**Vorbildlich: Gesundheitsversorgung in Ruanda**<https://www.youtube.com/watch?v=8hw6TaWyLE8>

Ein Pieks, der Leben rettet. Die Impfung schützt vor den gefährlichen Papillomviren, der Ursache für Gebärmutterhalskrebs. Überall in Ruanda werden junge Mädchen gegen diese Viren geimpft – mit Erfolg, wie Experten bestätigen. *„Sie haben eine Impfrate von über 90 Prozent. Das ist viel höher als in den meisten Industrieländern und das beweist, mit welch großem Engagement die ruandische Regierung das Problem angeht.“*

Ruandas Wirtschaft hat sich in den vergangenen 20 Jahren kräftig entwickelt. Das aktuelle Wachstum liegt über sieben Prozent. In der Folge wurde auch das Gesundheitssystem des Landes modernisiert. Überall finden die Einwohner heute funktionierende Gesundheitszentren. Für weitergehende ärztliche Behandlung gibt es in jedem Bezirk mindestens ein Krankenhaus. Die Kosten trägt eine allgemeine staatliche Krankenversicherung. *„Die Krankenversicherung ist sehr wichtig, weil sie uns den Zugang zur ärztlichen Versorgung ermöglicht. Ohne Krankenversicherung ist das schwierig, weil es dann zu teuer wird. Man kann es sich nicht leisten, die Arztrechnungen selbst zu bezahlen.“*

Zu den Vorzeigeprojekten des Gesundheitssystems gehört das Bezirkskrankenhaus Butaro. Es ist das einzige mit einer Krebsstation. Hier können auch Frauen mit Gebärmutterhalskrebs operiert werden. Allerdings auch in Butaro sind dem Fortschritt Grenzen gesetzt. Für eine aufwendigere Chemo- und Strahlentherapie müssen Patientinnen noch ins Nachbarland Uganda reisen. Die Kehrseite des Wirtschaftsbooms – die Menschen in Ruanda leiden immer häufiger an Krankheiten, die bisher eher für reichere Länder typisch waren, wie Krebs, Bluthochdruck oder Diabetes, sogenannte nicht übertragbare Krankheiten. Sie waren Thema bei einer Tagung internationaler Experten aus Wirtschaft und Politik Mitte Mai in der Hauptstadt Kigali, beim World Economic Forum on Africa. Denn die Zivilisationskrankheiten belasten Afrikas Volkswirtschaften nicht nur in Ruanda und das Geld zur Bekämpfung fehlt. *„Das Problem ist, 80% der Krebsfälle treten in den Entwicklungsländern auf, aber nur 5% der weltweiten Finanzmittel gegen Krebs landen dort. Sie sehen genau das Dilemma.“*

Hilfe anbieten wollen internationale Pharmakonzerne wie etwa das Schweizer Unternehmen Novartis. Es will ärmeren Ländern bestimmte Medikamente stark verbilligt anbieten. In Kenia funktioniert das Modell schon. Auch Ruanda könnte davon profitieren. *„Das Geld müsste von den Gesundheitsbehörden der Länder kommen oder von NGOs oder einmal auch von Sponsoren.“*

Als beispielhaft für eine solche Zusammenarbeit gilt Ruandas Impfprogramm gegen Papillomviren. Die Organisation übernimmt der Staat, ebenso die Impfstoffkosten – fünf US Dollar pro Dosis, ein zwanzigstel des Weltmarktpreises. Den Rest zahlt die Impfallianz Gavi, ein Gemeinschaftsprojekt von der WHO und verschiedenen Geldgebern. *„Es ist Teamwork. Der Bildungsminister hat uns sehr unterstützt und während der Zeit der Impfung einen Gesundheitstag an den Schulen eingerichtet. Wir wurden auch darüber informiert, welche Schülerinnen an dem Tag fehlten. Die haben wir dann später über die Mitarbeiter der Gesundheitszentren erreicht.*“ Eine ganze Generation von Frauen vor Krebs zu schützen – in Ruanda scheint das zu funktionieren. Das Programm könnte zum Modell werden für ganz Afrika.

**English version:**

**Exemplary: Health care in Rwanda**

https://www.youtube.com/watch?v=8hw6TaWyLE8

A prick that saves lives. The vaccination protects against the dangerous papillomavirus, the cause of cervical cancer. Everywhere in Rwanda young girls are being vaccinated against these viruses - and successfully, experts confirm. *"They have a vaccination rate of over 90 percent. This is much higher than in most industrialized countries and proves the great commitment of the Rwandan government to tackle the problem.”*

Rwanda's economy has developed strongly over the past 20 years. The current growth rate is over seven percent. As a result, the country's healthcare system has also been modernised. The inhabitants can now find functioning health centres everywhere. There is at least one hospital in each district for further medical treatment. The costs are covered by a general state health insurance. *"Health insurance is very important because it gives us access to medical care. Without health insurance it is difficult because it is too expensive. You can't afford to pay the medical bills by yourself."*

One of the showcase projects of the health system is the Butaro District Hospital. It is the only one with a cancer ward. Even women with cervical cancer can be treated here. But even in Butaro, progress is limited. Patients still have to travel to neighbouring Uganda for more complex chemo- and radiotherapy. The flipside of the economic boom - people in Rwanda are suffering more and more frequently from diseases that were previously more typical of richer countries, such as cancer, high blood pressure or diabetes, so-called non-communicable diseases. They were the subject of a meeting of international experts from business and politics in mid-May in the capital Kigali, at the World Economic Forum on Africa. After all, the diseases of civilization are a burden on Africa's economy as a whole, not only Rwanda’s, and there is a lack of money to combat them. *"The problem is that 80% of cancer cases occur in developing countries, but only 5% of the global funds against cancer end up there. You see the dilemma."*

International pharmaceutical companies such as the Swiss company Novartis want to offer help. It wants to offer poorer countries certain drugs at a greatly reduced price. The model is already working in Kenya. Rwanda could also benefit from it. *"The money would have to come from the health authorities of the countries, or from NGOs, or even from sponsors."*

Rwanda's vaccination programme against papillomaviruses is regarded as an example of such cooperation. The state pays for the organisation and the vaccine costs - five US dollars per dose, one twentieth of the world market price. The rest is paid by the vaccination alliance Gavi, a joint project of WHO and various donors*. "It is teamwork. The Minister of Education has been very supportive and has set up a Health Day in schools during the vaccination period. We were also told which students were absent that day. We reached them later through the health centre staff."* Protecting an entire generation of women from cancer - in Rwanda it seems to work. The programme could become the model for the whole of Africa.