현민 여러분께

에히메현 지사 나카무라 도키히로

## 신종 코로나바이러스 감염증에 관한 ‘의료체계 붕괴 경계 선언’ 종료 <br> 및 감염 경계기 ~특별경계기간~' 유지

에히메현에서는 제 8 차 유행에 의한 감염 급증과 함께 연말연시의 의료체계 붕괴를 우려하여 작년 12 월 15 일에 '의료체계 붕괴 경계 선언'을 발표하였습니다.

이후, 여러분께서 선언 내용을 받아들여 주의 깊게 행동해주신 덕분에, 확진자 수는 정점 시기와 비교하여 큰 폭으로 감소하였고, 발열 외래진료도 예전과 같은 혼잡은 보이지 않게 되었습니다. 또한, 병상 사용률은 $30 \%$ 이하로 감소하였으며, 그 외 응급 출동 건수도 감소 경향을 보이는 등, 외래 - 입원 - 응급 이송 등 상황이 개선되고 있습니다. 이러한 점을 판단하여, 오늘 ‘의료체계 붕괴 경계 선언'을 종료하기로 하였습니다.

이 선언은 어린아이와 고령자의 의료 접근성을 우선하므로, 중증화 위험도가 낮고 증상이 가벼운 분은 휴일이나 야간 진료를 삼가도록 강력히 요청드렸습니다만, 선언 종료에 따라 이 요청도 종료됩니다.

한편, 현재 많은 의료 기관이나 고령자 시설에서 중증화 위험이 높은 고령자 및 기저질환이 있는 분들이 감염되어 다수 요양을 하는 등, 지역 의료부담은 계속되고 있는 점에서 경계 레벨은 '특별경계기간'을 유지합니다.

현민 여러분께서는 장기적인 의료와 응급 진료로 의료현장에서 부담을 느끼고 있는 현 상황을 이해해 주시고, 선언 종료 후에도 결코 방심하지 마시고, 계속해서 기본적인 감염 대책에 협조해 주시기를 부탁드립니다.

## 특별히 부탁드리는 사항

## 이기본적인 감염 대책의 일상화

$>$ 정기적인 환기와 손 자주 씻기 등
$>$ 항원 검사 키트(국가가 승인한 것), 시판 약(해열진통제 등),
3 일분의 물과 음식 등을 사전 준비
$>$ 계절성 인플루엔자(독감) 주의

## (2)연령•증상에 따른 진료 받기

$>$ 의료기관 진료나 구급차 이용은 4 개 학회(전문가)가 제시한 기준을 참고로
$>$ 중증화 위험도가 낮고 증상이 가벼운 분은, 자가 검사하여 양성인 경우 ‘에히메현 양성자 등록 센터’에 등록
$>$ 증상 발병과 중증화를 예방하기 위해, 연령을 불문하고 가능한 분은 조기 접종할 것

현재 신종 코로나바이러스 감염증을 5 월 8 일부터 5 류 감염증(일본 정부에서 전염력과 감염 증상 정도에 따라, 1 류(가장 위험)에서 5 류로 분류. 현재, 코로나 19 는 2 류)으로 이행하려는 다양한 논의가 진행되고 있습니다만, 5 류로 하향되더라도 백신 전염력은 변하지 않습니다.

앞서, 정부가 마스크 착용에 관해 3 월 13 일부터 원칙적으로 '실내, 실외를 불문하고 개인 판단에 맡긴다'는 방침을 결정했습니다만, 이것은 결코 감염 대책을 안 해도 된다는 의미가 아닙니다.

감염 재확산을 막고, 지역 의료 부담을 줄이기 위해서, 현민 여러분 한 분, 한 분이 상황에 맞게 기본적인 감염 대책을 지키고, 연령과 증상에 따른 진료를 받으시는 것이 중요합니다. 앞으로도 협조해 주시기를 부탁드립니다.

