今年度の論題☆

**「日本政府は救急車を有料化すべきである。**

**The Japanese government should charge for using ambulances.」**

規定：

Planを必ず使用し、変更・付け足しのないようにお願いします。

また、スタッフより提示したAD2つ、DA2つの立論を必ず一つずつ以上使用するものとし、各自で一つずつのみ、立論の追加は可能とします。

以下、Plan, AD, DAを記載いたします。

PLAN

・救急車で搬送された本人救急車の利用料を一部負担する。

The person carried by the ambulance has to bear a part of the expense of using it.

・重症度の判断には救急振興財団の「救急搬送における重症度・緊急度判断基準」を用いて、医師が重症度を決める。

Judging the severities, doctors decide them depending on "The decision criteria of severities and urgents in using ambulances."

・重症度によって支払う金額を分ける

Payments are classified by  the severities of patients' illnesses.

AD

AD1 救急車の適正利用　　Appropriate uses of ambulances

AD2 自治体財政の圧迫の緩和　Easing the  financial pressure in the local authorities.

DA

DA1 低所得者が救急車を呼ぶことができない

Low-income people cannot use an ambulance.

DA2　意思表示のできない他人に対して救急車を呼ぶのをためらう

We will hesitate to call an ambulance for a person who cannot indicate his intention.