|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | 英語 |
| 19 | 応急危険度判定 | An emergency safety evaluation |
| 応急危険度判定とは、大地震により被災した建物を調査し、その危険性を判定するものです。建物の余震による倒壊の危険性などを判定し、人命にかかわる二次的災害を防止するために行います。判定が済めば、赤・黄・緑のいずれかの紙が建物の見やすい場所に貼られます。  それぞれの色の意味は、以下の通りです。 ○赤：危険　危ないので入ってはいけません。 ○黄：要注意　入るときは、注意して下さい。 ○緑：調査済み　入っても大丈夫です。  応急危険度判定の実施の有無や実施地域は、市町村が判断します。詳しくは、住所所在地の市町村にお問い合わせください。 ＊り災証明書発行の際に行う建物調査とは、別の調査です。 | An emergency safety evaluation is the building check to find out the damage caused by the earthquakes and evaluate the safety. The purpose of it is to determine the risk of building collapse due to aftershocks and prevent secondary disaster which fatal to humans. After the evaluation, red or yellow or green sign will be posted on the buildings where you can easily see.  The meaning of colors as follows.  ○Red：Danger Do not enter  ○Yellow：Caution Please be careful when you enter  ○Green：Checked Safe to enter  Local municipal office will determine whether the area needs an evaluation or not.  Please ask the local municipal office for more information.  ＊This evaluation is different than the evaluation for the damaged house certification. |