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 |  |
| :---: | :---: |
| 資料番号 | 02 －補－E－19－0600－40－40＿改1 |
| 提出年月日 | 2021 年 5 月 28 日 |

補足－600－40－40 耐震評価における水中構造物の付加質量及び応答低減効果の考慮
目 次
1．概要 ..... 1
2．既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無 ..... 1
3．既工認及び今回工認での付加質量及び応答低減効果の考慮の違い ..... 9
4．付加質量及び応答低減効果の考慮方法詳細 ..... 10
4． 1 付加質量 ..... 10
4.2 二重円筒モデルの付加質量及び排除水体積質量 ..... 12
4.3 構造物に加わる力 ..... 13
5．構造物の付加質量及び排除水体積質量 ..... 16
5.1 二重円筒モデルの炉心シュラウド支持ロッドへの適用 ..... 16
5.2 炉心シュラウド支持ロッドの付加質量及び排除水体積質量 ..... 16
5.3 付加質量及び排除水体積質量についての既工認と今回工認の比較 ..... 21
6．参考文献 ..... 21

## 1．概要

水中構造物の耐震評価における付加質量及び応答低減効果について，既工認及び今回工認における考慮の有無及びその手法を整理した。

なお，本資料が関連する工認図書は以下のとおり。
－「VI－2 耐震性に関する説明書」（対象となる計算書の詳細は表1参照）

2．既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無
水中構造物の耐震評価における付加質量及び応答低減効果について，既工認及び今回工認における考慮の有無を表1 に示す。なお，付加質量及び排除水体積質量の定義並び に考慮方法は，以下のとおりである。

## ［定義］

（付加質量）
構造物が流体中で振動する場合において，あたかも質量が増加したような傾向（付加質量効果）を示すことから，流体による付加質量効果を模擬するための機器の形状に
より定まる仮想質量
（排除水体積質量）
機器が流体中にある場合に，機器—流体の相互作用による応答低減効果を模擬した質量

## ［考慮方法］

理論式で求めた付加質量及び排除水体積質量を考慮して解析モデルを作成し，解析コ ードにより固有値解析，地震応答解析等を行う方法
表1 既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無について $(1 / 4)$

| 図書番号 | 図書名 | 既工認 |  | 今回工認 |  | 既工認と今回工認の相違点 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付加 <br> 質量 | 応答 <br> 低減 | 付加質量 | 応答 <br> 低減 |  |  |
| VI－2－3－2 | 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 建屋一大型機器連成解析モデルにおいて付加質量，排除水体積質量を考慮。付加質量と応答低減 を考慮している範囲は原子炉圧力容器内の以下の設備（位置関係の確認のため図 1 に炉内構造物系連成モデル（NS 方向）を示す）。 <br> - 原子炉圧力容器～スタンドパイプ <br> - 原子炉圧力容器～炉心シュラウド～燃料集合体 <br> - 原子炉圧力容器～炉心シュラウド <br> - 原子炉圧力容器～炉心シュラウド～制御棒案内管 <br> －原子炉圧力容器～制御棒案内管 |
| VI－2－3－3－2－4 | 炉心シュラウド支持ロッドの耐震性 についての計算書 | 無 | 無 | 有 | 直 | 直 | 今回工認において，付加質量と排除水体積質量を考慮。 |
| VI－2－3－4－3－5 | ジェットポンプの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－3－4－3－6 | 給水スパージャの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－3－4－3－7 | 高圧及び低圧炉心スプレイスパージ ャの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－3－4－3－8 | 残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－3－4－3－9 | 高圧及び低圧炉心スプレイ系配管 <br> （原子炉圧力容器内部）の耐震性に ついての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| $\begin{aligned} & \mathrm{VI}-2-3-4-3 \\ & -10 \end{aligned}$ | 差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性につい ての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |

表1 既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無について（2／4）

| 図書番号 | 図書名 | 既工認 |  | 今回工認 |  | 既工認と今回工認の相違点 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付加 <br> 質量 | 応答 <br> 低減 | 付加 <br> 質量 | 応答低減 |  |  |
| $\begin{aligned} & \mathrm{VI}-2-3-4-3 \\ & -11 \\ & \hline \end{aligned}$ | 中性子束計測案内管の耐震性につい ての計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。 |
| VI－2－4－2－2 | 使用済燃料貯蔵ラック（第 1，2号機共用）の耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－4－2－3 | 制御棒•破損燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－4－2－4 | 使用済燃料プール水位／温度（ガイ ドパルス式）の耐震性についての計算書 | － | － | 直 | 無 | 直 | 今回工認での新規申請対象機器。 |
| VI－2－4－2－5 | 使用済燃料プール水位／温度（ヒー トサーモ式）の耐震性についての計算書 | － | － | 有 | 無 | 有 | 今回工認での新規申請対象機器。 |
| $\mathrm{VI}-2-5-4-1-2$ | 残留熱除去系ポンプの耐震性につい ての計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。バ レルピット形ポンプのため，バレル内で水と接液している以下の範囲で付加質量と応答低減を考慮（位置関係の確認のため図 2 に解析モデル を示す）。 $\begin{aligned} & \text { - シャフト~コラムパイプ } \\ & \text { ・コラムパイプ~バレル } \end{aligned}$ |
| $\mathrm{VI}-2-5-4-1-3$ | 残留熱除去系ストレーナの耐震性に ついての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| $\mathrm{VI}-2-5-4-1-5$ | ストレーナ部ティーの耐震計算書 （残留熱除去系） | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| $\mathrm{VI}-2-5-5-1-1$ | 高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性 についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 直 | ```今回工認において, 排除水体積質量を考慮。付 加質量と応答低減の考慮範囲は残留熱除去系ポ ンプと同じ。``` |

表1 既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無について（3／4）

| 図書番号 | 図書名 | 既工認 |  | 今回工認 |  | 既工認と今回工認の相違点 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付加質量 | 応答低減 | 付加質量 | 応答低減 |  |  |
| VI－2－5－5－1－2 | 高圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－5－5－1－4 | ストレーナ部ティーの耐震計算書 （高圧炉心スプレイ系） | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－5－5－2－1 | 低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。付加質量と応答低減の考慮範囲は残留熱除去系ポンプと同じ。 |
| VI－2－5－5－2－2 | 低圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－5－5－2－4 | ストレーナ部ティーの耐震計算書 （低圧炉心スプレイ系） | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－5－7－1－3 | 原子炉補機冷却海水ポンプの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 有 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。立形斜流ポンプのため，コラムパイ プ内で海水と接液している範囲及びコラ ムパイプとピット間で接液している以下 の範囲で付加質量と応答低減を考慮（位置関係の確認のため図 3 に解析モデルを示す）。 <br> －シャフト～コラムパイプ <br> －コラムパイプ～海水ピット |
| VI－2－5－7－2－3 | 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポ ンプの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。付加質量と応答低減の考慮範囲は原子炉補機冷却海水ポンプと同じ。 |
| VI－2－6－5－1－1 | 起動領域モニタの耐震性について の計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。 |
| VI－2－6－5－1－2 | 出力領域モニタの耐震性について の計算書 | 有 | 無 | 有 | 直 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮。 |

表1 既工認及び今回工認における付加質量及び応答低減効果の考慮の有無について（4／4）

| 図書番号 | 図書名 | 既工認 |  | 今回工認 |  | 既工認と今回工認の相違点 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付加質量 | 応答低減 | 付加質量 | 応答低減 |  |  |
| VI－2－9－4－1 | ダウンカマの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 既工認ではDBの評価として，連成モデル中のダウンカマにのみ付加質量を考慮。今回工認ではこれに加えて SA 時は水位が上昇するため，ベント管等へも付加質量 を考慮。 |
| VI－2－9－4－2 | ベント管の耐震性についての計算書 |  |  | 有 | 無 | 無 |  |
| VI－2－11－2－13 | 制御棒貯蔵ラックの耐震性につい ての計算書 | －＊ | －＊ | 有 | 無 | 有 | 今回工認において，付加質量を考慮。 |
| VI－2－11－2－14 | 制御棒貯蔵ハンガの耐震性につい ての計算書 | －＊ | －＊ | 有 | 無 | 直 | 今回工認において，付加質量を考慮。 |

[^0]
$\square$

構造概要図
図2 残留熱除去系ポンプの解析モデル図


3．既工認及び今回工認での付加質量及び応答低減効果の考慮の違い
表1に整理した結果から，既工認と今回工認で考慮方法に相違がある設備について，今回工認における考え方を以下に示す。

○炉心シュラウド支持ロッド
炉心シュラウド支持ロッドについては，既工認において付加質量及び応答低減効果 いずれも考慮せず気中を想定した評価を実施していた。

今回工認では，炉内設備であることを踏まえ，原子力発電所耐震設計技術指針（ J EAG4601－1987）に示されている燃料集合体と同じ考え方（表1のVI－2－3－2に示すとおり既工認より考慮済）を適用し，炉心シュラウド支持ロッドを無限水中の円柱構造物とみなして算出した付加質量及び応答低減効果を考慮して評価を実施してい る。

現実的な応答を算出するため今回工認では付加質量と応答低減を考慮しており，応答低減の効果により，既工認時の考え方である付加質量と応答低減を考慮しない場合 よりも発生応力としては低減することとなる。既工認ではこの応答低減効果を含めな いことで保守的になるものとして，気中を想定した評価を実施しており付加質量につ いても考慮しなかったものである。

○ 中性子束計測案内管，炉内計測装置（起動領域モニタ，出力領域モニタ）
中性子束計測案内管および炉内計測装置（起動領域モニタ，出力領域モニタ）につ いては，既工認において付加質量は考慮していたが，応答低減効果は考慮していなか つた。今回工認では，炉内設備であることを踏まえ，原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601－1987）に示されている燃料集合体と同じ考え方（表1 のVI－2－3－2 に示すとおり既工認より考慮済）を適用し，中性子束計測案内管等を無限水中の円柱構造物とみなして算出した付加質量及び応答低減効果を考慮して評価を実施している。

○たて軸ポンプ（残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，低圧炉心スプレ イ系ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ） たて軸ポンプ（残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，低圧炉心スプレ イ系ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ）に ついては，既工認において付加質量は考慮していたが，応答低減効果は考慮していな かった。今回工認では，原子力発電所耐震設計技術指針（JEAGG401－1991追補版）に示されている二重円筒構造の考え方を適用し，応答低減効果を考慮した評価 を実施している。

○ 新規評価設備
表1に示す今回工認で新たに耐震評価を実施する設備は付加質量のみを考慮してい る。

## 4．付加質量及び応答低減効果の考慮方法詳細

## 4． 1 付加質量

構造物が流体中で振動する場合，流体—構造物間の相互作用により水中構造物は，複雑な振動特性を示し，固有振動数及び応答が低下することが知られている。一般に， このような現象を評価するためには，付加質量の概念が用いられており，流体中にあ る物体が加速度を受けて運動する場合，構造物は流体を押し退けて進むことになり，流体を排除するのに必要な力 F wが作用する。
$F_{W}$ は，加速度 $\alpha$ に比例し，

$$
\begin{equation*}
\mathrm{F}_{\mathrm{w}}=\mathrm{m}_{\mathrm{V}} \cdot \alpha \tag{4.1}
\end{equation*}
$$

$\mathrm{m} v:$ 構造物の形状等によって決定される質量（付加質量）で表される。

また，周囲に流体が存在しないとした場合に，質量Mの物体に加速度 $\alpha$ を与えるた めに必要な力 $\mathrm{F}_{\mathrm{s}}$ は，

$$
\begin{equation*}
\mathrm{F}_{\mathrm{S}}=\mathrm{M} \cdot \alpha \tag{4.2}
\end{equation*}
$$

で表される。

したがって流体中の場合，同一の加速度を与えるために必要な力 F は，上述の力の和として下記にて表せる。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{F}=\mathrm{F}_{\mathrm{S}}+\mathrm{F}_{\mathrm{W}}=\left(\mathrm{M}+\mathrm{m}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \alpha \tag{4.3}
\end{equation*}
$$

（4．3）式は，同一の加速度を与えるために流体中においては，あたかも質量が $\mathrm{m}_{\mathrm{v}}$ だけ増加したような傾向を示すことを意味しており， $\mathrm{m}_{\mathrm{v}}$ を付加質量と呼び機械工学便覧 ${ }^{(1)}$ で構造物の形状ごとにこの付加質量を算出する方法がまとめられている（各断面の場合の抜粋を以下に示す。）。


## 4.2 二重円筒モデルの付加質量及び排除水体積質量

耐震設計においては，前述のように付加質量を求めて計算しているが，その考え方 は機械工学便覧 ${ }^{(1)}$ においては，二重円筒の流体連成振動のモデルとして説明されてい る。二重円筒モデルを図 4 に示す。ここで，二重円筒の間に流体が存在する系の振動 は，（4．4）式にて表すことができ，付加質量の定義式から内筒の排除水体積質量につい ては，（4．10）式にて表すことができる。

なお，$M_{11}, ~ M_{12}, ~ M_{22}$ はFritz の論文 ${ }^{(2)}$ に基づき算出される。

$$
\left(\left[\begin{array}{cc}
\mathrm{M}_{1} & 0  \tag{4.4}\\
0 & \mathrm{M}_{2}
\end{array}\right]+\left[\begin{array}{ll}
\mathrm{M}_{11} & \mathrm{M}_{12} \\
\mathrm{M}_{21} & \mathrm{M}_{22}
\end{array}\right]\right)\left[\begin{array}{c}
\mathrm{u}_{1} \\
.^{1} \\
\mathrm{u}_{2}
\end{array}\right]+\left[\begin{array}{cc}
\mathrm{k}_{1} & 0 \\
0 & \mathrm{k}_{2}
\end{array}\right]\left[\begin{array}{l}
\mathrm{x}_{1} \\
\mathrm{x}_{2}
\end{array}\right]=0
$$

ここに
$\mathrm{M}_{1}, \mathrm{M}_{2}$ ：内筒及び外筒の質量
$M_{11}=\pi a^{2} L \rho\left(\frac{a^{2}+b^{2}}{b^{2}-a^{2}}\right)$ ：内筒の自己付加質量
$M_{12}=M_{21}=-2 \pi \mathrm{a}^{2} \mathrm{~L} \rho\left(\frac{\mathrm{~b}^{2}}{\mathrm{~b}^{2}-\mathrm{a}^{2}}\right)$ ：相互影響による付加質量
$\mathrm{M}_{22}=\pi \mathrm{b}^{2} \mathrm{~L} \rho\left(\frac{\mathrm{a}^{2}+\mathrm{b}^{2}}{\mathrm{~b}^{2}-\mathrm{a}^{2}}\right)$ ：外筒の自己付加質量
a ：内筒の外半径
b ：外筒の内半径
Mi j ：流体による見かけの質量（i ，j は 1 が内筒， 2 が外筒を表す）
$\bar{u}_{1}, \bar{u}_{2}$ ：内筒，外筒の絶対加速度
$\mathrm{x}_{1}, \mathrm{x}_{2}$ ：内筒，外筒の相対変位
$\mathrm{k}_{1}$ ， $\mathrm{k}_{2}$ ：内筒，外筒の剛性
L ：内筒および外筒の長さ
$\rho:$ 流体の密度


図 4 二重円筒モデル

ここで，上記の式の定義により，二重円筒の外筒が内筒に対して十分に大きいとす ると，（4．5）式及び（4．6）式は下式になることから， $\mathrm{M}_{11}+\mathrm{M}_{12}$ は（4．10）式となる。

$$
\begin{align*}
& \mathrm{M}_{11}=\pi \mathrm{a}^{2} \mathrm{~L} \rho  \tag{4.8}\\
& \mathrm{M}_{12}=-2 \pi a^{2} \mathrm{~L} \rho  \tag{4.9}\\
& \mathrm{M}_{11}+\mathrm{M}_{12}=-\pi \mathrm{a}^{2} \mathrm{~L} \rho\left(=-\mathrm{M}_{d}\right) \tag{4.10}
\end{align*}
$$

（4．10）式は，内筒の排除水体積質量に相当する。これを $-\mathrm{M}_{\mathrm{d}}$ と表現する。

4．3 構造物に加わる力
付加質量及び排除水体積質量を用いて，構造物に加わる力を求める。
u ${ }_{\mathrm{g}}$ を地震による入力加速度とすると

$$
\begin{aligned}
& u_{1}^{\cdot}=u_{\mathrm{g}}^{\cdot}+{ }_{\mathrm{x}}{ }_{1} \\
& \stackrel{.}{u}_{2}=\stackrel{. .}{u_{g}}+\text {.. }_{2}
\end{aligned}
$$

これを用いて，（4．4）式は以下に書き換えられる。

$$
\left[\begin{array}{ccc}
M_{1}+M_{11} & M_{12} &  \tag{4.11}\\
M_{21} & M_{2}+M_{22}
\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}
\mathrm{x}_{1} \\
. . \\
\mathrm{x}_{2}
\end{array}\right]+\left[\begin{array}{cc}
\mathrm{k}_{1} & 0 \\
0 & \mathrm{k}_{2}
\end{array}\right]\left[\begin{array}{l}
\mathrm{x}_{1} \\
\mathrm{x}_{2}
\end{array}\right]=-\mathrm{u}_{\mathrm{g}}\left[\begin{array}{l}
\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}+\mathrm{M}_{12} \\
\mathrm{M}_{2}+\mathrm{M}_{21}+\mathrm{M}_{22}
\end{array}\right]
$$

ここで，外筒の剛性が非常に大きい場合には， $\mathrm{x}_{2}=0$ となり，（4．11）式は下式のよう に書き換えられる。

$$
\begin{equation*}
\left(M_{1}+M_{11}\right) \cdot x_{1}+\mathrm{k}_{1} \mathrm{x}_{1}=-\ddot{u}_{\mathrm{g}}\left(\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}+\mathrm{M}_{12}\right) \tag{4.12}
\end{equation*}
$$

上記（4．12）式は，水中において質量 $\left(M_{1}+M_{11}\right)$ の振動は，外筒からの相互影響 による付加質量 $\mathrm{M}_{12}$ の影響を受けて，加振されていることを表している。ここで， （4．12）式の右辺質量を左辺と同様に $\left(\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}\right)$ で代表して，これを補正するため に，右辺について比率 $\beta$ を用いて書き換えると（4．13）式得る。
（4．12）式は，気中において質量 $\left(M_{1}+M_{11}\right)$ が地震加速度の $\beta$ 倍に低減された入力で，振動することと同様であると考えることができる。

$$
\begin{equation*}
\left(M_{1}+M_{11}\right) \cdot \mathrm{x}_{1}^{.}+\mathrm{k}_{1} \mathrm{x}_{1}=-\beta \cdot\left(\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}\right) \cdot \mathrm{u}_{\mathrm{g}}^{.} \tag{4.13}
\end{equation*}
$$

この係数 $\beta$ は各質量を用いて下式で与えられ，これを低減係数と呼ぶこととする。

$$
\begin{equation*}
\beta=\frac{M_{1}+M_{11}+M_{12}}{M_{1}+M_{11}} \tag{4.14}
\end{equation*}
$$

ここで，（4．10）式より，

$$
\begin{equation*}
\beta=\frac{\mathrm{M}_{1}-\mathrm{M}_{\mathrm{d}}}{\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}} \tag{4.15}
\end{equation*}
$$

と表されることから，構造物に加わる力 F として下記（4．16）式が得られる。

$$
\begin{equation*}
F=\left(M_{1}+M_{11}\right)\left\{\frac{M_{1}-M_{d}}{M_{1}+M_{11}} \alpha\right\}=\left(M_{1}-M_{d}\right) \cdot \alpha \tag{4.16}
\end{equation*}
$$

一方，固有振動数については，（4．13）式から水中の場合が求められ，気中の場合に ついては自己付加質量 $\mathrm{M}_{11}$ が無いとして下記のとおり求められる。

$$
\begin{align*}
& \text { 水中: } \omega_{\mathrm{W}}^{2}=\frac{\mathrm{k}_{1}}{\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}}  \tag{4.17}\\
& \text { 気中 }: \omega_{\mathrm{a}}^{2}=\frac{\mathrm{k}_{1}}{\mathrm{M}_{1}} \tag{4.18}
\end{align*}
$$

両者の比を取って整理すると固有振動数の比として下記を得る。

$$
\begin{equation*}
\frac{{ }^{\omega} \mathrm{W}}{\omega_{\mathrm{a}}}=\sqrt{\frac{\mathrm{M}_{1}}{\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{11}}} \tag{4.19}
\end{equation*}
$$

5．構造物の付加質量及び排除水体積質量
4 項で示した付加質量及び応答低減効果の考慮方法に基づき，今回工認の耐震評価で考慮している灲心シュラウド支持ロッドを例に詳細を以下に示す。

5． 1 二重円筒モデルの炉心シュラウド支持ロッドへの適用
今回工認では，炉内設備であることを踏まえ，原子力発電所耐震設計技術指針（J EAG4601－1987）に示されている燃料集合体と同じ考え方（表1のVI－2－3－2に示すとおり既工認より考慮済）を適用し，炉心シュラウド支持ロッドを無限水中の円柱構造物とみなして算出した付加質量及び応答低減効果を考慮して評価を実施してい る。

炉心シュラウド支持ロッドの評価では，円筒形の原子炉圧力容器内の炉心シュラウ ド支持ロッドを対象としており，機械工学便覧 ${ }^{(1)}$ に示されるように，単位長さあたり の流体力学的質量（付加質量）は，$\pi \rho \mathrm{a}^{2}$ で整理される。

また，炉心シュラウド支持ロッドを無限水中の円柱構造物と考え，（4．8）式及び（4．9）式を適用する。
5.2 炉心シュラウド支持ロッドの付加質量及び排除水体積質量炉心シュラウド支持ロッドはタイプ 1 及びタイプ 2 があり，今回工認ではそれぞれ のタイプで解析モデルを作成している（既工認との差異については補足－600－2 に示 す。）。ここでは，解析モデルで考慮した付加質量及び排除水体積質量について示す。炉心シュラウド支持ロッド（タイプ 1 及びタイプ 2）の構造概要図及び解析モデル図を図5，図6に示す。炉心シュラウド支持ロッド（タイプ 1 及びタイプ 2）の各質点間の付加質量及び排除水体積質量を表 2 及び表 3 に示す。炉心シュラウド支持ロッド の断面構造は円柱を基本としている。表中に示すように，一部六角柱を有する領域が あるが，この範囲は六角柱と等価面積を持つ円柱とみなして付加質量を考慮する。ま た，水の密度 $\rho \mathrm{w}$ は炉水で考慮している $\square \mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}$ とする。

炉心シュラウド支持ロッドに対して付加質量と排除水体積質量を考慮した耐震評価 とするため，表 2 及び表 3 に示す付加質量等の諸元を用いて地震応答解析を行い，算出された結果によって構造強度評価を実施している。


図 5 炉心シュラウド支持ロッド（タイプ 1 ）の構造概要図及び解析モデル図

| No． | 部品名称 |
| :--- | :--- |
| （1） | 上部サポート（タイプ 2） |
| （2） | 上部ウエッジ |
| （3） | 上部タイロッド（タイプ 2） |
| （4） | 下部スタビライザ |
| ⑤ | 下部ウェッジ |
| （6） | 下部タイロッド |
| $(7)$ | トグル |

注：タイプ 1 とタイプ 2 の相違点は以下のとおり。

- ①部サポートの形状（タイプ 1 はサポートの爪が 2 つでタイプ 2 はサポートの爪が 1 つ）
- （3）上部タイロッドの径

図 6 炉心シュラウド支持ロッド（タイプ 2）の構造概要図及び解析モデル図

表2炉心シュラウド支持ロッド（タイプ1）付加質量及び排除水体積質量


注記＊：六角柱と等価面積を持つ円柱とみなして付加質量を考慮。

表 3 炉心シュラウド支持ロッド（タイプ 2）付加質量及び排除水体積質量

| 質点番号 | 断面形状 | 直径 | 部材長 | 部材質量 | 付加質量 | 排除水体積質量 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $2 \mathrm{a}\left[\times 10^{-3} \mathrm{~m}\right]$ | L［m］ | $\mathrm{M}_{1}$［kg］ | $\mathrm{M}_{\mathrm{v}}$［kg］ | $\mathrm{M}_{\mathrm{d}}[\mathrm{kg}]$ |
| T1 |  |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |
| T5 |  |  |  |  |  |  |
| T6 |  |  |  |  |  |  |
| T7 |  |  |  |  |  |  |
| T8 |  |  |  |  |  |  |
| T9 |  |  |  |  |  |  |
| T10 |  |  |  |  |  |  |
| T11 |  |  |  |  |  |  |
| T12 |  |  |  |  |  |  |
| T13 |  |  |  |  |  |  |
| T14 |  |  |  |  |  |  |
| T15 |  |  |  |  |  |  |
| T16 |  |  |  |  |  |  |
| T17 |  |  |  |  |  |  |
| T18 |  |  |  |  |  |  |
| T19 |  |  |  |  |  |  |
| T20 |  |  |  |  |  |  |
| T21 |  |  |  |  |  |  |
| T22 |  |  |  |  |  |  |

注記 $*: ~$ 六角柱と等価面積を持つ円柱とみなして付加質量を考慮。

## 5.3 付加質量及び排除水体積質量についての既工認と今回工認の比較

炉心シュラウド支持ロッドが水中で振動する場合の固有振動数及び発生荷重と，気中で振動する場合の固有振動数及び発生荷重とを比較した結果を表4に示す。既工認では付加質量及び排除水体積質量は考慮していなかったが，今回工認では炉心シュラウド支持ロッドの耐震評価を行らにあたり，付加質量による固有周期の低減 と，炉心シュラウド支持ロッドが占める体積に相当する排除水体積質量（ $M_{d}$ ）分を地震応答解析における応答低減として考慮した。

表4 気中で振動する場合と比較した固有振動数と発生荷重

|  | 既工認 | 今回工認 |
| :--- | :---: | :---: |
| 固有振動数 | - | $\sqrt{\frac{M_{1}}{M_{1}+M_{11}}}$ 倍 |
| 低減係数 | - | $\frac{M_{1}-M_{d}}{M_{1}+M_{11}}$ 倍 |
| 発生荷重 | $F=M_{1} \cdot \alpha$ | $F=\left(M_{1}-M_{d}\right) \cdot \alpha$ |

$\mathrm{M}_{1}$ ：内筒の質量（炉心シュラウド支持ロッドの質量）
$\mathrm{M}_{11}$ ：付加質量
$\mathrm{M}_{\mathrm{d}}$ ：排除水体積質量
$\alpha$ ：加速度

6．参考文献
（1）機械工学便覧 基礎編 $\alpha 2$ 機械力学
（2）R．J．FRITZ，1972，「The Effect of Liquids on the Dynamic Motions of Immersed Solid」，Journal of Engineering for Industry．


[^0]:    注記＊：既工認では波及的影響対象としての耐震評価を実施していない。

