| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 柏崎の格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は自社設計，東二及び女川は Framatome 製のため，同一メーカ製である東二との比較表を作成 |  |  |  |
|  | 補足－270－3【原子炉格納施設の設計条件に関する説明書に係る補足説明資料（格納容器圧力逃がし装置 について）】 | 補足－370－2 原子炉格納容器フィルタバント系について | 資料名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表（補足－370－2 原子炉格納容器フィルタベント系について）

| 柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 |  | 女川原子力発電所第2号機 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 目次 | 補足1 | 目次 | 設備名称の相違 |
|  |  |  | 原子炉格納容器フィルタベント系の漏えいに対する考慮に ついて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足1－1 |  |
|  | 補足2 フィルタ装置の各構成要素における機能について補足2－1 | 補足2 | フィルタ装置の各構成要素における機能について補足2－1 |  |
|  | 補足3 電源構成の考え方について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足3－1 | 補足3 | 電源構成の考え方について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足3－1 | 設備名称の相違 |
|  | 補足4 スクラビング水が管理範囲を超えた場合の措置について | 補足4 | スクラバ溶液が管理範囲を超えた場合の措置について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足4－1 |  |
|  | 補足5 圧力開放板の信頼性について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．${ }^{\text {補足 } 4-1}$ | 補足5 | フィルタ装置出口側ラプチャブィスクの信頼性について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足 $5-1$ |  |
|  |  |  |  | 設備名称の相違 |
|  | 補足6 フレキシブルシャフトが常時接続されている状態における | 補足6 | フレキシブルシャフトが常時接続されている状態における弁操作の詳細メカニズム $\cdot$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足 $6-1$ |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 補足7 格納容器圧力逃がし装置の計装設備の網羅性について | 補足7 | 原子炬格納容器フィルタベント系の計装設備の網羅性につ いて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足7－1 | 設備名称の相違 |
|  | ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足 $7-1$ |  |  |  |
|  | 補足8 格納容器圧力逃がし装置の計装設備の概略構成図•補足8－1 | 補足8 | 原子炉格納容器フィルタベント系の計装設備の概略構成図 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足8－1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 補足9 フ | フィルタ装置出口水素浱度の計測時間遅れについて <br> 補足9－1 | 設備の相違 <br> －女川は，ベント停止後，窒素供給による系統パージ中にお |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | いて系統内の水素濃度が低下 |
|  |  |  |  | していることを確認するため |
|  |  |  |  | に，系統内の窒素の流れを考 |
|  |  |  |  | 慮し，出口配管の水素濃度を |
|  |  |  |  | 監視する。東二は，系統内の蒸 |
|  |  |  |  | 気が凝縮してフィルタ装置に |
|  |  |  |  | 戻ると非凝縮性ガス濃度が上 |
|  |  |  |  | 昇し，可燃限界に至るおそれ |
|  |  |  |  | がある入口配管に系統パージ |
|  |  |  |  | 停止後に水素が長期的に滞留 |
|  |  |  |  | しないことを確認する。 |
|  | 補足10 配管内面に付着した放射性物質による発熱の影響につい | 補足10 | 配管内面に付着した放射性物質による発熱の影響につい |  |
|  | て．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足10－1 |  | て．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 補足10－1 |  |
|  | 補足11 主ライン・弁の構成について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足11－1 | 補足11 | 主ライン・弁の構成について．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足11－1 |  |
|  | 補足12 系統内の水素濃度について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足12－1 | 補足12 | 系統内の水素濃度について．．．．．．．．．．．．．．．．．．．補足12－1 |  |
|  | 補足13 格納容器圧力逃がし装置使用後の保管管理••••補足13－1 | 補足13 | フィルタ装置使用後の保管管理 $\cdot \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ ．補足13－1 | 設備名称の相違 |

先行審査プラントの記載との比較表（補足－370－2 原子炉格納容器フィルタベント系について）


先行審査プラントの記載との比較表（補足－370－2 原子炉格納容器フィルタベント系について）


