AI 등 질병 차단방역 농가와 정부의 특단 조치 필요

리나라에서 가금산업에 종사하는 농가의 가장 큰 어려움 중의 하나가 바로 코로나19 문제점이 있다. 양계농가들이 아무리 열심히 닭을 잘 키워도 AI가 발생하면 농가 피해는 물론이고 닭고기와 계란 등의 소비 감소로 이어져 산업 전체가 큰 어려움을 겪기 때문이다. 양계산업의 안정과 발전을 위해 서 시설이나 환경문제 등 여러 정책들이 중요하지만 그 중에서도 방역정책이 가장 중요하고 요즘 같은 상황에서는 특단의 조치가 필요하다고 본다. 방역은 정부의 역할이라는 맡이 있지만 상당히 중요 한데도 최근 방역이 둔화하고 있기 때문이다. 실제로 양계산업에 종사하는 농가들이 중에서 정부에서 나서서 AI를 종식시켜 주고 앞으로 발생하지 않도록 해 준다면 양계산업을 안정적으로 지속하는데 큰 도움이 될 것이라 믿어들 생각하고 있을 것이다.

1. 방역은 아무리 강조해도 지나치지 않아

질병에 대한 차단방역의 중요성에 대해서는 대부분 알고 있을 것이다. 하지만 알고 있는 것으로는 부족하고 필요성을 정확하게 느끼고 실천으로 옮겨야 한다는 것이다. 결과적으로 차단방역을 철저히 하여 질병 유입을 막아내야 하기 때문이다. 이를 위해서는 우선 농장에 질병이 발생하면 업계 뿐만 아니라 사례와 주변 농가와 더 나아가 산업에까지 미치게 되는 영향에 대해 충분히 인식될 수 있도록 교육 등을 지속적으로 실시해야 한다. 현재 농림축산식품부의
방역정책에 따라 농림축산국역본부와 가축위생방역지원본부 등이 밤낮없이 방역활동을 하고 있는 상황이다. 이런 노력에도 불구하고 AI는 종식되지 않고 신발적으로 발생하고 있다.

2. AI 발생에 따른 피해액 직접피해만 수천억원

질병 발생으로 인한 피해액을 보면 2013년 수백억원, 2014년 올해도 수백억원에 이르며 특히 지난번 FMD 발생시에는 직접 피해액만 해도 수조원에 달했다. 여기에 간접 피해액까지 더한다면 이보다 훨씬 컸겠 이다. 특히, 질병 발생으로 인한 국민들의 불안감으로 소비가 풍화되는데 따른 피해액까지 산정하면 억미어마한 금액이 될 것이다. 물론 질병이 발생하면 신속하게 차단방역을 실시하고 피해농가에 대해서는 규정에 따라 적절한 보상 을 해 주어야 할 것이다.

3. AI 피해액의 10%만 예방을 위한 예산 세웠으면

질병이 발생해 막대한 예산이 소요되는 것을 볼 때마다 이런 생각을 해본다. 피해에 대한 정부의 지원 예산과 함께 차단방역을 위한 어느 정도의 예산을 투입한다면 질병이 발생하지 않도록 예방할 수 있으리라 믿는다. 질병 예방을 위해 정부에 제안을 한다면 질병발생에 대한 후속조치로 소요되는 예산의 30% 아닌 10%만이라도 차단방역을 위한 예산으로 특별히 책정하여 줄 것을 강력하게 요구한다. 예산이 마련되다면 우선 AI 등 질병 예방 특위를 정부와 업계, 학계 등으로 구성하여 농가에서 차단방역을 할 수 있도록 필요성과 방법 등에 대한 실효성 있는 교육을 실시할 필요성이 있다. 농가들의 마음속에 차단방역의 필요성부터 방법까지 구체적으로 간략화한 다음 주어야 한다.

4. 농가들도 내 농장의 방역은 스스로 책임 진다는 마음으로

내 농장에 질병이 발생하면 내 농장은 망한다. 생각을 가지고 내 스스로 차단방역에 능동적으로 앞장서야 한다. 여기에 정부와 관계자 등이 긴밀하게 협조체계를 갖추어 차단방역을 하여야 질병을 예방할 수 있을 것이다. 차단방역에 있어 농가 스스로의 역할이 무엇보다 중요하다. 농가 스스로 방역에 앞장서지 않는다면 정부나 업계 등에서 아무리 노력을 한다고 해도 한계가 있기 때문이다.