| 女川原子力発電所第 2 号機 |  |
| :---: | :---: | 工事計画審査資料

VI－3－3－4－2－1－3－2 管の応力計算書（ほう酸水注入系）

## 2021年4月

東北電力株式会社

## まえがき

本計算書は，添付書類「VI－3－1－5 重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針」及び「VI－3－2－9 重大事故等クラス 2 管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお，評価条件の整理に当たつて使用する記号及び略語につ いては，添付書類「VI－3－2－1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。
－評価条件整理表

| 応力計算 モデルNo． | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 既設 } \\ & \text { or } \\ & \text { 新設 } \end{aligned}\right.$ | $\begin{gathered} \text { 施設時の } \\ \text { 技術基準に } \\ \text { 対象をする } \\ \text { 施設の規定 } \\ \text { がある } \\ \hline \end{gathered}$ | クラスアップするか |  |  |  | 条件アップするか |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { 既工認 } \\ \text { における } \\ \hline \text { 評価結果 } \\ \text { の有無 } \end{gathered}$ | 施設時の適用規格 | 評価区分 | $\begin{aligned} & \text { 同等性 } \\ & \text { 評価 } \\ & \text { 区分 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 評価 } \\ & \text { クラス } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { クラス } \\ \text { アップ } \\ \text { の有無 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 施設時 } \\ & \text { 機器 } \\ & \text { クラス } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { DB } \\ \text { クラ } \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { SA } \\ \hline \text { クラス } \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 条件 } \\ \text { アップ何 } \\ \text { の有無 } \\ \hline \end{array}$ | DB条件 |  | SA条件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 圧力 } \\ (\mathrm{MPa}) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 温度 } \\ & \left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right) \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 圧力 } \\ (\mathrm{MPa}) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text { 温度 } \\ \left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right) \\ \hline \end{array} \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
|  | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 無 | 1.18 | 66 | 1.18 | 66 | 有 | S55告示 | 既工認 | － | SA－2 |
|  | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 無 | 10.79 | 66 | 10．79 | 66 | 有 | S55告示 | 既工認 | － | SA－2 |
|  | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 無 | 10.79 | 66 | 10．79 | 66 | 有 | S55告示 | 既工認 | － | SA－2 |
|  | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 有 | 8.62 | 302 | 10． 34 | 315 | － | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | SA－2 |
| SLC－003 | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 有 | 8.62 | 302 | 10． 34 | 315 | － | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | SA－2 |
| SLC－004 | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | SA－2 | 有 | 8.62 | 302 | 10． 34 | 315 | － | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | SA－2 |

重大事故等対処設備
1．概要 ..... 1
2．概略系統図及び鳥瞰図 ..... 2
2.1 概略系統図 ..... 2
2.2 鳥瞰図 ..... 4
3．計算条件 ..... 7
3.1 設計条件 ..... 7
3.2 材料及び許容応力 ..... 10
$\approx$

## 1．概要

本計算書は，添付書類「VI－3－1－5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針」及び「VI－3－2－9 重大事故等クラス 2 管の強度計算方法」に基づき，管の応力計算を実施した結果を示したものである。
評価結果の記載方法は，以下に示すとおりである。

## （1）管

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデ ル単位に記載する。また，全3モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値 ／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を5．に記載する。

2．概略系統図及び鳥瞰図
2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

O 2 （3）VI－3－3－4－2－1－3－2（重）R 0

$$
\begin{aligned}
& \rightarrow \leftarrow \text { 本範囲の強度計算は, 平成4年1月13日付け } \\
& \hline \text { 3凅庁第10518号にて認可されたT事計画の }
\end{aligned}
$$






3．計算条件
3.1 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。
鳥 瞰 図
SLC－OO2

| 管名称 | 最高使用圧力 <br> $(\mathrm{MPa})$ | 最高使用温度 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 外径 <br> $(\mathrm{mm})$ | 厚さ <br> $(\mathrm{mm})$ | 材料 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 10.34 | 315 | 48.6 | 5.1 | SUS304TP |

[^0]
## 設計条件

管名称と対応する評価点
評価点の位置は，鳥瞰図に示す。
鳥 瞰 図
SLC－0 02

| 管名称 |  |  |  |  | 対 | 応 | す | る | 評 | 価 | 点 |  |  |  |  |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 36 | 37 | 38 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|  | 810 | 811 | 812 | 816 | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配管の質量（付加質量含む）
評価点の質量を下表に示す。

| 評価点 | 質量（kg） | 評価点 | 質量（kg） | 評価点 | 質量（kg） | 評価点 | 質量（kg） | 評価点 | 質量（kg） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13 |  | 17 |  | 38 |  | 58 |  | 816 |  |
| 14 |  | 18 |  | 55 |  | 810 |  | 904 |  |
| 15 |  | 19 |  | 56 |  | 811 |  |  |  |
| 16 |  | 37 |  | 57 |  | 812 |  |  |  |

弁部の質量を下表に示す。
弁1
弁2

| 評価点 | 質量 $(\mathrm{kg})$ | 評価点 | 質量 $(\mathrm{kg})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 |  | 34 |  |
| 11 |  | 35 |  |
| 12 |  | 36 |  |
| 51 |  | 53 |  |
| 52 |  | 54 |  |

弁部の寸法を下表に示す。

| 弁N0． | 評価点 | 外径 $(\mathrm{mm})$ | 厚さ $(\mathrm{mm})$ | 長さ $(\mathrm{mm})$ |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 弁1 | 11 |  |  |  |
| 弁2 | 35 |  |  |  |

支持点及び貫通部ばね定数
鳥 瞰 図
SLC－OO2

支持点部のばね定数を下表に示す。

| 支持点番号 | 各軸方向ばね定数（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}$ ） |  |  | 各軸回り回転ばねね定数（ $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm} / \mathrm{rad}$ ） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| ＊＊ 52 ＊＊ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ＊＊ $54 * *$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| ＊＊ 904 ＊＊ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

$\square$

## 3.2 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

告示第501号に規定の応力計算に用いる許容応力

| 材料 | 最高使用温度 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 許容応力 <br> $(\mathrm{MPa})$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 315 | Sh |
| SUS304TP | 309 |  |

[^1]材料及び許容応力
使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

設計•建設規格に規定の応力計算に用いる許容応力

| 材料 | 最高使用温度 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 許容応力 <br> $(\mathrm{MPa})$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Sh |
| SUS304TP | 315 | 110 |

[^2]4．評価結果
下表に示すとおり最大応力はそれぞれの許容値以下である。
重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 以下の管

| 鳥瞰図 | 最大応力評価点 | 最大応力区分 ${ }^{*}$ | 一次応力評価 （MPa） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{gathered} \text { 計算応力 } \\ \text { Sprrm (1) } \\ \text { Sprm(2) } \end{gathered}$ | 許容応力 $\begin{aligned} & \mathrm{Sh} \\ & \text { 1. } \\ & 2 \cdot \mathrm{Sh} \end{aligned}$ |
| S L C－O 02 | $\begin{aligned} & 38 \\ & 38 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{Sp} \mathrm{rm}(1) \\ & \mathrm{Sprm}(2) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 45 \\ & 48 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 109 \\ & 130 \end{aligned}$ |

注記＊：S prm（1），S prm（2）はそれぞれ，告示第501号第56条第1号（イ），（ロ）に基づき計算した
I U（重）$Z-\varepsilon-I-Z-\sqcap-\varepsilon-\varepsilon-I \Lambda$（\＆）$\zeta O$

> 評価結果 下表に示すとおり最大応力はそれぞれの許容値以下である。

| 重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 以下の管設計•建設規格 PPC－3500による評価結果 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鳥瞰図 | 最大応力 <br> 評 価 点 | 最大応力区分＊ | 一次応力評価 （MPa） |  |
|  |  |  | 計算応力 $\begin{aligned} & \text { Sprm(1) } \\ & \text { Sprm(2) } \end{aligned}$ | 許容応力 <br> 1． $5 \cdot \mathrm{Sh}$ <br> 1． $8 \cdot \mathrm{Sh}$ |
| SLC－002 | $\begin{aligned} & 38 \\ & 38 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{S} \text { p r m (1) } \\ & \text { Sprm(2) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 58 \\ & 62 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 165 \\ & 198 \end{aligned}$ |

注記＊：S prm（1），S p r m（2）はそれぞれ，設計•建設規格 PPC－3520（1），（2）に基づき計算した
代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果
O2（3）VI－3－3－4－2－1－3－2（重）R 1

> 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果載している。下表に，代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

| No． | 配管モデル | 運転状態（V）＊1 |  |  |  |  | 評価点 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 一次応力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 評価点 | 計算応力 <br> （MPa） | 許容応力 <br> （MPa） | 裕度 | 代表 |  |
| 1 | SLC－002 | 38 | 45 | 109 | 2． 42 | $\bigcirc$ | 38 |
| 2 | SLC－003 | 57 | 35 | 93 | 2． 65 | － | 57 |
| 3 | SLC－004 | 2 | 34 | 93 | 2． 73 | － | 2 |注記 $* 1$ ：告示第 501 号第 56 条第 1 号（イ）に基づき計算した一次応力を示す。 ＊2：告示第 501 号第 56 条第 1 号（ロ）に基づき計算した一次応力を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 以下の管）

| No． | 配管モデル | 供用状態（E）＊1 |  |  |  |  | 供用状態（E）＊2 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 一次応力 |  |  |  |  | 一次応力 |  |  |  |  |
|  |  | 評価点 | 計算応力 （MPa） | 許容応力 （MPa） | 裕度 | 代表 | 評価点 | 計算応力 <br> （MPa） | 許容応力 （MPa） | 裕度 | 代表 |
| 1 | SLC－002 | 38 | 58 | 165 | 2． 84 | $\bigcirc$ | 38 | 62 | 198 | 3． 19 | $\bigcirc$ |
| 2 | SLC－003 | 57 | 48 | 139 | 2． 89 | － | 57 | 52 | 167 | 3.21 | － |
| 3 | SLC－004 | 2 | 47 | 139 | 2． 95 | － | 2 | 51 | 167 | 3． 27 | － |
| 注記 $* 1$ ：設計•建設規格 PPC－3520（1）に基づき計算した一次応力を示す。 ＊2：設計•建設規格 PPC－3520（2）に基づき計算した一次応力を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


[^0]:    VI－3－3－4－2－1－3－2（重）R 0

[^1]:    VI－3－3－4－2－1－3－2（重）R 0

[^2]:    O 2 （3）VI－3－3－4－2－1－3－2（重）R 0

