```
本資料のうち，枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できま せん。
```

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

VI－3－別添 3－2－7 浸水防止蓋の強度計算書

2021年5月
東北電力株式会社

VI－3－別添3－2－7－1 浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト）の強度計算書 VI－3－別添 3－2－7－2 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ピット）の強度計算書 VI－3－別添 3－2－7－3 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋）の強度計算書

VI－3－別添 3－2－7－4 浸水防止蓋（揚水井戸（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内））の強度計算書 VI－3－別添 3－2－7－5 浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））の強度計算書 VI－3－別添 3－2－7－6 浸水防止蓋（第2号機軽油タンクエリア）の強度計算書

VI－3－別添 3－2－7－1 浸水防止蓋（原子炉機器泠却海水配管ダクト）の強度計算書

目 次
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 4
2.4 適用基準 ..... 5
2.5 記号の説明 ..... 6
3．評価対象部位 ..... 7
4．構造強度評価 ..... 8
4.1 構造強度評価方法 ..... 8
4.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 8
4． 3 許容限界 ..... 10
4．4 評価方法 ..... 12
4.5 評価条件 ..... 20
5．評価結果 ..... 21

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定 している構造強度に基づき，浸水防止設備のらち浸水防止蓋（原子炉機器冷却海水配管ダクト） （以下「浸水防止蓋」という。）が地震後の繰返しの襲来を想定した津波荷重及び余震を考慮し た荷重に対して，主要な構造部材が十分な構造強度を有していることを説明するものである。 なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約1mの地盤沈下が発生したことを考慮する。

2．一般事項
2.1 配置概要

浸水防止蓋は，原子炉機器冷却海水配管ダクト上部に設置する。
浸水防止蓋の設置位置図を図2－1 に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図

## 2.2 構造計画

浸水防止蓋の構造は，長方形のスキンプレートに主桁（H 型鋼）を組合せた構造とする。
浸水防止蓋は，原子炉機器冷却海水配管ダクト上部に固定ボルトにて固定する。浸水防止蓋 の構造計画を表2－1に示す。

表2－1 浸水防止蓋の構造計画


## 2．3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」 に示す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定する評価部位において，「4．4 評価方法」で算出した応力等が許容限界内に収まることを，「4．構造強度評価」に示す方法にて確認する。強度評価の確認結果を「5．評価結果」にて確認する。

強度評価フローを図2－2に示す。


図2－2 強度評価フロー

## 2.4 適用基準

適用する規格，基準等を以下に示す。
（1）鋼構造設計規準 一許容応力度設計法－（日本建築学会，2005改定）
（2）各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010改定）
（3）機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）

## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2にそれぞれ示す。

表2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| S d | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 |
| $\alpha_{\text {H }}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度 |
| $\alpha$ v | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| G | kN | 固定荷重 |
| P h | kN | 浸水津波荷重 |
| $\rho$ 。 | t／m ${ }^{3}$ | 水の密度 |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 |
| $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ |
| A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |
| P s | kN | 積雪荷重 |
| W s | $\mathrm{N} / \mathrm{m}^{2}$ | 1 cm 当りの積雪荷重 |
| d s | cm | 積雪高さ |
| W s s | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 単位面積当りの等分布荷重 |
| W s s ${ }^{\text {，}}$ | kN／m | 単位長さ当りの等分布荷重 |
| $\tau$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大せん断応力度 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大曲げ応力度 |
| Q | kN | 最大せん断力 |
| M | kN • m | 最大曲げモーメント |
| x | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 組合せ応力度 |
| A s | $\mathrm{mm}^{2}$ | せん断断面積 |
| Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 断面係数 |
| $L_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 |
| $L_{2}$ | mm | 主桁全長 |
| $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ |
| L 4 | mm | スキンプレートの支持短辺長さ |
| $\beta_{2}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 |
| t | mm | スキンプレートの厚さ |
| N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 |
| T d | kN | 固定ボルト1本当りに作用する引張力 |
| q | kN | 固定ボルト1本当りに作用するせん断力 |

## 3．評価対象部位

浸水防止蓋の評価対象部位は，「2．2 構造計画」に設定している構造を踏まえて，津波荷重及び余震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

浸水防止蓋に作用する津波荷重及び余震荷重は，浸水防止蓋のスキンプレート，主桁に伝わり，浸水防止蓋を固定する固定ボルトを介して躯体に伝達されることから，スキンプレート，主桁及 び固定ボルトを評価対象部位として設定する。浸水防止蓋の評価対象部位を，図 $3-1$ に示す。


A－A断面図


図 3－1 浸水防止蓋の評価対象部位

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位に作用する応力等が「4．3 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。

## 4．2 荷重及び荷重の組合せ

4．2．1 荷重の組合せ
浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを下記に示す。

$$
\begin{array}{ll}
\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{~h}+\mathrm{S} \mathrm{~d}+\mathrm{P} \mathrm{~s} \\
\text { ここで, } \mathrm{G} \quad \text { : 固定荷重 (kN) }
\end{array}
$$

Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：余震荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）

## 4．2．2 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は以下のとおりとする。
（1）固定荷重（D）
固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮する。
（2）浸水津波荷重（P h ）
浸水津波荷重は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，津波高さ及び浸水防止蓋の設置高さを考慮した静水圧を次式により算出する。

```
\(\mathrm{P} \mathrm{h}=\rho_{\circ} \cdot \mathrm{g} \cdot\left(\mathrm{h}_{1}-\mathrm{h}_{2}\right) \cdot \mathrm{A}\)
    ここで, \(\quad \rho_{0}\) : 水の密度 \(1.03\left(\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}\right)\)
            g : 重力加速度 \(9.80665\left(\mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
            \(\mathrm{h}_{1}\) : 設計津波水位 (0.P. m)
            \(\mathrm{h}_{2}\) : 浸水防止蓋の設置高さ (0. P. m)
            A : 浸水防止蓋の面積 \(\left(\mathrm{m}^{2}\right)\)
```

（3）積雪荷重（P s ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のらち，添付書類「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。

積雪荷重による質量は以下の式より算出する。
$\mathrm{P} \mathrm{s}=0.35 \cdot \mathrm{~W} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~d} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~A} \cdot 10^{-3}$
ここで， P s ：積雪荷重（kN）
W s ：1cm 当りの積雪荷重 $20 ~\left(~ N / m^{2}\right)$
d s ：積雪高さ 43 （ cm）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（4）余震荷重（ S d ）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力及び動水圧荷重を考慮す るものとし，水平方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴ら地震力を考慮する。鉛直方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力と動水圧荷重を考慮する。 なお，浸水防止蓋の強度評価に用いる余震震度は，材料物性の不確かさを考慮したもの として添付書類「VI－2－2－7 海水ポンプ室の地震応答計算書」の地震応答解析結果を用い る。

地震力は，浸水防止蓋の固定荷重，浸水津波荷重及び積雪荷重に余震震度を乗じた次式 により算出する。
$\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Ps}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
$\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}$
ここで， Sd ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G ：固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による水平方向の余震震度
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震震度

余震震度 $\alpha_{\mathrm{H}}, ~ \alpha_{\mathrm{V}}$ を表4－1に示す。

表 4－1 余震震度

| 設置場所 | 床面高さ（m） | 弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ <br> の余震震度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 水平方向 $\alpha_{\mathrm{H}}$ | 鉛直方向 $\alpha_{\mathrm{v}}$ |
| 原子炉機器冷却 <br> 海水配管ダクト | 0．P．14．0 | 2.31 | 0.97 |

## 4．3 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位」にて 設定した部位に対し，添付書類「VI －3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している許容限界を踏 まえて設定する。

## 4．3．1 使用材料

浸水防止蓋を構成するスキンプレート，主桁，固定ボルトの使用材料を表 4－2 に示す。

表 4－2 使用材料

| 評価対象部位 | 材質 | 仕様 |
| :---: | :--- | :--- |
| スキンプレート | SM490Y | $\mathrm{t}=16(\mathrm{~mm})$ |
| 主桁 | SM490Y | $\mathrm{H}-250 \times 250 \times 9 \times 14(\mathrm{~mm})$ |
| 固定ボルト | SM490Y | M 16 |

## 4．3．2 許容限界

（1）スキンプレート，主桁
鋼材の許容応力度は，「鋼構造設計規準 一許容応力度設計法—（日本建築学会， 2005改定）」に基づき表4－3の値とする。

表 4－3 鋼材の短期許容応力度

| 材質 | 短期許容応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 曲げ | せん断 |
| SM490Y | 325 | 188 |

（2）固定ボルト
固定ボルトの許容荷重は，「3．評価対象部位」に記載した固定ボルトに作用する荷重 の向きを踏まえて，「各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 改定）」に基づき算定する。
津波荷重及び余震荷重を考慮する場合の固定ボルトの許容荷重を表 4－4 に示す。
なお，固定ボルトは躯体に埋め込まれていることから，固定ボルトが引張力を受ける場合においては，固定ボルトの降伏により決まる許容荷重，付着力により決まる許容荷重を比較して，いずれか小さい値を採用する。また，固定ボルトがせん断力を受ける場合にお いては，固定ボルトのせん断強度により決まる許容荷重，定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる許容荷重及びコーン状破壊により決まる許容荷重を比較して，いずれ か小さい値を採用する。

表 4－4 津波荷重及び余震荷重を考慮する場合の固定ボルトの短期許容荷重

| 材質 | 短期許容荷重（kN） |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 引張 | せん断 |
| SM490Y | 37.7 | 32.9 |

## 4． 4 評価方法

浸水防止蓋を構成する主桁，スキンプレート及び固定ボルトに発生する応力より算定する応力度が，許容限界以下であることを確認する。主桁とスキンプレートについては，評価上最も厳しい条件となる断面で評価を実施する。図4－1，図4－2 にそれぞれ評価の対象とする主桁， スキンプレートを示す。また，図 4－3 に固定ボルトの納まりを示す。

## 4．4．1 主桁

主桁の支持条件は両端をピン支持とし，図 4－1 に示すとおり，主桁が荷重を負担する範囲が最も大きくなり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。
（1）弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 S d

$$
\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで， S d ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による余震荷重（kN）
G ：主桁とスキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（2）主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重W s s ’

$$
\mathrm{W} \mathrm{~s} \mathrm{~s}^{\prime}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{S} \mathrm{~d}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \mathrm{L}_{1} \cdot 10^{-3} / \mathrm{A}
$$

ここで，W s s，：主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 （ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}$ ）

S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G ：主桁とスキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\mathrm{L}_{1}$ ：主桁の負担幅（mm）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（3）主桁に作用する最大せん断応力度 $\tau$

```
\tau=(Q P 103) / A s
    \tau : 主桁に作用する最大せん断応力度 ( }\textrm{N}/\mp@subsup{\textrm{mm}}{}{2}
    Q : 主桁に作用する最大せん断力 (kN)
    A s : 主桁のせん断断面積 (mm}\mp@subsup{}{}{2}
    ここで, Q = 1/2 | W s s' • L L 
\begin{tabular}{ll}
Q & \(:\) 主桁に作用する最大せん断力 \((\mathrm{kN})\) \\
W s s, & \(:\) 主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m） \\
\(\mathrm{L}_{2}\) & \(:\) 主桁全長（mm）
\end{tabular}
```

（4）主桁に作用する最大曲げ応力度 $\sigma$

$$
\begin{aligned}
& \sigma=\left(\mathrm{M} \cdot 10^{6}\right) / \mathrm{Z} \\
& \sigma \text { : 主桁に作用する最大曲げ応力度 ( } \mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2} \text { ) } \\
& \text { M : 主桁に作用する最大曲げモーメント (kN•m) } \\
& \mathrm{Z} \text { : 主桁の断面係数 }\left(\mathrm{mm}^{3}\right) \\
& \text { ここで, } \mathrm{M}=1 / 8 \cdot \mathrm{~W} \text { s s' • }\left(\mathrm{L}_{2} \cdot 10^{-3}\right)^{2}
\end{aligned}
$$

（5）主桁に作用する組合せ応力度
主桁に作用する曲げ応力度，せん断応力度を算定し，主桁の短期許容応力度以下である ことを確認する。また，主桁に生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準 —許容応力度設計法—（日本建築学会，2005 改定）」に基づく次式に より算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{x} \\
& \quad \begin{aligned}
& : \text { 組合せ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { : 曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \\
& : \text { せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
\end{aligned}
\end{aligned}
$$



O 2 （3）VI－3－別添3－2－7－1 R 1
図 4－1 評価の対象とする主桁

4．4．2 スキンプレート
スキンプレートの支持条件は四辺固定とし，図 4－2 に示すとおり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。曲げ応力度及びせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）」より以下の式にて算出する。
（1）弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 $S d$
$\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha \mathrm{v}$
ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{v}}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度
（2）スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の荷重W s s

$$
\mathrm{Wss}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Sd}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) / \mathrm{A}
$$

ここで， W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m²）

G ：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（3）スキンプレートに作用する最大曲げ応力度 $\sigma$ スキンプレートに作用する曲げ応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」 に基づき次式により算出する。

$$
\sigma=\beta_{2} \cdot \mathrm{Wsss} \cdot \mathrm{~L}_{4}{ }^{2} \cdot 10^{-3} / \mathrm{t}^{2}
$$

ここで，$\quad \sigma \quad$ ：スキンプレートに作用する最大曲げ応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
$\beta_{2}$ ：スキンプレートの辺長比に応じた係数
W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ ）
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ $(\mathrm{mm})$
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（4）スキンプレートに作用する最大せん断応力度 $\tau$ スキンプレートに作用するせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」に基づき次式により算出する。

$$
\tau=\mathrm{W} \text { s s } \cdot \mathrm{L}_{3} \cdot \mathrm{~L}_{4} \cdot 10^{-3} /\left(\mathrm{t} \cdot\left(\mathrm{~L}_{3}+\mathrm{L}_{4}\right) \cdot 2\right)
$$

ここで，$\tau \quad:$ スキンプレートに作用する最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m2）
$\mathrm{L}_{3}$ ：スキンプレートの支持長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ（mm）
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（5）スキンプレートに作用する組合せ応力度
スキンプレートに作用する曲げ応力度，せん断応力度を算定し，スキンプレートの短期許容応力度以下であることを確認する。また，スキンプレートに生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準 一許容応力度設計法一（日本建築学会， 2005 改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{x} \\
& \quad \begin{aligned}
& \text { 組合せ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& : \text { 曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
\tau & : \text { せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
\end{aligned}
\end{aligned}
$$



O 2 （3）VI－3－別添3－2－7－1 R 1
図 4－2 評価の対象とするスキンプレート

## 4．4．3 固定ボルト

（1）弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 （kN）

G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad:$ 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度
（2）弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の余震荷重 （kN）

G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（3）固定ボルトに作用する引張力 T d

$$
\mathrm{Td}=\mathrm{Sd} / \mathrm{N}
$$

ここで， Td ：固定ボルト 1 本当りに作用する引張力（ kN ）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震荷重 （kN）

N：浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数
（4）固定ボルトに作用するせん断力 q

$$
\begin{array}{ll}
\mathrm{q}=\mathrm{S} \mathrm{~d} / \mathrm{N} \\
\text { ここで, } & \mathrm{q} \\
& \mathrm{~S} \mathrm{~d}
\end{array} \quad \begin{aligned}
& \text { : 固定ボルト } 1 \text { 本当りに作用するせ設計用地震動 } \mathrm{S} \mathrm{~d}-\mathrm{D} 2 \text { による水平方向の余震荷重 } \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \mathrm{N}
\end{aligned}
$$



図 4－3 固定ボルトの納まり

## 4.5 評価条件

浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値を表4－5に示す。

表 4－5 浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 | G | kN | 主桁とスキンプレートの固定荷重 | 23.93 |
|  | P h | kN | 浸水津波荷重 | 385． 19 |
|  | $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 | 18． 6 |
|  | $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ | 14.0 |
|  | P s | kN | 積雪荷重 | 2． 50 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 8． 29 |
|  | $L_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 | 963 |
|  | $L_{2}$ | mm | 主桁全長 | 2670 |
|  | A s | $\mathrm{mm}^{2}$ | 主桁のせん断断面積 | 1998 |
|  | Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 主桁の断面係数 | 8． $46 \times 10^{5}$ |
| $\begin{aligned} & \text { スキン } \\ & \text { プレート } \end{aligned}$ | G | kN | スキンプレートの固定荷重 | 10． 20 |
|  | P h | kN | 浸水津波荷重 | 385.19 |
|  | $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 | 18.6 |
|  | $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ | 14.0 |
|  | P s | kN | 積雪荷重 | 2． 50 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 8． 29 |
|  | $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ | 1055 |
|  | L4 | mm | スキンプレートの支持短辺長さ | 900 |
|  | $\beta_{2}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 | 0.4 |
| 固定 ボルト | N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 | 40 |

5．評価結果
浸水防止蓋の強度評価結果を表5－1に示す。各部材の断面検定を行った結果，全ての部材にお いて発生応力又は応力度が許容限界以下であることを確認した。

表 5－1 浸水防止蓋の強度評価結果

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 <br> （応力度又は荷重） |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 | 曲げ | 100 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.31<1.0$ |
|  | せん断 | 63 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.34<1.0$ |
|  | 組合せ | 149 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.46<1.0$ |
| スキンプレート | 曲げ | 120 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.37<1.0$ |
|  | せん断 | 2 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.02<1.0$ |
|  | 組合せ | 121 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.38<1.0$ |
| 固定ボルト | 引張 | 10.0 | kN | 37.7 | kN | $0.27<1.0$ |
|  | せん断 | 23.8 | kN | 32.9 | kN | $0.73<1.0$ |
|  | 組合せ | － |  | － |  | $0.60<1.0$ |

## VI－3－別添3－2－7－2 浸水防止蓋

（第3号機補機冷却海水系放水ピット）の強度計算書

## 目 次

1．概要 ..... 1
2．基本方針 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 4
2.4 適用基準 ..... 6
2.5 記号の説明 ..... 7
3．評価対象部位 ..... 9
3.1 応力評価の評価対象部位 ..... 9
3.2 変形性評価の評価対象部位 ..... 11
4．固有値解析 ..... 12
4． 1 固有値解析のモデルの設定及び解析手法• ..... 12
4．2 固有振動数の計算結果 ..... 14
5．構造強度評価 ..... 17
5.1 応力評価方法 ..... 17
5.2 変形性評価方法 ..... 27
6．評価結果 ..... 28

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している構造強度に基づき，浸水防護施設のらち浸水防止蓋（第 3 号機補機冷却海水系放水ピ ット）（以下「浸水防止蓋」という。）が津波の冠水に伴う突き上げ荷重及び余震を考慮した荷重に対して，主要な構造部材が十分な構造強度を有していることを説明するものである。 なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約 1 m の地盤沈下が発生したことを考慮する。

2．基本方針

## 2.1 配置概要

浸水防止蓋は，第 3 号機補機冷却海水系放水ピット上部に設置する。
設置位置図を図2－1に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図

## 2．2 構造計画

浸水防止蓋は，第 3 号機補機冷却海水系放水ピットからの浸水を防止するため，近接する第 3 号機海水熱交換器建屋側面に鋼製ブラケットを介して固定ボルトにて固定し，地震時に異な る挙動を示す可能性がある第 3 号機補機冷却海水系放水ピットとの境界部には止水ジョイント （M 型ジョイント）を設置することで止水性を確保する構造とする。浸水防止蓋の構造計画を表2－1に示す。

表 2－1 浸水防止蓋の構造計画

| 計画の概要 |  | 構造概略図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎。支持構造 | 主体構造 |  |
| 十分な支持性能を有す る第 3 号機海水熱交換器建屋側面 に固定ボル トで固定す る。 | 浸水防止 <br> 蓋，鋼製ブ <br> ラケット及 び固定ボル トにより構成する。 <br> 第 3 号機補機冷却海水系放水ピッ トとの境界部には止水 ジョイント （M型ジョ イント）を設置する。 |  |

## 2． 3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」 に示す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定する評価部位の応力評価と変形性評価を実施することで，構造強度を有すること及び止水性を損なわないことを確認す る。

浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトの応力評価については，「4．固有値解析」で算出した固有振動数に基づく余震荷重により算出した応力が許容限界内に収まることを，「5．構造強度評価」にて示す方法にて確認する。

止水ジョイントは浸水防止蓋と第 3 号機補機冷却海水系放水ピットとの境界部に設置するこ とから浸水防止蓋と第 3 号機補機冷却海水系放水ピットに生じる変位量を用いて評価する。な お，余震荷重による変位量は設計用地震力による変位量を下回ることは明白であることから，添付書類「VI－2－10－2－8－4 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ピット）の耐震性につ いての計算書」にて算定した設計用地震力における最大変位量が，重畳時（津波荷重と余震荷重作用時）の止水ジョイントの許容限界内に収まることを確認する。応力評価及び変形性評価 の確認結果を「6．評価結果」にて確認する。強度評価フローを図2－2に示す。


図 2－2 強度評価フロー

## 2.4 適用基準

適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）鋼構造設計規準一許容応力度設計法一（日本建築学会，2005改定）
（2）各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010改定）
（3）日本産業規格（J I S ）
（4）鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説（日本建築学会，2018改定）

## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2 にそれぞれ示す。

表 2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号（1／2）

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| S d | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う余震荷重 |
| S d ${ }_{H}$ | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震荷重 |
| $\mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}$ | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向（ $\mathrm{N}-\mathrm{S}$ ） の余震荷重 |
| S d ${ }_{\text {H（EW }}$ | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向（E－W） の余震荷重 |
| S dve | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| $\alpha_{H}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度 |
| $\alpha_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向（ $\mathrm{N}-\mathrm{S}$ ） の余震震度 |
| $\alpha_{\text {H（EW）}}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向（E－W） の余震震度 |
| $\alpha$ v | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| G | kN | 固定荷重 |
| $\mathrm{C}_{\text {D }}$ | － | 抗力係数 |
| $\rho 0$ | $\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}$ | 水の密度 |
| U | $\mathrm{m} / \mathrm{s}$ | 流速 |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| H | mm | 評価高さ |
| P s | kN | 積雪荷重 |
| W s | $\mathrm{N} / \mathrm{m}^{2}$ | 1 cm 当りの積雪荷重 |
| d s | cm | 積雪高さ |
| A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |
| Pt | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 突き上げ荷重 |
| $\tau$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大せん断応力度 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大曲げ応力度 |
| Q | kN | 最大せん断力 |
| M | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ | 最大曲げモーメント |
| x | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 組合せ応力度 |
| A s | mm ${ }^{2}$ | 浸水防止蓋の単位幅あたりのせん断断面積 |
| Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 浸水防止蓋の断面係数 |
| $\alpha$ | － | 平板のモーメントに関する係数 |

表 2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号（2／2）

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :--- |
| $\beta$ | - | 平板のせん断力に関する係数 |
| w | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋に作用する単位面積当りの等分布荷重 |
| $\mathrm{w}{ }^{\prime}$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2} \cdot \mathrm{~mm}$ | 浸水防止蓋に作用する単位幅当りの等分布荷重 |
| l x | mm | 浸水防止蓋の短辺長 |
| t | mm | 浸水防止蓋の厚さ |
| T d | kN | 固定ボルト 1 本当りに作用する引張力 |
| q | kN | 固定ボルト1本当りに作用するせん断力 |
| R n | kN | 固定ボルトの支点反力（引張） |
| Rm | $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{mm}$ | 固定ボルトの支点モーメント |
| R s | kN | 固定ボルトの支点反力（せん断） |
| B | mm | 照査箇所のボルト間隔（mm） |
| N | 本 | 照査箇所の固定ボルトの本数 |

3．評価対象部位
浸水防止蓋の評価対象部位は，「2．2 構造計画」に設定している構造を踏まえて，突き上げ津波荷重及び余震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

## 3.1 応力評価の評価対象部位

応力評価の評価対象部位は，津波荷重及び余震荷重が浸水防止蓋及び鋼製ブラケットに作用 し，鋼製ブラケットを固定している固定ボルトを介して躯体に伝達することから，浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトを応力評価の評価対象部位として設定する。応力評価の評価対象部位について図3－1に示す。


図3－1 評価対象部位（応力評価）

## 3.2 変形性評価の評価対象部位

変形性評価の評価対象部位は，余震に伴う浸水防止蓋と第 3 号機補機冷却海水系放水ピット の変位が止水ジョイントに作用することから，止水ジョイントを変形性評価の評価対象部位と して設定する。変形性評価の評価対象部位について図 3－2 に示す。


平面図

$\mathrm{A}-\mathrm{A}$ 断面


B－B断面

$\mathrm{C}-\mathrm{C}$ 断面
図 3－2 評価対象部位（変形性評価）

4．固有値解析
4．1 固有値解析のモデルの設定及び解析手法
浸水防止蓋と鋼製ブラケットは一体化された三次元性を有する構造であることを踏まえ，図 4－1 に示す三次元フレームモデルにより固有値解析を実施する。
解析コードは「Engineer＇s StudioVer．6．00．4」を用いる。
解析コードの検証及び妥当性確認の概要については，添付書類「VI－5 計算機プログラム （解析コード）の概要」に示す。


| 対象部材 | 材質 | 断面形状 |
| :---: | :---: | :---: |
| ：主桁（1） | SUS304 | H－200 $\times 200 \times 20 \times 20$ |
| ：主桁（2） | SUS304 | H－200 $\times 300 \times 20 \times 20$ |
| ：斜材 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12$ |
| ：横桁 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 300 \times 20 \times 20$ |
| ：ブレース材 | SUS304 | L－60×60×5 |
| ：縦榞 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12$ |

図 4－1 固有値解析モデル（1／2）


| 記号 | x | y | z |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bullet$ | 岡川結 | 剛結 | 岡川結 |
| $\bigcirc$ | ピン | ピン | ピン |

図 4－1 固有値解析モデル（2／2）

## 4．2 固有振動数の計算結果

固有振動数の解析結果を表 4－1 及び図 4－2 に示す。固有振動数は 20 Hz 以上であることか ら，剛構造である。

| 表 4－1 |  | 固有値解析結果 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 振動モード <br> 次数 | 卓越 <br> 方向 | 固有振動数 <br> $\mathrm{f}(\mathrm{Hz})$ |  |
| 1 | Z | 24.17 |  |
| 38 | Y | 108.71 |  |
| 95 | X | 276.20 |  |



振動モード：38 次，固有振動数 108.71 Hz
図 4－2 固有値解析結果 $(1 / 2)$


図 4－2 固有値解析結果（ $2 / 2$ ）

## 5．構造強度評価

## 5.1 応力評価方法

浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトの応力評価は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位に作用する応力等が「5．1．2 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。

## 5．1．1 荷重及び荷重の組合せ

（1）荷重の組合せ
浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを以下に示す。

$$
\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{t}+\mathrm{Sd}+\mathrm{Ps}
$$

ここで，G ：固定荷重（kN）
P t ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）

なお，浸水防止蓋については，鉛直方向の荷重の組合せにおいて，自重及び積雪荷重は鉛直下向きに作用し計算上有利となる事から考慮しない。
（2）荷重の設定
応力評価に用いる荷重は，以下のとおりとする。
a．固定荷重（G）
固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮する。
b．突き上げ津波荷重（ $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ ）
突き上げ津波荷重は，浸水防止蓋に作用するものとする。また，評価においては浸水津波荷重を含むものとし，以下の式により算出する。

$$
\mathrm{P}_{\mathrm{t}}=1 / 2 \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{D}} \cdot \rho_{0} \cdot \mathrm{U}^{2}+\rho_{0} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{H}
$$

ここで， $\mathrm{P}_{\mathrm{t}} \quad$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{C}_{\mathrm{D}}$ ：抗力係数 $(=2.01)$
$\rho_{0} \quad:$ 水の密度 $\left(=1.03 \mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}\right)$
$\mathrm{U} \quad$ ：流速 $(=1.0 \mathrm{~m} / \mathrm{s})$
$\mathrm{g} \quad$ ：重力加速度 $\left(=9.80665 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$
$\mathrm{H} \quad$ ：評価高さ $(=3.4 \mathrm{~m})$
c．積雪荷重（P s ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち，添付書類「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。積雪荷重による質量は以下に式より算出する。

```
P s}=0.35\cdotW s • d s • A • 10-3
```

ここで， P s ：積雪荷重 $(\mathrm{kN})$
W s ： 1 cm 当りの積雪荷重 $20 ~\left(~ N / m^{2}\right)$
d s ：積雪高さ 43 （ cm ）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
d．余震荷重（S d）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」に示すとおり，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴ら地震力を考慮する。

「4．固有値解析」に示したとおり，浸水防止蓋と鋼製ブラケットを一体として解析 した固有振動数が 20 Hz 以上であることを確認したため，応力評価に用いる設計震度は，材料物性の不確かさを考慮したものとして添付書類「VI－2－2－29 第3号機海水熱交換器建屋の地震応答計算書」の地震応答解析結果を用いる。ここで，地震力は浸水防止蓋 の設置位置における水平方向の最大応答加速度から設定する震度を用いて評価するもの とし，下記のとおり算出する。
$\mathrm{S}_{\mathrm{H}}=(\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
ここで， $\mathrm{S}_{\mathrm{H}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の水平方向の余震荷重（kN）
G ：固定荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の水平方向の余震震度

また，表5－1 のとおり，鉛直方向の余震震度が 1 未満であることから，浸水防止蓋 の自重と鉛直方向の地震力を足し合わせた荷重は，突き上げ津波荷重を相殺する向きに作用するため，浸水防止蓋の応力評価においては自重と鉛直方向の地震力を保守的に考慮しないこととする。余震震度を表5－1 に示す。

表 5－1 余震震度

| 設置場所 | 床面高さ <br> （m） | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の余震震度 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 水平方向（ $\mathrm{N}-\mathrm{S}$ ） $\alpha_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}$ | 水平方向（E－W） $\alpha_{\text {H（EW）}}$ | 鉛直方向 $\alpha$ v |
| 第 3 号機海水熱交換器建屋 | 0．P．14． 0 | 1． 58 | 1． 39 | 0． 74 |

## 5．1．2 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位」にて設定した部位に対し，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している許容限界を踏まえて設定する。
（1）使用材料
浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトの使用材料を表5－2に示す。

表 5－2 使用材料

| 評価対象部位 |  | 材質 | 仕様 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浸水防止蓋 | スキンプレート | SUS304 | $\mathrm{t}=16$（mm） |
| 鋼製ブラケット | 主桁（1） | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 20 \times 20$（mm） |
|  | 主桁（2） | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 300 \times 20 \times 20 \quad(\mathrm{~mm})$ |
|  | 横桁 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 300 \times 20 \times 20 \quad(\mathrm{~mm})$ |
|  | 斜材 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12(\mathrm{~mm})$ |
|  | ブレース材 | SUS304 | $\mathrm{L}-60 \times 60 \times 5 \quad(\mathrm{~mm})$ |
|  | 縦桁 | SUS304 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12$（mm） |
| 固定ボルト | 固定ボルト① | SUS304 | M20 |
|  | 固定ボルト（2） | SUS304 | M20 |

（2）許容限界
a．浸水防止蓋，鋼製ブラケット
浸水防止蓋，鋼製ブラケットの許容応力度は，「鋼構造設計規準 —許容応力度設計法—（日本建築学会，2005年改定）」に基づき表5－3の値とする。

表 5－3 浸水防止蓋，鋼製ブラケットの短期許容応力度

| 材質 | 短期許容応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |  |
| :---: | :--- | :---: |
|  | 曲げ | せん断 |
| SUS304 | 205 | 118 |

b．固定ボルト
固定ボルトの許容荷重は，「3．評価対象部位」に記載した固定ボルトに作用する荷重の向きを踏まえて，「各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 改定）」 に基づき算定する。

表 5－4 地震荷重を考慮する場合の固定ボルトの短期許容荷重

| 部位 | 材質 | 短期許荷重（kN） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 引張 | せん断 |
| 固定ボルト（1） | SUS304 | 50.2 | 35.1 |
| 固定ボルト（2） | SUS304 | 37.8 | 18.4 |

## 5．1．3 余震荷重

荷重の組合せは，表5－5に示すとおり組合せ係数法（1．0：0．4）により評価する。

表 5－5 荷重の組合せ

| ケース No． | 荷重の組合せ |
| :---: | :---: |
| 1 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}+1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}+0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 2 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}+1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 3 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}+0.4 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |
| 4 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 5 | $\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}+0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}+1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 6 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-0.4 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}+1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |
| 7 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}+0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}-1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 8 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}-1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |
| 9 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}+1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}+0.4 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |
| 10 | $\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}+1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 11 | $\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}-1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}+0.4 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |
| 12 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 13 | $\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}+0.4 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}+1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 14 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}+1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 15 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}+0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}-1.0 \mathrm{Sd}_{\mathrm{V}}$ |
| 16 | $\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}-0.4 \mathrm{Sd}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}-1.0 \mathrm{~S} \mathrm{~d}_{\mathrm{V}}$ |

G：固定荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\mathrm{S} \mathrm{d}_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の水平方向（ $\mathrm{N}-\mathrm{S}$ ）の余震荷重

$$
\left((\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \times \alpha_{\mathrm{H}(\mathrm{NS})}\right)
$$

$\mathrm{S} \mathrm{d}_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の水平方向（E－W）の余震荷重

$$
\left((\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \times \alpha_{\mathrm{H}(\mathrm{EW})}\right) \quad(\mathrm{kN})
$$

Sd v ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震荷重

$$
\left((\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \times \alpha_{\mathrm{v}}\right)
$$

## 5．1．4 計算方法

浸水防止蓋，鋼製ブラケット及び固定ボルトに発生する応力度が，許容限界以下である ことを確認する。
（1）浸水防止蓋
浸水防止蓋は図 5－1 に示すとおり主桁間に分割して設置することから三辺固定スラブ モデルとして断面力を算出する。評価箇所は図 5－1 に示すとおり，断面力が大きいと考 えられる主桁間の幅が最大の箇所とする。浸水防止蓋に作用する等分布荷重（鉛直震度含 む）が作用している板に発生する曲げ応力およびせん断応力は「鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説（日本建築学会，2018 年改定）」（図 5－2）より算出する。


図 5－1 浸水防止蓋の評価箇所
a．浸水防止蓋に作用する単位面積当りの等分布荷重 w $\mathrm{w}=\mathrm{P} \mathrm{t}$
ここで， P t ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
b．浸水防止蓋に作用する単位幅当りの等分布荷重w，

$$
\mathrm{w}^{\prime}=\mathrm{w} / 1000
$$

ここで，w＇：浸水防止蓋に作用する単位幅当りの等分布荷重

$$
\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2} \cdot \mathrm{~mm}\right)
$$

c．最大曲げ応力 $\sigma$
求めた曲げモーメントのうち最大となる曲げモーメントについて，以下の式にて最大曲げ応力を算出する。
$\mathrm{M}=\alpha \cdot \mathrm{w}^{\prime} \cdot \mathrm{l}_{\mathrm{x}}{ }^{2}$
ここで， M ：最大モーメント $(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm})$
$\alpha$ ：平板のモーメントに関する係数
w ：浸水防止蓋に作用する単位幅当りの等分布荷重 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2} \cdot \mathrm{~mm}$ ）
$1_{\mathrm{x}}$ ：浸水防止蓋の短辺長（mm）

$$
\begin{array}{cll}
\sigma=\mathrm{M} / \mathrm{Z} & & \\
& \text { ここで, } & \sigma \\
& \mathrm{M} & \text { : 最大曲げ応力 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { 最大曲げモーメント }(\mathrm{N} \cdot \mathrm{~mm})
\end{array}
$$

d．最大せん断応力 $\tau$
求めたせん断力のらち最大となるせん断力について，以下の式にてせん断応力度を算出する。

$$
\mathrm{Q}=\beta \cdot \mathrm{w}^{\prime} \cdot 1_{\mathrm{x}}
$$

ここで， Q
：せん断力（N）
$\beta$ ：平板のせん断に関する係数
w $\quad$ ：浸水防止蓋に作用する単位幅当りの等分布荷重 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}$ ）
$1_{\mathrm{x}} \quad$ ：浸水防止蓋の短辺長 $(\mathrm{mm})$
$\tau=\mathrm{Q} / \mathrm{A} \mathrm{s}$
ここで，$\tau$ ：最大せん断応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
Q ：最大せん断応力（ N ）
A s ：浸水防止蓋の単位幅あたりのせん断断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）


付図 15.3 等分布軻重時 3 辺固定 1 辺自由スラプの応力図と自由辺中央のたわみ $\delta^{\circ}(v=0)$

図 5－2 応力算出図
e．曲げ応力度とせん断応力度の組合せに対する検討
浸水防止蓋に生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会，2005 改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}}
$$

x ：組合せ応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
$\sigma \quad$ ：最大曲げ応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
$\tau$ ：最大せん断応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
（2）鋼製ブラケット
鋼製ブラケットの応力評価に用いるモデルは固有値解析を行ったモデルと同一とし，鋼製ブラケットの計算には解析コード「Engineer’s StudioVer．6．00．4」を使用して評価部位に生じる断面力を求める。解析コードの検証及び妥当性確認の概要については，添付書類「VI－5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。モデルに入力する荷重は，
「5．1．1 荷重及び荷重の組合せ」に示すとおりである。
（3）固定ボルト
鋼製ブラケットの解析により得られる固定ボルト部の応力により，固定ボルトに作用す る応力度を求め，許容限界以下であることを確認する。なお，固定ボルト①照査箇所の ボルト本数は 4 本であり，また固定ボルト（2）の照査箇所のボルト本数は 8 本である。
a．固定ボルトに作用する引張力 T d
$\mathrm{Td}=\mathrm{Rn} / \mathrm{N}+\mathrm{Rm} / \mathrm{B} / ~(\mathrm{~N} / 2)$
ここで，$\quad \mathrm{Td}$ ：固定ボルト 1 本当りに作用する引張力 $(\mathrm{kN})$
Rn ：固定ボルトの支点反力（引張）（kN）
Rm ：固定ボルトの支点モーメント $(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{mm})$
B ：固定ボルトのボルト間隔（mm）
N ：照査箇所の固定ボルトの本数（本）
b．固定ボルトに作用する引張力 T d

| ここで， | T d | ：固定ボルト 1 本当りに作用する引張力（kN） |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Rn | ：固定ボルトの支点反力（引張）（kN） |
|  | Rm | ：固定ボルトの支点モーメント（kN•mm） |
|  | B | ：固定ボルトのボルト間隔（mm） |
|  | N | ：照査箇所の固定ボルトの本数（本） |

c．固定ボルトに作用するせん断力 q

$$
\begin{array}{lll}
\mathrm{q}=\mathrm{R} \mathrm{~s} / \mathrm{N} \\
\text { ここで, } & \mathrm{q} & \text { : 固定ボルト } 1 \text { 本当りに作用するせん断力 (kN) } \\
& \mathrm{Rs} & \text { : 解析で得られる支点反力 (せん断) (kN) } \\
& \mathrm{N} & \text { : 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 (本) }
\end{array}
$$

## 5．1．5 計算条件

浸水防止蓋の応力評価に用いる入力値を表5－6に示す。

表5－6 浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浸水防止蓋(スキンプレート) | $\mathrm{A}_{\text {s }}$ | mm ${ }^{2}$ | 浸水防止蓋の単位幅あたりのせん断断面積 | 16 |
|  | $\alpha$ | － | 平板のモーメントに関する係数 | 0.085 |
|  | $\beta$ | － | 平板のせん断に関する係数 | 0.55 |
|  | $1_{x}$ | mm | 浸水防止蓋の短辺長（mm） | 1250 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 1． 86 |
|  | Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 浸水防止蓋の断面係数 | 42.67 |
| 固定ボルト（1） | Rn | kN | 固定ボルトの支点反力（引張） | 11.4 |
|  | Rm | $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{mm}$ | 固定ボルトの支点モーメント | 2935 |
|  | Rs | kN | 固定ボルトの支点反力（せん断） | 36.9 |
|  | B | mm | 照査箇所のボルト間隔 | 200 |
|  | N | 本 | 照査箇所の固定ボルトの本数 | 4 |
| 固定ボルト（2） | Rn | kN | 固定ボルトの支点反力（引張） | 40.7 |
|  | Rm | kN • mm | 固定ボルトの支点モーメント | 19197 |
|  | Rs | kN | 固定ボルトの支点反力（せん断） | 39.6 |
|  | B | mm | 照査箇所のボルト間隔 | 200 |
|  | N | 本 | 照査箇所の固定ボルトの本数 | 8 |

## 5.2 変形性評価方法

止水ジョイントは浸水防止蓋と第 3 号機補機冷却海水系放水ピットとの境界部に設置するこ とから浸水防止蓋と第 3 号機補機冷却海水系放水ピットに生じる変位量を用いて評価する。

余震荷重による変位量は設計用地震力による変位量を下回ることは明白であることから，添付書類「VI－2－10－2－8－4 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ピット）の耐震性につい ての計算書」にて算定した設計用地震力による最大変位量が，重畳時（津波荷重と余震荷重作用時）の止水ジョイントの許容限界内に収まることを確認する。

## 5．2．1 許容限界

重畳時（津波荷重と余震荷重作用時）の止水ジョイント部材の変形量の許容限界は，漏水試験及び変形試験により，有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。表5 -7 に重畳時（津波荷重と余震荷重作用時）の止水ジョイント部材の変形量の許容限界を示す。

表 5－7 重畳時（津波荷重と余震荷重作用時）の止水ジョイント部材の変形量の許容限界

|  | 許容限界（mm） |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 開き方向 | せん断方向 |
| 変形量 | 350 | 350 |

## 5．2．2 設計用地震力における最大変位量

添付書類「VI－2－10－2－8－4 浸水防止蓋（第3号機補機冷却海水系放水ピット）の耐震性についての計算書」にて算定した設計用地震力による最大変位量を表 5－8に示す。

表 5－8 設計用地震力による最大変位量

| 区分 |  | 地震時最大変位量 （mm） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 第 3 号機海水熱交換器建屋 | 第 3 号機補機冷却海水系放水ピット | 評価用 <br> 変位量 |
| 止水ジョイント① | 開き方向 | 12 | 69 | 81 |
|  | せん断方向 | 14 | 138 | 152 |
| 止水ジョイント（2） | 開き方向 | 14 | 138 | 152 |
|  | せん断方向 | 12 | 69 | 81 |
| 止水ジョイント③ | 開き方向 | 12 | 69 | 81 |
|  | せん断方向 | 14 | 138 | 152 |

6．評価結果
浸水防止蓋の応力評価結果を表 6－1 に，変形性評価結果を表6－2 に示す。全ての部材におい て発生応力，応力度又は変形量が許容限界以下であることを確認した。

表 6－1 応力評価結果（浸水防止蓋）（1／4）

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浸水防止蓋 | 曲げ | 111 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.55<1.0$ |
|  | せん断 | 2 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.02<1.0$ |
|  | 組合せ | 112 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.55<1.0$ |

表 6－1 応力評価結果（鋼製ブラケット 弱軸方向）（ $2 / 4$ ）


注記 $*: ~ H ~$ 鋼の弱軸について


ブレース材には等辺山形鋼を用いているため強軸，弱軸はなく断面剛性は一様

表 6－1 応力評価結果（鋼製ブラケット 強軸方向）（3／4）


注記 $*: ~ H$ 鋼の強軸について


ブレース材には等辺山形鋼を用いているため強軸，弱軸はなく断面剛性は一様

表 6－1 応力評価結果（固定ボルト）（4／4）

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 引張 | 10.2 | kN | 50.2 | kN | $0.21<1.0$ |
| 固定ボルト① | せん断 | 9． 3 | kN | 35．1 | kN | $0.27<1.0$ |
|  | 組合せ | － |  | － |  | $0.12<1.0$ |
| 固定ボルト（2） | 引張 | 29．1 | kN | 37.8 | kN | $0.77<1.0$ |
|  | せん断 | 5.0 | kN | 18． 4 | kN | $0.28<1.0$ |
|  | 組合せ | － |  | － |  | $0.67<1.0$ |

表6－2 変形性評価結果

| 評価対象部位 |  | 地震時最大変位量 （mm） |  | 地震時相対変位量 （mm） | 許容限界 <br> （mm） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 第 3 号機海水熱交換器建屋 | 第 3 号機補機冷却海水系放水ピット | 評価用 <br> 変位量 |  |
| 止水ジョイント① | 開き方向 | 12 | 69 | 81 | 350 |
|  | せん断方向 | 14 | 138 | 152 | 350 |
| 止水ジョイント（2） | 開き方向 | 14 | 138 | 152 | 350 |
|  | せん断方向 | 12 | 69 | 81 | 350 |
| 止水ジョイント③ | 開き方向 | 12 | 69 | 81 | 350 |
|  | せん断方向 | 14 | 138 | 152 | 350 |

VI－3－別添3－2－7－3 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋）の強度計算書

## 目 次

1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 4
2.4 適用規格•基準等 ..... 5
2.5 記号の説明 ..... 6
3．評価対象部位及び評価対象設備 ..... 8
4．構造強度評価 ..... 10
4.1 構造強度評価方法 ..... 10
4.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 10
4．3 許容限界 ..... 13
4.4 評価方法 ..... 15
4.5 評価条件 ..... 25
5．評価結果 ..... 27

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定 している構造強度に基づき，浸水防止設備のうち浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポ ンプ設置エリア角落し部）及び浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1），（No．2）（以下，「浸水防止蓋」という。）が津波の冠水に伴う突き上げ荷重及 び余震を考慮した荷重に対して津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の設置された敷地に浸水することを防止するために，十分な構造健全性を有していることを説明するものである。

なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約 1 m の地盤沈下が発生したことを考慮する。

2．一般事項

## 2.1 配置概要

浸水防止蓋は，第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリアの床面に設置する。浸水防止蓋の設置位置図を図 $2-1$ に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図
（第3号機海水熱交換器建屋 地下中 2 階）

## 2.2 構造計画

浸水防止蓋の構造は，長方形又は正方形のスキンプレートに主桁（溝形鋼又は鋼板）を組合 せた構造とする。

浸水防止蓋は，第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア床面に設置する固定ボルト にて固定する。浸水防止蓋の構造計画を表2－1 に示す。

表 2－1 浸水防止蓋の構造計画

| 計画の概要 |  | 概略構造図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎•支持構造 | 主体構造 |  |
| 第 3 号機海水熱交換器建屋海水 ポンプ設置エリ ア床面に設置す る固定ボルトで固定する。 | 浸水防止蓋及 び固定ボルト により構成す る。 |  |

## 2．3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算 の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」に示 す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位及び評価対象設備」にて設定する評価対象部位において，「4．構造強度評価」に示す方法にて確認する。強度評価の確認結果を「5．評価結果」にて確認する。

強度評価フローを図 $2-2$ に記す。


図2－2 強度評価フロー

## 2.4 適用規格•基準等

適用する規格，基準等を以下に示す。

- 建築基準法及び同施行令
- 各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 年改定）
- 鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会，2005年改定）
- 機械工学便覧（日本機械学会，2005年改訂）


## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2に示す。

表 2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号（1／2）

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| S d | kN | 弾性設計用地震動S d－D 2 に伴う余震荷重 |
| $\alpha_{\text {H }}$ | － | 弾性設計用地震動S d－D 2 の水平方向の余震震度 |
| $\alpha_{\text {v }}$ | － | 弾性設計用地震動S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 突き上げ津波荷重 |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{D}}$ | － | 抗力係数 |
| U | m／s | 流速 |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| H | mm | 評価高さ |
| P s | kN | 積雪荷重 |
| W s | $\mathrm{N} / \mathrm{m}^{2}$ | 1 cm 当りの積雪荷重 |
| d s | cm | 積雪高さ |
| A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |
| $\mathrm{W}_{\mathrm{s} \text { s }}$ | kN／$/{ }^{2}$ | 単位面積当りの等分布荷重 |
| $\mathrm{W}_{\mathrm{s} \text { s }}{ }^{\text {，}}$ | kN／m | 単位長さ当りの等分布荷重 |
| $\tau$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大せん断応力度 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大曲げ応力度 |
| Q | kN | 最大せん断力 |
| M | $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$ | 最大曲げモーメント |
| x | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 組合せ応力度 |
| A s | mm ${ }^{2}$ | せん断断面積 |
| Z | mm ${ }^{3}$ | 断面係数 |
| $\mathrm{L}_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 |
| $\mathrm{L}_{2}$ | mm | 主桁全長 |
| $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ |
| $\mathrm{L}_{4}$ | mm | スキンプレートの支持短辺長さ |
| $\mathrm{L}_{5}$ | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ |
| L6 | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ |
| $\beta_{1}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 |
| t | mm | スキンプレートの厚さ |

表 2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号（2／2）

| 記号 | 単位 | 記号の説明 |
| :---: | :---: | :---: |
| N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルト（2）の本数 |
| T ${ }_{\text {d }}$ | kN | 固定ボルト（2）1 本当りに作用する引張力 |
| q | kN | 固定ボルト（2）1 本当りに作用するせん断力 |
| Ts | kN | 固定ボルト（1）1本当りに作用する引張力 |
| q s | kN | 固定ボルト（1）1 本当りに作用するせん断力 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（1）1 本当りに生じる引張応力度 |
| $\tau$ s | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（1）1 本当りに生じるせん断応力度 |
| A | mm ${ }^{2}$ | 固定ボルト（1）の有効断面積 |
| n s | 本 | 固定ボルト（1）の本数 |
| $\sigma_{\text {f }}$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 枠下フランジに生じる最大曲げ応力度 |
| $\mathrm{M}_{\mathrm{f}}$ | kN • m | 枠下フランジに作用する最大曲げモーメント |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{f}}$ | $\mathrm{mm}^{3}$ | 枠下フランジの断面係数 |
| $L_{7}$ | mm | 枠ウェブ部中心から下フランジ端部までの距離 |
| $\mathrm{Q}_{\text {w }}$ | kN | 枠ウェブ部に作用する最大せん断力 |
| $\tau$ w | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 枠ウェブ部に生じる最大せん断応力度 |
| Tw | kN | 鋁直方向の余震荷重により枠ウェブ部に作用する引張力 |
| $\sigma_{\text {t w }}$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に生じる引張応力度 |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{w}}$ | mm ${ }^{2}$ | 枠ウェブ部の断面積 |
| A s w | mm ${ }^{2}$ | 枠ウェブ部のせん断断面積 |
| P v | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 弾性設計用地震動S d－D 2 に伴う鈖直方向の動水圧荷重 |
| $\tau \mathrm{f}$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 枠下フランジに生じる最大せん断応力度 |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{f}}$ | mm ${ }^{2}$ | 枠下フランジのせん断断面積 |
| $\mathrm{T}_{\mathrm{a}}$ | kN | 固定ボルト（2）の短期許容引張荷重 |
| $\mathrm{qa}_{\text {a }}$ | kN | 固定ボルト（2）の短期許容せん断荷重 |

## 3．評価対象部位及び評価対象設備

浸水防止蓋の評価対象部位は，「2．2 構造計画」にて設定している構造を踏まえて，突き上げ津波荷重及び余震荷重の伝達過程を考慮し設定する。また，浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1），（No．2）は構成部材の寸法，規格が等しく，評価結果が変わらないことから，浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落 し部）及び浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1）を評価対象設備とする。

浸水防止蓋の評価対象部位は，津波荷重及び余震荷重が浸水防止蓋のスキンプレート，主桁，固定ボルト（1）及び枠に伝わり，浸水防止蓋を固定する固定ボルト（2）を介して躯体に伝達さ れることから，浸水防止蓋の評価対象部位は，スキンプレート，主桁，固定ボルト（1），枠及び固定ボルト（2）とし，評価対象部位を図 3－1に示す。
$\square$
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）
図 3－1 評価対象部位 $(1 / 2)$
$\square$
浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1），（No．2）図 3－1 評価対象部位 $(2 / 2)$

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

浸水防止蓋の強度評価は，「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に て設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，「3．評価対象部位及び評価対象設備」にて設定する評価対象部位に生じる応力等が「4．3 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。
4.2 荷重及び荷重の組合せ

4．2．1 荷重の組合せ
浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを以下に示す。

$$
\mathrm{G}+\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{Sd}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}
$$

ここで，G：固定荷重 $(\mathrm{kN})$
$P_{t}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
S d ：余震荷重（弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力）（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
なお，鉛直方向の荷重の組合せにおいては，自重及び積雪荷重は鉛直下向きに作用し計算上有利となる事から考慮しない。

## 4．2．2 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は，以下のとおりとする。
（1）固定荷重（G）
固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮する。
（2）突き上げ津波荷重（ $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ ）
突き上げ津波荷重は，浸水防止蓋に作用するものとする。また，評価においては浸水津波荷重を含むものとし，以下の式により算出する。

$$
\mathrm{P}_{\mathrm{t}}=1 / 2 \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{D}} \cdot \rho_{0} \cdot \mathrm{U}^{2}+\rho_{0} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{H} \cdot 10^{-3}
$$

ここで， $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$C_{D}$ ：抗力係数（ $=2.01$ ）
$\rho_{0} \quad$ ：水の密度（ $\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}$ ）
$\mathrm{U} \quad:$ 流速 $(=1.0 \mathrm{~m} / \mathrm{s})$
$\mathrm{g}:$ 重力加速度 $\left(=9.80665 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$
H ：評価高さ（mm）
（3）積雪荷重（ P s ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のらち，添付書類「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。

積雪荷重による質量は以下に式より算出する。

$$
\mathrm{P}_{\mathrm{s}}=0.35 \cdot \mathrm{~W} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~d} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~A} \cdot 10^{-3}
$$

ここで，Ps ：積雪荷重（kN）
W s ：1cm 当りの積雪荷重 $20 ~\left(~ N / m^{2}\right)$
d s ：積雪高さ $43 ~(c m) ~$
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（4）余震荷重（ S d ）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力及び動水圧荷重を考慮する ものとし，水平方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力を考慮する。鉛直方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う動水圧荷重を考慮する。

なお，浸水防止蓋の強度評価に用いる余震震度は，材料物性の不確かさを考慮したもの として添付書類「VI－2－2－29 第3号機海水熱交換器建屋の地震応答計算書」の地震応答解析結果を用いる。余震震度を表4－1に示す。ここで，地震力は浸水防止蓋の設置位置にお ける水平方向の最大応答加速度から設定する震度を用いて評価するものとし，下記のとお り算出する。
$\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
ここで， S d ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ に伴う余震荷重 $(\mathrm{kN})$
G ：固定荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ に伴う水平方向の余震震度

表 4－1 余震震度

| 設置場所 | 床面高さ（m） | 弾性設計用地震動 $\mathrm{Sd}-\mathrm{D} 2$ の余震震度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第3号機海水 | 0. P．2．0 | 水平 $\alpha_{\mathrm{H}}$ | 鉛直 $\alpha_{\mathrm{V}}$ |
| 熱交換器建屋MB2F |  | 1.17 | 0.64 |

また，表4－1のとおり，鉛直方向の余震震度が 1 未満であることから，浸水防止蓋の自重と鉛直方向の地震力を足し合わせた荷重は，突き上げ津波荷重を相殺する向きに浸水防止蓋に作用するため，強度評価においては浸水防止蓋の自重と鉛直方向の地震力を保守的 に考慮しないこととする。

動水圧荷重は，浸水防止蓋の設置位置における鉛直方向の最大応答加速度から設定する震度，水の密度及び評価高さを用いて評価するものとし，下記のとおり算出する。
$\mathrm{P} \mathrm{v}=\rho_{0} \cdot \alpha_{\mathrm{v}} \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{H} \cdot 10^{-3}$
ここで， P v ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ に伴う鉛直方向の動水圧荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\rho_{0} \quad$ ：水の密度 $\left(\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}\right)$
$\alpha \mathrm{V} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ に伴う鉛直方向の余震震度
$\mathrm{g}:$ 重力加速度 $\left(=9.80665 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$
H ：評価高さ（mm）

## 4． 3 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位及び評価対象設備」にて設定した部位に対し，「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している許容限界を踏まえ設定する。

## 4．3．1 使用材料

浸水防止蓋を構成するスキンプレート，主桁，固定ボルト（1），固定ボルト（2）及び枠 の使用材料を表4－2に示す

表 4－2 使用材料

| 設備名称 | 評価対象部位 | 材質 | 仕様 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部） | スキンプレート | SUS304 | $\mathrm{t}=16$（mm） |
|  | 主桁 | SUS304 | $\mathrm{C}-80 \times 40 \times 5 \times 5$（mm） |
|  | 固定ボルト（1） | SUS304 | M16 |
|  | 固定ボルト（2） | SUS304 | M16 |
| 浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1），（No．2） | スキンプレート | SUS304 | $\mathrm{t}=12 \quad(\mathrm{~mm})$ |
|  | 主桁 | SUS304 | PL－16×150（mm） |
|  | 固定ボルト（1） | SUS304 | M30 |
|  | 固定ボルト（2） | SUS304 | M16 |
|  | 枠 | SUS304 | $\mathrm{H}-150 \times 150 \times 7 \times 10$（mm） |

## 4．3．2 許容限界

（1）スキンプレート，主桁，固定ボルト（1
鋼材の許容応力度は，「鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会，2005年改定）」を踏まえて表 4－3の値とする。

表 4－3 鋼材の短期許容応力度

| 材質 | 短期許容応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 曲げ | 引張 | せん断 |
| SUS304 | 205 | 205 | 118 |

注：許容応力度を決定する場合の基準値Fは，日本産業規格（J I S ）に基づく。
（2）固定ボルト（2）
固定ボルト（2）の許容応力は，「3．評価対象部位及び評価対象設備」に記載した固定ボ ルト（2）に作用する荷重の向きを踏まえて，「各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 年改定）」に基づき算定する。

突き上げ津波荷重を考慮する場合の固定ボルト（2）の許容荷重を表 4－4に示す。
なお，固定ボルト（2）は躯体に埋め込まれていることから，固定ボルト（2）が引張力 を受ける場合においては，固定ボルト（2）の降状により決まる許容荷重，付着力により決 まる許容荷重を比較して，いずれか小さい値を採用する。また，固定ボルト（2）がせん断力を受ける場合においては，固定ボルト（2）のせん断強度により決まる許容荷重，定着し たコンクリート躯体の支圧強度により決まる許容荷重及びコーン状破壊により決まる許容荷重を比較して，いずれか小さい値を採用する。

表 4－4 固定ボルト（2）の短期許容荷重

| 設備名称 | 材質 | 短期許容荷重（kN） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 引張 | せん断 |
| 浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部） | SUS304 | 32.1 | 22.3 |
| 浸水防止蓋（第 3 号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1），（No．2） |  | 32． 1 | 22.5 |

## 4．4 評価方法

浸水防止蓋を構成する主桁，スキンプレート，固定ボルト（1）及び枠に発生する応力度並び に固定ボルト（2）に発生する応力が，許容値限界以下であることを確認する。

主桁とスキンプレートについては，箇所によって評価結果に差異が生じることから，図 4－ 1，図 4－2にそれぞれ評価の対象とする主桁，スキンプレートを示す。また，図 4－3に，固定 ボルト（1），固定ボルト（2）及び枠の納まりを示す。

## 4．4．1 主桁

主桁の支持条件は両端をピン支持とし，図4－1に示すとおり，主桁が荷重を負担する範囲が最も大きくなり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。
（1）主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 $W_{\mathrm{s}}$ s

$$
\mathrm{W}_{\mathrm{s} \mathrm{~s}},=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L}_{1} \cdot 10^{-3}
$$

ここで，$W_{s \mathrm{~s}}$ ，：主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$
$\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{L}_{1}$ ：主桁の負担幅（mm）
（2）主桁に生じる最大せん断応力度 $\tau$
$\tau=\left(\mathrm{Q} \cdot 10^{3}\right) / \mathrm{A} \mathrm{s}$
$\tau$ ：主桁に生じる最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
Q ：主桁に生じる最大せん断力（kN）
A s：主桁のせん断断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
ここで， $\mathrm{Q}=1 / 2 \cdot \mathrm{~W}_{\mathrm{s} \mathrm{s}}^{\prime} \cdot \mathrm{L}_{2} \cdot 10^{-3}$
$\mathrm{W}_{\mathrm{s} \mathrm{s}}$ ，：主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$
$\mathrm{L}_{2}$ ：主桁全長（mm）
（3）主桁に生じる最大曲げ応力度 $\sigma$
$\sigma=\left(\mathrm{M} \cdot 10^{6}\right) / \mathrm{Z}$
$\sigma \quad$ ：主桁に生じる最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
M ：主桁に生じる最大曲げモーメント（ $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$ ）
Z ：主桁の断面係数 $\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$
ここで， $\mathrm{M}=1 / 8 \cdot \mathrm{~W}_{\mathrm{s} \mathrm{s}}, ~ \cdot\left(\mathrm{~L}_{2} \cdot 10^{-3}\right)^{2}$
$W_{\mathrm{ss}}$ ，：主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$
$\mathrm{L}_{2}$ ：主桁全長（mm）
（4）主桁に生じる組合せ応力度
主桁に生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準一許容応力度設計法－（日本建築学会，2005 年改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。
$\mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}}$
x ：組合せ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\sigma$ ：最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\tau$ ：最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\square$
（a）角落し部（平面図）
（b）点検用開口部（平面図）
図 4－1 評価の対象とする主桁

## 4．4．2 スキンプレート

図 4－2に示すとおり，スキンプレートが荷重を負担する範囲が最も大きくなり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。
（1）スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重 $W_{s}$ $\mathrm{W}_{\mathrm{s}}=\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}$
ここで， $\mathrm{W}_{\mathrm{s}} \mathrm{s}$ ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
（2）スキンプレートに生じる最大曲げ応力度 $\sigma$

$$
\sigma=\beta_{1} \cdot \mathrm{~W}_{\mathrm{s} \mathrm{~s}} \cdot \mathrm{~L}_{4}{ }^{2} \cdot 10^{-3} / \mathrm{t}^{2}
$$

ここで，$\sigma$ ：スキンプレートに生じる最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{W}_{\mathrm{s}}$ s：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ（mm）
$\beta_{1}$ ：スキンプレートの辺長比に応じた係数
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（3）スキンプレートに生じる最大せん断応力度 $\tau$
$\tau=\mathrm{W}_{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{L}_{3} \cdot \mathrm{~L}_{4} \cdot 10^{-3} /\left\{2 \cdot\left(\mathrm{~L}_{3}+\mathrm{L}_{4}\right) \cdot \mathrm{t}\right\}$
ここで，$\tau$ ：スキンプレートに生じる最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$W_{\text {s s }}$ ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{L}_{3}$ ：スキンプレートの支持長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ（mm）
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（4）スキンプレートに生じる組合せ応力度
スキンプレートに生じる曲げ応力度，せん断応力度を算定し，スキンプレートの短期許容応力度以下であることを確認する。またスキンプレートに生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—（日本建築学会， 2005年改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}}
$$

ここで， x ：組合せ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\sigma$ ：最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\tau \quad:$ 最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
（b）点検用開口部（平面図）
（a）角落し部（平面図）
図 4－2 評価の対象とするスキンプレート

## 4．4．3 固定ボルト（1）

（1）固定ボルト（1）1 本当りに生じる鉛直方向の引張応力度 $\sigma \mathrm{t}$

$$
\sigma_{\mathrm{t}}=\mathrm{T}_{\mathrm{s}} \cdot 10^{3} / \mathrm{A}^{\prime}
$$

$\mathrm{T}_{\mathrm{s}}=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L}_{5} \cdot \mathrm{~L}_{6} \cdot 10^{-6} / \mathrm{n} \mathrm{s}$
ここで，$\sigma_{\mathrm{t}}$ ：固定ボルト（1）1本当りに生じる鉛直方向の引張応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{T}_{\mathrm{s}}$ ：固定ボルト（1）1本当りに作用する引張力（kN）
$P_{t}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ ）
$\mathrm{L}_{5}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{6}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ（mm）
n s ：固定ボルト（1）の本数（本）
A ：固定ボルト（1）の有効断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）
（2）弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う水平方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$ $\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
ここで， S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う水平方向の余震荷重（kN）
G：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：水平方向の余震震度
（3）固定ボルト（1）1 本当りに生じるせん断応力度 $\tau$ s
$\tau_{\mathrm{s}}=\mathrm{q}_{\mathrm{s}} \cdot 10^{3} / \mathrm{A}^{\prime}$
ここで， $\mathrm{q}_{\mathrm{s}}=\mathrm{Sd} / \mathrm{n} \mathrm{s}$
$\tau \mathrm{s}$ ：固定ボルト（1）1 本当りに生じるせん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
q s ：固定ボルト（1）1本当りに作用するせん断力（kN）
Sd ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ に伴う水平方向の余震荷重（ kN ）
n s ：固定ボルト（1）の本数（本）
A，：固定ボルト（1）の有効断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）


図 4－3 固定ボルト（1）及び固定ボルト（2）の納まり（1／2）


## 4．4．4 固定ボルト（2）

（1）固定ボルト（2）1 本当りに作用する引張力 $\mathrm{T}_{\mathrm{d}}$

$$
\mathrm{T}_{\mathrm{d}}=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L}_{5} \cdot \mathrm{~L}_{6} \cdot 10^{-6} / \mathrm{N}
$$

ここで， $\mathrm{T}_{\mathrm{d}}$ ：固定ボルト（2）1 本当りに作用する引張力 $(\mathrm{kN})$
$P_{t}$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ ）
$\mathrm{L}_{5}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{6}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ（mm）
N ：固定ボルト（2）の本数（本）
（2）弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う水平方向の余震荷重 S d

$$
\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}
$$

ここで， $\mathrm{S} d$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ に伴う水平方向の余震荷重（kN）
G：浸水防止蓋の固定荷重（ kN ）
Ps ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}}$ ：水平方向の余震震度
（3）固定ボルト（2）1 本当りに作用するせん断力 q
$\mathrm{q}=\mathrm{Sd} / \mathrm{N}$
ここで， q ：固定ボルト（2）1 本当りに作用するせん断力（ kN ）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う水平方向の余震荷重（ kN ）
N ：固定ボルト（2）の本数（本）

## 4． 4.5 枠

枠の上フランジについては，直接荷重を負担しない構造となっていることから，下フラ
ンジ及びウェブについて評価を実施する。
（1）枠下フランジに生じる最大曲げ応力度 $\sigma$ f
$\sigma_{\mathrm{f}} \quad=\left(\mathrm{M}_{\mathrm{f}} \cdot 10^{6}\right) / \mathrm{Z}_{\mathrm{f}}$
$\sigma$ f ：枠下フランジに生じる最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{M}_{\mathrm{f}}$ ：朹下フランジに作用する最大曲げモーメント $(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$
$\mathrm{Z}_{\mathrm{f}} \quad$ ：枠下フランジの断面係数 $\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$
ここで， $\mathrm{M}_{\mathrm{f}}=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P} \mathrm{v}\right) \cdot \mathrm{L}_{5} \cdot \mathrm{~L}_{6} \cdot \mathrm{~L}_{7} \cdot 10^{-9} / 8$
$\mathrm{P}_{\mathrm{t}} \quad$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$\mathrm{L}_{5}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{6}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{7}$ ：枠ウェブ部中心から下フランジ端部までの距離（mm）
（2）枠下フランジに生じる最大せん断応力度 $\tau$ f

$$
\tau_{\mathrm{f}} \quad=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L}_{5} \cdot \mathrm{~L}_{6} \cdot 10^{-3} / 8 / \mathrm{A}_{\mathrm{f}}
$$

$\tau_{\mathrm{f}}$ ：枠下フランジに生じる最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{P}_{\mathrm{t}} \quad$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ ）
$\mathrm{L}_{5}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{6}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ（mm）
$\mathrm{A}_{\mathrm{f}}$ ：枠下フランジのせん断断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）
（3）下フランジに生じる組合せ応力度 x

x ：組合せ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\sigma_{\mathrm{f}}$ ：枠下フランジに生じる最大曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\tau_{\mathrm{f}}$ ：朹下フランジに生じる最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
（4）水平方向の余震荷重により枠ウェブ部に作用する最大せん断力 $\mathrm{Q}_{\mathrm{w}} \quad=\mathrm{S} \mathrm{d} / 2$
$\mathrm{Q}_{\mathrm{w}}$ ：枠ウェブ部に作用するの最大せん断力（kN）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う水平方向の余震荷重（kN）
（5）水平方向の余震荷重により枠ウェブ部に生じる最大せん断応力度 $\tau$
$\tau_{\mathrm{w}} \quad=\left(\mathrm{Q}_{\mathrm{w}} \cdot 10^{3}\right) / \mathrm{A} \mathrm{s}_{\mathrm{w}}$
$\tau_{\mathrm{w}}$ ：枠ウェブ部に生じる最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{Q}_{\mathrm{w}}$ ：枠ウェブ部に作用する最大せん断力（kN）
A sw ：枠ウェブ部のせん断断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
（6）鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に作用する引張力 $\mathrm{T}_{\mathrm{w}}$ $\mathrm{T}_{\mathrm{w}} \quad=\left(\mathrm{P}_{\mathrm{t}}+\mathrm{P}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L}_{5} \cdot \mathrm{~L}_{6} \cdot 10^{-6} / 4$
$\mathrm{T}_{\mathrm{w}}$ ：鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に作用する引張力（kN）
$\mathrm{P}_{\mathrm{t}} \quad$ ：突き上げ津波荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
P v ：弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う鉛直方向の動水圧荷重 $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$
$L_{5}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{6}$ ：スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ（mm）
（7）鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に生じる引張応力度 $\sigma \mathrm{tw}$ $\sigma_{\mathrm{tw}} \quad=\mathrm{T}_{\mathrm{w}} \cdot 10^{3} / \mathrm{A}_{\mathrm{w}}$
$\sigma \mathrm{tw}$ ：鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に生じる
引張応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{T}_{\mathrm{w}}$ ：鉛直方向の余震荷重により枠ウェブ部に作用する引張力（kN）
$\mathrm{A}_{\mathrm{w}} \quad$ ：枠ウェブ部の断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$

## 4.5 評価条件

浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値を表 4－5 及び表4－6に示す。

表 4－5 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部）の強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 共通 | $\rho_{0}$ | $\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}$ | 水の密度 | 1． 03 |
|  | g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 | 9． 80665 |
|  | H | mm | 評価高さ | 17500 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 1.6 |
|  | $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 突き上げ津波荷重 | 178 |
|  | P v | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 弾性設計用地震動S d－D 2 に伴う鉛直方向 の動水圧荷重 | 114 |
| 主桁 | $\mathrm{L}_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 | 430 |
|  | $\mathrm{L}_{2}$ | mm | 主桁全長 | 420 |
|  | $\mathrm{A}_{\text {S }}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | せん断断面積 | 400 |
|  | Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 断面係数 | 1． $78 \times 10^{4}$ |
| $\begin{aligned} & \text { スキン } \\ & \text { プレート } \end{aligned}$ | $\mathrm{L}_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ | 430 |
|  | $\mathrm{L}_{4}$ | mm | スキンプレートの支持短辺長さ | 420 |
|  | $L_{5}$ | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ | 3005 |
|  | $\mathrm{L}_{6}$ | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ | 380 |
|  | $\beta_{1}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 | 0． 4 |
| 固定 ボルト（1） | $\mathrm{n}_{\mathrm{s}}$ | 本 | 固定ボルト（1）の本数 | 36 |
|  | A＇ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（1）の有効断面積 | 157 |
|  | G | kN | スキンプレートと主桁の固定荷重 | 3.040 |
| 固定 ボルト（2） | N | 本 | 固定ボルト（2）の本数 | 27 |
|  | G | kN | スキンプレートと主桁の固定荷重 | 3． 040 |

表 4－6 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1）の
強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 共通 | $\rho_{0}$ | $\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}$ | 水の密度 | 1.03 |
|  | g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 | 9． 80665 |
|  | H | mm | 評価高さ | 17500 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 1.0 |
|  | $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}$ | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 突き上げ津波荷重 | 178 |
|  | P v | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 弾性設計用地震動 S d に伴う鉛直方向の動水圧荷重 | 114 |
| 主桁 | $L_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 | 250 |
|  | $\mathrm{L}_{2}$ | mm | 主桁全長 | 1000 |
|  | $\mathrm{A}_{\text {S }}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | せん断断面積 | 2400 |
|  | Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 断面係数 | $6.00 \times 10^{4}$ |
| $\begin{aligned} & \text { スキン } \\ & \text { プレート } \end{aligned}$ | $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ | 250 |
|  | $\mathrm{L}_{4}$ | mm | スキンプレートの支持短辺長さ | 200 |
|  | $\mathrm{L}_{5}$ | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面長辺長さ | 850 |
|  | $L_{6}$ | mm | スキンプレートの突き上げ津波受圧面短辺長さ | 850 |
|  | $\beta_{1}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 | 0.5 |
| 固定 ボルト（1） | n s | 本 | 固定ボルト（1）の本数 | 8 |
|  | A | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（1）の有効断面積 | 561 |
|  | G | kN | スキンプレートと主桁の固定荷重 | 3． 138 |
| 固定 ボルト（2） | N | 本 | 固定ボルト（2）の本数 | 15 |
|  | G | kN | スキンプレートと主桁の固定荷重 | 3． 138 |
| 枠 | $L_{7}$ | mm | 枠ウェブ部中心から下フランジ端部までの距離 | 75 |
|  | $\mathrm{Z}_{\mathrm{f}}$ | $\mathrm{mm}^{3}$ | 枠下フランジの断面係数 | 14170 |
|  | $\mathrm{A}_{\mathrm{w}}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 枠ウェブ部の断面積 | 7000 |
|  | $\mathrm{Assw}_{\mathrm{w}}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 枠のせん断断面積 | 7000 |

5．評価結果
浸水防止蓋の強度評価結果を表5－1 及び表5－2に示す。各部材の断面検定を行った結果，す べての部材において発生応力又は応力度が許容限界以下であることを確認した。

表 5－1 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア角落し部） の強度評価結果

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 | 曲げ | 156 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.77<1.0$ |
|  | せん断 | 66 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.56<1.0$ |
|  | 組合せ | 193 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.95<1.0$ |
| スキンプレート | 曲げ | 81 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.40<1.0$ |
|  | せん断 | 2 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.02<1.0$ |
|  | 組合せ | 81 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.40<1.0$ |
| 固定ボルト（1） | 引張 | 59 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.29<1.0$ |
|  | せん断 | 1 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.01<1.0$ |
| 固定ボルト（2） | 引張 | 12.4 | kN | 32.1 | kN | $0.39<1.0$ |
|  | せん断 | 0.2 | kN | 22.3 | kN | $0.01<1.0$ |
|  | 組合せ | － |  | － |  | $0.16<1.0$ |

表 5－2 浸水防止蓋（第3号機海水熱交換器建屋海水ポンプ設置エリア点検用開口部）（No．1）の

| 評価対象部位 |  |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 |  | 曲げ | 153 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.75<1.0$ |
|  |  | せん断 | 16 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.14<1.0$ |
|  |  | 組合せ | 155 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.76<1.0$ |
| スキンプレート |  | 曲げ | 41 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.20<1.0$ |
|  |  | せん断 | 2 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.02<1.0$ |
|  |  | 組合せ | 41 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.20<1.0$ |
| 固定ボルト（1） |  | 引張 | 48 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.24<1.0$ |
|  |  | せん断 | 1 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.01<1.0$ |
| 固定ボルト（2） |  | 引張 | 14.1 | kN | 32.1 | kN | $0.44<1.0$ |
|  |  | せん断 | 0.3 | kN | 22.5 | kN | $0.02<1.0$ |
|  |  | 組合せ | － |  | － |  | $0.20<1.0$ |
| 枠 | 下フランジ | 曲げ | 140 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.69<1.0$ |
|  |  | せん断 | 3 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.03<1.0$ |
|  |  | 組合せ | 140 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.69<1.0$ |
|  | ウェブ | 引張 | 8 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 205 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.04<1.0$ |
|  |  | せん断 | 1 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 118 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.01<1.0$ |

# VI－3－別添 3－2－7－4 浸水防止蓋 <br> （揚水井戸（第 2 号機海水ポンプ室防潮壁区画内））の強度計算書 

目 次
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 4
2.4 適用基準 ..... 5
2.5 記号の説明 ..... 6
3．評価対象部位 ..... 7
4．構造強度評価 ..... 8
4． 1 構造強度評価方法 ..... 8
4．2 荷重及び荷重の組合せ ..... 8
4．3 許容限界 ..... 10
4．4 評価方法 ..... 12
4.5 評価条件 ..... 20
5．評価結果 ..... 21

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定 している構造強度に基づき，浸水防止設備のうち浸水防止蓋（第2号機海水ポンプ室防潮壁区画内）（以下「浸水防止蓋」という。）が地震後の繰返しの襲来を想定した津波荷重及び余震を考慮した荷重に対して，主要な構造部材が十分な構造強度を有していることを説明するものである。 なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約1mの地盤沈下が発生したことを考慮する。

## 2．一般事項

## 2.1 配置概要

浸水防止蓋は，揚水井戸（第 2 号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に設置する。浸水防止蓋の設置位置図を図2－1 に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図

## 2.2 構造計画

浸水防止蓋の構造は，長方形のスキンプレートに主桁（H 型鋼）を組合せた構造とする。浸水防止蓋は，揚水井戸（第 2 号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に固定ボルトにて固定 する。浸水防止蓋の構造計画を表2－1に示す。

表 2－1 浸水防止蓋の構造計画


## 2．3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」 に示す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定する評価部位において，「4．4 評価方法」で算出した応力等が許容限界内に収まることを，「4．構造強度評価」に示す方法にて確認する。強度評価の確認結果を「5．評価結果」にて確認する。

強度評価フローを図2－2に示す。


図2－2 強度評価フロー

## 2.4 適用基準

適用する規格，基準等を以下に示す。
（1）鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会，2005改定）
（2）各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 改定）
（3）機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）

## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2にそれぞれ示す。

表2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| S d | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 |
| $\alpha_{\text {H }}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度 |
| $\alpha$ v | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| G | kN | 固定荷重 |
| P h | kN | 浸水津波荷重 |
| $\rho$ 。 | t／m ${ }^{3}$ | 水の密度 |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 |
| $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ |
| A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |
| P s | kN | 積雪荷重 |
| W s | $\mathrm{N} / \mathrm{m}^{2}$ | 1 cm 当りの積雪荷重 |
| d s | cm | 積雪高さ |
| W s s | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 単位面積当りの等分布荷重 |
| W s s ${ }^{\text {，}}$ | kN／m | 単位長さ当りの等分布荷重 |
| $\tau$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大せん断応力度 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大曲げ応力度 |
| Q | kN | 最大せん断力 |
| M | kN • m | 最大曲げモーメント |
| x | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 組合せ応力度 |
| A s | $\mathrm{mm}^{2}$ | せん断断面積 |
| Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 断面係数 |
| $L_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 |
| $L_{2}$ | mm | 主桁全長 |
| $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ |
| L 4 | mm | スキンプレートの支持短辺長さ |
| $\beta_{2}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 |
| t | mm | スキンプレートの厚さ |
| N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 |
| T d | kN | 固定ボルト 1 本当りに作用する引張力 |
| q | kN | 固定ボルト1本当りに作用するせん断力 |

3．評価対象部位
浸水防止蓋の評価対象部位は，
「2．2 構造計画」に設定している構造を踏まえて，津波荷重及び余震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

浸水防止蓋に作用する津波荷重及び余震荷重は，浸水防止蓋のスキンプレート，主桁に伝わり，浸水防止蓋を固定する固定ボルトを介して躯体に伝達されることから，スキンプレート，主桁及 び固定ボルトを評価対象部位として設定する。浸水防止蓋の評価対象部位を，図 $3-1$ に示す。


図3－1 浸水防止蓋の評価対象部位

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位に作用する応力等が「4．3 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。

## 4．2 荷重及び荷重の組合せ

4．2．1 荷重の組合せ
浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを下記に示す。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Sd}+\mathrm{Ps} \\
\text { ここで, } \quad \mathrm{G} \quad \text { : 固定荷重 (kN) }
\end{aligned}
$$

Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：余震荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）

## 4．2．2 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は以下のとおりとする。
（1）固定荷重（D）
固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮する。
（2）浸水津波荷重（ P h ）
浸水津波荷重は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，津波高さ及び浸水防止蓋の設置高さを考慮した静水圧を次式により算出する。

```
\(\mathrm{P} \mathrm{h}=\rho_{\circ} \cdot \mathrm{g} \cdot\left(\mathrm{h}_{1}-\mathrm{h}_{2}\right) \cdot \mathrm{A}\)
    ここで, \(\quad \rho_{0}\) : 水の密度 \(1.03\left(\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}\right)\)
            g : 重力加速度 \(9.80665\left(\mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
            \(\mathrm{h}_{1}\) : 設計津波水位 (0.P. m)
            \(\mathrm{h}_{2}\) : 浸水防止蓋の設置高さ (0. P. m)
            A : 浸水防止蓋の面積 \(\left(\mathrm{m}^{2}\right)\)
```

（3）積雪荷重（P s ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のらち，添付書類「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。

積雪荷重による質量は以下の式より算出する。
$\mathrm{P} \mathrm{s}=0.35 \cdot \mathrm{~W} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~d} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~A} \cdot 10^{-3}$
ここで， P s ：積雪荷重（kN）
W s ：1cm 当りの積雪荷重 $20 ~\left(~ N / m^{2}\right)$
d s ：積雪高さ 43 （ cm）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（4）余震荷重（ S d ）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力及び動水圧荷重を考慮す るものとし，水平方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴ら地震力を考慮する。鉛直方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴ら地震力と動水圧荷重を考慮する。 なお，浸水防止蓋の強度評価に用いる余震震度は，材料物性の不確かさを考慮したもの として添付書類「VI－2－2－7 海水ポンプ室の地震応答計算書」の地震応答解析結果を用い る。

地震力は，浸水防止蓋の固定荷重，浸水津波荷重及び積雪荷重に余震震度を乗じた次式 により算出する。
$\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Ps}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
$\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}$
ここで， Sd ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G ：固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による水平方向の余震震度
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震震度

余震震度 $\alpha_{\mathrm{H}}, ~ \alpha_{\mathrm{V}}$ を表4－1に示す。

表 4－1 余震震度

| 設置場所 | 床面高さ（m） | 弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ <br> の余震震度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 水平方向 $\alpha_{\mathrm{H}}$ | 鉛直方向 $\alpha_{\mathrm{v}}$ |
| 揚水井戸（第2号 <br> 機海水ポンプ室防 <br> 潮壁区画内） | 0．P．14．0 | 2.31 |  |

## 4．3 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位」にて設定した部位に対し，添付書類「VI－ 3 －別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している許容限界を踏ま えて設定する。

## 4．3．1 使用材料

浸水防止蓋を構成するスキンプレート，主桁，固定ボルトの使用材料を表4－2 に示す。

表 4－2 使用材料

| 評価対象部位 | 材質 | 仕様 |
| :---: | :--- | :--- |
| スキンプレート | SM490Y | $\mathrm{t}=16(\mathrm{~mm})$ |
| 主桁 | SM490Y | $\mathrm{H}-250 \times 250 \times 9 \times 14(\mathrm{~mm})$ |
| 固定ボルト | SM490Y | M16 |

## 4．3．2 許容限界

（1）スキンプレート，主桁
鋼材の許容応力度は，「鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会， 2005改定）」に基づき表 4－3 の値とする。

表 4－3 鋼材の短期許容応力度

| 材質 | 短期許容応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 曲げ | せん断 |
| SM490Y | 325 | 188 |

（2）固定ボルト
固定ボルトの許容荷重は，「3．評価対象部位」に記載した固定ボルトに作用する荷重 の向きを踏まえて，「各種合成構造設計指針•同解説（日本建築学会，2010 改定）」に基づき算定する。

津波荷重及び余震荷重を考慮する場合の固定ボルトの許容荷重を表 4－4 に示す。
なお，固定ボルトは躯体に埋め込まれていることから，固定ボルトが引張力を受ける場合においては，固定ボルトの降伏により決まる許容荷重，付着力により決まる許容荷重を比較して，いずれか小さい値を採用する。また，固定ボルトがせん断力を受ける場合にお いては，固定ボルトのせん断強度により決まる許容荷重，定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる許容荷重及びコーン状破壊により決まる許容荷重を比較して，いずれ か小さい値を採用する。

表 4－4 津波荷重及び余震荷重を考慮する場合の固定ボルトの短期許容荷重

| 材質 | 短期許容荷重（kN） |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 引張 | せん断 |
| SM490Y | 37.7 | 32.9 |

## 4． 4 評価方法

浸水防止蓋を構成する主桁，スキンプレート及び固定ボルトに発生する応力より算定する応力度が，許容限界以下であることを確認する。主桁とスキンプレートについては，評価上最も厳しい条件となる断面で評価を実施する。図4－1，図4－2にそれぞれ評価の対象とする主桁，スキンプレートを示す。また，図 4－3 に固定ボルトの納まりを示す。

## 4．4．1 主桁

主桁の支持条件は両端をピン支持とし，図 4－1 に示すとおり，主桁が荷重を負担する範囲が最も大きくなり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。
（1）弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 S d

$$
\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による余震荷重（ kN ）
G ：主桁とスキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（2）主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重W s s ’

$$
\mathrm{W} \mathrm{~s} \mathrm{~s}^{\prime}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{S} \mathrm{~d}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \mathrm{L}_{1} \cdot 10^{-3} / \mathrm{A}
$$

ここで，W s s ，：主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重 （ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}$ ）

S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G ：主桁とスキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\mathrm{L}_{1}$ ：主桁の負担幅（mm）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（3）主桁に作用する最大せん断応力度 $\tau$

```
\tau=(Q P 103) / A s
    \tau : 主桁に作用する最大せん断応力度 (N/mm}\mp@subsup{}{}{2}
    Q : 主桁に作用する最大せん断力 (kN)
    A s : 主桁のせん断断面積 (mm}\mp@subsup{}{}{2}
    ここで, Q = 1/2 | W s s' • L L 
\begin{tabular}{ll}
Q & \(:\) 主桁に作用する最大せん断力 \((\mathrm{kN})\) \\
W s s, & \(:\) 主桁に作用する単位長さ当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m） \\
\(\mathrm{L}_{2}\) & \(:\) 主桁全長（mm）
\end{tabular}
```

（4）主桁に作用する最大曲げ応力度 $\sigma$

$$
\begin{aligned}
& \sigma=\left(\mathrm{M} \cdot 10^{6}\right) / \mathrm{Z} \\
& \sigma \text { : 主桁に作用する最大曲げ応力度 ( } \mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2} \text { ) } \\
& \text { M : 主桁に作用する最大曲げモーメント (kN•m) } \\
& \mathrm{Z} \text { : 主桁の断面係数 }\left(\mathrm{mm}^{3}\right) \\
& \text { ここで, } \mathrm{M}=1 / 8 \cdot \mathrm{~W} \text { s s' • }\left(\mathrm{L}_{2} \cdot 10^{-3}\right)^{2}
\end{aligned}
$$

（5）主桁に作用する組合せ応力度
主桁に作用する曲げ応力度，せん断応力度を算定し，主桁の短期許容応力度以下である ことを確認する。また，主桁に生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会，2005改定）」に基づく次式に より算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{x} \\
& \quad \begin{aligned}
& : \text { 組合せ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { : 曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
\tau & : \text { せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
\end{aligned}
\end{aligned}
$$



図 4－1 評価の対象とする主桁

4．4．2 スキンプレート
スキンプレートの支持条件は四辺固定とし，図 4－2 に示すとおり，評価上最も厳しい条件となるよう評価を実施する。曲げ応力度及びせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）」より以下の式にて算出する。
（1）弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 S d
$\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha \mathrm{v}$
ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{v}}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度
（2）スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の荷重W s s

$$
\mathrm{W} s \mathrm{~s}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Sd}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) / \mathrm{A}
$$

ここで， W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m²）

G ：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：弾性設計用地震動S d－D 2 による余震荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（3）スキンプレートに作用する最大曲げ応力度 $\sigma$ スキンプレートに作用する曲げ応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」 に基づき次式により算出する。

$$
\sigma=\beta_{2} \cdot \mathrm{Wsss} \cdot \mathrm{~L}_{4}{ }^{2} \cdot 10^{-3} / \mathrm{t}^{2}
$$

ここで，$\quad \sigma \quad$ ：スキンプレートに作用する最大曲げ応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
$\beta_{2}$ ：スキンプレートの辺長比に応じた係数
W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m²）
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ $(\mathrm{mm})$
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（4）スキンプレートに作用する最大せん断応力度 $\tau$ スキンプレートに作用するせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」に基づき次式により算出する。

$$
\tau=\mathrm{W} \text { s s } \cdot \mathrm{L}_{3} \cdot \mathrm{~L}_{4} \cdot 10^{-3} /\left(\mathrm{t} \cdot\left(\mathrm{~L}_{3}+\mathrm{L}_{4}\right) \cdot 2\right)
$$

ここで，$\tau \quad:$ スキンプレートに作用する最大せん断応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m2）
$\mathrm{L}_{3}$ ：スキンプレートの支持長辺長さ（mm）
$\mathrm{L}_{4}$ ：スキンプレートの支持短辺長さ $(\mathrm{mm})$
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（5）スキンプレートに作用する組合せ応力度
スキンプレートに作用する曲げ応力度，せん断応力度を算定し，スキンプレートの短期許容応力度以下であることを確認する。また，スキンプレートに生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準一許容応力度設計法一（日本建築学会， 2005 改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{x}: \text { 組合せ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \sigma: \text { 曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \tau: \text { せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
\end{aligned}
$$



O 2 （3）VI－3－別添 3－2－7－4 R 1
図4－2 評価の対象とするスキンプレート

## 4．4．3 固定ボルト

（1）弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 （kN）

G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad:$ 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度
（2）弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の余震荷重 （kN）

G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{V} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（3）固定ボルトに作用する引張力 $\mathrm{T}_{\mathrm{d}}$

$$
\mathrm{Td}=\mathrm{Sd} / \mathrm{N}
$$

ここで， Td ：固定ボルト 1 本当りに作用する引張力（ kN ）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震荷重 （kN）

N：浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数
（4）固定ボルトに作用するせん断力 q

$$
\begin{array}{ll}
\mathrm{q}=\mathrm{S} \mathrm{~d} / \mathrm{N} \\
\text { ここで, } & \mathrm{q} \\
& \mathrm{~S} \mathrm{~d}
\end{array} \quad \begin{aligned}
& \text { : 固定ボルト } 1 \text { 本当りに作用するせ設計用地震動 } \mathrm{S} \mathrm{~d}-\mathrm{D} 2 \text { による水平方向の余震荷重 } \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \\
& \mathrm{N}
\end{aligned}
$$



図 4－3 固定ボルトの納まり

## 4.5 評価条件

浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値を表4－5に示す。

表 4－5 浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 | G | kN | 主桁とスキンプレートの固定荷重 | 11． 28 |
|  | Ph | kN | 浸水津波荷重 | 173.78 |
|  | $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 | 18． 6 |
|  | $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ | 14.0 |
|  | P s | kN | 積雪荷重 | 1.13 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 3． 74 |
|  | $L_{1}$ | mm | 主桁の負担幅 | 875 |
|  | $\mathrm{L}_{2}$ | mm | 主桁全長 | 1700 |
|  | A s | $\mathrm{mm}^{2}$ | 主桁のせん断断面積 | 1998 |
|  | Z | $\mathrm{mm}^{3}$ | 主桁の断面係数 | 8． $46 \times 10^{5}$ |
| $\begin{aligned} & \text { スキン } \\ & \text { プレート } \end{aligned}$ | G | kN | スキンプレートの固定荷重 | 4.61 |
|  | P h | kN | 浸水津波荷重 | 173.78 |
|  | $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 | 18．6 |
|  | $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ | 14.0 |
|  | P s | kN | 積雪荷重 | 1． 13 |
|  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 3． 74 |
|  | $L_{3}$ | mm | スキンプレートの支持長辺長さ | 945 |
|  | $L_{4}$ | mm | スキンプレートの支持短辺長さ | 935 |
|  | $\beta_{2}$ | － | スキンプレートの辺長比に応じた係数 | 0.4 |
| 固定 ボルト | N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 | 28 |

5．評価結果
浸水防止蓋の強度評価結果を表5－1に示す。各部材の断面検定を行った結果，全ての部材にお いて発生応力又は応力度が許容限界以下であることを確認した。

表 5－1 浸水防止蓋の強度評価結果

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 <br> （応力度又は荷重） |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主桁 | 曲げ | 37 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.12<1.0$ |
|  | せん断 | 37 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.20<1.0$ |
|  | 組合せ | 74 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.23<1.0$ |
| スキンプレート | 曲げ | 130 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 0． $40<1.0$ |
|  | せん断 | 2 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.02<1.0$ |
|  | 組合せ | 131 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.41<1.0$ |
| 固定ボルト | 引張 | 6.5 | kN | 37.7 | kN | $0.18<1.0$ |
|  | せん断 | 15.4 | kN | 32.9 | kN | $0.47<1.0$ |
|  | 組合せ | － |  | － |  | $0.25<1.0$ |

VI－3－別添3－2－7－5 浸水防止蓋
（揚水井戸（第 3 号機海水ポンプ室防潮壁区画内））の強度計算書

目 次
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... ． 4
2.4 適用基準 ..... 5
2.5 記号の説明 ..... 6
3．評価対象部位 ..... 7
4．構造強度評価 ..... 8
4． 1 構造強度評価方法 ..... 8
4.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 8
4．3 許容限界 ..... 10
4．4 評価方法 ..... 12
4.5 評価条件 ..... 16
5．評価結果 ..... 17

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定 している構造強度に基づき，浸水防止設備のうち浸水防止蓋（揚水井戸（第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内））（以下「浸水防止蓋」という。）が地震後の繰返しの襲来を想定した津波荷重及び余震を考慮した荷重に対して，主要な構造部材が十分な構造強度を有していることを説明す るものである。

なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約1mの地盤沈下が発生したことを考慮する。

## 2．一般事項

## 2.1 配置概要

浸水防止蓋は，揚水井戸（第 3 号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に設置する。浸水防止蓋の設置位置図を図2－1 に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図

## 2.2 構造計画

浸水防止蓋の構造は，円形のスキンプレートによる構造とする。
浸水防止蓋は，揚水井戸（第 3 号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部に固定ボルトにて固定 する。浸水防止蓋の構造計画を表2－1 に示す。

表 2－1 浸水防止蓋の構造計画

| 計画の概要 |  | 構造概略図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎• <br> 支持構造 | 主体構造 |  |
| 揚 水 井 戸 <br> （第3号機海水ポンプ室防潮壁区画内）上部 に固定ボル トで固定す る。 | 浸水防止蕰及び固定ボ ルトにより構成する。 | （A |

## 2．3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」 に示す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定する評価部位において，「4．4 評価方法」で算出した応力等が許容限界内に収まることを，「4．構造強度評価」に示す方法にて確認する。強度評価の確認結果を「5．評価結果」にて確認する。

強度評価フローを図2－2に示す。


図2－2 強度評価フロー

## 2.4 適用基準

適用する規格，基準等を以下に示す。
（1）鋼構造設計規準 一許容応力度設計法－（日本建築学会，2005改定）
（2）機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）

## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2にそれぞれ示す。

表2－2 浸水防止蓋の強度評価に用いる記号

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| S d | kN | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 |
| $\alpha_{H}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の水平方向の余震震度 |
| $\alpha$ v | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の鉛直方向の余震震度 |
| G | kN | 固定荷重 |
| P h | kN | 浸水津波荷重 |
| $\rho$ 。 | t／m ${ }^{3}$ | 水の密度 |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 |
| $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ |
| A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |
| P s | kN | 積雪荷重 |
| W s | $\mathrm{N} / \mathrm{m}^{2}$ | 1 cm 当りの積雪荷重 |
| d s | cm | 積雪高さ |
| W s s | $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 単位面積当りの等分布荷重 |
| $\tau$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大せん断応力度 |
| $\sigma$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 最大曲げ応力度 |
| x | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 組合せ応力度 |
| a | mm | スキンプレートの半径 |
| t | mm | スキンプレートの厚さ |
| N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 |
| A ${ }^{\prime}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルトの有効断面積 |
| $\sigma$ t | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト 1 本当りに作用する引張応力度 |
| $\tau \mathrm{s}$ | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト1本当りに作用するせん断応力度 |

3．評価対象部位
浸水防止蓋の評価対象部位は，「2．2 構造計画」に設定している構造を踏まえて，津波荷重及び余震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

浸水防止蓋に作用する津波荷重及び余震荷重は，浸水防止蓋のスキンプレートに伝わり，浸水防止蓋を固定する固定ボルトを介して躯体に伝達されることから，スキンプレート及び固定ボル トを評価対象部位として設定する。浸水防止蓋の評価対象部位を，図3－1に示す。


図 3－1 浸水防止蓋の評価対象部位

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位に作用する応力等が「4．3 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。

## 4．2 荷重及び荷重の組合せ

4．2．1 荷重の組合せ
浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを下記に示す。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Sd}+\mathrm{Ps} \\
\text { ここで, } \quad \mathrm{G} \quad \text { : 固定荷重 (kN) }
\end{aligned}
$$

Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：余震荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）

## 4．2．2 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は以下のとおりとする。
（1）固定荷重（D）
固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮する。
（2）浸水津波荷重（Ph）
浸水津波荷重は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，津波高さ及び浸水防止蓋の設置高さを考慮した静水圧を次式により算出する。

```
\(\mathrm{P} \mathrm{h}=\rho_{\circ} \cdot \mathrm{g} \cdot\left(\mathrm{h}_{1}-\mathrm{h}_{2}\right) \cdot \mathrm{A}\)
    ここで, \(\quad \rho_{0}\) : 水の密度 \(1.03\left(\mathrm{t} / \mathrm{m}^{3}\right)\)
            g : 重力加速度 \(9.80665\left(\mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
            \(\mathrm{h}_{1}\) : 設計津波水位 (0.P. m)
            \(\mathrm{h}_{2}\) : 浸水防止蓋の設置高さ (0. P. m)
            A : 浸水防止蓋の面積 \(\left(\mathrm{m}^{2}\right)\)
```

（3）積雪荷重（P s ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のらち，添付書類「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。

積雪荷重による質量は以下に式より算出する。
$\mathrm{P} \mathrm{s}=0.35 \cdot \mathrm{~W} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~d} \mathrm{~s} \cdot \mathrm{~A} \cdot 10^{-3}$
ここで， P s ：積雪荷重（kN）
W s ：1cm 当りの積雪荷重 $20 ~(~(~ / ~ m ~ m ~) ~$
d s ：積雪高さ 43 （ cm）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（4）余震荷重（ S d ）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力及び動水圧荷重を考慮す るものとし，水平方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力を考慮する。鉛直方向については，弾性設計用地震動 S d－D 2 に伴う地震力と動水圧荷重を考慮する。 なお，浸水防止蓋の強度評価に用いる余震震度は，地盤物性の不確かさを考慮したもの として添付書類「VI－2－10－2－8－3 浸水防止蓋（揚水井戸（第 3 号機海水ポンプ室防潮壁区画内））の耐震性についての計算書」の地震応答解析結果を用いる。

地震力は，浸水防止蓋の固定荷重，浸水津波荷重及び積雪荷重に余震震度を乗じた次式 により算出する。
$\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Ps}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}$
$\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}$
ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
G ：固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による水平方向の余震震度
$\alpha_{\mathrm{V}} \quad$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の余震震度

余震震度 $\alpha_{\mathrm{H}}, ~ \alpha \mathrm{~V}$ を表4－1に示す。

表 4－1 余震震度

| 設置場所 | 床面高さ（m） | 弾性設計用地震動 S d－D 2 の余震震度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 水平方向 $\alpha_{\mathrm{H}}$ | 鉛直方向 $\alpha_{\text {v }}$ |
| 揚水井戸 <br> （第3号機海水ポン プ室防潮壁区画内） | 0．P．14． 0 | 0． 28 | 0． 78 |

## 4．3 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位」にて 設定した部位に対し，添付書類「VI －3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定している許容限界を踏 まえて設定する。

## 4．3．1 使用材料

浸水防止蓋を構成するスキンプレート，固定ボルトの使用材料を表4－2に示す。

表 4－2 使用材料

| 評価対象部位 | 材質 | 仕様 |
| :---: | :--- | :--- |
| スキンプレート | SM490Y | $\mathrm{t}=30(\mathrm{~mm})$ |
| 固定ボルト | SM490Y | M16 |

## 4．3．2 許容限界（スキンプレート，固定ボルト）

鋼材の許容応力度は，「鋼構造設計規準一許容応力度設計法—（日本建築学会， 2005改定）」を踏まえて表 4－3 の値とする。

表 4－3 鋼材の短期許容応力度

| 材質 | 短期許容応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 曲げ | せん断 |
| SM490Y | 325 | 188 |

## 4． 4 評価方法

浸水防止蓋を構成するスキンプレート及び固定ボルトに発生する応力より算定する応力度が，許容限界以下であることを確認する。スキンプレートについては，評価上最も厳しい条件とな る断面で評価を実施する。図 4－1 に評価の対象とするスキンプレートを示す。また，図 4－2 に固定ボルトの納まりを示す。

4．4．1 スキンプレート
スキンプレートの支持条件は周辺支持の円板とし，図4－2 に示す通り，評価上最も厳 しい条件となるよう評価を実施する。曲げ応力度及びせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005改訂）」より以下の式にて算出する。
（1）弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{S} d=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{P} \mathrm{~s}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による余震荷重（ kN ）
G ：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{V} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（2）スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の荷重W s s

$$
\mathrm{W} \mathrm{~s} \mathrm{~s}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Sd}+\mathrm{Ps}) / \mathrm{A}
$$

ここで，Ws s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ ）
G ：スキンプレートの固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
（3）スキンプレートに作用する最大曲げ応力度 $\sigma$
スキンプレートに作用する曲げ応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」 に基づき次式により算出する。

$$
\begin{aligned}
& \sigma=1.24 \cdot \mathrm{~W} \mathrm{~s} \mathrm{~s} \mathrm{\cdot} \mathrm{a}^{2} / \mathrm{t}^{2} \\
& \text { ここで, } \\
& \sigma \\
& \mathrm{W} \mathrm{~s} \mathrm{~s} \\
& \\
& \\
& \text { : スキンプレートに作用する最大曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { 布荷重 }\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)
\end{aligned}
$$

a
：スキンプレートの半径（mm）
：スキンプレートの厚さ（mm）
（4）スキンプレートに作用する最大せん断応力度 $\tau$ スキンプレートに作用するせん断応力度は「機械工学便覧（日本機械学会，2005 改訂）」に基づき次式により算出する。

$$
\tau=\mathrm{W} \text { s s } \cdot \mathrm{A} \cdot 10^{6} /(2 \cdot \pi \cdot \mathrm{a} \cdot \mathrm{t})
$$

$$
\text { ここで, } \quad \tau \quad: \text { スキンプレートに作用する最大せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
$$

W s s ：スキンプレートに作用する単位面積当りの鉛直方向の等分布荷重（kN／m²）
A ：浸水防止蓋の面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ）
a ：スキンプレートの半径（mm）
t ：スキンプレートの厚さ（mm）
（5）スキンプレートに作用する組合せ応力度

> スキンプレートに作用する曲げ応力度, せん断応力度を算定し, スキンプレートの短期許容応力度以下であることを確認する。また，スキンプレートに生じる曲げ応力度とせん断応力度から，組合せ応力度を「鋼構造設計規準一許容応力度設計法一（日本建築学会， 2005 改定）」に基づく次式により算定し，短期許容応力度以下であることを確認する。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{x}=\sqrt{\sigma^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{x} \\
& \\
& \quad \begin{aligned}
& \text { 組合せ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { : 曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
\tau & : \text { せん断応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)
\end{aligned}
\end{aligned}
$$



図4－1 評価の対象とするスキンプレート

## 4． 4.2 固定ボルト

（1）弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathrm{Sd}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Ps}) \cdot \alpha_{\mathrm{H}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{Sd}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の余震荷重 （kN）

G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
Ps ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{H}} \quad:$ 弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の水平方向の余震震度
（2）弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の余震荷重 $\mathrm{S} d$

$$
\mathbf{S d}=(\mathrm{G}+\mathrm{Ph}+\mathrm{Ps}) \cdot \alpha_{\mathrm{v}}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Sd}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の余震荷重 （kN）
G ：浸水防止蓋の固定荷重（kN）
Ph ：浸水津波荷重（kN）
P s ：積雪荷重（kN）
$\alpha_{\mathrm{V}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ の鉛直方向の余震震度
（3）固定ボルト1本当たりに生じる引張応力度 $\sigma \mathrm{t}$

$$
\sigma_{\mathrm{t}}=\mathrm{T} \mathrm{~s} \cdot 10^{3} / \mathrm{A}^{\prime}
$$

ここで，$\quad \mathrm{Ts}=\mathrm{S} \mathrm{s} / \mathrm{N}$
$\sigma_{\mathrm{t}}$ ：固定ボルト 1 本当りに生じる引張応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
T s ：固定ボルト 1 本当りに生じる引張応力度（ kN ）
S d ：弾性設計用地震動 d d－D 2 による鉛直方向の余震荷重（kN）
N ：浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数
A＇：固定ボルトの有効断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）
（4）固定ボルト1本当たりに生じるせん断応力度 $\tau$ s

$$
\begin{aligned}
& \tau \mathrm{s}=\mathrm{q}_{\mathrm{s}} \cdot 10^{3} / \mathrm{A}^{\prime} \\
& \text { ここで, } \quad \mathrm{q}_{\mathrm{s}}=\mathrm{S} \mathrm{~s} / \mathrm{N}
\end{aligned}
$$

$\tau_{\mathrm{s}}$ ：固定ボルト 1 本当りに作用するせん断応力度（ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
q ：固定ボルト 1 本当りに作用するせん断力（ kN ）
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による水平方向の余震荷重（kN）
N ：浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数
A’：固定ボルトの有効断面積（mm²）


図 4－2 固定ボルトの納まり

## 4． 5 評価条件

浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値を表4－4に示す。

表 4－4 浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値

|  | 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | G | kN | スキンプレートの固定荷重 | 5.59 |
|  |  | P h | kN | 浸水津波荷重 | 132．78 |
|  |  | $\mathrm{h}_{1}$ | 0．P．m | 設計津波水位 | 19.5 |
|  |  | $\mathrm{h}_{2}$ | 0．P．m | 浸水防止蓋の設置高さ | 14.0 |
|  |  | P s | kN | 積雪荷重 | 0.72 |
|  |  | A | $\mathrm{m}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 2.39 |
|  |  | a | mm | スキンプレートの半径 | 822 |
|  | 固定 | N | 本 | 浸水防止蓋に取り付く固定ボルトの本数 | 24 |
| $\stackrel{\sim}{\sim}$ |  | A ${ }^{\prime}$ | mm2 | 固定ボルトの有効断面積 | 157 |

## 5．評価結果

浸水防止蓋の強度評価結果を表5－1に示す。各部材の断面検定を行った結果，全ての部材にお いて発生応力又は応力度が許容限界以下であることを確認した。

表5－1 浸水防止蓋の強度評価結果

| 評価対象部位 |  | 発生値 <br> （応力度又は荷重） |  | 許容限界 <br> （応力度又は荷重） |  | 検定値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| スキンプレート | 曲げ | 97 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 0． $30<1.0$ |
|  | せん断 | 1 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 0． $01<1.0$ |
|  | 組合せ | 98 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | $0.31<1.0$ |
| 固定ボルト | 引張 | 30 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 325 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 0． $10<1.0$ |
|  | せん断 | 11 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 188 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ | 0． $06<1.0$ |

VI－3－別添 3－2－7－6 浸水防止蓋（第2号機軽油タンクエリア） の強度計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 4
2.4 適用規格•基準等 ..... 5
2.5 記号の説明 ..... 6
3．評価対象部位 ..... 8
4．固有値解析 ..... 9
4．1 固有振動数の計算方法 ..... 9
4．2 固有振動数の計算条件 ..... 10
4．3 固有振動数の計算結果 ..... 11
5．構造強度評価 ..... 12
5.1 構造強度評価方法 ..... 12
5.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 12
5.3 許容限界 ..... 15
5．4 評価方法 ..... 17
5.5 評価条件 ..... 20
6．評価結果 ..... 22

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」 に基づき，浸水防護施設のらち地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋
（No．1），（No．2）及び地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋（以下「浸水防止蓋」と いう。）が津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震を考慮した荷重に対 して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

なお，浸水防止蓋の強度評価においては，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約 1 m の地盤沈下が発生したことを考慮する。

## 2．一般事項

2.1 配置概要

浸水防止蓋は，軽油タンクエリア上部に設置する。
浸水防止蓋の設置位置図を図2－1に示す。


図 2－1 浸水防止蓋の設置位置図（軽油タンクエリア上部）

## 2.2 構造計画

浸水防止蓋は，軽油タンクエリア上部（開口部）に固定ボルトにて固定することで止水性を確保する構造とする。浸水防止蓋の構造計画を表2－1に示す。

表 2－1 浸水防止蓋の構造計画

| 計画の概要 |  | 概略構造図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎•支持構造 | 主体構造 |  |
| 軽油タンク エリア上部 <br> （開口部） <br> に固定ボル <br> トで固定す る。 | 浸水防止蓋及び固定ボ ルトにより構成する。 | 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No．1），（No．2） <br> 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋 |

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 2.3 評価方針

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設 の強度計算の方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，

「2．2 構造計画」に示す浸水防止蓋の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定 する評価対象部位において，「4．固有値解析」で算出した固有振動数に基づく設計用地震力により算出した応力等が許容限界内に収まることを，「5．構造強度評価」 に示す方法にて確認する。応力評価の確認結果を「6．評価結果」にて確認する。強度評価フローを図2－2に示す。


図 2－2 強度評価フロー
2.4 適用規格•基準等

適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）発電用原子力設備規格 設計•建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む）J S MES N C 1 －2005／2007（日本機械学会））（以下，設計•建設規格という。）
（2）原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類•許容応力編 J E A G 4 6 0 1 •補－1984（日本電気協会）
（3）原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1－1987（日本電気協会）
（4）原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 O 1－1991 追補版（日本電気協会）（以下「JEAG4601」と記載しているものは上記3指針を指す。）
（5）機械工学便覧（日本機械学会）
（6）日本産業規格（ J I S ）

## 2.5 記号の説明

浸水防止蓋の強度評価に用いる記号を表2－2に示す。

表 2－2 強度評価に用いる記号（1／2）

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :---: |
| a | mm | 浸水防止蓋の長さ（長辺） |
| b | mm | 浸水防止蓋の幅（短辺） |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |
| t | mm | 浸水防止蓋の板厚 |
| m | kg | 浸水防止蓋を構成する部材の重量 |
| D | N | 固定荷重 |
| P s | N | 積雪荷重 |
| F | MPa | 許容応力算定用基準値 設計•建設規格 SSB－3121．1（1）a．（b）に定める， $\mathrm{S}_{\mathrm{y}}$ 及び 0.7 • $\mathrm{S}_{\mathrm{u}}$ のいずれか小さい方の値とする。 |
| f b | MPa | 許容曲げ応力 設計•建設規格 SSB－3121．1（4）に定める値とする。 |
| f t | MPa | 許容引張応力 設計•建設規格 SSB－3121．1（1）に定める値とする。 |
| f t s | MPa | せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 |
| f s | MPa | 許容せん断応力 設計•建設規格 SSB—3121．1（2）に定める値とす る。 |
| S y | MPa | 設計•建設規格の付録図表Part5 表 8 に規定される材料の設計降伏点 |
| S u | MPa | 設計•建設規格の付録図表Part5 表9 に規定される材料の設計引張強さ |
| S d | N | 弾性設計用地震動S d－D 2 による余震荷重 |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による水平方向の設計震度 |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}$ | － | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の設計震度 |
| $\mathrm{K}_{\mathrm{H} \mathrm{s} \mathrm{d}}$ | N | 弾性設計用地震動S d－D 2 による水平方向の地震荷重 |
| $\mathrm{K}_{\mathrm{V} \text { s d }}$ | N | 弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の地震荷重 |
| $\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ | MPa | 津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重 |
| $\beta 2$ | － | 浸水防止蓋の曲げ応力算定に用いる係数 |
| $\rho 0$ | $\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}$ | 海水の密度 |
| h | mm | 津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重水位 |
| $\omega$ | $\mathrm{Pa} / \mathrm{cm}$ | 積雪の単位荷重 |
| A | $\mathrm{mm}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 |

表 2－2 強度評価に用いる記号（2／2）

| 記号 | 単位 | 定義 |
| :---: | :---: | :--- |
| $\sigma \mathrm{b}$ | MPa | 浸水防止蓋に発生する最大曲げ応力 |
| $\sigma$ | MPa | 浸水防止蓋に発生する曲げ応力とせん断応力の組合せ応力 |
| $\tau$ | MPa | 浸水防止蓋に発生する最大せん断応力 |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{b}}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | ボルトの断面積 |
| fto | MPa | ボルトに作用する許容引張応力（ ft t を 1.5 倍した値） |
| $\tau_{\mathrm{k} \mathrm{s} \mathrm{d}}$ | MPa | ボルト1本当たりに加わるせん断応力 |
| n | 本 | ボルトの本数 |

## 3．評価対象部位

浸水防止蓋の評価対象部位は，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4．2 許容限界」にて設定している構造を踏まえて，津波及 び余震に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

浸水防止蓋に対して浸水津波及び積雪，余震による荷重が作用し，これらの荷重は鋼製の浸水防止蓋より浸水防止蓋を固定している鋼製の固定ボルトに伝達することから，主要構成部材である浸水防止蓋及び固定ボルトを評価対象部位として設定する。

浸水防止蓋の強度評価における評価対象部位について図 3－1 及び図 3－2 に示す。

図 3－1 評価対象部位（地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋 （No．1），（No．2））
$\square$
図 3－2 評価対象部位（地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋）

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 4．固有値解析

4． 1 固有振動数の計算方法
浸水防止蓋の構造に応じて解析モデルを設定し，固有振動数を算出する。

4．1．1 解析モデルの設定
浸水防止蓋は，全周囲を固定ボルトにて固定された構造であることから，荷重 がかかる浸水防止蓋は図4－1に示す周辺固定の長方形板モデルとする。


図 4－1 浸水防止蓋の概略モデル

4．1．2 記号の説明
浸水防止蓋の固有振動数算出に用いる記号を表4－1 に示す。

表 4－1 固有振動数算出に用いる記号

| 記号 | 単位 | 定義 |  |  |  |
| :---: | :---: | :--- | :--- | :---: | :---: |
| T | s | 固有周期 |  |  |  |
| f | Hz | 一次固有振動数 |  |  |  |
| b | mm | 解析モデルの幅 |  |  |  |
| t | mm | 解析モデルの厚さ |  |  |  |
| g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 |  |  |  |
| $\lambda$ | - | 振動数係数（板モデルの固有振動数算出） |  |  |  |
| E | MPa | 縦弾性係数 設計•建設規格の付録材料図表 Part6 <br> を表 1 よ <br> 慮して求めた値 |  |  |  |
| $\rho$ | $\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}$ | 材料の密度 |  |  |  |
| $v$ | - | ポアソ度 |  |  |  |

4．1．3 固有振動数の算出方法
固有周期 T及び周辺固定の長方形板モデルの一次固有振動数 f は，「機械工学便覧（日本機械学会）」より，次式を用いて算出する。

$$
\mathrm{T}=\frac{1}{\mathrm{f}}
$$

$$
\mathrm{f}=\frac{\lambda \cdot \pi \cdot \frac{\mathrm{t}}{2}}{2 \cdot \mathrm{~b}^{2}} \sqrt{\frac{\mathrm{E} \cdot \mathrm{~g}}{3 \cdot\left(1-v^{2}\right) \cdot \rho}}
$$

## 4．2 固有振動数の計算条件

表 4－2 に固有振動数の計算条件を示す。

表 4－2 固有振動数の計算条件（ $1 / 2$ ）

| 設備名称 | 材質 | 浸水防止 <br> 蓋の厚さ <br> t（mm） | 浸水防止蓋 <br> の幅 <br> a（mm） | 浸水防止蓋 <br> の長さ <br> b（mm） | 振動数係数 $\lambda * 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 地下軽油タンク <br> 燃料移送ポンプ室 アクセス用浸水防止蓋 （No．1），（No．2） | SUS304 | 16 | 1． $336 \times 10^{3}$ | 1． $070 \times 10^{3}$ | 2． 74 |
| 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋 | SUS304 | 16 | 1． $336 \times 10^{3}$ | 1． $030 \times 10^{3}$ | 2． 74 |

表 4－2 固有振動数の計算条件（2／2）

| 温度条件＊2 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 縦弾性係数 <br> $\mathrm{E}(\mathrm{MPa})$ | 重力加速度 <br> $\mathrm{g}\left(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\right)$ | ポアソン比 <br> $v$ | 材料の密度 $\rho$ <br> $\left(\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}\right)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 40 | $1.94 \times 10^{5}$ | 9.80665 | 0.3 | $7.93 \times 10^{3}$ |

注記 $* 1$ ：浸水防止蓋の振動数係数入は，いずれも $1<\mathrm{a} / \mathrm{b}<1.5$ のため，より小さな値 として算出される $\mathrm{a} / \mathrm{b}=1.5$ の場合の定数 $\lambda=2.74$ を用いた。
＊2：屋外設備としての環境条件を考慮する。

## 4．3 固有振動数の計算結果

固有振動数の計算結果を表4－3に示す。固有振動数は 20 Hz 以上であることから，剛構造である。

表 4－3 固有振動数の計算結果

| 機器名称 | 固有振動数（Hz） |
| :--- | :---: |
| 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋 <br> （No．1），（No．2） | 90.03 |
| 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋 | 97.16 |

## 5．構造強度評価

5.1 構造強度評価方法

浸水防止蓋の強度評価は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設 の強度計算の方針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ て，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位に作用する応力等が「5．3 許容限界」にて示す許容限界以下であることを確認する。

## 5.2 荷重及び荷重の組合せ

## 5．2．1 荷重の組合せ

浸水防止蓋の評価に用いる荷重の組合せを下記に示す。
$\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{h}}+\mathrm{Sd}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}$
ここで，D ：固定荷重
$\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重
S d ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による余震荷重
Ps ：積雪荷重

## 5．2．2 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は以下のとおりとする。
（1）固定荷重（D）
常時作用する固定荷重として，浸水防止蓋を構成する部材の自重を考慮し，以下の式により算出する。
$\mathrm{D}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{g}$
ここで， D ：固定荷重（N）
m：浸水防止蓋を構成する部材の重量（kg）
$\mathrm{g} \quad:$ 重力加速度 $\left(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\right)$
（2）浸水津波荷重（ $\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ ）
浸水津波荷重として，津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重水位を考慮し，以下の式より算出する。

$$
\mathrm{P}_{\mathrm{h}}=\rho_{0} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{~h}
$$

ここで， $\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重（MPa）
○o ：海水の密度 $\left(\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}\right)$
$\mathrm{g} \quad:$ 重力加速度 $\left(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\right)$
h ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重水位（mm）
（3）余震荷重（S d）
余震荷重として，添付書類「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す弾性設計用地震動に伴ら地震力を考慮する。

$$
\begin{aligned}
& K_{H s d}=C_{H} \cdot\left(D+\left(P_{h}+P_{s}\right) \cdot A\right) \\
& K_{V s d}=C_{V} \cdot\left(D+\left(P_{h}+P_{s}\right) \cdot A\right)
\end{aligned}
$$

ここで， $\mathrm{K}_{\mathrm{Hss}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による水平方向の地震荷重（ N ）
$K_{v s d}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の地震荷重（N）
$\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \quad:$ 弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の設計震度
C ${ }_{\mathrm{v}}$ ：弾性設計用地震動 S d－D 2 による鉛直方向の設計震度
D ：固定荷重（N）
$\mathrm{P}_{\mathrm{h}} \quad$ ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重（MPa）
Ps：積雪荷重（Pa）
A ：浸水防止蓋の面積（mm $\left.{ }^{2}\right)$
（4）積雪荷重（ $\mathrm{P}_{\mathrm{s}}$ ）
積雪荷重として，添付書類「VI－1－1－2 発電用原子炬施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のらち，添付資料「VI－1－1－2－1－1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 43 cm の積雪量を想定し，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。
積雪荷重による質量を以下の式より算出する。

$$
P_{\mathrm{s}}=0.35 \cdot \omega \cdot 43
$$

ここで， P s：積雪荷重（ Pa ）
$\omega$ ：積雪の単位荷重（ $\mathrm{Pa} / \mathrm{cm}$ ）

5．2．3 設計用地震力
「4．固有値解析」に示したとおり，浸水防止蓋の固有振動数が 20 Hz 以上で あることを確認したため，浸水防止蓋の強度評価に用いる設計震度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す軽油タンク室（ポンプ室）に おける最大応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。

浸水防止蓋の強度評価に用いる設計震度を表5－1に示す。

表 5－1 設計震度

| 地震動 | 設置場所及び床面高さ <br> $(\mathrm{m})$ | 水平方向設計震度 <br> $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}^{*}$ | 鉛直方向設計震度 <br> $\mathrm{C}_{\mathrm{V}}^{*}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 弾性設計用 <br> 地震動 <br> $\mathrm{S}-\mathrm{D} 2$ | 軽油タンク室（ポンプ室） <br> 0．P． 13.80 | 0.88 | 0.47 |

注記＊：「4．固有値解析」より，浸水防止蓋の固有振動数が 20 Hz 以上であることを確認したため，最大応答加速度の 1.2 倍を考慮した設計震度を設定した。

## 5．3 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，「3．評価対象部位」にて設定した部位に対し，添付資料「VI－3－別添 3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」にて設定してい る許容限界を踏まえ設定する。

## 5．3．1 使用材料

浸水防止蓋を構成する浸水防止蓋，固定ボルト①）固定ボルト（2）及び固定ボル ト③の使用材料を表5－2に示す。

表 5－2 使用材料

| 評価対象部位 | 材質 | 仕様 |
| :---: | :--- | :--- |
| 浸水防止蓋 | SUS304 | 厚さ 16 mm |
| 固定ボルト（1）（3） | SUS304 | M16 |

## 5．3．2 許容限界

浸水防止蓋の許容限界は，添付書類「VI－3－別添3－1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4．2 許容限界」にて設定している許容限界を踏ま え，設計•建設規格に準じた許容応力を用いる。なお，浸水防止蓋の浮き上がり によるボルトの引張が起こらないため，固定ボルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力については許容限界を設定しない。

浸水防止蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5－3に，許容応力評価条件を表5－4 に，許容応力算出結果を表5－5にそれぞれ示す。

表 5－3 浸水防止蓋及び固定ボルトの許容限界（許容応力）

| 許容応力状態 | 許容限界 $*^{1}$（ MPa ） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 浸水防止蓋 |  |  | 固定ボルト（1）（2）（3） |  |  |
|  | 一次応力 |  |  | 一次応力 |  |  |
|  | 曲げ | せん断 | 組合せ＊2 | 引張 | せん断 | 組合せ＊3 |
| III ${ }_{\text {A }}$＊$^{4}$ | $1.5 \cdot \mathrm{ff}_{\mathrm{b}}$ | $1.5 \cdot \mathrm{f}$ | $1.5 \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{t}}$ | $1.5 \cdot \mathrm{ft}_{\mathrm{t}}$ | $1.5 \cdot \mathrm{f}$ | $\mathrm{ff}_{\mathrm{ts}}$ |

注記＊1：曲げ及びせん断は，J E A G 4 6 0 1 を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界を適用する。組合せは，設計•建設規格による。
＊2：曲げとせん断の組合せである。
＊ 3 ：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 $\mathrm{f}{ }_{\mathrm{t}} \mathrm{s}$ は，次のい ずれか小さい方の値から算出。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{f}_{\mathrm{ts}}=1.4 \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{to}}-1.6 \tau_{\mathrm{ks} \mathrm{~d}} \\
& \mathrm{f}_{\mathrm{ts}}=\mathrm{f}_{\mathrm{to}}
\end{aligned}
$$

＊ 4 ：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体 の変形能力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。

表 5－4 許容応力評価条件

| 評価対象部位 | 材料 | 温度条件 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $\begin{gathered} S_{y} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{F}^{*} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浸水防止蓋 | SUS304 | 40 | 205 | 520 | 205 |
| 固定ボルト① |  |  |  |  |  |
| 固定ボルト（2） |  |  |  |  |  |
| 固定ボルト（3） |  |  |  |  |  |

注記 $*: ~ \mathrm{~F}=\operatorname{Min}\left[\mathrm{S}_{\mathrm{y}}, 0.7 \cdot \mathrm{~S}_{\mathrm{u}}\right]$ とする。

表 5－5 許容応力算出結果

| 許容応力状態 | 評価対象部位 | 許容限界 （ボルト以外） |  |  | 許容限界 <br> （ボルト） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 一次応力 |  |  | 一次応力 |  |
|  |  | 曲げ <br> （MPa） | せん断 （MPa） | 組合せ <br> （MPa） | $\begin{aligned} & \hline \text { 引張 } \\ & \text { (MPa) } \end{aligned}$ | せん断 （MPa） |
| III ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ | 浸水防止蓋 | 204 | 117 | 204 | － | － |
|  | 固定ボルト① | － | － | － | － | 117 |
|  | 固定ボルト（2） | － | － | － | － | 117 |
|  | 固定ボルト（3） | － | － | － | － | 117 |

## 5.4 評価方法

浸水防止蓋，固定ボルト①，固定ボルト（2）及び固定ボルト（3）に発生する応力より算出する応力度が，許容限界以下であることを確認する。
5．4．1 浸水防止蓋
四辺を固定された長方形板に等分布荷重が作用した際に，浸水防止蓋に発生す る曲げ応力及びせん断応力は，「機械工学便覧（日本機械学会）」より以下の式に て算出する。
（1）最大曲げ応力

$$
\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{\beta_{2} \cdot\left(\frac{\mathrm{D}+\mathrm{K}_{\mathrm{Vs} \mathrm{~d}}}{\mathrm{~A}}+\mathrm{P}_{\mathrm{h}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}\right) \cdot \mathrm{b}^{2}}{\mathrm{t}^{2}}
$$

ここで，$\sigma_{b}$ ：浸水防止蓋に発生する最大曲げ応力（MPa）
$\beta_{2}$ ：浸水防止蓋の曲げ応力算定に用いる係数
D ：浸水防止蓋の固定荷重（N）
$K_{V \mathrm{~s} ~}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の地震荷重（N）
A ：浸水防止蓋の面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重（MPa）
Ps ：積雪荷重（Pa）
b ：浸水防止蓋の長さ（短辺）（mm）
t ：浸水防止蓋の厚さ（mm）
（2）最大せん断応力

$$
\tau=\frac{\mathrm{D}+\mathrm{K}_{\mathrm{Vs} \mathrm{~d}}+\left(\mathrm{P}_{\mathrm{h}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}\right) \cdot \mathrm{A}}{\mathrm{t} \cdot(\mathrm{a}+\mathrm{b}) \cdot 2}
$$

ここで，
：浸水防止蓋に発生する最大せん断応力（MPa）
D ：浸水防止蓋の固定荷重（ N ）
$K_{V \mathrm{sd}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d-\mathrm{D} 2$ による鉛直方向の地震荷重（N）
$\mathrm{P}_{\mathrm{h}}$ ：津波による溢水を考慮した浸水に伴う静水圧荷重（MPa）
Ps ：積雪荷重（ Pa ）
A ：浸水防止蓋の面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
t ：浸水防止蓋の厚さ $(\mathrm{mm})$
a ：浸水防止蓋の長さ（長辺）（mm）
b ：浸水防止蓋の長さ（短辺）（mm）
（3）組合せ応力評価
浸水防止蓋に発生する曲げ応力やせん断応力の組合せ応力を以下の式より算出 する。

$$
\sigma={\sqrt{\sigma \mathrm{b}^{2}+3 \cdot \tau^{2}}}^{*}
$$

注記＊：設計•建設規格 SSB－3121．1
ここで，$\sigma$ ：浸水防止蓋に発生する曲げ応力とせん断応力の組合せ応力 （MPa）
$\sigma \mathrm{b}$ ：浸水防止蓋に発生する最大曲げ応力（MPa）
$\tau \quad:$ 浸水防止蓋に発生する最大せん断応力（MPa）

5．4．2 固定ボルト（1）
固定ボルト①に作用するせん断荷重は，浸水防止蓋の水平方向荷重をすべて の固定ボルト①で負担するものとして評価する。固定ボルト①のせん断応力を以下の式より算出する。

$$
\begin{aligned}
& \tau_{\mathrm{ks} \mathrm{~d}}=\frac{\mathrm{K}_{\mathrm{H} \mathrm{~s} \mathrm{~d}}}{\mathrm{n}_{1} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 1}} \\
& \mathrm{~K}_{\mathrm{H} s \mathrm{~d}}=\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot\left(\mathrm{D}_{1}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{~A}\right) \\
& \text { ここで, } \tau \mathrm{ksd} \text { : ボルト } 1 \text { 本当たりに加わるせん断応力 ( } \mathrm{MPa} \text { ) } \\
& \mathrm{K}_{\mathrm{H} s \mathrm{~d}} \text { : 弾性設計用地震動 } \mathrm{S} \mathrm{~d}-\mathrm{D} 2 \text { による水平方向の地震荷重 (N) } \\
& \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \quad: \text { 弾性設計用地震動 } \mathrm{S} \mathrm{~d}-\mathrm{D} 2 \text { による水平方向の設計震度 } \\
& \mathrm{D}_{1} \text { : 浸水防止蓋の固定荷重 ( } \mathrm{N} \text { ) } \\
& \text { Ps: 積雪荷重 ( } \mathrm{Pa} \text { ) } \\
& \text { A : 浸水防止蓋の面積 }\left(\mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \text { n } 1 \text { : 固定ボルト (1)の本数 (本) } \\
& \mathrm{A}_{\mathrm{b} 1} 1 \text { : 固定ボルト (1)の呼び径断面積 (mm²) }
\end{aligned}
$$

## 5．4．3 固定ボルト（2）

固定ボルト（2）に作用するせん断荷重は，浸水防止蓋，固定ボルト①及び中間リ ングの水平方向荷重をすべての固定ボルト（2）で負担するものとして評価する。固定ボルト（2）のせん断応力を以下の式より算出する。

$$
\tau_{\mathrm{ks} \mathrm{~d}}=\frac{\mathrm{K}_{\mathrm{Hs} \mathrm{~d}}}{\mathrm{n}_{2} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 2}}
$$

$$
\mathrm{K}_{\mathrm{Hs} \mathrm{~d}}=\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot\left(\mathrm{D}_{2}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{~A}\right)
$$

ここで，$\tau_{\mathrm{ks} \mathrm{d}}$ ：ボルト 1 本当たりに加わるせん断応力（ MPa ）
$\mathrm{K}_{\mathrm{Hs} \mathrm{d}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の地震荷重（N）
$\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \quad$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の設計震度
$\mathrm{D}_{2}$ ：浸水防止蓋，固定ボルト①及び中間リングの固定荷重（N）
Ps ：積雪荷重（ Pa ）
A ：浸水防止蓋の面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
n 2 ：固定ボルト（2）の本数（本）
$\mathrm{A}_{\mathrm{b} 2}$ ：固定ボルト（2）の呼び径断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）

5．4．4 固定ボルト（3）
固定ボルト③に作用するせん断荷重は，浸水防止蓋，固定ボルト①，中間リン グ，固定ボルト（2）及び埋込リングの水平方向荷重をすべての固定ボルト（3）で負担するものとして評価する。固定ボルト③のせん断応力を以下の式より算出す る。

$$
\tau_{\mathrm{ks} \mathrm{~d}}=\frac{\mathrm{K}_{\mathrm{Hs} \mathrm{~d}}}{\mathrm{n}_{3} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 3}}
$$

$\mathrm{K}_{\mathrm{Hs} \mathrm{d}}=\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot\left(\mathrm{D}_{3}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{A}\right)$
ここで，$\tau_{\mathrm{ks} \mathrm{d}}$ ：ボルト 1 本当たりに加わるせん断応力（ MPa ）
$\mathrm{K}_{\mathrm{H} s \mathrm{~d}}$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の地震荷重（N）
$\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \quad:$ 弾性設計用地震動 $\mathrm{S} \mathrm{d}-\mathrm{D} 2$ による水平方向の設計震度
$\mathrm{D}_{3}$ ：浸水防止蓋，固定ボルト（1），中間リング，固定ボルト（2）及 び埋込リングの固定荷重（N）

Ps：積雪荷重（ Pa ）
A ：浸水防止蓋の面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
n 3 ：固定ボルト（3）の本数（本）
$\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}$ ：固定ボルト（3）の呼び径断面積（ $\mathrm{mm}^{2}$ ）

## 5.5 評価条件

浸水防止蓋の強度評価に用いる入力値を表5－6及び表5－7に示す。

表5－6 浸水防止蓋（地下軽油タンク燃料移送ポンプ室アクセス用浸水防止蓋（No．1）
（No．2））の強度評価に用いる入力値

| 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 共通 | h | mm | 津波による溢水を考慮した浸水に伴ら津波荷重水位 | 180 |
|  | $\rho 0$ | $\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}$ | 海水の密度 | 1． $030 \times 10^{3}$ |
|  | g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 | 9． 80665 |
| 浸水防止蓋 | D | N | 浸水防止蓋の固定荷重 | $3.040 \times 10^{3}$ |
|  | a | mm | 浸水防止蓋の長さ（長辺） | 1． $336 \times 10^{3}$ |
|  | b | mm | 浸水防止蓋の幅（短辺） | 1． $070 \times 10^{3}$ |
|  | A | $\mathrm{mm}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 1． $430 \times 10^{6}$ |
|  | t | mm | 浸水防止蓋の厚さ | 16 |
| 固定ボルト① | D 1 | N | 浸水防止蓋の固定荷重 | $3.040 \times 10^{3}$ |
|  | n 1 | 本 | 固定ボルト①）の本数 | 8 |
|  | A b 1 | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト①）の呼び径断面積 | 201.1 |
| 固定ボ <br> ルト（2） | D 2 | N | 浸水防止蓋，固定ボルト①）び中間リングの固定荷重 | $4.590 \times 10^{3}$ |
|  | n 2 | 本 | 固定ボルト（2）の本数 | 12 |
|  | $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 2}$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（2）の呼び径断面積 | 201． 1 |
| 固定ボ ルト（3） | D 3 | N | 浸水防止蓋，固定ボルト①，中間リング，固定 ボルト（2）及び埋込リングの固定荷重 | 6． $472 \times 10^{3}$ |
|  | n 3 | 本 | 固定ボルト（3）の本数 | 16 |
|  | $\mathrm{A}_{\mathrm{b}} 3$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト③）の呼び径断面積 | 201.1 |

表 5－7 浸水防止蓋（地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋）の強度評価に用いる入力値

|  | 評価対象部位 | 記号 | 単位 | 定義 | 数値 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | h | mm | 津波による溢水を考慮した浸水に伴う津波荷重水位 | 180 |
|  | 共通 | $\rho 0$ | $\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}$ | 海水の密度 | 1． $030 \times 10^{3}$ |
|  |  | g | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ | 重力加速度 | 9． 80665 |
|  |  | D | N | 浸水防止蓋の固定荷重 | $2.550 \times 10^{3}$ |
|  |  | a | mm | 浸水防止蓋の長さ（長辺） | $1.336 \times 10^{3}$ |
|  |  | b | mm | 浸水防止蓋の幅（短辺） | 1． $070 \times 10^{3}$ |
|  |  | A | $\mathrm{mm}^{2}$ | 浸水防止蓋の面積 | 1． $376 \times 10^{6}$ |
|  |  | t | mm | 浸水防止蓋の厚さ | 16 |
| $\simeq$ |  | D 1 | N | 浸水防止蓋の固定荷重 | $2.550 \times 10^{3}$ |
| 1 |  | n 1 | 本 | 固定ボルト①）の本数 | 8 |
| $\sim$ | ルト（1） | $A_{\text {b }} 1$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（1）の呼び径断面積 | 201.1 |
| 耑 |  | D 2 | N | 浸水防止蓋，固定ボルト①）び中間リングの固定荷重 | 4． $295 \times 10^{3}$ |
| 8 | ルト (2) | n 2 | 本 | 固定ボルト（2）の本数 | 12 |
| © |  | $\mathrm{A}_{\mathrm{b}} 2$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト（2）の呼び径断面積 | 201.1 |
| $\bigcirc$ | 固定ボ | D 3 | N | 浸水防止蓋，固定ボルト（1），中間リング，固定 ボルト（2）及び埋込リングの固定荷重 | $6.178 \times 10^{3}$ |
|  |  | n 3 | 本 | 固定ボルト（3）の本数 | 16 |
|  |  | $\mathrm{A}_{\mathrm{b}} 3$ | $\mathrm{mm}^{2}$ | 固定ボルト③の呼び径断面積 | 201.1 |

6．評価結果
浸水防止蓋の強度評価結果を表6－1に示す。全ての部材において発生応力が許容応力以下であることを確認した。

表 6－1 強度評価結果

| 評価対象部位 |  | 評価応力 | 発生応力 <br> （MPa） | 許容応力 <br> （MPa） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 地下軽油タンク燃料移送ポンプ室 <br> アクセス用 <br> 浸水防止蓋 <br> （No．1），（No．2） | 浸水防止蓋 | 曲げ | 13 | 204 |
|  |  | せん断 | 1 | 117 |
|  |  | 組合せ＊ | 14 | 204 |
|  | 固定ボルト（1） | せん断 | 4 | 117 |
|  | 固定ボルト（2） | せん断 | 3 | 117 |
|  | 固定ボルト（3） | せん断 | 3 | 117 |
| 地下軽油タンク機器搬出入用浸水防止蓋 | 浸水防止蓋 | 曲げ | 11 | 204 |
|  |  | せん断 | 1 | 117 |
|  |  | 組合せ＊ | 12 | 204 |
|  | 固定ボルト① | せん断 | 3 | 117 |
|  | 固定ボルト（2） | せん断 | 3 | 117 |
|  | 固定ボルト（3） | せん断 | 3 | 117 |

注記 $*: ~$ 浸水防止蓋の組合せ応力値は曲げとせん断の組合せである。

