StructureDefinitionのProfile記述における多次元Slicingの書き方について

Slicing要素をさらにSlicingする場合には以下のように記述する。

（例 section要素のslicing）

\* section ^slicing.discriminator.type = #value // １次元目のslice定義

\* section ^slicing.discriminator.path = "code.coding.system"

\* section ^slicing.discriminator.type = #value // ２次元目のslice定義

\* section ^slicing.discriminator.path = "code.coding.code"

\* section ^slicing.rules = #open

\* section contains

loinc 0..\* MS // LOINC // １次元目のslice名1

and loinc/additional 0..1 MS // ２次元目のslice名1-1

and loinc/history 0..1 MS // ２次元目のslice名1-2

and loinc/subjective 0..1 MS // ２次元目のslice1-3名

:

and jlac10 0..\* MS // JLAC10 // １次元目のslice名2

and jj1017 0..\* MS // JJ1017 // １次元目のslice名3

\* section[loinc].code.coding.system 1.. MS

\* section[loinc].code.coding.system = $JP\_Composition\_SEAMAT\_SectionCode\_CS (exactly)

:

\* section[loinc/additional] ^short = "患者付帯情報セクション"

\* section[loinc/additional] ^definition = "患者付帯情報セクション"

\* section[loinc/additional].title = "患者付帯情報" (exactly)