex2017-trends-report-en.pdf

26. Canadian Dental Hygienists Association. Dental Hygienists Call for Federal Leadership to Support Taxpayers and Improve Oral Care Outcomes [Internet]. 2015 [cited 2018 Jun 10]. Available from: https://www.cdha.ca/pdfs/NewsEvents/tag/2015/CDHA\_federal\_election\_2015.pdf

27. Brondani M, Ahmad SH. The 1% of emergency room visits for non-traumatic dental conditions in British Columbia: Misconceptions about the numbers. Can J Public Health. 2017 Sep 14;108(3):279.

28. Ontario Oral Health Alliance. Information on ER and DR visits for dental problems - Jan 2017.docx [Internet]. 2017 Jan. Available from: https://www.aohc.org/sites/default/files/documents/Information%20on%20ER%20and%20DR%20visits%20for%20dental%20problems%20-%20Jan%202017.docx

29. Sheikh H. Prescription from ER doctor: expand public dental programs. Toronto Star [Internet]. 2017 Feb 21 [cited 2018 Jun 14]; Available from: https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/02/21/prescription-from-er-doctor-expand-public-dental-programs.html

30. Okunseri C, Okunseri E, Xiang Q, Thorpe JM, Szabo A. Prescription of opioid and nonopioid analgesics for dental care in emergency departments: Findings from the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: Opioids analgesic and dental care. J Public Health Dent. 2014 Sep;74(4):283–92.

31. Okunseri C, Dionne RA, Gordon SM, Okunseri E, Szabo A. Prescription of opioid analgesics for nontraumatic dental conditions in emergency departments. Drug Alcohol Depend. 2015 Nov;156:261–6.

32. Janakiram C, Chalmers NI, Fontelo P, Huser V, Lopez Mitnik G, Iafolla TJ, et al. Sex and race or ethnicity disparities in opioid prescriptions for dental diagnoses among patients receiving Medicaid. J Am Dent Assoc. 2018 Apr;149(4):246–55.

33. Canadian Association of Public Health Dentistry Position Development Committee. A brief analysis of position statements on oral health and access to care [Internet]. 2006 Jul [cited 2018 Jun 14]. Available from: http://www.caphd.ca/sites/default/files/pdf/caphd-access-position-statement.pdf

34. Canadian Dental Hygienists Association. Access Angst: A CDHA Position Paper on Access to Oral Health Services [Internet]. 2003 Mar [cited 2018 Jun 14]. Available from: https://www.cdha.ca/pdfs/Profession/Resources/position\_paper\_access\_angst.pdf

35. Canadian Dental Association. Position Paper on Access to Oral Health Care for Canadians [Internet]. 2010 May [cited 2018 Jun 10]. Available from: https://www.cda-adc.ca/\_files/position\_statements/accessToCarePaper.pdf