## 昭 和 63 年 度

## 耐震設計の高度化に関する調査報告書別 冊 2 （機器系）

平成元年3月
（財）原子力工学栻験センター

## 表5－22 最大発生応力比較

（単位： $\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{2}$ ）

|  |  | $\begin{array}{lll} \text { 時 刻 赝 } \\ \text { 多入方解析 } \end{array}$ | スペクトル <br> 多入力解析 | $\begin{aligned} & \text { スペクトル } \\ & \text { 単一入力(EL24.3) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { スペクトル } \\ & \text { 单一入力(EL31.8) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 灲所䧕モデル | 2．5\％ | 2， 3 | 2． 9 | 2． 9 | 2． 9 |
|  | 5.08 | － | 2． 3 | 2． 2 | 2． 3 |
|  | 10．0\％ | － | 1． 9 | 1． 7 | 1． 9 |
|  | 20．0\％ | － | 1． 6 | 1． 5 | 1． 6 |
| 拱掊䫀域モデル | 2．5\％ | 18．5 | 19．0 | 19．2 | 27． 5 |
|  | 5．0\％ | － | 12． 5 | 12． 6 | 17． 9 |
|  | 10．08 | － | 8． 2 | 8． 3 | 11． 5 |
|  | 20．0\％ | － | 5． 4 | 5． 4 | 7． 3 |
| 柔領域モデル | 2．5\％ | 12． 1 | 12． 1 | 13．0 | 17．8 |
|  | 5．0\％ | － | 8． 5 | 9． 1 | 11． 3 |
|  | 10．08 | － | 5． 9 | 6． 3 | 7． 3 |
|  | 20．0\％ | － | 4． 5 | 5． 0 | 6． 1 |

重心近傍 包絡スペクトル

## 異要：91．8M

根：5．10．15．20


崡5－46 固有値とスペクトルの関係

## 平成 2 年 度

# 耐震設計の高度化に関する調查報告書別冊2（機器系） 

平成3年3月

（財）原子力工学試験センター

（1）哯行敖計ベースにおける倹詂

色䅂応答スペクトルを用いた単一入力解析（1．00～1．49）

V
重心位雷近柊店管スペクトルを用いた単一入力解析（1．00～1．25）
V
各支持点の店答スペクトルを用いた多大力解折（1．0）
N
各支持点の時刻冨波を用いた多入力胁析（ $0.79 \sim 1.00$ ）



本資料のらち，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－19－0600－40－13＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 3 月 11 日 |

補足－600－40－13 炉心支持構造物，原子炉圧力容器及び原子炉圧力容器内部構造物の重大事故等における耐震評価に ついて

1．はじめに
原了炉圧力容器，炉心支持構造物及び原了炉圧力容器内部構造物は，重大事故等対処設備であることから，設計基準対象施設としての耐震評価と同様に，重大事故等時 の条件下における耐震評価においても十分な構造強度を有することを確認する必要が ある。

本書では，女川原子力発電所第 2 号機において重大事故等時に機能要求のある原子炉圧力容器，炉心支持構造物及で原子炉圧力容器内部構造物について，今回の補正工認における設計基準対象施設としての耐震評価に適用する基準及び耐震評価状況の整理を行い，重大事故等時の条件下における耐震評価においても機器が十分な構造強度 を有することを示すための方針を記載する。

2．補正における基準及び耐震評価状況
原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物について，今回の補正工認における基準及 O゙耐震評価状況を表2－1に示す。 $^{2}$

今回の補正工認における設計基準対象施設としての耐震評価は，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（（社）日本電気協会）（以下「J E A G」という。）に基づくこととしており，各運転状態での圧力及び温度条件に対して，それぞれ地震動 $\mathrm{S}_{1}$＊及び $\mathrm{S}_{2}$ を組み合わせた応力評価が要求されてい る。

ここで，耐震評価の条件として考慮する地震動 $\mathrm{S}_{1}{ }^{*}$ 及び $\mathrm{S}_{2}$ は， $\mathrm{S} \mathrm{d}^{*}$（弾性設計用地震動 S d により定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力）及び基準地震動 S s に読み替えることで評価を実施している。

なお，運転状態III及び運転状態IVは，亭象の継続時間が短く，地震動との組合せの確率的評価において，発生確率が $10^{-7}$ 以下となることから，地震との組合せは省略さ れ，運転状態 I 及びII と地震動とを組合せて評価を実施している。

表 2－1 補正工認における基準及び耐震評価状沉

|  | 原子炉圧力容器 | 炉心支持構造物 | 原子炉圧力容器内部構造物 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 基準 <br> （JEAG要求） | 各運転状態における圧力及 び温度条件に対して，地震動 $\mathrm{S}_{1}$＊及び $\mathrm{S}_{2}$ を組み合わせ た応力評価 | 同左 | 各運転状態における圧力及び温度条件に対し て，地震動 $\mathrm{S}_{1}$＊を組み合わせた応力評価 |
| 耐震評価状沉 | 運転状態I 及びIIにおける圧力及び温度条件に刘し て，地震動S d＊及びS s による地震荷重を含む外荷重を組み合わせた応力評価 | 同左 | 同左 |

3．原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の耐震評価方針前章に記載の状況を踏む方，添付書類「VI 2 1 9 機能維持の基本方針」に基づき，原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の耐震評価方針を表 3－1 に示す。

## 3.1 原子炬圧力容器

原子炉圧力容器は，地震との組み合わせが必要となる事故発牛時から「 $1 \times 10^{-2}$ 年以降， $2 \times 10^{-1}$ 年末満（運転状態 V（L））」及び「 $2 \times 10^{-1}$ 年以降（運転状態 V（LL））」 における圧力及び温度条件に対して，地震荷重を含む外荷重を考慮して耐震評価を行ら必要がある。

原子炉圧力容器の耐震評価は，重大烹故等時における評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されるため，参照図書（1）a．，b．では設計基準対象施設 としての評価結果を示し，重大事故等時における評価結果の記載を省略する。

## 3.2 炉心支持構造物

炬心支持構造物は，地震との組み合わせが必要となる事故発生時から「 $1 \times 10^{-2}$ 年以降， $2 \times 10^{-1}$ 年未満（運転状態 V（L））」及び「 $2 \times 10^{-1}$ 年以降（運転状態 V（LL））」 における圧力及び温度条件に対して，地震荷重を含む外荷重を考慮して耐震評価を行ら必要がある。

炉心支持構造物の耐震評価は，重大烹故等時における評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されるため，参照図書（1）c．～i。では設計基準対象施設 としての評価結果を示し，重大事故等時における評価結果の記載を省略する。

## 3． 3 原子炉圧力容器内部構造物

原子炉圧力容器内部構造物は，地震との組み合わせが必要となる事故発生時から $「 1 \times 10^{-2}$ 年未満（運転状態 V（S））」を含む重大事故等時の運転状態等を考慮した圧力及び温度条件に対して，地震荷重を含む外荷重を考慮して耐震評価を行う必要が ある。

原子炉圧力容器内部構造物の耐震評伍は，設計•建設規格における最高使用圧力及び最高使用温度を下記のとおり読み替えることで定義する重大事故等時の評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されないため，参照図書（1） $\mathrm{j} . \sim \mathrm{n}$ 。 に設計基準対象施設としての評価結果と重大事故等時における評価結果を示す。
－重大事故等時の評価条件（圧力及で温度）の定義
重大事故等時の評価条件（圧力及び温度）は，地震との組み合わせが必要となる事故発生時から「 $1 \times 10^{-2}$ 午末満」を含む重大事故等時の運転状態において機器

が受ける最高の圧力及び温度以上の圧力及び温度とする。

表 3－1 原子炉圧力容器，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の耐震評価方針

| 対象機器 | 設計基準対象施設として要求される評価 | 重大事故等対処設備としての耐震評価方針 |
| :---: | :---: | :---: |
| 原子炉圧力容器 | 運転状態 I 及びIIにおける圧力及 び温度に対して，地震動S d＊及び S s を組み合わせた応力評価 | 重大事故等時の評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されることを本書で確認したら えで，参照図書（1）a．，b．では重大事故等時の評価結果の記載を省略す る。 |
| 炉心支持構造物 | 同上 | 重大事故等時の評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されることを本書で確認したう えで，参照図書（1）c．～i。では重大事故等時の評価結果の記載を省略 する。 |
| 原子炉圧力容器内部構造物 | 同上 | 重大事故等時の評価条件が，設計基準対象施設としての評価条件に包絡されないため，参照図書（1）j．～ n．に重大事故等時における評価結果を示す。 |

4．原子炉圧力容器の耐震評価方法
原了炉圧力容器の耐震評価は，以下の確認内容のとまりり，設計基準対象施設の評価 として実施する許容応力状態 $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の評価結果を用いることにより，重大事故等時の評価結果が包絡されることを確認する。

## 4． 1 確認内容

4．1．1 荷重の組合せ及び許容限界
添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」及び「補足－600－19 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」に示される許容応力状態 $V_{A} S$ 及び $V_{A} S$ における荷重の組合せ及び許容限界を表 4－1 に示す。

表 4－1 に示すとおり，許容応力状態 $V_{A} S$ における許容限界には，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に従い，J E A G に規定される許容応力状態 $I_{A} S$ における許容限界を用いることから，許容応力状態 $V_{A} S$ における評価条件が，許容心力状態 $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ における評価条件に包絡されることを碓認する。

## 4．1．2 評価条件

重大事故等事象は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損ならことがないよう設計することが求められる構造物，系統及 び機器の安全機能が亜失した場合に発生する又は発生する可能性があるもので ある。

ここで，評価対象とする重要事故シーケンスについては，技術基準規則第54条に基づき，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準 に関する規則」（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制委員会規則第五号）第 37 条に おける炬心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグルー プから有効性評価にて選定された重要事故シーケンスとする。重大事故等時の事故時荷重，使用圧力及び使用温度を表 4－2 に，設計基準事象時（運転状態 I及びII）の事故時荷重を表4－3に示す。
（1）事故時荷重
表 4－2 及び表 4－3 に示すとおり，原子炉圧力容器において重大事故等時に地震と組み合わされる長期間作用する事故時荷重は，生じない。
（2）圧力及び温度
表 4－2 及び 4－3に示すとおり，重大事故等時において，地震との組み合わせ が必要となる事故発生時から「 $1 \times 10^{-2}$ 年以降， $2 \times 10^{-1}$ 年未満（運転状態 V（L））」及び「 $2 \times 10^{-1}$ 年以降（運転状態 V（LL））」の使用圧力及び使用温度は，設計基

準事象時（運転状態 I 及びII）の語価圧力及び評価温度に包絡されている。

表 4－1 許容応力状態 $V_{A} S$ 及び $V_{A} S$ における荷重の組合せ（原子炉圧力容器）

| 施設分類 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: |
| 原子炉圧力容器 | $\begin{aligned} & \mathrm{D}+\mathrm{P}+\mathrm{M}+\mathrm{S} \\ & \left(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{L}}+\mathrm{M}_{\mathrm{L}}+\mathrm{S} \mathrm{~d}^{*}\right) \end{aligned}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  | $\begin{aligned} & \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SALL}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SALL}}+\mathrm{S} \\ & \left(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAL}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAL}}+\mathrm{S} \mathrm{~d}\right) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} V_{A} S \\ \left(V_{A} S \text { としてIV } S\right. \text { の } \\ \text { 許容限界を用いる) } \end{gathered}$ |

【記号の説明】
D ：死荷重
M ：地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態IV，V は除く）で設備に作用している機械的荷重
$\mathrm{M}_{\mathrm{L}} \quad$ ：地震との組合せが独立な運転状態IVの事故の直後を除き，その後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重
$M_{\text {SAL }}$ ：重大事故等時の状態（運転状態 V）で長期的（長期（L））に作用する機械的荷重
$M_{S A L L}$ ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期 （LL））に作用する機械的荷重
P ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態 IV，Vは除く）における圧力荷重
$P_{\mathrm{L}} \quad$ ：地震との組合せが独立な運転状態IVの事故の直後を除き，その後に生じている圧力荷重
PsAL ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））に作用する圧力荷重
PsALL：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期 （LL））に作用する圧力荷重
Sd ：弾性設計用地震動 S d により定まる地震力
S d＊：弾性設計用地震動 S d により定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力
S s ：基準地震動 S s により定まる地震力

表 4－2 重大事故等事象に対する荷重の整理表（原子炉圧力容器）

| 重大事故等事象 |  |  | 運転状態 I 及び II の評価 （表4－3）との関係 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { 重要事故 } \\ \text { シーケンス } \end{gathered}$ | 事故発生後の期間 | （注 1） <br> 事故時荷重 | 事故時荷重の包絡性 | ピーク圧力の <br> 包絡性 | 温度の包絡性 |
| 全重要事故 シーケンス | $1 \times 10^{-2}$ 年以降， <br> $2 \times 10^{-1}$ 年末満 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 給水ポンソ゚停止 のピーク圧力 $\square$ MPa に包絡 される。 |  |
|  | $2 \times 10^{-1}$ 年以降 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 給水ポンプ停止 のピーク圧力 $\square$ MPa に包絡 される。 |  |

（注 1）事故時に発生する機械的荷重

表 4－3 設計基準事故事象に対する事故時荷重（原子炉圧力容器）

| 事象 | 事故時荷重 ${ }^{(3)}{ }^{\text {（ }}$ ） |  | $\begin{gathered} \text { ピーク圧力 } \\ (\mathrm{MPa}[\text { gagc] }) \end{gathered}$ | 温度 <br> （ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ ） | 耐震評価上の取扱い |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 運 } \\ & \text { 転 } \\ & \text { 態 } \\ & \text { 㭆 } \\ & \text { び } \\ & = \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 給水ポンプ停 } \\ & \text { 止 } \end{aligned}$ | 配管破断を伴 わない事象で あり，事故時荷重は生じない。 | $\square$ | $\square$ | ピーク圧力及び差圧 <br> （動圧含む）に機械的荷重及び死荷重を加えた荷重を用い る。 |

（注1）事故時に発生する機械的荷重

5．炬心支持構造物の耐震評価方法
炉心支持構造物の耐震評価は，以下の確認内容のとおり，設計基準対象施設の評価 として実施する許容応力状態 $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の評価結果を用いることにより，重大事故等時の評価結果が包絡されることを確認する。

## 5． 1 確認内容

5．1．1 荷重の組合せ及び許容限界
添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」及び「補足－600－19 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」に示される許容応力状態 $V_{A} S$ 及び $V_{A} S$ における荷重の組合せ及び許容限界を表 5－1 に示す。

表 5－1 に示すとおり，許容応力状態 $V_{A} S$ における許容限界には，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に従い，J E A G に規定される許容応力状態 $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ における許容限界を用いることから，許容応力状態 $V_{A} S$ における評価条件が，許容心力状態 $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ における評価条件に包絡されることを碓認する。

## 5．1．2 評価条件

重大事故等事象は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損ならことがないよう設計することが求められる構造物，系統及 び機器の安全機能が亜失した場合に発生する又は発生する可能性があるもので ある。

ここで，評価対象とする重要事故シーケンスについては，技術基準規則第54条に基づき，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準 に関する規則」（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制委員会規則第五号）第 37 条に おける炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグルー プから有効性評価にて選定された重要事故シーケンスとする。重大事故等時の事故時荷重，使用圧力及び使用温度を表 5－2 に，設計基準事象時（運転状態 I及びII）の事故時荷重を表5－3に示す。
（1）事故時荷重
表 5－2 及び表 5－3 表に示すとおり，炉心支持構造物において重大事故等時に地震と組み合わされる長期間作用する事故時荷重は，生じない。
（2）圧力及び温度
表 5－2 及び 5－3に示すとおり，重大事故等時において，地震との組み合わせ が必要となる事故発生時から「 $1 \times 10^{-2}$ 年以降， $2 \times 10^{-1}$ 年未満（運転状態 V（L））」及び「 $2 \times 10^{-1}$ 年以降（運転状態 V（LL））」の使用圧力及び使用温度は，設計基

準事象時（運転状態 I 及びII）の訌価圧力及び評価温度に包絡されている。

$$
\text { 表 5-1 許容応力状態 } \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { 及び } \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { における荷重の組合せ (炉心支持構造物) }
$$

| 施設分類 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: |
| 炉心支持構造物 | $\begin{aligned} & \mathrm{D}+\mathrm{P}+\mathrm{M}+\mathrm{S} \mathrm{~s} \\ & \left(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{L}}+\mathrm{M}_{\mathrm{L}}+\mathrm{Sd} \mathrm{~d}^{*}\right) \end{aligned}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  | $\begin{aligned} & \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SALL}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SALL}}+\mathrm{S} \mathrm{~s} \\ & \left(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAL}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAL}}+\mathrm{S} \mathrm{~d}\right) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{A} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { としてIV}{ }_{A} \mathrm{~S}\right. \text { の } \\ \text { 許容限界を用いる) } \\ \hline \end{gathered}$ |

## 【記号の説明】

D ：死荷重
M ：地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきブラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態IV，V は除く）で設備に作用している機械的荷重
$\mathrm{M}_{\mathrm{L}} \quad$ ：地震との組合せが独立な運転状態IVの事故の直後を除き，その後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重
$\mathrm{M}_{\mathrm{SAL}}$ ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））に作用する機械的荷重
$M_{S A L L}$ ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期 （LL））に作用する機械的荷重
P ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが独立な運転状態 IV，Vは除く）における圧力荷重
$\mathrm{P}_{\mathrm{L}} \quad$ ：地震との組合せが独立な運転状態IVの事故の直後を除き，その後に生じている圧力荷重
PSAL ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））に作用する圧力荷重
Psall ：重大事故等時の状態（運転状態V）で長期的（長期（L））より更に長期的（長期 （LL））に作用する圧力荷重
S d ：弾性設計用地震動 S d により定まる地震力
S d＊：弾性設計用地震動 S d により定まる地震力又はSクラス設備に適用される静的地震力のいずれか大きい方の地震力
S s ：基準地震動 S s により定まる地震力

表 5－2 重大事故等事象に対する荷重の整理表（炉心支持構造物）

| 重大事故等事象 |  |  | 運転状態 I 及びIIの評価 （表 5－3）との関係 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { 重要事故 } \\ \text { シーケンス } \end{gathered}$ | 事故発生後の期間 | （注 1） <br> 事故時荷重 | 事故時荷重の包絡性 | ピーク差圧の包絡性 | 温度の包絡性 |
| 全重要事故 シーケンス | $1 \times 10^{-2}$ 年以降， <br> $2 \times 10^{-1}$ 年末満 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 定格出力運転の差圧に包絡され る。 |  |
|  | $2 \times 10^{-1}$ 年以降 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 定格出力運転の差厈に包絡され る。 |  |

（注 1）事故時に発生する機械的荷重

表 5－3 設計基準事故事象に対する事故時荷重（炉心支持構造物）

| 事象 | 事故時荷重 ${ }^{(\text {注 1）}}$ |  | $\begin{gathered} \text { ピーク差圧 } \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | 温度 <br> （ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ ） | 耐震評価上の取扱い |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 運 } \\ & \text { 転 } \\ & \text { 態 } \\ & \text { 及 } \\ & \text { び } \\ & = \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 給水ポンプ停 } \\ & \text { 止 } \end{aligned}$ | 配管破断を伴 わない事象で あり，事故時荷重は生じない。 | 定格出力運転の差圧 |  | ピーク差圧に自重を加えた荷重を用い る。 |

（注 1）事故時に発生する機械的荷重

6．原子炉圧力容器内部構造物の耐震評価方法
原了炉圧力容器内部構造物の耐震評価は，以下の確認内容のとおりり，重大事故等時 の使用圧力が，設計基準対象施設の評価として実施する許容応力状態 $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の評価圧力及び評価温度に包絡されないため，重大亨故等時における評価として，許容応力状態 $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の評価を実施する。

## 6． 1 確認内容

6．1．1 荷重の組合せ及び許容限界
添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」及び補足－600－19「重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」に示される許容応力状態 $V_{A} S$ 及び $V_{A} S$ における荷重の組合せ及び許容限界を表6－1 に示す。

表 6－1 に示すとおり，許容応力状態 $V_{A} S$ における許容限界には，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に従い，J E A G に規定される許容応力状態 $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ における計容限界を用いる。

## 6．1．2 評価条件

重大事故等事象は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損ならことがないよう設計することが求められる構造物，系統及 び機器の安全機能が亜失した場合に発生する又は発生する可能性があるもので ある。

ここで，評価対象とする重要事故シーケンスについては，技術基準規則第54条に基づき，「実用発電用原子灲及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準 に関する規則」（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制委員会規則第五号）第 37 条に おける炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグルー プから有効性評価にて選定された重要事故シーケンスとする。
（1）事故時荷重
表 6－2 及び表 6－3に示すとおり，原子炉圧力容器内部構造物において，重大事故等時の事故時荷重は，生じない。
（2）圧ノ及び温度
表 6－2 及び表 6－3に示すとおり，地震との組み合わせが必要となる事故発生時から「 $1 \times 10^{-2}$ 年未満（運転状態 V（S））」を含む重大事故等時の運転状態等を考慮した評価圧力及び評価温度は，設計基準事象時（運転状態 I 及びII）の評価圧力及び評価温度に包絡されないため，重大事故等時における評価として，許容応力状態 $V_{A} S$ の評価を実施する。

表 6－1 許容応力状態 $V_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ 及び $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ における荷重の組合せ （原了炉圧力容器内部構造物）

| 施設分類 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: |
| 原子炉圧力容器内部構造物 | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{S}$ | $\begin{gathered} V_{A} S \\ \left(V_{A} S \text { としてIV }{ }_{A} S\right. \text { の } \\ \text { 許容限界を用いる) } \end{gathered}$ |

【記号の説明】
D ：死荷重
$M_{n}$ ：地震と組み合わすべきプラントの運転状熊 I 及びII（運転状態III及び地震従属事象として運転状態IVに包絡する状態がある場合にはこれを含む。）又は当該設備に設計上定められた機械的荷重
$M_{\text {SAD }}$ ：重大事故等時の状態（運転状態V）における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた機械的荷重
$P_{D}$ ：地震と組み合わすべきプラントの運転状態 I 及びII（運転状態III及び地震従属事象として運転状態IVに包絡する状態がある場合にはこれを含む。）又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重

PSAD：重大事故等時の状態（運転状態V）における運転状態等を考慮して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重

S s ：基準地震動 S s により定まる地震力

表 6－2 重大事故等事象に対する荷重の整理表（原子炉圧力容器内部構造物）

| 重大事故等事象 |  |  | 運転状態 I 及びIIの評価 （表6－3）との関係 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 重要事故 | 事故発生後の期間 | (注 1) <br> 事故時荷重 | 事故時 <br> 荷重の <br> 包絡性 | ピーク差圧の <br> 包絡性 | 温度の <br> 包絡性 |
| 全重要事故 シーケンス | $1 \times 10^{-2}$ 年未満 | 左記 $\sigma$ 期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 機器毎に事象を考慮することで定められた差圧 に包絡されな い。 | 給水ポンプ停止 <br> の温度 $\square$ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ に包絡される。 |
|  | $1 \times 10^{-2}$ 年以降， $2 \times 10^{-1}$ 年未満 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時荷重 は生じない。 | － | 定格出力運転の差厂に包絡され る。 | 給水ポンプ停止 の温度 $\square$ Cに包絡される。 |
|  | $2 \times 10^{-1}$ 年以降 | 左記の期間にお いて配管破断に よる事故時何重 は生じない。 | － | 定格出力運転の差圧に包絡され る。 | 給水ポンプ停止 の温度 $\square$ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ に包絡される。 |

（注 1）事故時に発生する機械的荷重

表 6－3 設計基準事故事象に対する事故時荷重（原子炉圧力容器内部構造物）

| 事象 | 事故 | 故時荷重 ${ }^{(\text {注 1）}}$ | $\begin{gathered} \text { ピーク 差圧 } \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | 温度 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 耐震評価上の取扱い |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 運 } \\ & \text { 転 } \\ & \text { 態 } \\ & \text { 及 } \\ & \text { び } \\ & \text { び } \end{aligned}$ | 給水ポンプ停止 | 配管破断を伴わ ない事象であり，事故時荷重は生 じない。 | 機器毎に事象 を考慮するこ とで定められ た差圧 |  | ピーク差圧に自重を加えた荷重を用い る。 |

（注1）事故時に発生する機械的荷重

7．参照図書
（1）女川原了力発電所第 2 号機 補正申請工認 添付書類
a．VI－2－3－4－1－2 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書
b．VI－2－3－4－2－4 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）の耐震性についての計算書
c．VI－2－3－3－2－2 炉心シュラウドの耐震性についての計算書
d．VI－2－3－3－2－3 シュラウドサポートの耐震吽についての計算書
e．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
f．VI－2－3－3－2－5 上部格子板の耐震性についての計算書
g．VI－2－3－3－2－6 炉心支持板の耐震性についての計算書
h．VI－2－3－3－2－7 燃料支持金具の耐震性についての計算書
i．VI－2－3－3－2－8 制御棒案内管の耐震性についての計算書
j．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
k．VI－2－3－4－3－6 給水スパージャ（耐䟴性についでひ計算書
e．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
m．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
n．VI－2－3－4－3－9 高圧及び低圧灯心スプレイ系配管（原子灯圧力容器内部）の耐震性についての計算書

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

補足－600－40－14 重大事故等対処設備の
動的機能維持要求の整理について

2021年2月
東北電力株式会社

1．はじめに
本資料では，重大事故等対処設備（以下「SA設備」という。）の動的機能維持要求の有無 の考え方を示す。

2．重大事故等対処設備に要求される機能維持の考え方について
設計基準対象設備（以下「D B 設備」という。）では，従前から全ての動的設備のうち，J E AG4601－1984に基づき動的機能維持が要求される設備を整理した上で，動的機能維持評価を実施している。SA設備の動的機能維持要求の有無についても，J E A G 4 6 0 1－1984 を踏まえ整理している。

J E A G 4 6 0 1－1984 に基づくDB設備に関する動的機能維持要求の整理に対し，S A 設備を加えたものを表1に示す。

【地震従属事象に対する考え方】
「重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」（補足－600－19） に示すとおり，地震に対しては耐震重要度分類Sクラス施設が健全であることによって事象を収束させることが可能であり，S A は地震の独立事象と整理されていることから，S A 設備に はD B 設備のように地震従属事象への対処に必要な設備はなく，地震時機能維持 $\alpha$ が要求され る設備は無い（表1の【A】の説明）。

【地震独立事象に対する考え方】
J E A G 4 6 0 1－1984 では，原子炉格納容器（P C V）隔離弁を除き，事象発生からの期間を限定せず事象後に必要な機器•并について地震後機能維持 $\beta$ が要求されると例示されて おり，D B 設備はその例示に準じて整理し，S A 設備のうち機器についても D B と同様に地震後機能維持 $\beta$ が要求されると整理している。

SAは地震の独立事象であること及び，J E A G 4 6 0 1－1984に P C V 隔離弁について「L O C A 後，一般の隔離弁は直ちに閉となるため，地震時の動的機能維持の必要はない。」と記載されていることを踏まえ，確率論的な組合せを考慮することにより，事象発生後短期（ $10^{-2}$年未満＊）のみ動作し，その後の動作要求の無い弁については，動的機能維持は不要と整理し ている（表1の【B】の説明）。

また，事象発生後長期（ $10^{-2}$ 年以上＊）において使用する弁については，手動で操作する弁を除き，地震後機能維持 $\beta$ が要求されると整理している。（表 1 の【C】の説明）。

注記 $*: 「$ 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」（補足 －600－19）では，事象発生後長期（ $10^{-2}$ 年以上）において地震独立事象による荷重と地震の組合せを考慮し， $10^{-2}$ 年以上は弾性設計用地震動 $\mathrm{Sd}, ~ 2 \times 10^{-1}$ 年以上は基準地震動 S s を組み合わせることとしており，本資料においても同様に事象発生後長期（ $10^{-2}$ 年以上）について地震を考慮することとしている。

3．動的機能維持評価（解析）における動作時荷重の考慮について
動的機能維持評価（解析）においては，地震時／後機能維持によらず保守的な設定として動作時の荷重を含めた評価を実施している。

これは，従前の構造強度評価における基礎ボルト等の評価において，ポンプ振動による震度 C p を保守的に考慮していることと評価の考え方を整合させたものである。
表1 J EAG4601－1984に基づく動的機能維持要求の整理

|  | 動作時期 | D B 設備 | S A 設備 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 地震従属事象へ の対処に必要な設備 | 地震時 |  | 一：対象設備無し【A】 <br> （考え方）S Aは「地震の従属事象」ではなく「地震の独立事象」となることを確認して いるため，動的機能維持が必要な設備 は無い。 |
|  | 地震後 | $\beta$ ：地震後機能維持 <br> （考え方）地震による原子炉停止後に冷温停止するた めに動作が必要な機器 <br> （設備の例）主蒸気逃がし安全并（逃がし弁機能），原子炉隔離時冷却系タービン |  |
|  | 事象発生後短期 | 一：不要 <br> （考え方）事象発生直後のみ動作する P C V 隔離弁 （設備の例）L O C A 直後のみ動作，その後の動作要求の無いPCV隔離弁 | —：不要 【B】 <br> （考え方）事象発生後短期（ $10^{-2}$ 年未満）のみ動作する弁 <br> （設備の例）事象発生後短期（ $10^{-2}$ 年未満）のみ動作，その後の動作要求の無い弁 |
| 地震独立事象へ の対処に必要な設備 | 事象発生後長期 | $\beta$ ：地震後機能維持 <br> （考え方）事象発生後に動作が必要な機器（J E A G 4601－1984では，事象発生からの期間 を限定せず，対象設備を例示している）。 <br> （設備の例）E C C S 系ポンプ，E C C S 系の動作に必要な弁，L O C A 後にE C C S 等の停止に伴い動作する P C V 隔離弁 | $\beta$ ：地震後機能維持 【C】 <br> （考え方）弁：事象発生後長期（ $10^{-2}$ 年以上）に おいて動作する弁 <br> 機器：事象発生からの期間を限定せず動作が必要な機器 <br> （設備の例）非常用ディーゼル発電機燃料移送ポ ンプ，代替循環椧却ポンプ |

[^0]表II－1 具体的な動的設備とその分類例（BWR）

| 耐震重要 <br> 度 分 類 | 動的機能の分類 | 系 統 | 動的機能が要求 される機器 | 要 求機 能 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{A}_{\text {S }}$ | （i）原子炉冷却材圧 カバウンダリを構成する弁のうち， その健全性を維持 するために動的機能が必要なもの | （1）主蒸気系 | （1）主蒸気隔離弁 <br> （2）逃がし安全升 （安全弁機能） | $\alpha\left(\mathrm{S}_{2}\right)$ | 図II－ 1 参照 <br> 他の動的機能分類で動的機能が要求される弁は除く。 |
|  |  | （2）主蒸気ドレン系 | （1）ドレンライン隔離弁 | $\alpha\left(\mathrm{S}_{2}\right)$ |  |
|  |  | （3）給 水 系 | （1）給水逆止弁 | $\alpha\left(\mathrm{S}_{2}\right)$ |  |
|  |  | （4）原子炉冷却材净化系 | （1）隔 離 弁 | $\alpha\left(S_{2}\right)$ |  |
|  | （ii）原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するために必要な動的設備 | （1）主蒸気系 | （1）逃がし安全弁 （逃がし弁機能） | $\beta\left(S_{2}\right)$ | 図II－1 参照 |
|  |  | （2）原子炉隔離時冷却系 | （1）タービン，（2）弁 （3）ポンプ | $\beta\left(S_{2}\right)$ | 図II－2 参照 |
|  |  | （3）高圧灯心スプレ 1系 | （1）弁，（2）ボンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{2}\right)$ | 図II－3 参照 |
|  |  | （4）残留熱除去系 （停止時椧却モード） | （1）弁，（2）ポンプ | $\beta\left(S_{2}\right)$ | 図II－4 参照 |
|  |  | （5）非常用補機冷却系 | （1）弁，（2）ポンプ | $\beta\left(S_{2}\right)$ |  |
|  |  | （6）非常用電源設備 | （1）ディーゼル <br> （2）弁，（3）ポンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{2}\right)$ |  |
|  | （iii）原子炉の緊急停止のために，急激 に負の反応度を付加するために必要 な動的設備，及び原子炉の停止状態 を維持するために必要な動的設備 | （1）制御棒駆動系 | （1）駆動 機 構 <br> （2）スクラム弁 | $\alpha\left(S_{2}\right)$ | 図II－5 参照 |
|  | （iv）原子炬格納容器 バウンダリを構成 | （1）不活性がス系 | （1）PCV 隔離升 | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | 図II－6 参照原子炉冷却材圧 カバウンダリ破損 |


| 耐震重要度 分 類 | 動的機能の分類 | 系 統 | 動的機能が要求 される 機 器 | 要 求機 能 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $A_{s}$ | する弁のうち，原子炉冷却材圧力バ ウンダリ破損の一定時間後に閉止が必要なもの |  | ． |  | （LOCA）後，一般の隔離弁は直ち に閉となるため，地震時の動的機能維持の必要はない。 ただし，LOCA後， ECCS等の停止に伴なう原子炉格納容器バウンダリ閉止に必要な弁は， $\mathrm{S}_{1}$ 地震後機能維持 を要す。 <br> また，他の動的機能分類で動的機能が要求される弁 は除く。 |
| A | （i）原子炉泠却材圧 カバウンダリ破損後，炉心加ら崩壞熱を除去するため に必要な動的設備 | （1）非常用炉心冷却系 <br> 1）高圧炉心スプ レイ系 <br> 2）低圧炉心スプ レイ系 <br> 3）残留熱除去系 （低圧炉心注水 モード） | （1）弁，（2）ポンプ <br> （1）弁，（2）ポンプ <br> （1）弁，（2）ポンプ | $\begin{aligned} & \beta\left(\mathrm{S}_{1}\right) \\ & \beta\left(\mathrm{S}_{1}\right) \\ & \beta\left(\mathrm{S}_{1}\right) \end{aligned}$ | $\mathrm{A}_{\mathrm{s}}$ クラスの（ii）の（3） で確認図II－7 参照図II－8 参照 |
|  |  | （2）非常用補機冷却系 | （1）弁，（2）ボンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | $\mathrm{A}_{s} \text { クラスの(ii)の(5) }$ <br> で確認 |
|  |  | （3）非常用電源設備 | （1）ディーゼル <br> （2）弁，（3）ポンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | $\mathrm{A}_{\mathrm{s}} \text { クラスの(ii)の(6) }$ <br> で確認 |
|  | （ii）放射性物質の放出を伴なうような事故の際にその外部放散を抑制する ために必要な動的設備で，上記耐震 $\mathrm{A}_{\mathrm{s}}$ クラスの（iv）以外 の設備 | （1）残留熱除去系 $\begin{aligned} & \text { (PCVスプレイモ } \\ & \text {-ド) } \end{aligned}$ | （1）弁，（2）ボンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | 図II－9 参照 |
|  |  | （2）可燃性ガス濃度制御系 | （1）ブロア | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | 図II－10 参照 |
|  |  | （3）非常用ガス処理系 | （1）排気ファン | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | 図II－11 参照 |
|  |  | （4）非常用補機冷却系 | （1）弁，（2）ポンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | $\mathrm{A}_{\mathrm{s}}$ クラスの（ii）の（5） で確認 |
|  |  | （5）非常用電源設備 | （1）ディーゼル <br> （2）弁，（3）ポンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | $\mathrm{A}_{\mathrm{S}} \text { クラスの(ii)の(6) }$ <br> で確認 |
|  | （iii）使用済燃料プー ル水を捕給するた めに必要な動的設備 | （1）燃料プール水補給設備 <br> （非 常 用） | （1）弁，（2）ポンプ | $\beta\left(\mathrm{S}_{1}\right)$ | ． |


| 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－19－0600－40－16＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 4 月 9 日 |

補足－600－40－16 原子炉圧力容器関連及び原子炉格納容器関連の耐震計算書及び強度計算書の構成について

1．概要
原子炉圧力容器関連（原子炉圧力容器本体，炉心支持構造物，炉内構造物）及び原子炉格納容器関連の耐震計算書並びに強度計算書については，先行電力の図書構成，社内 の図書作成ルール等から以下のとおり整理している。

2．原子炉圧力容器関連
2.1 原子炉圧力容器関連の応力解析の方針について

原子炉圧力容器関連の耐震評価及び強度評価は，既工認より「応力解析の方針」に耐震及び強度評価の条件として，設計条件，運転条件，荷重•圧力条件，熱伝達率の計算式，許容応力強さを記載している。

今回工認においては，「応力解析の方針」として，変更となる耐震評価に必要な条件 や計算式及び重大事故等時の条件を記載している。設計条件，運転条件，熱伝達率の計算式等については，既工認より変更されていないため，今回工認の申請範囲外とし て記載していない。
2.2 原子炉圧力容器関連の計算書の構成について

原子炉圧力容器関連の耐震評価及び強度評価は，既工認では「○○の応力計算書」 として，機器ごとに異なる図書番号で添付書類を作成している。

今回工認では，以下の様に耐震評価部分と強度評価部分とを分けて添付書類を作成 している。

原子炉圧力容器関連において，別表第二の機器名称の分類に合わせ，耐震評価部分 は「○○の耐震性についての計算書」に，強度評価部分は「○○の強度計算書」に振 り分けており，既工認，今回工認の図書構成の対比表を別紙1に示す。

3．原子炉格納容器関連の計算書の構成について
原子炉格納容器関連の耐震評価及び強度評価は，既工認では「○○の強度計算書」と して，機器ごとに異なる図書番号で添付書類を作成している。

今回工認においては，耐震評価部分を「○○の耐震性についての計算書」，強度評価部分を「○○の強度計算書」及び「○○の応力計算書」として，機器ごとの異なる図書番号で整理している。

既工認，今回工認の図書構成の対比表を別紙 2 に示す。

| 既工認 |  | － |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| IV－2－4－1－1 |  | Vl－2－3－4－1－2（1） |  | SA 設備ではないため3鉒度計算書ぎ作成しない。 |
| 第2号機韵第5回中請 |  |  |  |  |
| IV－2－3－4 |  | VI－2－3－4－3－6 |  | 既工認の＂＂耐震性についての計算書＂で実施している固有值解析の結果と＂応力計算書＂で実施 している応力解析つ結果をまとめて計算書を作成。 |
| IV－2－3－5 |  | V1－2－3－4－3－7 |  |  |
| IV－2－3－6 |  | $\mathrm{VI}-2-3-4-3-5$ | ジェットポンプ○㮌陙性についての計算書 |  |
| IV－2－3－7 |  | $\mathrm{VI}-2-3-4-3-8$ |  |  |
| IV－2－3－8 | 算書 | VI－2－3－4－3－9 |  |  |
| IV－2－3－9 | 差圧検出・ほうら酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部及ぴティーよりN11 ノズル までつ外管）の耐㹉性についての計算書 | VI－2－3－4－3－10 |  |  |
|  |  | VI－2－3－4－2－4 |  |  |
| IV－2－3－10 |  | VI－2－3－4－3－11 |  |  |
| IV－2－3－11 |  | － | －－ |  <br>  |
| IV－3－1－1－1 | 原子炉圧力容器の唐力解析の方銓 | VI－2－3－4－1－1 | 原子小炬圧力容器の唐力解析の方針 |  |
| IV－3－1－1－2 | 原子炬匡力容器の穴と補強しこいての計算書 | － | －－ | 最高使用温度に対して計算するものであり，既工熟内内容から変更がないため作成しない。 |
| IV－3－1－1－3 | 胴板の応力計算書 | V－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | VI－3－3－1－1－1（1） | 胢板〇㓌度け匴 |  |
| ［V－3－1－1－4 | 上部鏡板，鏡板フランジ及ひ明板フランジの応力訃算書 | $\mathrm{V}-3-3-1-1-1(1)$ |  | 作用する主たる荷重は内圧であり，地震力を負担するような部位ではないため，今回，耐震計算書は作成しない。 |
| IV－3－1－1－5 | 下部鏡板の応力謴算書 | VI－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | V1－3－3－1－1－1（1） |  |  |
| IV－3－1－1－6 |  | V1－2－3－4－1－2（1） |  |  |
| IV－3－1－1－7 | 中性子束計測ハウジング筫通孔の底力計筧書 | VI－3－3－1－1－1（1） |  |  |
|  | 再看燰水出口ノズル（（11）の応力計算書 | $\mathrm{V}-2-3-4-1-2(1)$ |  |  |
|  |  | VI－3－3－1－1－1（1） |  |  |
| IV－3－1－1－9 | 再看燰水入口ノズル（（12）の応力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | VI－3－3－1－1－1（1） |  |  |
| IV－3－1－1－10 | 主蒸氙出ロノズル（13）の応力計算書 | VI－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | $\mathrm{VI-3-3-1-1-1(1)}$ | 主䒱気出ロノズノ（ N 3$)$ の強度計算 |  |
| IV－3－1－1－11 | 給水ノズル（M）の応力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） | 給水／ズル（N4）の而種性についての計算 |  |
| IV－3－1－1－12 | 低炬心スプレイノズル（N5）の応力匴書 |  | 給水ノズル（ N 4$)$ の強度計算 |  |
|  |  | V1－3－3－1－1－1（1） |  |  |
| IV－3－1－1－13 | 低圧注水ノズノ（N6）の応力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） | 低圧注水ノズル（N6）の䄆震性についての計算 |  |
|  |  | $\mathrm{V} 1-3-3-1-1-1(1)$ |  |  |
| IV－3－1－1－14 | 上蓋スプレイノズル（N7）の応力計算書 | VI－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | $\mathrm{V} 1-3-3-1-1-1(1)$ |  |  |
| IV－3－1－1－15 | ベントノズノ（18）の応力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） | ベントノズル（18）の耐振性についての計算 |  |
|  |  | V1－3－3－1－1－1－1） |  |  |
| IV－3－1－1－16 | ジェットポンフ僋測管貫通部ノズル（（19）の応力計算書 | $\frac{\mathrm{VF}-3-3-4-1-2(1)}{\mathrm{V}-3-3-1-1-1(1)}$ |  |  |
| IV－3－1－1－17 | 差压検出・ほうう酸水注入ノズル（N11）の唐力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） | － |  |
|  |  | VI－3－3－1－1－1－1） |  |  |
| IV－3－1－1－18 | 計装ノズル（ $\mathrm{N} 12, \mathrm{N13}, \mathrm{N14}$ ）の応力俱算書 | V1－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | $\mathrm{V}-3-3-1-1-1(1)$ | 計装ノズル（N12， $\mathrm{N} 13, \mathrm{~N} 14$ ） 強度計算 |  |
| IV－3－1－1－19 | ドレンノズル（N15）の応力計算書 | V1－2－3－4－1－2（1） | ドレンノズル（N15）か耐桭性についての訃算 |  |
|  |  | $\mathrm{V}-3-3-1-1-1(1)$ | ドレンノズル（N15）の強度詯 |  |
| IV－3－1－1－20 | 高王不心スプレイノズル（N16）の応力計算書 | VI－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  | $\mathrm{V} \mid-3-3-1-1-1(1)$ | 高王㚘ススプレイノズル（N16）の强度算 |  |
| IV－3－1－1－21 | ブラケット類の店力詯筫 | $\mathrm{V}-2-3-4-1-2(1)$ | ブラケット類つ而㥛性についての計算 | SA 設備ではないため3強度計算書ぎ作成しない。 |
| IV－3－1－2－1 | 原子炬可力容器内部構造物の応力解析の方針 | V1－2－3－4－3－1 | 原子炬互力容器内部構造物の応力解析の方針 |  |
| IV－3－1－2－2 | 蒸気乾燥踄〇応力計算書 | V1－2－3－4－3－2 |  | SA 設備ではないけあめ3全度計算書き作成しない。 |
| IV－3－1－2－3 | シュラウドへッドの応力㔍書 | VI－2－3－4－3－4 | シュラウドーッドの耐震性についての計算書 |  |
| IV－3－1－2－4 | 気水分離器及びスタンドパイプの底力計算書 | V1－2－3－4－3－3 |  |  |
| IV－3－1－2－5 | 給水スパージャの応力計算書 | VI－2－3－4－3－6 | 給水スパージャの而震性についての計算書 |  |
|  |  | VF－3－別添 7 －2 | 給水スパージャの強度算書 |  |
| IV－3－1－2－6 | 高圧及び低圧炬心スプレイスパージャの応力計算書 | VI－2－3－4－3－7 |  |  |
|  |  | VF－3－別添 $7-3$ | 高压及び低氏炻ハスプレイスパージャの強度計算書 |  |
| IV－3－1－2－7 | ジェットポンプの応力計算書 | V1－2－3－4－3－5 | ジェットポンプo而滣性についての笸算書 |  |
| IV－3－1－2－8 |  | VI－3－別添 $7-1$ |  |  |
| IV－3－1－2－8 |  | V1－2－3－4－3－8 |  |  |


|  |  | 今回工認 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VI－3－別添7－4 |  |  |
| IV－3－1－2－9 |  | V1－2－3－4－3－9 |  |  |
|  |  | VI－3－別添7－5 |  |  |
| IV－3－1－2－10 | 差王検出・ほう酸水注入奚配管（ 原子炋圧力容器内部）の応力計算書 | VI－2－3－4－3－10 |  |  |
| IV－3－1－2－11 |  | VI－3－別添7－6 |  |  |
| IV－3－1－3－1 |  | V1－2－3－4－2－2 |  |  |
| IV－3－1－3－2 | 原子炬圧力容器スタビライザの応力計算書 | V1－2－3－4－2－1 |  |  |
| ［V－3－1－3－3 |  | $\mathrm{V}-2-3-4-2-3$ |  | SA 設備ではないけくめ峧度計算書を作成しない。 |
| IV－3－1－3－4 | ジェットポンフ詨測管賈通部シールの基本板厚註算書 | － | － | SA 設備ではないため計算書を作成しない。 |
| IV－3－1－3－5 | ジェットポンフ詨測管貫通部シールの応力計算書 | － | － | SA 設備ぐはなかいため計算書を作成しない。 |
| IV－3－1－3－6 | 差王検出・ほらす酸水注入系配管（ティーよりN11 ノズルまでの外管）の基本板厚計算書 | VI－3－3－1－1－2－1－1 | 差压検出・ほう酸水注入事配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）の基本板厚柿算書 |  |
| IV－3－1－3－7 |  | VI－3－3－1－1－2－1－2 | 差压検出・ほう酸水注入采配管（ティーよりN11 ノズルまでの外管）の応力計算書 |  |
| 参考資料2 | 炉心支持構造物の唐力解析の方釬 | VI－2－3－3－2－1 | 哣し支持構造物の虑力解析の方針 |  |
| 参考資料3 | 炬改支持搆造物の応力計算書 | V1－2－3－3－2－5 |  |  |
|  |  | VF －3－別添6－4 |  |  |
|  |  | VI－2－3－3－2－6 | 炉心支持板の鴯㐮性についての計算書 |  |
|  |  | $\mathrm{VI}-3$－別添 6 －5 |  |  |
|  |  | VI－2－3－3－2－8 |  |  |
|  |  | VI－3－別添6－7 |  |  |
| － | $-\quad$ | VI－2－3－3－2－7 | 然料支持金具の而震性についての計算書 | 既工認でお計算書を作成していない。 |
|  |  | VI－3－別添 6 －6 | 㷻料支持金具の強度言算書 |  |
|  |  | 11－2－3－4－1－2（1） |  |  |
|  |  |  |  |  |
| IV－2－1－1 | の方針 | V1－2－3－3－2－1 | 炻心支持構造物つ応力解析の方針 |  |
| IV－2－1－2 | 炬心シュラウドの応力計算書 | VI－2－3－3－2－2 | 炬じシュラウドの耐悵性についての計算書 |  |
|  |  | $\mathrm{VF}-3$－別添 6 － |  |  |
| IV－2－1－3 | シュラウドサポートの応力計算書 | VI－2－3－3－2－3 | シュラウドサポートの而振性についての計算書 |  |
|  |  | VF－3－別添 6 －2 | シュラウドサポートの㓌度計算書 |  |
| IV－2－1－4 | 炉らシュラウド支持ロッドの応力計算書 |  | 炬心シュラウド支持ロッドす而慢性についての計算書烼ふシュラウトド支持ロッドの強度計筧書 |  |



PCV 図書構成比較表

| 既工認 |  | 今回工認 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| IV－3－1－1－12 | ジェットデフレクタの強度計算書 | VI－3－3－6－1－1－5 | ジェットデフレクタの強度計算書 |  |
| IV－3－1－1－13 | サプレッションチェンバの強度計算書 | VI－2－9－2－1－2 | サプレッションチェンバの耐震性についての計算書 | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－1－1－7 | サプレッションチェンバの強度計算書 |  |
| IV－3－1－1－14 | ベント管の強度計算書 | VI－2－9－4－2 | ベント管の耐震性についての計算書 | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | $\mathrm{VI}-3-3-6-2-5$ | ベント管の強度計算書 |  |
| IV－3－1－1－15 | ボックスサポートの強度計算書 | $\mathrm{VI}-2-9-2-1-5$ | ボックスサポートの耐震性についての計算書 | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－1－1－8 | ボックスサポートの強度計算書 |  |
| IV－3－1－1－16 | ジェット力を考慮した強度計算書 | VI－3－3－6－1－1－9 | ジェット力を考慮した強度計算書 |  |
| IV－3－1－2－1 | ドライウェルスリーブの基本板厚計算書 | VI－3－3－6－1－2－1 | 機器搬出入用ハッチの基本板厚計算書 | 補正工認では 6 分割 <br> なお，今回工認の「原子炉格納容器配管貫通部の基本板厚計算書」については，既工認の「ドライウェルスリーブの基本板厚計算書」，「サプレッションチェンバスリーブ の基本板厚計算書」及び「配管貫通部アッ センブリの基本板厚計算書」を合わせて 1 つの図書としている。 <br> また，今回工認の「原子炉格納容器電気配線貫通部の基本板厚計算書」については，既工認の「ドライウェルスリーブの基本板厚計算書」及び「サプレッションチェンバ スリーブの基本板厚計算書」を合わせて 1 つの図書としている。 |
|  |  | VI－3－3－6－1－2－3 | 逃がし安全弁搬出入口の基本板厚計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－2－5 | 制御棒駆動機構搬出入口の基本板厚計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－3－1 | 所員用エアロックの基本板厚計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－1 | 原子炉格納容器配管貫通部の基本板厚計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－4 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の基本板厚計算書 |  |
| IV－3－1－2－2 | サプレッションチェンバスリーブの基本板厚計算書 | VI－3－3－6－1－2－7 | サプレッションチェンバ出入口の基本板厚計算書 | 補正工認では 3 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－1 | 原子炉格納容器配管貫通部の基本板厚計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－4 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の基本板厚計算書 |  |
| IV－3－1－2－3 | 配管貫通部アッセンブリの基本板厚計算書 | VI－3－3－6－1－4－1 | 原子炉格納容器配管貫通部の基本板厚計算書 | 図書名称変更。内容は同じ。 |


| 既工認 |  | 今回工認 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| IV－3－1－2－4 | 原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書 | VI－2－9－2－4－1 | 原子炉格納容器配管貫通部の耐震性についての計算書 | 補正工認では 4 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－2 | 原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書 |  |
|  |  | VI－2－9－2－2－4 | サプレッションチェンバ出入口の耐震性につい ての計算書 |  |
|  |  | VI－3－3－6－1－2－8 | サプレッションチェンバ出入口の強度計算書 |  |
| IV－3－1－2－5 | 原子炬格納容器電気配線貫通部の強度計算書 | VI－2－9－2－4－2 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の耐震性につい ての計算書 | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－1－4－5 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の強度計算書 |  |
| IV－3－1－2－6 | 原子炉格納容器配管貫通部ベローズの強度計算書 | VI－3－3－6－1－4－3 | 原子炉格納容器配管貫通部ベローズの強度計算書 |  |
| IV－3－1－3－1 | ベントヘッダ及びダウンカマの基本板厚計算書 | $\mathrm{VI}-3-3-6-2-1$ | ダウンカマ及びベントヘッダの基本板厚計算書 | 図書名称変更。内容は同じ。 |
| IV－3－1－3－2 | ドライウェルスプレイ管の基本板厚計算書 | VI－3－3－6－2－7－1－1－1－1 | ドライウェルスプレイ管の基本板厚計算書 |  |
| IV－3－1－3－3 | サプレッションチェンバスプレイ管の基本板厚計算書 | VI－3－3－6－2－7－1－1－2－1 | サプレッションチェンバスプレイ管の基本板厚計算書 |  |
| IV－3－1－3－4 | ベントヘッダの強度計算書 | $\mathrm{VI}-2-9-4-1$ VI-3-3-6-2-3 | ダウンカマの耐震性についての計算書 ベントヘッダの強度計算書 | 補正工認では 2 分割 <br> なお，今回工認の「ダウンカマの耐震性に ついての計算書」については，既工認の「べ ントヘッダの強度計算書」及び「ダウンカ マの強度計算書」を合わせて 1 つの図書と している。 |
| IV－3－1－3－5 | ダウンカマの強度計算書 | VI－2－9－4－1 | ダウンカマの耐震性についての計算書 | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | $\mathrm{VI}-3-3-6-2-2$ | ダウンカマの強度計算書 |  |
| IV－3－1－3－6 | ドライウェルスプレイ管の強度計算書 | VI－3－3－6－2－7－1－1－1－2 | ドライウェルスプレイ管の応力計算書 |  |
| IV－3－1－3－7 | サプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書 | VI－2－9－4－3－1－1 | 管の耐震性についての計算書（原子炉格納容器 スプレイ椧却系） | 補正工認では 2 分割 |
|  |  | VI－3－3－6－2－7－1－1－2－2 | サプレッションチェンバスプレイ管の応力計算書 |  |
| その他 |  |  |  |  |
| － | － | VI－2－9－2－1－3 | 原子炉格納容器シャラグの耐震性についての計算書 | 補正工認で新規作成 |

本資料のらち，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 工事計画審查資料 |  |
| :---: | :---: |
| 資料番号 | 02 －補－E－19－0600－40－17＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021年4月9日 |

補足－600－40－17 原子炉圧力容器関連及び原子炉格納容器関連に おける工事計画認可で実施する評価手法の概要 と応答倍率評価について

## 1．概要

本申請における原子炉圧力容器関連並びに原子炉格納容器関連の強度計算書及び耐震計算書
（以下「強度計算書等」という。）においては，理論式による応力計算，計算機プログラムによる応力解析及び既に認可された工事計画の添付書類（以下「既工認」という。）の評価を元に応答倍率評価＊を実施している機器がある。

本資料においては，原子炉圧力容器関連及び原子炉格納容器関連の今回工認における評価手法 の概要及び応答倍率評価の方法について説明する。

本資料で説明する，原子炉圧力容器関連及び原子炉格納容器関連の今回工認における強度計算書等をそれぞれ表1及び表2．2に示す。

注記 $~: ~$ 既工認の評価を元に，荷重条件や耐震条件の比を用いて発生応力を算出する方法。

2．今回工認における評価手法の概要
今回工認における評価手法の概要を以下に示し，原子炉圧力容器関連の評価手法の一覧を表 2.1 に，原子炉格納容器関連の評価手法の一覧を表 2.2 に示す。
（1）理論式による応力計算
評価に用いる設計荷重と応力評価面，評価点の断面性状から理論式により発生応力を算出 する。
（2）計算機プログラムによる応力解析
計算機プログラムによる解析により，発生応力を算出する。
なお，固有値解析の結果，柔構造である機器は，FEM による解析＊にて地震による発生応力 を算出する。

注記＊：原則として動的解析を適用するが，サプレッションチェンバについては，サプレッ ションチェンバ全体をはり要素にモデル化し，固有値解析及び地震応答解析（スペ クトルモーダル解析）により得られた変位を，サプレッションチェンバ部分シェル モデルに入力し，応力解析により発生応力を求める。
（3）応答倍率評価による応力計算
既工認の評価を元に，荷重条件や耐震条件の比を用いて発生応力を算出する。応答倍率評価による応力計算の方法の詳細を次章以降で説明する。

3．既工認における強度計算書等の基本的な評価方法
既工認における，発生応力の算出方法の概要を以下に示す。
（1）各荷重による応力の算出
基準地震動，最高使用圧力等の荷重が発生する要素毎に，発生応力（以下「各荷重による応力」という。）を求める。各荷重による応力の算出方法は主に以下の方法がある。
a．FEM 等により求めた単位荷重当たりの発生応力に荷重条件を乗ずる方法
FEM により単位荷重として例えば鉛直力 1 N 当たりに発生する応力を算出する。ここで，例えば発生する応力を 1 MPa とする。その後，評価において外荷重として与える鉛直力（例 えば 100N）における応力を算出するには，単位荷重での発生応力に，単位荷重との荷重比 の 100 を乗じて発生する応力を算出する。

このような処理を実施する理由は，評価には弾性解析を用いており，荷重に対して応力 が比例することから，複数の評価条件が存在する際にその都度 FEM を実施するよりも，単位荷重当たりの発生応力のみをFEM により求めておき，これに対して条件に応じて補正を行う方が処理が簡便であるためである。
b．理論式等により各荷重による応力を算出する方法
理論式に各荷重条件を与えることにより，各荷重による応力を直接算出する。
（2）組合せ応力の算出
評価すべき荷重の組合せに応じて，各荷重による応力を足し合わせる。
例えば，基準地震動の発生状況に，運転状態 I 及びIIを組み合わせて評価を行う場合，基準地震動による応力と運転状態 I 及びIIにおける応力を組み合わせることとなる。
（3）応力強さの算出
3．（2）の結果を用いて主応力を求め，応力強さを算出する。

4．今回工認における応答倍率評価の方法
今回工認において評価方法として応答倍率評価を採用する場合は，前章（1）項の部分を，以下の ように実施している。いずれの方法も根本的には既工認で実施している評価と同等の結果を得る ことができる。

なお，前章（2）項及び（3）項の計算に関しては，既工認と同様の計算を実施する。
本章で説明する評価フローを図 4 に示す。

4． 1 FEM 等による解析の応力を応答倍し評価を行う場合
既工認における各荷重による応力に今回工認における荷重条件と既工認における荷重条件 の比を乗ずることで，今回工認における各荷重による応力を算出する。

なお，上記の処理を理論式に対して適用する場合には，入力される各荷重に対して発生応力が比例することを確認した上で適用している。

## 4.2 荷重条件を応答倍し評価を行う場合

ジェットポンプ，スパージャ類＊1 及び炉内配管類＊2は，原子炉建屋との連成による地震応答解析モデルに含まれない。このため，既工認においてはそれらを個別にモデル化し，地震力をインプットとした解析により得られるジェットポンプ，スパージャ類及び炉内配管類自体に生じる荷重，スパージャ類に接続されているサーマルスリーブ＊3・ブラケット類＊4 に生 じる荷重を用いて応力計算を行っている。

今回工認での評価用荷重は，ジェットポンプ，スパージャ類及び炉内配管類が既工認時の固有値解析により剛であることを確認しているため，設置位置における評価用震度を用いて，今回工認と既工認との比（震度比）を求め，既工認で用いた荷重に乗じることで設定し，サ ーマルスリーブにおいては前項の手法により応力を算出し，ジェットポンプ，スパージャ類及び炉内配管類並びにブラケット類においては理論式による応力計算を行っている。

注記＊1：給水スパージャ，高圧及び低圧炉心スプレイスパージャ
2 ：残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部），高圧及び低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部），差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部及びティーよりN11 ノズル までの外管）
3：給水ノズルサーマルスリーブ，高圧炉心スプレイノズルサーマルスリーブ，低圧炉心スプレイノズルサーマルスリーブ，ジェットポンプサーマルスリーブ低圧注水ノズルサーマルスリーブ
4：給水スパージャブラケット，炉心スプレイブラケット

5．応答倍率評価における比率及びその算出根拠について
今回工認の応答倍率評価で用いている比率とその算出根拠のうち，原子炉圧力容器関連の荷重比を表5．1に，原子炉格納容器関連の荷重比を表5．2に，ジェットポンプ，スパージャ類及び炉内配管類の震度比を表5．3に示す。

6．応答倍率評価の計算例
4 章にて説明した今回工認の応答倍率評価の計算例を以下のとおり示す。

6． 1 FEM 等による解析の応力を応答倍し評価を行う場合の計算例
標記の件の例として，原子炉圧力容器関連より再循環水出口ノズル（N1）における応力評価点P01－P02 の計算例を図 6.1 に，原子炉格納容器関連より添付書類「VI－2－9－2－1－1 ドラ イウェルの耐震性についての計算書」における応力評価点P9，V（LL）－1 の計算例を図 6.2 に示す。
6.2 荷重条件を応答倍し評価を行う場合の計算例

標記の件の例として，原子炉圧力容器関連より給水スパージャにおける荷重の算出方法を表 6 に示す。

表1 本資料で説明する原子炉圧力容器関連の強度計算書等の一覧

| 図書番号 | 図書名称 |
| :---: | :---: |
| $\mathrm{VI}-2-3-3-2-2$ | 炉心シュラウドの耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-3-2-3$ | シュラウドサポートの耐震性についての計算書 |
| 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 |
| VI－2－3－3－2－5 | 上部格子板の耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－3－2－6 | 炉心支持板の耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－3－2－7 | 燃料支持金具の耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-3-2-8$ | 制御棒案内管の耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－4－1－2 | 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－4－2－1 | 原子炉圧力容器スタビライザの耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-2-2$ | 原子炉格納容器スタビライザの耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－4－2－3 | 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-2-4$ | 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11 ノズルまでの外管）の耐震性について の計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-2$ | 蒸気乾燥器の耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-3$ | 気水分離器及びスタンドパイプの耐震性についての計算書 |
| VI－2－3－4－3－4 | シュラウドヘッドの耐震性についての計算書 |
| 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 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-6$ | 給水スパージャの耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-7$ | 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 |
| 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 |
| VI－2－3－4－3－9 | 高圧及び低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-10$ | 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 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-11$ | 中性子束計測案内管の耐震性についての計算書 |
| $\mathrm{VI}-3-3-1-1-1$ | 原子炉圧力容器本体の強度計算書 |
| VI－3－3－1－1－2－1－2 | 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）の応力計算書 |
| VI－3－別添 6－1 | 炉心シュラウドの強度計算書 |
| VI－3－別添 6－2 | シュラウドサポートの強度計算書 |
| VI－3－別添 6－3 | 炉心シュラウド支持ロッドの強度計算書 |
| VI－3－別添 6－4 | 上部格子板の強度計算書 |
| VI－3－別添 6－5 | 炉心支持板の強度計算書 |
| VI－3－別添 6－6 | 燃料支持金具の強度計算書 |
| VI－3－別添 6－7 | 制御棒案内管の強度計算書 |
| VI－3－別添 7－1 | ジェットポンプの強度計算書 |
| VI－3－別添 7－2 | 給水スパージャの強度計算書 |
| VI－3－別添 7－3 | 高圧及び低圧炉心スプレイスパージャの強度計算書 |
| VI－3－別添 7－4 | 残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）の強度計算書 |
| VI－3－別添 7－5 | 高圧及び低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）の強度計算書 |
| VI－3－別添 7－6 | 差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）の強度計算書 |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（1／8）

|  | $\begin{aligned} & \text { 积 } \\ & \text { 揌 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\frac{\text { 相 }}{}$ | I | I | 篮 | 告監 | I | 1 | I | I | 1 | I | \｜ | I | I | 歲 |
| $\stackrel{\stackrel{C}{6}}{\substack{x_{1}^{\prime}}}$ | $\frac{山!}{+1}$ |  |  |  |  | I | 1 | ｜ | \｜ | \｜ | \｜ | ｜ | ｜ | I |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 㨞 } \\ & \text { 蜼 } \end{aligned}$ | ｜ | \｜ | \｜ | I |  |  | ｜ | \｜ | 1 | 1 | I | I | 1 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 置 } \\ & \text { 筥 } \end{aligned}$ |  | ｜ | I | I | ｜ | I | 1 | I | \｜ | 1 | I | I | । | I |  |
| 䚡 | 嚽 | 1 | । | ｜ | 1 | I | 1 | \｜ | 1 | 1 | 1 | I | I | \｜ |  |
|  |  |  |  | 篮 | 監 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 庶 } \\ & \text { 霍 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 蒗 } \\ & \text { 留 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 䍚 } \\ & \text { 留 } \end{aligned}$ |  |
| 䍃 | $\begin{aligned} & \text { 華 } \\ & \text { 㢼 } \\ & \text { 艺 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 血 } \\ & \text { 管 } \end{aligned}$ | 点 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 魔 } \\ & \text { 駰 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 蒗 } \\ & \text { 鹠 } \end{aligned}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\stackrel{8}{2}$ |  | － | $\bigcirc$ |  |  | $\infty$ |  | ＋ | $\llcorner$ |  | $\omega$ |  |  |  |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（2／8）

| No． | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評価 |  | 特別な応力の評価 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差圧） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支圧 | 座屈 |  |
| 8 | 胴板 | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{A} \mathrm{~S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | 理論式 | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 理論式 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 理論式 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 9 | 上部鏡板，鏡板フランジ， <br> 胴板フランジ及びスタッド <br> ボルト | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & (\text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 10 | 下部鎳板 | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ ， $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{gathered} \text { 解析 } \\ \text { (応答信*) } \end{gathered}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－2 参照。 |
|  | 制御棒駆動機構ハウジング <br> 貫通孔 | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | 理論式 |  |
| 11 |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & (\text { 応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | 理論式 | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乘ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－2 参照。 |
| 12 | 中性子束計測ハウジング貫通孔 | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | － | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－2 参照。 |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（3／8）

| No． | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評価 |  | 特別な応力の評俉 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差压） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支压 | 座屈 |  |
| 13 | 再看澴水出口ノズル（ N 1 ） | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{4} \mathrm{~S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | 理論式 | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態 V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－1 参照。 |
| 14 | 再循澴水入口ノズル（N2） | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{A} \mathrm{~S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析＊ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | 注記＊：サーマルスリーブとジェットポンプとの取り合い点には，ジェットポンプからの地震荷重が生じる。その震度比による地震荷重は表 5．3－17，表5．3－18 参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－1 参照。 |
| 15 | 主蒸気出ロノズル（N3） | 許容応力状態 $\mathrm{II}_{\mathrm{S}} \mathrm{S}, \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態 V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 16 | 給水ノズル（ N 4$)$ | 許容応力状態 $\mathrm{III}_{A} \mathrm{~S}, \mathrm{IV}_{A} \mathrm{~S}$ | 解析 | 解析＊ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | 注記＊：サーマルスリーブと給水スパージャとの取り合い点には，給水スパージャからの地震荷重が生じる。その震度比による地震荷重は表 5．3－19，表5．3－20参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記 $*$ ：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－1 参照。 |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（4／8）

|  | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評価 |  | 特別な応力の評価 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差圧） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支压 | 座屈 |  |
| 17 | 低圧炉心スプレイノズル <br> （N5） | 許容応力状態 III，S，IV，S | 解析 | 解析＊ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | 注記＊：サーマルスリーブと低压炬心スプレイ系配管との取り合い点には，低圧炉心スプレイ系配管からの地震荷重 が生じる。その震度比による地震荷重は表 5．3－21，表5．3－ 22参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{gathered} \text { 解析 } \\ \left(\text { 応答倍 }{ }^{*}\right) \end{gathered}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずること で，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 18 | 低圧注水ノズル（N6） | 許容応力状態 III，S，IV S S | 解析 | 解析＊ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | 注記＊：サーマルスリーブと残留熱除去系配管との取り合 い点には，残留熱除去系配管からの地震荷重が生じる。そ の震度比による地震荷重は表 5．3－23，表5．3－24参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずること で，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－1 参照。 |
| 19 | 上蓋スプレイノズル（N7） | 許容応力状態 <br>  | 解析 | 解析 | 理論式 | 理論式 | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{gathered} \text { 解析 } \\ \left(\text { 応答倍 }{ }^{*}\right) \end{gathered}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずること で，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－1 参照。 |
| 20 | ベントノズル（N8） | 許容応力状態 $\mathrm{III}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}, \mathrm{IV} \mathrm{V}_{\mathrm{S}}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずること で，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（5／8）

| No． | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評価 |  | 特別な応力の評価 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差圧） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支压 | 座屈 |  |
| 21 | ジェットポンプ計測管貫通部ノズル（ N 9$)$ | 許容応力状態 IIIN $_{1} S, I V_{A} S$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 22 | 差圧検出・ほう酸水注入ノズル (N11) | 許容応力状態 IIINS，IV，${ }_{\text {S }}$ | 解析 | 解析＊ | 理論式 | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は，炋外配管からの荷重は表 5．3－25，表5．3－26，炬内配管からの荷重は表 5．3－27，表5．3－28参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－2 参照。 |
| 23 | 計装ノズル（N12，N13，N14） | 許容応力状態 IIIAS，IV ${ }_{A}$ S | 解析 | 解析 | 理論式 | 理論式 | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－1 参照。 |
| 24 | ドレンノズル（N15） | 許容応力状態 $\mathrm{III}_{\mathrm{N}} \mathrm{S}, \mathrm{IV}_{\mathrm{n}} \mathrm{S}$ | 解析 | 解析 | 理論式 | － | － | － | － |  |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 解析 } \\ & \text { (応答倍*) } \end{aligned}$ | 解析 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表5．1－2参照。 |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（6／8）

|  | 篤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 匋 | I | I | I | I | I | I | $\begin{aligned} & \text { 蒗 } \\ & \text { 餢 } \end{aligned}$ | I |
|  | $\frac{4}{+x}$ | I | I | I | I | 1 | 1 | I | I |
|  | $\begin{aligned} & \text { 点 } \\ & \text { 虹 } \\ & \text { 意 } \end{aligned}$ | I | I | I | I | $\begin{aligned} & \text { 筤 } \end{aligned}$ | I | I | ｜ |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { 萑 } \\ & \text { 翡 } \end{aligned}$ | I | I | I | 1 | 1 | I | I |
|  | 浪 | $\begin{aligned} & \text { 蒗 } \\ & \text { 留 } \end{aligned}$ | I | I | I | 1 | I | $\begin{aligned} & \text { 艮 } \\ & \text { 畿 } \end{aligned}$ | I |
|  |  |  | 㹂 |  |  |  |  | 笽 | $\begin{aligned} & \text { 蒗 } \\ & \text { 留 } \end{aligned}$ |
|  |  | 篦 |  | I | I | I | I | 監 | I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | เึ |  | $\stackrel{\circ}{\circ}$ | ล | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | $\stackrel{3}{3}$ | $\stackrel{\circ}{8}$ | $\vec{m}$ |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（7／8）

| No． | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評価 |  | 特別な応力の評価 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差圧） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支圧 | 座屈 |  |
| 32 | 原子炬圧力容器スタビライ ザ | 許容応力状態 $\mathrm{III}_{A} \mathrm{~S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | － | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 33 | 原子炉格納容器スタビライ ザ | 許容応力状態 $\mathrm{IIH}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}, \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | － | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 34 | 制御棒駆動機構ハウジング支持金具 | 許容応力状態 <br> $\mathrm{III}_{4} \mathrm{~S}, \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | － | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 35 | 差圧検出・ほう酸水注入采配管（ティーよりN11ノズルま での外管） | 許容応力状態 IIIN $^{S} S, I V_{A} S$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－15，表5．3－ 16参照。 |
|  |  | 運転状態V | $\begin{aligned} & \text { 理論式 } \\ & \text { (応答倍") } \end{aligned}$ | 理論式 | － | － | － | － | － | 注記＊：既工認における各荷重による応力に今回工認にお ける荷重条件と既工認における荷重条件の比を乗ずるこ とで，今回工認における各荷重による応力を算出する。応答倍率評価に用いる比率は表 5．1－2 参照。 |
| 36 | 蒸気乾燥器 | 許容応力状態 IIIN $_{S} S, I_{n} S$ | 理論式 | 理論式 | － | － | 理論式 | － | － |  |
| 37 | 気水分離器及びスタンドパ イプ | 許容応力状態 III $_{S} S, I V_{A} S$ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 38 | シュラウドヘッド | 許容応力状態 <br> $\mathrm{III}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}, \mathrm{IV} \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 39 | ジェットポンプ | $\begin{aligned} & \text { 許容応力状態 } \\ & I I I A_{A} S, I V_{A} S, V_{A} S \end{aligned}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－1，表 5．3－2参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |

表2．1 評価における計算手法の一覧（原子炉圧力容器関連）（8／8）

| No． | 機器名称 | 評価 | 応力評価 |  | 繰返し荷重の評俉 |  | 特別な応力の評侕 |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 内圧（差圧） | 外荷重 | 疲労 | 簡易弾塑性 | 純せん断 | 支压 | 座屈 |  |
| 40 | 給水スパージャ | $\begin{gathered} \text { 計容応力状態 } \\ \text { IIII } \mathrm{S}, \quad \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}, \mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \end{gathered}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－3，表 5．3－4参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 41 | 高圧及び低圧炬心スプレイスパージャ | $\begin{gathered} \text { 許容応力状態 } \\ {I I I_{A} S, ~}_{V_{A} S}, V_{A} S \end{gathered}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－5，表 5．3－6参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 42 | 残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部） | $\begin{gathered} \text { 許容応力状態 } \\ \text { III } I_{S} S, \quad V_{A S} S, V_{A} S \end{gathered}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－11，表5．3－ 12 参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 43 | 高圧及び低圧炬心スプレィ系配管（原子炉圧力容器内部） | $\begin{gathered} \text { 許容応力状態 } \\ I I I N_{S} S, \quad V_{A} S, V_{A} S \end{gathered}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は高圧炉心スプレイ系配管は表 5．3－7，表5．3－8，低圧灲心スプレイ系配管は表 5．3－9，表 5．3－10参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 44 | 差圧検出・ほう酸水注入系配 <br> 管（原子炉圧力容器内部） | $\begin{gathered} \text { 許容応力状態 } \\ I I I_{S} S, I V_{A} S, V_{A} S \end{gathered}$ | 理論式 | 理論式＊ | － | － | － | － | － | 注記＊：震度比による地震荷重を用いる。 <br> 評価に用いる震度比による地震荷重は表 5．3－13，表5．3－ 14 参照。 |
|  |  | 運転状態V | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |
| 45 | 中性子束計測案内管 | 許容応力状態 IIINS，IVNS | 理論式 | 理論式 | － | － | － | － | － |  |

表2．2 評価における計算手法の一覧（原子炉格納容器関連）（1／4）

| 図書番号 | 図書名称 | 評価点番号 | 評価方法 |  | 比率表番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | DB | SA |  |
| VI－1－2－1 | 原子炉本体の基礎に関する説明書 | P1－P2 | 応答倍 | 応答倍 | －＊1 |
|  |  | P3－P5 | 理論式 | 理論式 | － |
| VI－2－9－2－1－1 | ドライウェルの耐震性についての計算書 | P1－P11 | 応答倍及び理論式＊2 | 応答倍及び理論式＊2 | 表 5．2－1 |
| VI－3－3－6－1－1－2 | ドライウェルの強度計算書 | P1－P11 | － | 応答倍 |  |
| VI－2－9－2－1－2 | サプレッションチェンバの耐震性についての計算書 | P1－P10 | 応答倍及び FEM＊3 | 応答倍及び FEM＊3 | 表 5．2－2 |
| VI－3－3－6－1－1－7 | サプレッションチェンバの強度計算書 | P1－P10 | 一 | 応答倍及び FEM＊3 |  |
| VI－2－9－2－1－3 | 原子炉格納容器シヤラグの耐震性についての計算書 | P1－P10 | 理論式 | 理論式 | － |
|  |  | P11 | 応答倍及び理論式＊2，＊4 | 応答倍及び理論式＊2，＊4 | 表 5．2－3 |
| VI－2－9－2－1－4 | ドライウェルベント開口部の耐震性についての計算書 | P1＊5 | FEM | FEM | － |
|  |  | P2＊${ }^{*}$ | 応答倍，FEM 及び理論式 ${ }^{*} 2$ ，＊7 | 応答倍，FEM 及び理論式＊2，＊7 | 表 5．2－4 |
| VI－3－3－6－1－1－4 | ドライウェルベント開口部の強度計算書 | P1＊5 | － | FEM | － |
|  |  | P2＊6 | － | 応答倍及び FEM＊7 | 表 5．2－4 |
| VI－2－9－2－1－5 | ボックスサポートの耐震性についての計算書 | P1－P12，P2 | 理論式 | 理論式 | － |
|  |  | P6 ${ }^{\text {］}}$ | 理論式 | 理論式及び FEM＊8 |  |
| VI－3－3－6－1－1－8 | ボックスサポートの強度計算書 | P1，P6－P7，P9 | － | 理論式＊8 | － |
|  |  | $\begin{gathered} \text { P2-P5, P8, P10-P12, } \\ \text { P2', P6 } \end{gathered}$ | － | －＊9 |  |

[^1]表 2.2 評価における計算手法の一覧（原子炉格納容器関連）（2／4）

| 図書番号 | 図書名称 | 評価点番号 | 評価方法 |  | 比率表番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | DB | SA |  |
| VI－2－9－2－2－1 | 機器搬出入用ハッチの耐震性についての計算書 | P1－P2 | －＊1 |  | － |
|  |  | P3－P5 | 応答倍及び理論式 $* 2, * 3$ | 応答倍及び理論式 $* 2$ ，＊3 | 表 5．2－5 |
| VI－3－3－6－1－2－2 | 機器搬出入用ハッチの強度計算書 | P1－P2 | － | 応答倍 | 表 5．2－5 |
|  |  | P3－P5 | － | 応答倍 |  |
| VI－2－9－2－2－2 | 逃がし安全弁搬出入口の耐震性についての計算書 | P1－P8 | －＊1 |  | － |
|  |  | P9－P11 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 応答倍及び理論式 $* 2$ ，＊3 | 表 5．2－6 |
| VI－3－3－6－1－2－4 | 逃がし安全弁搬出入口の強度計算書 | P1－P2 | － | 応答倍 | 表 5．2－6 |
|  |  | P3－P8 | － | 理論式 | － |
|  |  | P9－P11 | － | 応答倍及び理論式＊3 | 表 5．2－6 |
| VI－2－9－2－2－3 | 制御棒駆動機構搬出入口の耐震性についての計算書 | P1－P2 | －＊1 |  | － |
|  |  | P3－P5 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 表 5．2－7 |
| VI－3－3－6－1－2－6 | 制御棒駆動機構搬出入口の強度計算書 | P1－P2 | － | 応答倍 | 表 5．2－7 |
|  |  | P3－P5 | － | 応答倍及び理論式＊3 |  |
| VI－2－9－2－2－4 | サプレッションチェンバ出入口の耐震性についての計算書 | P1－P3 | －＊1 |  | － |
|  |  | P4 | 理論式 | 理論式 |  |
|  |  | P5 | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 表5．2－8 |
| VI－3－3－6－1－2－8 | サプレッションチェンバ出入口の強度計算書 | P1－P4 | － | 理論式 | － |
|  |  | P5 | － | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 表 5．2－8 |

[^2]表 2.2 評価における計算手法の一覧（原子炉格納容器関連）（3／4）

| 図書番号 | 図書名称 | 評価点番号 | 評価方法 |  | 比率表番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | DB | SA |  |
| VI－2－9－2－3－1 | 所員用エアロックの耐震性についての計算書 | P1－P5 | －＊1 |  | － |
|  |  | P6－P8 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 表 5．2－9 |
| VI－3－3－6－1－3－2 | 所員用エアロックの強度計算書 | P1－P5 | － | 理論式 | － |
|  |  | P6－P8 | － | 応答倍及び理論式＊3 | 表 5．2－9 |
| VI－2－9－2－4－1 | 原子炉格納容器配管貫通部の耐震性についての計算書 | P1 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 応答倍及び理論式＊2，＊3 | 表5．2－10 |
|  |  | P2 | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 表5．2－11 |
|  |  | P3－P4 | 理論式 | 理論式 | － |
| VI－3－3－6－1－4－2 | 原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書 | P1 | － | 応答倍及び理論式＊3 | 表 5．2－10 |
|  |  | P2 | － | 応答倍，FEM 及び理論式＊3 | 表5．2－11 |
|  |  | P3－P4 | － | 理論式 | － |
| VI－3－3－6－1－4－3 | 原子炉格納容器配管貫通部ベローズの強度計算書 | － | － | 理論式＊4 | － |
| VI－2－9－2－4－2 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の耐震性についての計算書 | P1－P3 | 理論式 | 理論式 | － |
| VI－3－3－6－1－4－5 | 原子炉格納容器電気配線貫通部の強度計算書 | P1－P3 | － | 理論式 | － |

注記＊1：何重は小さく無視できるため，評価を省略。
＊2：胴側の水平方向地震荷重による応力は，理論式により算出。
＊3：管台側荷重による胴側応力は，理論式により算出。
＊ 4 ：地震荷重による応力は，FEMにより求められた荷重（変位）を用いて理論式により算出。
表2．2 評価における計算手法の一覧（原子炉格納容器関連）（4／4）

| 図書番号 | 図書名称 | 評価点番号 | 評価方法 |  | 比率表番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | DB | SA |  |
| VI－2－9－4－1 | ダウンカマの耐震性についての計算書 | $\mathrm{P} 1-\mathrm{P} 4 * 1, * 2$ | FEM | FEM | － |
|  |  | P5－P10 | 理論式＊3 | 理論式＊3 | － |
| VI－3－3－6－2－2 | ダウンカマの強度計算書 | $\mathrm{P} 1-\mathrm{P} 2^{* 1}$ | － | FEM | － |
| VI－3－3－6－2－3 | ベントヘッダの強度計算書 | P1－P2＊4 | － | FEM | － |
|  |  | P3－P8 | － | 理論式＊3 | － |
| VI－2－9－4－2 | ベント管の耐震性についての計算書 | P1－P3＊5 | FEM | FEM | － |
| VI－3－3－6－2－5 | ベント管の強度計算書 | P1－P3＊5 | － | FEM | － |
| VI－2－9－4－3－1－1 | 管の耐震性についての計算書（原子炉格納容器スプレイ冷却系） | －＊6 | FEM | FEM | － |
| $\begin{aligned} & \text { VI-3-3-6-2-7- } \\ & 1-1-1-2 \end{aligned}$ | ドライウェルスプレイ管の応力計算書 | P1－P4 | － | 理論式 | － |
| $\begin{aligned} & \text { VI-3-3-6-2-7- } \\ & 1-1-2-2 \end{aligned}$ | サプレッションチェンバスプレイ管の応力計算書 | －＊7 | － | FEM | － |
| VI－3－3－6－1－1－5 | ジェットデフレクタの強度計算書 | P1－P3 | － | －＊8 | － |
| VI－3－3－6－1－1－9 | ジェット力を考慮した強度計算書 | P1－P3 | － | －＊9 | － |
| VI－2－11－2－10 | 原子灲しゃへい壁の耐震性についての計算書 | P1－P2 | 理論式 | 理論式 | － |
| VI－3－3－6－1－1－3 | ドライウェル主フランジの強度計算書 | P1－P2 | － | 理論式 | － |
| VI－3－3－6－2－6 | ベント管ベローズの強度計算書 | － | － | 理論式＊${ }^{\text {c }}$ | － |

[^3]

図4 今回工認における応答倍率評価フロー

表 5．1－1 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）
（原子炉圧力容器（領域 A及びB））

| 荷重 | 既工認 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 | 比率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 最高使用圧力 | 内圧 <br> （運転状態 V） |  |
|  | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | P |
| L01 内圧 |  |  | 1． 190 |

表 5．1－2 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）
（原子炉圧力容器（領域C））

| 荷重 | 既工認 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 | 比率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 最高使用圧力 | 内圧 <br> （運転状態 V） |  |
|  | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{P} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | P |
| L01 内圧 |  |  | 1． 200 |

表 5．2－1 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字4桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． $002^{* 1}$ | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． 500 ＊2 | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | 0． 570 ＊4 |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | $0.980^{* 4}$ |
| 注記＊1 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊ 2 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊ 3 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊4：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^4]
表 5．2－4 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字4桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | 内圧 <br> （SA 短期） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （ kPa ） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 後 } \\ \text { 長期(LL)) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． $002^{* 1}$ | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． 500 ＊2 | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | $0.570^{* 4}$ |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | $0.980^{* 4}$ |
| 注記＊1：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊ 2 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊4：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5．2－5 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字 4 桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \text { 最高使用 } \\ \text { 圧力 } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （ kPa ） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ \text { (SA 後 } \\ \text { 長期(LL)) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． 002 ＊${ }^{1}$ | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． 500 ＊2 | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | 0． 570 ＊4 |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | $0.980 * 4$ |
| 注記＊1 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊2：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊ 4 ：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5．2－6 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 十荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字 4 桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 後 } \\ \text { 長期(LL) ) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） <br> （kPa） | 内圧 <br> （SA 後 <br> 長期（LL）） <br> （kPa） | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． 002 ＊${ }^{1}$ | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． $500 * 2$ | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | 0． 570 ＊4 |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | $0.980 * 4$ |
| 注記＊1：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊ 2 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊4：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5．2－7 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字4桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | 内圧 <br> （SA 短期） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． $002^{* 1}$ | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． 500 ＊2 | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | 0． 570 ＊4 |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | $0.980^{* 4}$ |
| 注記＊1 ：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊2：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊4：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^5]表 5．2－9 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 | 設計荷重 | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字 4 桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SAA} \text { 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 内圧 <br> （SA 後 <br> 長期（L）） <br> （kPa） | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 後 } \\ \text { 長期(LL)) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 | 内圧 <br> （SA 短期） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | $\begin{gathered} \text { 内圧 } \\ (\mathrm{SA} \text { 後 } \\ \text { 長期 }(\mathrm{LL})) \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． 002 ＊1 | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． $500 * 2$ | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊3 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | $0.570^{* 4}$ |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | 一 | － | － | 0.98 | － | － | － | 0．980＊4 |
| 注記＊1：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊2：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊4：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5．2－10 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）

| 荷重 |  | 既工認 設計荷重＊1 |  | 本申請における評価用荷重 |  |  |  | 比率 〔有効数字 4 桁〕 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 最高使用 <br> 圧力 <br> （kPa） | 震度 | 内圧 <br> （SA 短期） <br> （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 | 内圧 <br> （SA 短期） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（L）） （kPa） | 内圧 <br> （SA 後長期（LL）） （kPa） | 震度 |
| 内圧 |  | 427 | － | 854 | － | － | － | 2． 002 ＊2 | － | － | － |
|  |  | － |  | 640 | － | － |  | 1． 500 ＊3 | － |  |
|  |  | － |  | － | 427 | － |  | － | 1．001＊4 |  |
| 地震荷重S d＊ | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.57 | － | － | － | $0.570 * 5$ |
| 地震荷重S s | 鉛直 |  | － | － | － | － | － | 0.98 | － | － | － | 0．980＊5 |
| 注記＊1：応力評価点P1（原子炉格納容器配管貫通部 X－81設置高さ 0．P．17800）に係る既工認はないことから，既工認の添付書類全弁搬出入口の強度計算書」の応力評価点P10（逃がし安全弁搬出入口取付部上端部高さ 0．P．17710）に示すドライウェル とした。本評価点高さは，原子炉格納容器配管貫通部 X－81設置高さとの差が小さく，かつ，原子炉格納容器配管貫通部 X－ とから，ドライウェル及び付属物の自重が大きくなり，保守側の結果となる。 <br> ＊2：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 2.002 とした。 <br> ＊3：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.500 とした。 <br> ＊4：既工認の値 $4.35 \mathrm{~kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.001 とした。 <br> ＊5：PCV 鉛直荷重による応力に対する比率を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 表 5．2－11 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率） （原子炉格納容器配管貫通部 応力評価点 P2） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { 既工認 } \\ & \text { 設計荷重*1 } \end{aligned}$ | 本申請における評価用荷重＊1 | 比率 <br> 〔有効数字 4 桁〕 |
| 荷重 | 最大圧力 <br> （kPa） | $\begin{gathered} \text { 最大圧力 } \\ \text { (SA 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大圧力 } \\ \text { (SA 短期) } \\ (\mathrm{kPa}) \\ \hline \end{gathered}$ |
| 逃がし安全弁作動時の荷重 |  |  | 1． $130 * 2$＊3 |

$\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。
$\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。

表 5．3－2 ジェットポンプにおける震度比による荷重（地震荷重S d＊）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.08 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 2.11 ，鉛直震度： 1.28 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*1 } \end{gathered}$ | 軸力＊ <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 4． 42 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^6] $* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－1 ジェットポンプにおける震度比による荷重（地震荷重S s）

| 応力評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.08 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 1.14 ，鉛直震度： 0.74 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

記＊1 ：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－3 給水スパージャにおける震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| $\begin{aligned} & \text { 応力 } \\ & \text { 評価点 } \end{aligned}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度：2．61，鉛直震度： 1.41 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | 軸力＊2 <br> ［ N$]$ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 P03，P04 |  |  |  |  | 4.87 |  |  |  |  |

[^7] $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－4 給水スパージャにおける震度比による荷重（地震荷重S d＊）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認水平震度： 1.22 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.70 ，鉛直震度： 0.82 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ |
| P01，P02 P03，P04 |  |  |  |  | 2.83 |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第3位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－5 高圧及び低圧炉心スプレイスパージャにおける震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| $\begin{gathered} \text { 応力 } \\ \text { 評価点 } \end{gathered}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度 ： 0.90 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 3.29 ，鉛直震度： 1.50 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { せん断力 } \\ {[\mathrm{kg}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline ⿻ 口 卄 丨 \not 口 け ゙ ~ \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ |
| P01，P02 <br> P03，P04 |  |  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |

[^8] $* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－6 高圧及び低圧炬心スプレイスパージャにおける震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| $\begin{gathered} \text { 応力 } \\ \text { 評価点 } \end{gathered}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.90 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 2.02 ，鉛直震度： 0.87 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } 22 \\ {[\mathrm{~N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 P03，P04 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |

注記：$* 1:$ 水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－7 高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認原子炉圧力容器側＊1 水平震度：2．61，鉛直震度： 1.41 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大 <br> 震度比＊2 | 軸力＊3 <br> ［ N ］ | せん断力＊3 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 5． 18 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P07，P08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^9]表 5．3－8 高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 応力評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  今回工認 <br>   <br> 原子炉圧力容器側＊1  水平震度： 1.70, 鉛直震度：$: 0.82$ |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊2 | 軸力＊3 <br> ［ N ］ | せん断力＊3 <br> ［ N$]$ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P07，P08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：原子炉圧力容器と炉内構造物（炉心シュラウド）に接続されているため，両接続位置における震度を考慮した。
$* 2:$ 水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
＊ 3 ：既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－9 低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  今回工認 <br>   <br> 原子炉圧力容器側＊1 水平震度 ： 2.61, 鉛直震度 $: 1.41$ <br> 炉内構造物側＊1 水平震度：$: 3.29$ ，鉛直震度：$: 1.50$ |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*2 } \end{gathered}$ | 軸力＊3 <br> ［ N ］ | せん断力＊${ }^{3}$ <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P09，P10 |  |  |  |  | 5． 18 |  |  |  |  |
| P11，P12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P13，P14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P15，P16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^10]表 5．3－10 低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| $\begin{aligned} & \text { 応力 } \\ & \text { 評価点 } \end{aligned}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  今回工認 <br>   <br> 原子炉圧力容器側＊1 水平震度：$: 1.70$, 鉛直震度：$: 0.82$ <br> 炉内構造物側＊1 水平震度：2．02，鉛直震度： 0.87 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*2 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*3 } \\ {[\mathrm{N}]} \end{gathered}$ | せん断力＊3 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P09，P10 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| P11，P12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P13，P14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P15，P16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^11]表 5．3－11 残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| $\begin{gathered} \text { 応力 } \\ \text { 評価点 } \end{gathered}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.90 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊2 | 軸力＊ <br> ［ N$]$ | せん断力＊3 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 5.11 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：原子炉圧力容器と炉内構造物（炉心シュラウド）に接続されているため，両接続位置における震度を考慮した。
＊2：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第3位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 3:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－12 残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 $\mathrm{S} \mathrm{d}^{*}$ ）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.90 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | $\begin{gathered} \text { 軸力*3 } \\ {[\mathrm{N}]} \end{gathered}$ | せん断力＊3 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 P03，P04 |  |  |  |  | 2.97 |  |  |  |  |

注記：＊1：原子炉圧力容器と炉内構造物（炉心シュラウド）に接続されているため，両接続位置における震度を考慮した。
＊2：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 3$ ：既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－13 差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 応力評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.96 ，鉛直震度： 1.33 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 4.59 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－14 差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）における震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 応力評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 1.04 ，鉛直震度： 0.78 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 2． 69 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P05，P06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^12] $* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－15 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| $\begin{gathered} \text { 応力 } \\ \text { 評価点 } \end{gathered}$ | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.04 ，鉛直震度： 0.24 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 1.96 ，鉛直震度 ： 1.33 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | 軸力＊2 <br> ［N］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 5.55 |  |  |  |  |

[^13] $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－16 差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーよりN11ノズルまでの外管）における震度比による荷重（地震荷重S d＊）

| 応力 <br> 評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.04 ，鋁直震度： 0.78 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 軸力 } \\ & {[\mathrm{kg}]} \end{aligned}$ | せん断力 <br> ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{N}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－17 再循環水入口ノズル（N2）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S s ）

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－18 再循環水入ロノズル（N2）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.08 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 1.14 ，鉛直震度： 0.74 |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[\mathrm{t}]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*1 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 2． 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5．3－19 給水ノズル（N4）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鉛直震度 ： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 2.61 ，鉛直震度：1．41 |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[\mathrm{t}]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*1 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 4． 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

表 5．3－20 給水ノズル（N4）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度：1． 70 ，鉛直震度： 0.82 |  |  |  |  |
| 軸力 <br> ［t］ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
|  |  |  |  | 2． 83 |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－21 低圧，高圧炉心スプレイノズル（N5，N16）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S S ）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  今回工認 <br>   <br> 原子炉圧力容器側＊$~$ 水平震度 ： $2.61, ~$ 鉛直震度 ： 1.41 <br> 炉内構造物側＊ 水平震度 ：3．29，鉛直震度 ：1．50 |  |  |  |  |
| 軸力 <br> ［t］ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | 最大震度比＊2 | 軸力＊3 <br> ［kN］ | せん断力＊ <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 5． 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^14]表 5．3－22 低圧，高圧炉心スプレイノズル（N5，N16）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.01 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  |  今回工認 <br>   <br> 原子炉圧力容器側＊1 水平震度： 1.70, 鉛直震度：$: 0.82$ <br> 炉内構造物側＊1 水平震度：2．02，鉛直震度： 0.87 |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[\mathrm{t}]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*2 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*3 } \\ {[\mathrm{kNN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊3 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*3 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表記載値）を用いる。
＊ $2:$ 水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 3:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－23 低圧注水ノズル（N6）サーマルスリーブにおける震度比による荷重（地震荷重 S s）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 0.90 ，鉛直震度： 0.29 |  |  | 原子炉圧力容器側＊2 <br> 炉内構造物側＊2 |  | 今回工認＊1 <br> 水平震度： 2.25 ，鉛直震度： 1.32 <br> 水平震度： 3.08 ，鉛直震度： 1.48 |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[\mathrm{t}]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | 最大 <br> 震度比＊3 | $\begin{gathered} \text { 軸力*4 } \\ {[\mathrm{kNV}]} \end{gathered}$ | せん断力＊4 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*4 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 5． 11 |  |  |  |  |  |  |

[^15]
表 5．3－25 差圧検出・ほう酸水注入ノズル（N11）炉外配管における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.04 ，鉛直震度： 0.24 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.96 ，鉛直震度： 1.33 |  |  |  |  |
| 軸力 <br> ［t］ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 5． 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のらち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－26 差圧検出・ほう酸水注入ノズル（N11）炉外配管における震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.04 ，鉛直震度： 0.78 |  |  |  |  |
| 軸力 <br> ［t］ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊1 | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 2． 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のらち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2: ~$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－27 差圧検出・ほう酸水注入ノズル（N11）炉内配管における震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度 ： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ：1．96，鉛直震度： 1.33 |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[\mathrm{t}]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 最大 } \\ & \text { 震度比*1 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kNV}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント* } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 4． 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のらち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる
$* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－28 差圧検出・ほう酸水注入ノズル（N11）炉内配管における震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 0.94 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度 ： 1.04 ，鉛直震度： 0.78 |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 軸力 } \\ {[t]} \end{gathered}$ | せん断力 <br> ［t］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{t} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 最大 } \\ \text { 震度比*1 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 軸力*2 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | せん断力＊2 <br> ［kN］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| 2． 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

$* 2:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。
表 5．3－29 給水スパージャブラケットにおける震度比による荷重（地震荷重 S s ）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鋁直震度： 0.29 |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 2.61 ，鉛直震度： 1.41 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & F x \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | Fy $[\mathrm{t}]$ | $\begin{aligned} & \mathrm{Fiz} \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | 震度比＊1 | $\begin{gathered} \mathrm{F} \times \mathrm{x}^{2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { F y *3 } \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{Fz} \mathrm{z}^{2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ |
|  |  |  | $\begin{aligned} & 4.87 \text { (鉛直) } \\ & 2.14 \text { (水平) } \end{aligned}$ |  |  |  |

注記：＊1：震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 震度比 $($ 水平）を基に算出している。
$* 3:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 震度比（鉛直）を基に算出している。
表 5．3－30 給水スパージャブラケットにおける震度比による荷重（地震荷重S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鈖直震度： 0.29 |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 1.70 ，鉛直震度： 0.82 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { F x } \\ & {[t]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Fy } \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{Fz} \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | 震度比＊1 | $\begin{gathered} \mathrm{Fx} * 2 \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{Fy}{ }^{* 3} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{Fz}^{* 2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ |
|  |  |  | $\begin{aligned} & 2.83 \text { (鉛直) } \\ & 1.40 \text { (水平 }) \end{aligned}$ |  |  |  |

$* 2:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 震度比（水平）を基に算出している。
$* 3:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 震度比（鋁直）を基に算出している。
注記
表 5．3－31 炉心スプレイブラケットにおける震度比による荷重（地震荷重 S s）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認 |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 2.61 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { F x } \\ & {[t]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { F y } \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { F z } \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | 震度比＊1 | $\begin{gathered} \mathrm{F} \mathrm{x}^{* 2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { F y } *_{2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{F} \mathrm{z} * 2 \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ |
| 2． 59 |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 震度比を基に算出している。
表 5．3－32 炉心スプレイブラケットにおける震度比による荷重（地震荷重 S d＊）

| 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 既工認水平震度： 1.01 |  |  | 今回工認水平震度： 1.70 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \mathrm{Fx} \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { F y } \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{F} z \\ & {[\mathrm{t}]} \end{aligned}$ | 震度比＊1 | $\begin{gathered} \mathrm{Fx}^{* 2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{Fy}{ }^{*} \\ {[\mathrm{kN}]} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{F} \mathrm{z}^{* 2} \\ {[\mathrm{kN}]} \end{gathered}$ |
| 1． 69 |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
$* 2:$ 既工認解析値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 震度比を基に算出している。



$\square$


$* 3:$ 応答信比については，表5．2－1に示したものを用いる。
$* 4:$ 地震のみによる応力範囲の評価に必要な応力を示す。
図6．2 添付書類「VI－2－9－2－1－1 ドライウェルの耐震性についての計算書」における応力評価点P9，V（LL）－1 の計算例

表6 給水スパージャにおける震度比による荷重の計算例（地震荷重 S s ）

| 応力評価点 | 地震荷重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 既工認 <br> 水平震度： 1.22 ，鉛直震度： 0.29 |  |  |  | 今回工認 <br> 水平震度： 2.61 ，鉛直震度： 1.41 |  |  |  |  |
|  | 軸力 <br> ［kg］ | せん断力 ［kg］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント } \\ {\left[\times 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{~mm}\right]} \end{gathered}$ | 最大震度比＊ | 軸力＊2 <br> ［ N ］ | せん断力＊2 <br> ［ N ］ | $\begin{gathered} \text { ねじり } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 曲げ } \\ \text { モーメント*2 } \\ {[\mathrm{N} \cdot \mathrm{~m}]} \end{gathered}$ |
| P01，P02 |  |  |  |  | 4． 87 |  |  |  |  |
| P03，P04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。
なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
＊2：既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

上記の荷重を用いて理論式で応力計算（既工認（IV－3－1－2－5「給水スパージャの応力計算書」）抜粋）

## 4．3．2 計算方法

（1）一次一般膜応力
外荷重による一次一般膜応力は，次式で求められる。
$\sigma \ell=\frac{F}{A}$
$\tau \ell \mathrm{r}=\frac{\mathrm{T}}{2 \cdot \mathrm{I}} \cdot \mathrm{r}_{m}+\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{A}}$

ここで，A ：断 面 積
I ：断面二次モーメント
rm ：平均半径 $=\frac{\text { 内半径 }+ \text { 外半径 }}{2}$
（2）一次一般膜＋一次曲げ応力
外荷重による一次一般膜＋一次曲げ応力」は，次式で求められる。

$$
\sigma \ell=\frac{F}{A} \pm \frac{M}{I} \cdot r
$$

$\tau \ell r=\frac{\mathrm{T}}{2 \cdot \mathrm{I}} \cdot \mathrm{r} \pm \frac{\mathrm{S}}{\mathrm{A}}$

ここで，r：応力評価点の半径

本資料のらち，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 工事計画審查資料 |  |
| :---: | :---: |
| 資料番号 | 02 －補－E－19－0600－40－18＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 4 月 9 日 |

補足－600－40－18 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書におけ る斜角ノズルの評価方針についての補足説明資料

## 1．概要

本資料は，添付書類「VI－2－3－4－1－1 原子炉圧力容器の応力解析の方針」及び「VI－2－ 3－4－1－2 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書」において評価を実施しているノ ズルのうち，斜角に取り付くもの（以下「斜角ノズル」という。）を垂直ノズルとして軸対称モデル化とすることの妥当性を説明する。

## 2．評価方法

下鏡に取り付く斜角ノズルは，シュラウドサポート側接続部が高応力となる。（図 1）解析においては，下鏡中央の垂直ノズルのモデルに対し解析を実施し，シュラウドサ ポート側の高応力は，応力集中係数で考慮している。応力集中係数については，形状変化部にコーナー（隅部の半径）Rを有する場合のステップバーモデルの式 ${ }^{[1]}$ に基づき設定している。

なお，軸対称な垂直ノズルと同一寸法でコーナーRを有する斜角ノズルの下鏡接合部 の応力は，過去に実施された解析等の結果＊1，${ }^{2}$ から同程度であり，斜角ノズルに対する評価においても垂直ノズルでモデル化した結果により評価を行うことは問題ないものと考えられる。

また，上記のステップバーモデルは，接続傾斜角度がシュラウドサポート側接続部よ り緩やかなモデルであるが，設計•建設規格 解説 PVB－3114（1）に記載されるとおり，設計疲労線図は疲労試験を行って求めた応力と繰返し回数の関係に対し，応力に対して 2 倍，繰返し回数に対して 20 倍の安全率を考慮して作成されており，保守性を考慮した評価となる。

3．結論
「2．評価手法」より，工認評価において，下鏡に取り付く斜角ノズルを，垂直ノズ ルとして軸対称にモデル化した上で，さらに前述のステップバーモデルの式に基づき，各ノズルの形状に応じて設定する応力集中係数を考慮＊3 して解析を行うことは，評価上問題ない手法であると言える。

注記 $* 1$ ：三次元応力解析 ${ }^{[2]}$
下鏡板に取り付くノズルのうち，最外周部の斜角ノズルと，中央部の垂直ノズ ルをそれぞれモデル化し，内庄 ——MPaに対する三次元応力解析を実施した結果，斜角ノズルのシュラウドサポート側接続部で $\square \mathrm{MPa}$ に対し，垂直ノズルで $\square \mathrm{MPa}$ となっており，発生応力 は同程度であることが確認されている。
＊2：光弾性実験 ${ }^{[3]}$
スケールモデルを用いた光弾性実験では，応力集中が生じる下鏡接合部近傍で の応力は，斜角ノズルで $\square \mathrm{MPa}$ ，垂直ノズルで $\square \mathrm{MPa}$ となっており同程度

であることが確認されている。
＊3：二次元軸対称応力解析における垂直ノズルの応力に対する応力集中係数有無の差については，一次＋二次応力と一次＋二次応力 + ピーク応力の差として表れ る。
一例として，既に認可された工事計画の添付書類の「差圧検出・ほう酸水注入 ノズル（N11）の応力計算書」表4－3で，応力集中係数を考慮する評価点のらち P04において応力の大きな $\square$ を確認すると，発生応力は $\square$ で $\square \mathrm{kg} / \mathrm{mm}^{2}$ から $\square \mathrm{k}$曽加している。


図1 差圧検出・ほう酸水注入ノズル（N11）構造図

## 引用文献

［1］Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings （March 1979 Revision of WRC Bulletin 107／August 1965）
［2］Experimental and Theoretical Study on Crack Growth Characteristics of the Full Size Partial Penetration Welded Nozzle
（Y．Sakaguchi，T．Shindo，M．Kubo，T．Katori，S．Kimura）
［3］Investigation of Stress Distribution in Normal and Oblique Partial
Penetration Welded Nozzles by 3－D Photoelastic Stress Freezing Method （H．Miyamoto，Y．Shirota，M．Kubo，T．Katori）
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－19－0600－40－21＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021年4月9日 |

補足－600－40－21 原子炉圧力容器基礎ボルトの耐震計算に用いる縦弾性係数の比

1．概要
本資料は，女川原子力発電所第 2 号機における，原子炉圧力容器基礎ボルト（以下「基礎ボルト」という）の耐震計算に用いる＂n：基礎ボルトと原子炉本体基礎の縦弾性係数の比（ $\mathrm{n}=\mathrm{Es} / \mathrm{Ec}$ ）＂$\quad$ について，縦弾性係数の比を 1 としている理由を説明 するものである。

Ec：原子炉本体基礎の縦弾性係数
Es：基礎ボルトの縦弾性係数

2．各縦弾性係数のエビデンス及び縦弾性係数の比の根拠について
発電用原子力設備規格（設計•建設規格（2005年版（2007年版含む））（日本機械学会）より基礎ボルト及び原子炉本体基礎の縦弾性係数を表－1 に示す。

原子炉圧力容器本体が設置されている原子炉本体基礎は，基礎ボルトと同じ鋼製で あることから，基礎ボルト及び原子炉本体基礎の縦弾性系係数に差がほとんどなく，表 -1 より，評価温度
 C）における縦弾性係数の比が約 $\mathrm{n}=1.01$ とな る。

この比率より，基礎ボルトの評価結果に与える影響が限りなく小さいものであると考えられ，縦弾性系係数の比を $\mathrm{n}=1$ としている。

表－1 基礎ボルト及び原子炉本体基礎の縦弾性係数

| $\bigcirc$ | E c | Es | $\begin{gathered} n \\ (E s / E c) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部位 | 原子炉本体基礎 | 基礎ボルト |  |
| 材質 |  | SNCM439 |  |
| 種類 |  |  |  |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  | － |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  |  |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  | － |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  | － |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  |  |
| ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  | － |

以上

| 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－19－0600－40－34＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 4 月 22 日 |

補足－600－40－34 原子炉ウェルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料

## 目次

1．はじめに ..... 1
2．検討方針 ..... 2
2.1 支持部で想定される破壊形式に対する検討方針 ..... 2
2.2 浮上りに対する検討方針 ..... 2
3．検討結果 ..... 2
3.1 支持部で想定される破壊形式に対する検討結果 ..... 2
3.2 浮上りに対する検討結果 ..... 4
3．2．1 浮上り量の評価方法 ..... 4
3．2．2 評価用地震動 ..... 7
3．2．3 浮上り量の評価結果 ..... 14
3．2．4 浮上りによる影響確認結果 ..... 15
4．まとめ ..... 16

1．はじめに
添付書類「VI－2－11－2－11 原子炉ウェルカバーの耐震性についての計算書」（以下「原子炉ウェルカバーの耐震計算書」という。）では，原子炉ウェルカバーの支持部につい て，圧縮力に対する耐震評価を実施しており，せん断力に対する耐震評価は原子炉ウ ェルカバー本体（以下「原子炉ウェルカバー」という。）に対してのみ実施している。 また，「補足－600－2 耐震評価対象の網羅性，既工認との手法の相違点の整理につい て」では，原子师ウェルカバーについて，鉛直加速度により浮上りが発生しても設置状況へ影響を及ぼすことはないことを説明している。

本資料は，原子炉ウェルカバーの支持部で想定される破壊形式に対する検討を行う とともに，鉛直加速度が 1 G を超えることにより発生する浮上りの影響確認を実施した ものである。

2．検討方針
2.1 支持部で想定される破壊形式に対する検討方針

原子炉ウェルカバーの支持部で想定される破壊形式を示した上で各破壊形式に対 する検討を行う。その結果，原子炉ウェルカバーの耐震計算書における原子炉ウェ ルカバー支持部の耐震評価が適切であることを確認する。

## 2.2 浮上りに対する検討方針

原子炉ウェルカバーの設置レベルにおける地震応答（加速度時刻歴，速度時刻歴及 び変位時刻歴）を用いて，鉛直加速度が $1 G$ を超えることにより発生する浮上り量を算出し，浮上りが発生しても嵌め込み深さを超えずに原子炉ウェルカバーの設置状況に影響がないことを確認する。また，浮上りによって発生する衝突力の影響につ いても検討する。

3．検討結果
3.1 支持部で想定される破壊形式に対する検討結果

図 1 に原子炉ウェルカバーの支持部で想定される破壊形式を示す。図 1 に示すよ らに，原子炉ウェルカバーの支持部では，斜め方向及び鉛直方向の滑りせん断破壊 が考えられるため，それぞれについて検討した。
（1）斜め方向の滑りせん断破壊
原子炉ウェルカバーが水平移動しないことを踏まえると，斜め方向の滑りせ ん断破壊が発生した場合においても，原子炉建屋の躯体（以下「建屋躯体」と いう。）に新たに支持点を生じ，落下に至らないため影響はないと考えられる。
（2）鉛直方向の滑りせん断破壊
鉛直方向の滑りせん断破壊については，建屋躯体のせん断力に対する検討を実施することとなる。ここで，建屋躯体の断面寸法は原子炉ウェルカバーの断面寸法より大きいため，建屋躯体より先行して原子炉ウェルカバーの鉛直方向 の滑りせん断破壊が生じると考えられる。原子炉ウェルカバーのせん断力に対 する耐震評価は原子炉ウェルカバーの耐震計算書にて実施しており，その健全性が確認されていることを踏まえると，建屋躯体の健全性は担保されていると言える。

以上より，原子炉ウェルカバーの支持部について，圧縮力に対する耐震評価を実施することが適切であることを確認した。

原子炉ウェルカバーのせん断力に対する健全性は，
原子炉ウェルカバーの耐震計算書にて確認済


図 1 原子炉ウェルカバーの支持部で想定される破壊形式

## 3.2 浮上りに対する検討結果

## 3．2．1 浮上り量の評価方法

浮上り量の評価方法を以下に示す。
－浮上りが発生する現象としては，＂建屋躯体の上向きの速度が減速した場合に原子炉ウェルカバーが建屋躯体から投げ上げられる現象＂（以下「投 げ上げ」という。）と，＂建屋躯体が原子炉ウェルカバーの自由落下速度よ りも早い速度で下向きに移動し原子炉ウェルカバーが建屋躯体から剥離 する現象＂（以下「剥離」という。）の 2 種類が考えられる。
－投げ上げは以下の時系列で発生し，その過程で生じる原子炉ウェルカバー と建屋躯体の変位の差を浮上り量として算出する。

①原子炉ウェルカバー及び建屋躯体が同速度で上向きに移動。
（2）建屋躯体の上向き速度が減速。
③原子炉ウェルカバーの上向き速度と建屋躯体の上向き速度に乘離が生 じ原子炉ウェルカバーの投げ上げ発生。
$\rightarrow$ 浮上り発生時の速度が初速
（4）原子炉ウェルカバーの鉛直投げ上げにより建屋躯体に着床。
$\rightarrow$（3）～（4）の間に生じる原子炉ウェルカバーと建屋躯体の相対変位の最大値が浮上り量
－剥離は以下の時系列で発生し，その過程で生じる原子炉ウェルカバーと建屋躯体の変位の差を浮上り量として算出する。

①原子炉ウェルカバー及び建屋躯体が同速度で下向きに移動。
（2）建屋躯体の下向き速度が加速。
③原子炉ウェルカバーの下向き速度と建屋躯体の下向き速度に乘離が生 じ原子炉ウェルカバーの剥離発生。
$\rightarrow$ 剥離発生時の速度が初速
（4）原子炉ウェルカバーの自由落下により建屋躯体に着床。
$\rightarrow$（3）～（4）の間に生じる原子炉ウェルカバーと建屋躯体の相対変位の最大値が浮上り量

浮上り評価概要を図 2 及び記号の定義を表 1 に示す＊。

注記＊：今回の検討において原子炉ウェルカバーが建屋躯体から浮き上がる現象は，全て投げ上げによって発生していることから，以降の説明 は投げ上げについて記載する。

［状態］

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{H}_{\mathrm{b} \mathrm{n}}=\mathrm{H}_{\mathrm{wn}} \\
& \mathrm{~V}_{\mathrm{b} \mathrm{n}}=\mathrm{V}_{\mathrm{wn}}
\end{aligned}
$$




注：鉛直上向きを正，鉛直下向きを負とする。
図2 浮上り評価概要

表1 記号の定義

| 記号 | 記号の説明 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| g | 重力加速度 $(=9.80665)$ | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ |
| $\Delta \mathrm{t}_{1}$ | 浮上り発生時のステップ時間 | S |
| $\Delta \mathrm{t}_{\alpha}$ | 着床時のステップ時間 | S |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{b} \text { n }}$ | 浮上り前の建屋躯体の変位 | mm |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{bn}+1}$ | 浮上り発生時の建屋躯体の変位 | mm |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{b} n+\alpha}$ | 着床時の建屋躯体の変位 | mm |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{wn}}$ | 浮上り前の原子炉ウェルカーツハーの変位 | mm |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{w}} \mathrm{n}+1$ |  | mm |
| $\mathrm{H}_{\mathrm{wn}}+{ }_{\alpha}$ | 着床時の原子炉ウェルカバーの変位 | mm |
| $\mathrm{V}_{\mathrm{b}} \mathrm{n}$ | 浮上り前の建屋躯体速度 | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |
| $\mathrm{V}_{\mathrm{b} n+1}$ | 浮上り発生時の建屋躯体速度 | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |
| $\mathrm{V}_{\mathrm{b}} \mathrm{n}+{ }_{\alpha}$ | 着床時の建屋躯体速度 | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |
| $\mathrm{V}_{\text {w n }}$ |  | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |
| $\mathrm{V}_{\text {w }} \mathrm{n}+1$ |  | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |
| $\mathrm{V}_{\text {w } \mathrm{n}+\alpha}$ |  | $\mathrm{mm} / \mathrm{s}$ |

## 3．2．2 評価用地震動

添付書類「VI－2－2－1 原子炉建屋の地震応答計算書」による基準地震動 S s の地震応答解析結果から算出された，原子炉ウェルカバーの設置レベル （0．P．33．200）における地震応答のらち，鉛直上向き方向加速度が最大となる $\mathrm{S} \mathrm{s}-\mathrm{D} 2$ 及び鉛直下向き方向加速度が最大となる $\mathrm{S} \mathrm{s}-\mathrm{D} 1$ の地震動（表2） を評価用地震動とする。また，浮上り量の算出に当たつては，速度時刻歴及び変位時刻歴も用いるため，本評価に用いる時刻歴波形を次頁以降の図 $3 \sim$ 図 8 に示す。

表2 原子炉ウェルカバーの浮上りの影響評価に用いる評価用地震動

| ケース名＊ |  | ケース <br> （基本ケース） | ケース 2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

注記＊：添付書類「VI－2－2－1 原子炉建屋の地震応答計算書」における材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケース（表3）参照。

表 3 材料物性の不確かさを考慮する地震応答解析ケース
（添付書類「VI－2－2－1 原子炉建屋の地震応答計算書」より抜粋）

| 対象地震動 | ケース名 | スケルトンカーブ <br> （初期剛性） | 建屋 <br> 材料減衰 | 地盤物性 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 入力地震動 | 底面地盤ばね |
| 基準地震動S s （鉛直） | $\begin{gathered} \text { ケース } 1 \\ \text { (基本ケース) } \end{gathered}$ | 設計岡性 | 5\％ | 直接入力 | 標準地盤 |
|  | ケース 2 | 同上 | 同上 | 同上 | 標準地盤＋${ }^{\text {a }}$ |
|  | ケース 3 |  |  |  | 標準地盤－$\sigma$ |



図 3 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形 （ケース名：ケース 1 （基本ケース），地震動：S s－D 1）


図4 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形
(ケース名: ケース1 (基本ケース) , 地震動: S s - D 2 )


図5 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形
（ケース名：ケース2，地震動：S s－D 1）


図6 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形 （ケース名：ケース2，地震動：S s－D 2）


図7 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形
（ケース名：ケース3，地震動：S s－D 1）


図8 原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価に用いる時刻歴波形 （ケース名：ケース3，地震動：S s－D 2）

## 3．2．3 浮上り量の評価結果

3．2．1項の方法に基づき浮上り量を算出した。算出結果を表 4 ～表 9 に示す。

表4 浮上り量の算出結果
（ケース名：ケース1（基本ケース），地震動：S s－D 1）

| 発生時間 <br> $(\mathrm{s})$ | $20.395 \sim$ <br> 20.422 | $35.186 \sim$ <br> 35.206 | $35.259 \sim$ <br> 35.273 | $37.444 \sim$ <br> 37.467 | $51.584 ~$ <br> 51.594 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浮上り量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |

表5 浮上り量の算出結果
（ケース名：ケース1（基本ケース），地震動：S s－D 2）

| 発生時間 <br> $(\mathrm{s})$ | $11.439 \sim$ <br> 11.462 | $12.840 \sim$ <br> 12.866 | $13.828 \sim$ <br> 13.850 | $21.558 \sim$ <br> 21.588 | $23.416 \sim$ <br> 23.429 | $25.534 \sim$ <br> 25.544 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浮上り量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.1 |

表6 浮上り量の算出結果
（ケース名：ケース2，地震動：S s－D 1）

| 発生時間 <br> $(\mathrm{s})$ | $20.394 ~$ <br> 20.426 | $35.186 \sim$ <br> 35.206 | $35.257 \sim$ <br> 35.279 | $37.443 \sim$ <br> 37.471 | $51.583 \sim$ <br> 51.596 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浮上り量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |

表7 浮上り量の算出結果
(ケース名: ケース2, 地震動: S s - D 2)

| 発生時間 <br> （ s ） | $\begin{gathered} 11.438 \sim \\ 11.462 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 12.839 ~ \\ 12.869 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 13.827 \sim \\ 13.850 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 21.557 \sim \\ 21.590 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 23.415 \sim \\ 23.432 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 25.533 \sim \\ 25.549 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\frac{\text { 浮上り量 }}{(\mathrm{mm})}$ | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0.3 |

表8 浮上り量の算出結果
（ケース名：ケース3，地震動：S s－D 1）

| 発生時間 <br> $(\mathrm{s})$ | $20.400 \sim$ <br> 20.413 | $35.187 \sim$ <br> 35.205 | $37.446 \sim$ <br> 37.462 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浮上り量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 0.4 | 1.1 | 0.4 |

表9 浮上り量の算出結果
（ケース名：ケース3，地震動：S s－D 2）

| 発生時間 <br> $(\mathrm{s})$ | $11.439 \sim$ <br> 11.462 | $12.842 \sim$ <br> 12.861 | $13.828 \sim$ <br> 13.849 | $21.558 \sim$ <br> 21.585 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浮上り量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |

## 3．2．4 浮上りによる影響確認結果

（1）浮上りによる設置状況への影響確認
a．評価基準値
原子炉ウェルカバーの許容浮上り量 $\mathrm{Hg}_{\mathrm{g}}$ は建屋躯体との嵌め込み深さとす る（図9）。


図 9 原子炉ウェルカバーの許容浮上り量
b．影響確認結果
原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価結果を表10に示す。浮上り量は2．6 mm であり許容浮上り量 1800 mm 以下となることから，浮上りが発生しても嵌め込み深さを超えずに原子炉ウェルカバーの設置状況に影響がないことを確認 した。

表10原子炉ウェルカバーの浮上り量の評価結果

| 浮上り量 $\mathrm{hg}_{\mathrm{g}}$ | 許容浮上り量 $\mathrm{Hg}_{\mathrm{g}}$ |
| :---: | :---: |
| 2.6 mm | 1800 mm |

（2）浮上りによる衝突力の影響確認
原子炉ウェルカバーの浮上り量は 2.6 mm とごく僅かなため，浮上りによる衝突力についても影響軽微である。

4．まとめ
原子炉ウェルカバーの支持部で想定される破壊形式に対する検討を行い，原子炉ウ エルカバーの支持部について，圧縮力に対する耐震評価を実施することが適切である ことを確認した。

鉛直加速度が $1 G$ を超えることにより発生する浮上りの影響確認の結果，浮上り量 （ 2.6 mm ）は許容浮上り量（ 1800 mm ）以下となり浮上りが発生しても嵌め込み深さを超えないことから原子炉ウェルカバーの設置状況に影響がないことを確認した。また，浮上り量がごく僅かなため，浮上りにより発生する衝突力も影響軽微であることを確認した。

よって，原子炉ウェルカバーの浮上りの影響は軽微であることを確認した。

| 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－19－0600－40－35＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 3 月 11 日 |

補足－600－40－35 ボルトの評価断面について

1．はじめに
機器のボルト部の耐震及び強度評価において，基礎ボルト等の支持構造物としての ボルトとフランジ部のボルトは，適用する規格•基準等により評価断面が異なる。本資料は，評価部位ごとにボルトの応力評価における断面積の考え方をまとめたもので ある。

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」
- 「VI－3 強度に関する説明書」

2．評価部位ごとの評価方法
2.1 基礎ボルト等の支持構造物としてのボルト

2．1．1 評価断面
原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）の記載は以下のと おり。
6．6．4 支持構造物
（2）アンカー部
b．アンカー部の応力計算
（b）基硙ボルトの応力計算（ii）算定の方針
（2）基礎ボルトにせん断応力及び引張応力のほか，これらの組合せ応力が作用する場合 は組合せて評価するものとする。応力の算定方法及び許容応力は，鋼構造設計規準，「JEAG4601•補－1984」によるものとする。

J E A G 4 6 0 1 •補－1984では許容応力は告示第 88 条に規定される値と記載があり，対応する設計•建設規格（J S M E S N C 1－2005／2007）の SSB－3130の記載は以下のとおり。

## SSB－3130 ボルト材の許容応カ

## SSB－3131 供用状態 A およびB での許容応カ

供用状態 Aおよび供用状態 B において呼び径断面に生じる応力は，次の値を超え ないこと。

## SSB－3132 供用状態Cでの許容応カ

供用状態Cにおいて呼び径断面に生じる応力は，SSB－3131（1）および（2）に定める許容応力 $f_{t}$ ，$f_{s}$ の 1.5 倍の値を超えないこと。また， SSB －3131（3）に定める $f_{t s}$ の式 において，$f_{t o}$ を 1.5 倍として求めた値を超えないこと。

## SSB－3133 供用状態 Dでの許容応カ

供用状態 D において呼び径断面に生じる応力は，SSB－3131（1）および（2）に定める許容応力 $f_{t}, f_{s}$ の 1.5 倍の値を超えないこと。また， SSB －3131（3）に定める $f_{t s}$ の式 において，$f_{t o}$ を 1.5 倍として求めた値を超えないこと。この場合において， SSB－3121．1（1）a．本文中 $S_{y}$ および $S_{y}(\mathrm{RT})$ は， $1.2 S_{y}$ および $1.2 S_{y}(\mathrm{RT})$ と読み替えるも のとする。

以上より，基礎ボルト等の支持構造物においてはボルトの呼び径断面を評価断面としている。

## 2．1．2 許容応力

設計•建設規格（J S M E S N C 1－2005／2007）の解説 SSB－3131に以下の記載がある。

SSB－3131 は，ボルト実効引張応力としては，ネジ部の谷径断面積を考慮して算定する方法もあるが，ボルト径が同一でもネジの仕様ごとに算定断面が異なり煩雑となる。し たがって，応力算定はボルト呼び径に対して行うこととし，谷径断面積／呼び径断面積 の比で許容応力を低減することとした。

SSB－3131（1）は，谷径断面積に対する許容応力としては，一般の引張応力を用いるた め $f_{t}=0.67 F$ となるが，これに対し呼び径断面評価の際の低減率（上記の比）はメート ルネジで最小 0.75 程度であり，これを考慮して $f_{t}=0.5 F$ とした。

よって，評価断面が谷径断面と呼び径断面で異なることは，応力の制限を実質的に変更するものではない。

## 2.2 フランジ部のボルト

## 2．2．1 フランジの評価

設計•建設規格（J S M E S N C 1－2005／2007）の PPB－3414の記載は以下 のとおり。

## PPB－3414 フランジ

（2）管と管をフランジ継手により接続する場合は，次の a．から c．に適合するもので なければならない。
b．ボルト等の最高使用圧力におけるボルト荷重およびガスケット締付時のボル ト荷重により生ずる平均引張応力は，それぞれ最高使用温度における付録材料図表Part5 表 7 に定める値を超えないこと。
c．上記 a．，b．の応力は日本工業規格 J I S B 8 2 6 5（2003）「圧力容器の構造 ——般事項」により算出すること。

以上より，フランジ部のボルトはJ I S B 8 2 6 5 附属書 3 を適用して評価している。

## 2．2．2 評価断面

J I S B 8 2 6 5（2003）「圧力容器の構造——般事項」附属書 3 における ボルト断面積の記載は以下のとおり。
$A_{b}$ ：実際に使用するボルトの総有効断面積で，次の算式による。

$$
A_{b}=n \frac{\pi}{4} d_{b}^{2} \quad\left(\mathrm{~mm}^{2}\right)
$$

$d_{b}:$ ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径（mm） $n_{p}$ ：ボルトの本数

以上より，フランジ部のボルトにおいてはボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径を評価断面としている。

## 2．2．3 許容応力

設計•建設規格の規定に基づきボルト材料の許容応力を評価する。2．2．1 項 に記載の通り，PPB－3414 ではボルト材料は，付録材料図表Part5 表 7 に定め るボルト材の許容引張応力 S に基づき評価している。

3．まとめ
基礎ボルト等の支持構造物としてのボルトでは呼び径断面を評価断面としており， フランジ部のボルトではねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径を評価断面としている。適用する規格•基準等により評価断面が異なるが，呼び径断面を評価断面とする場合，谷径断面積／呼び径断面積の比で許容応力を低減しているため，両者の評価は同等である。

| 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－19－0600－40－36＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 2 月 25 日 |

補足－600－40－36【ダクトの耐震計算方法について】

2021年2月
東北電力株式会社

1．はじめに
本紙は，ダクト支持点設計における，直管部，曲管部，分岐部，集中質量部の考慮に ついて考え方を示すものである。

2．ダクトの支持点設計
ダクト系が適切な剛性を有すると共に，地震時に発生するモーメントが許容座屈曲げ モーメントを満足するよう，定ピッチスパン法により耐震性を確保している。ダクト系 の直管部，曲管部，分岐部，集中質量部の標準的な構成要素の支持間隔について，固有振動数および地震時の応力（モーメント）に対する裕度を検証した。

3．直管部の支持間隔について
実機のダクトは連続はりであることから，ダクト1スパンに着目した場合は両端固定 はりに近似されるが，その支持間隔の算出を1スパン両端支持はりとして定ピッチスパ ンを算出することにより，裕度を有するものとしている。

両端固定はりを両端支持はりとしてモデル化することによる裕度について，各計算式 の比較を行い，その検証を以下に示す。


図 3－1 連続はり

## 3.1 振動数基準スパンにおける裕度

固有振動数を一定としたときの，両端支持はりの支持間隔 $L_{1}$（設計値）と両端固定はりの支持間隔 $\mathrm{L}_{2}$（実機近似値）の比較結果を下記に示す。

$$
\begin{equation*}
L_{1}=\sqrt{\frac{\pi^{2}}{2 \cdot \pi \cdot f} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I \cdot g}{W}}} \tag{2.1}
\end{equation*}
$$

出典：機械工学便覧 $\alpha 2$ 編 機械力学


図 3－2 両端支持はり

$$
\begin{equation*}
L_{2}=\sqrt{\frac{4.730^{2}}{2 \cdot \pi \cdot f} \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{E} \cdot \mathrm{I} \cdot \mathrm{~g}}{\mathrm{w}}}} \quad \cdots \cdots \cdot \tag{2.2}
\end{equation*}
$$

出典：機械工学便覧 $\alpha 2$ 編 機械力学


図 3－3 両端固定はり
（記号の説明）
$\pi$ ：円周率
f ：固有振動数
E：縦弾性係数

I ：断面二次モーメント
g ：重力加速度
w ：ダクト単位質量
$\mathrm{L}_{1}$ ：等分布質量を受ける両端支持はりの振動数基準支持間隔
$\mathrm{L}_{2}$ ：等分布質量を受ける両端固定はりの振動数基準支持間隔
（2．1），（2．2）式より，同一断面，質量のダクトにおける支持間隔 $\mathrm{L}_{1}$ は $\mathrm{L}_{2}$ の約 0.67 倍（約 $33 \%$ の設計裕度）である。したがって，振動数基準スパンにおける直管部の設計は，実機に対し保守的となる支持間隔が算出されることから振動数基準ス パンは設計裕度を有している。
3.2 モーメント基準スパンにおける裕度

モーメントを一定とした時に，両端支持はりの支持間隔 $\mathrm{L}_{3}$（設計値）と両端固定 はりの支持間隔 $\mathrm{L}_{4}$（実機近似値）の比較結果を以下に示す。

$$
\mathrm{L}_{3}=\sqrt{\frac{8 \cdot \mathrm{M}}{\mathrm{w}}} \quad \cdots \cdot \cdot(2.3)
$$

出典：機械工学便覧 $\alpha 3$ 編 材料力学


図 3－4 両端支持はり

図 3－5 両端固定はり


$$
\mathrm{L}_{4}=\sqrt{\frac{12 \cdot \mathrm{M}}{\mathrm{w}}} \quad \cdots \cdot \cdot(2.4)
$$

出典：機械工学便覧 $\alpha 3$ 編 材料力学
（記号の説明）
M ：許容座屈曲げモーメント
w ：ダクト単位重量
$\mathrm{L}_{3}$ ：等分布質量を受ける両端支持はりのモーメント基準支持間隔
$L_{4}$ ：等分布質量を受ける両端固定はりのモーメント基準支持間隔
（2．3），（2．4）式より，同一断面，質量のダクトにける支持間隔 $\mathrm{L}_{3}$ は $\mathrm{L}_{4}$ の約 0.82 倍（約 $18 \%$ の設計裕度）である。したがって，モーメント基準スパンにおける直管部は，実機に対し保守的となる支持間隔が算出されることからモーメント基準スパンは設計裕度を有している。

4．曲管部の支持間隔について
ダクトの曲管部については，これらの近傍を支持することを原則とし，その支持間隔 は直管部の支持間隔に縮小率を乗じた設計としている。曲管部の縮小率の考え方を以下 に示す。

## 4． 1 曲管部支持間隔の縮小率

曲管部は，直管部に比べ曲がり面と直角な方向（面外方向）の振動数が低下す る。このため，曲管部の近くで面外振動を抑えるよう支持を行い，その支持間隔 の長さは，直管部の支持間隔に対して，図4－1の曲がり角と振動数係数の関係 （曲管部の縮小率）から求められる縮小率を乗じて設定している。
（例）$\ell_{2} / \ell_{1}=1, \quad \theta=\pi / 2\left(=90^{\circ}\right)$ の場合

$$
\frac{l_{\text {曲管 }}}{l_{\text {直管 }}}=\frac{\lambda_{\pi / 2}}{\lambda_{\pi}}=\frac{3.95}{4.73}=0.83
$$



図 4－1 曲がり角と振動数係数の関係
（JEAG4601－1987 より引用）

5．分岐部の支持間隔について
ダクトの分岐部は，これらの近傍を支持することを原則とし，その支持間隔は直管部 の支持間隔に縮小率を乗じた設計としている。分岐部の縮小率の考え方を以下に示す。

5． 1 分岐部支持間隔の縮小率
分岐部がある場合の支持間隔は，図 5－1 に示す同部支持区間の振動数が，直管部 の振動数以上となるように，直管部の支持間隔に縮小率を乗じて設定している。
（例）分岐点がスパン中間（ $\mathrm{C}=\mathrm{l}_{\mathrm{R}} / 2$ ）の場合，縮小率 0.8


6．集中質量部支持間隔
ダクトの自動ダンパ等の集中質量がある場合は，重量物自体又は近傍を支持すること を原則とし，その支持間隔は直管部の支持間隔に縮小率を乗じた設計としている。集中質量部の縮小率の考え方を以下に示す。

## 6.1 集中質量部支持間隔の縮小率

集中質量部は，直管部に比べ振動数が低下するため，重量物自体又は近傍にて支持を行い，その支持間隔の長さは，直管部の支持間隔に対して，図6－1に示す集中質量がある場合のスパン縮小率を乗じて設定している。
（例）集中質量が定ピッチスパン長さの質量の 4 倍（ $\alpha=4$ ）で，その位置がスパン中間（K＝0．5）の場合，縮小率 0.5


図 6－1 集中質量部縮小率
（JEAG4601－1987 より引用）

| 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－19－0600－40－37＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021年2月25日 |

補足－600－40－37【ダクトの座屈評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠について】

2021年 2月

## 1．はじめに

換気空調系ダクトの支持点は，定ピッチスパン法（計算モデル：両端単純支持はり）により設計しており，耐震支持間隔の算定においては，ダクト系が適切な剛性を有すると共に，ダク トの発生曲げモーメントが許容座屈曲げモーメントを満足するものとしている。

本紙はこのうち，ダクト評価の際に用いる以下の係数の設定根拠について，補足説明するもの である。

- 座屈限界曲げモーメントの補正係数（ $\lambda$ ）
- 座屈限界曲げモーメントの安全係数（ $\gamma$ ）（＝0．6）
- 断面二次モーメントの安全係数（ $\beta$ ）
- 許容座屈曲げモーメントの安全係数（S）（＝0．7）
- 弾性座屈曲げモーメントの補正係数（C）（＝0．72）


## 2．各種係数の設定根拠について

ダクトの座屈曲げモーメント評価の際に用いる各種係数のうち，座屈限界曲げモーメントの補正係数（ $\lambda$ ），座屈限界曲げモーメントの安全係数（ $\gamma$ ）及び断面二次モーメントの安全係数 （ $\beta$ ）は，共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究（昭和 61年 3 月）」に基づく，静的荷重試験（剛性試験及び限界強度試験）結果から設定している。一方，許容座屈曲げモーメントの安全係数（S）及び弾性座屈曲げモーメントの補正係数（C）につい ては，規格等を基にメーカにて設定した係数としている。

以下に当該研究の目的及び試験内容の概要及び各種係数の設定根拠を示す。
（1）研究の目的‥共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究（昭和61年3月）」引用
従来薄板構造であるダクトの耐震性評価は，オーソライズされた評価手法がなく，一般的 な梁理論および平板理論を適用し，安全側となるモデル化により剛設計を基本とした定ピッ チスパン法の設計を行ってきた。他方，ダクトに対する数々の試験が試みられてはいたもの の，これらは断片的であり実際のダクトが前述の理論に比して耐震上安全側にあることを確認するに留まっている。

本研究では，今後のダクト支持設計を耐震上十分安全であるようにかつ，合理的に行うこ とを目的とし，ダクト系の耐震解析手法を確立するとともに，合理的簡易設計法の確立を図 る。
（2）試験概要‥共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究（昭和61年3月）」引用
（ a ）剛性試験：ダクトの剛性を評価するために，各種寸法のダクトに対して静荷重試験を実施 し，荷重•変位の関係によりダクトの剛性に寄与する有効断面を把握する。
（b）限界強度試験：ダクトの限界強度（座屈）を評価するために各種寸法のダクトに対して静荷重試験を実施し，限界座屈荷重（モーメント）を検索すると共にダクトの強度に寄与す る有効断面を把握する（図1参照）。


図1 試験装置概要図
（3）各種係数の設定根拠（ $\lambda, ~ \gamma, ~ \beta:$ 共同研究報告書より設定した係数）
共同研究報告書より，ダクトの剛性及び限界強度に寄与する有効断面は，ウェブ寸法（b： ダクト短辺寸法）が支配的要素となつていることから，ウェブの形状に着目した試験結果（各種係数）が整理されている。


図2 ダクトの断面図
（ a ）座屈限界曲げモーメントの補正係数（ $\lambda$ ）
図3（ここでは，試験体長さ＂$\ell=2400 "$ の結果を代表で示す。）は，各種寸法のダクトの座屈限界曲げモーメントについて，限界強度試験による実験値と理論式による計算値との比を，ダクトのウェブと板厚の比（幅厚比：b／t）で整理し，その結果を近似曲線で示した ものであり，両者の座屈限界曲げモーメントを近似させるための補正係数（ $\lambda$ ）は，ダク ト幅厚比（b／t）に応じた近似曲線の値を設定している。

一方，図3 の結果より，プロット値にはバラツキが生じており，一部のダクト寸法にお いて，近似曲線による補正係数（ $\lambda$ ）がプロット値に対して非安全側となるが，これにつ いては補正係数（ $\lambda$ ）に加え，次項で述べる安全係数（ $\gamma$ ）を計算値に乗じることで考慮 される。

図3 座屈限界曲げモーメントの補正係数と幅厚比の関係（ $\ell=2400$ ）
（ b ）座屈限界曲げモーメントの安全係数（ $\gamma$ ）（＝0．6）
図 4 は，各種寸法のダクトの座屈限界曲げモーメントについて，限界強度試験による実験値と理論式（図 3 の近似曲線 $\lambda$ 適用）による計算値との比を，ダクトのウェブと板厚の比 （幅厚比：b／t）で整理したものである。この結果より，一部のダクト寸法において，計算値による座屈限界曲げモーメントが実験値に比べ非安全側に算出されていることが確認で き，このことから両者の比率（安全係数 $\gamma$ ）を計算値に乗じ，計算値が実験値を上回らない ものとしている。ここで，座屈限界曲げモーメントを算出する際の安全係数 $\gamma$ は，ダクト幅厚比に拠らず，図 4 に示される各比率のうち，最下限の値（＝0．6）を一律に設定している。

図4 座屈限界曲げモーメントの実験値と計算値の比と幅厚比の関係
（c）断面二次モーメントの安全係数（ $\beta$ ）
図 5 は，各種寸法のダクトの断面二次モーメントについて，限界強度試験による実験値 と理論値式による計算値との比をダクトのウェブと板厚の比（幅厚比：b／t）で整理した ものである。この結果より，一部のダクト寸法において，計算値による断面二次モーメン トが実験値に比べ非安全側に算出されていることが確認でき，このことから両者の比率 （安全係数 $\beta$ ）を計算値に乗じ，計算値が実験値を上回らないものとしている。
ここで，安全係数は幅厚比 600 を境界に， 600 以下の場合は＂$\beta=0.75$＂， 600 を超える場合は＂$\beta=0.6$＂として設定している。

図5 断面二次モーメントの実験値と計算値の比と幅厚比の関係
（4）各種係数の設定根拠（S，C：規格等を基にメーカにて設定した係数）
（ a ）許容座屈曲げモーメントの安全係数（S）（＝0．7）
許容座屈曲げモーメントの安全係数Sについては，実際のダクト破壊に至る座屈限界曲げ モーメント $\mathrm{M}_{\mathrm{T}}$ に対し，許容座屈曲げモーメント M を決定するにあたつての裕度である（ M $=\mathrm{S} \cdot \mathrm{M}_{\mathrm{T}}$ ）。

安全係数の値について，日本建築学会「鋼構造設計規準」によれば，許容応力を定める基準値を，材料の降伏点もしくは引張強さの $70 \%$ のうち，どちらか小さい方の値としている。 また，許容応力についても基準値の＂ $1 / 1.5 \fallingdotseq 0.7$＂とするなど，一般的に安全率として＂ 1.5 ＂ を採用しており，これらを準用して座屈限界曲げモーメント $\mathrm{M}_{\mathrm{T}}$ に対する安全率を＂ 0.7 ＂ としている。
（b）弾性座屈曲げモーメントの補正係数（C）（＝0．72）
日本機械学会「機械工学便覧 材料力学 基礎編」＊によれば，円筒構造の座屈曲げモー メントを求める計算式に係数（ $\beta=0.99$ ）を設定している。ここで，実験結果によれば， その係数の最小値としては＂$\beta=0.72$＂程度とされていることから，弾性座屈曲げモーメ ントの補正係数Cとして，一律＂0．72＂を設定している。

注記＊：日本機械学会「機械工学便覧 材料力学 基礎編」より引用
極めて長い円筒かくでは，断面の偏平化による屈服座屈（Brazier 座屈）が起こ る。曲げモーメントの臨界値は次式で与えられる。

$$
\mathrm{M}_{\mathrm{cr}}=\beta \cdot \mathrm{E} \cdot \mathrm{R} \cdot \mathrm{t}^{2} /\left(1-v^{2}\right), \quad \beta=0.99
$$

実験結果は，平均値が $\beta=1.14$ ，最小値が $\beta=0.72$ 程度である。

| 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－19－0600－40－38＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021年2月25日 |

> 補足-600-40-38【ダクトの耐震支持間隔算定時におけるサポート剛性の取扱いについて】

2021年 2月
東北電力株式会社

## 1．はじめに

換気空調系ダクトの支持点は，定ピッチスパン法（計算モデル：両端単純支持はり）により設計しており，耐震支持間隔の算定においては，ダクト系が適切な剛性を有すると共に，ダク トの発生曲げモーメントが許容座屈曲げモーメントを満足するものとしている。本紙はこのうち，ダクトの耐震支持間隔算定時におけるサポート剛性の取扱いについて補足説明するものである。

2．ダクト及びサポートの設計方法（サポート剛性の取扱い）
ダクトの耐震支持間隔の算定は，サポート剛性を剛（無限大）として計算を行っている。し かしながら実機のダクト系（サポートとの連成）においては，厳密にはサポート剛性の影響に より計算モデル（両端単純支持はり）よりも剛性が低下することから，固有振動数も計算モデ ルより低下することとなる（図1参照）。

そこで実際の設計においては，サポートの剛性を一定以上確保し，同剛性による固有振動数低下分を考慮した余裕を加味したサポートスパンとすることにより，ダクト系として固有振動数 20 Hz を確保する設計としている。サポートは個別に解析を実施することで必要な剛性（ばね定数または固有振動数）を確保しており，これによりダクト系の固有振動数 20 Hz を確保してい る。


図1 ダクト系固有振動数に対するサポート剛性の影響

```
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－19－0600－40－39＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 2 月 25 日 |

$$
\begin{gathered}
\text { 補足-600-40-39【ダクトの曲げモーメント算定における設計震度 } \\
\text { について】 }
\end{gathered}
$$

2021年2月
東北電力株式会社

1．はじめに
ダクトの支持間隔には，固有振動数が十分剛となるよう算定する支持間隔（以下，「振動数基準」という。）とダクトに生じる曲げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下となるよう算定 する支持間隔（以下，「モーメント基準」という。）があり，女川原子力発電所第2号機ではいず れか小さい方を支持間隔として設定している。

本紙はこのうち，ダクトの曲げモーメント算定における設計震度について補足説明するもの である。

2．ダクトの曲げモーメント算定における地震力の重畳について
2.1 矩形ダクト

矩形ダクトは，形状から弱軸が明確であること及び建屋応答軸に沿った配置となっているこ とから，曲げモーメント算定時の地震力は一方向のみを考慮すれば良く，水平方向震度又は鉛直方向震度の大きい方をダクトの弱軸方向に考慮することとしている。なお，鉛直方向には自重も考慮する。

## 2.2 円形ダクト

円形ダクトは，形状から弱軸となる箇所がないため，曲げモーメント算定時の設計震度は曲 げモーメントに寄与する各方向の地震力の重畳を考慮する必要がある。ここで，円形ダクトは建屋応答軸に沿った配置となつていること及び円形ダクト軸方向の地震力は曲げモーメントに寄与しないことから，円形ダクトに対して軸直2方向の地震力の重畳を考慮する必要がある。

振動数基準による支持間隔と，各方向の地震力の重畳を以下の通り考慮したモーメント基準 による支持間隔の比較結果を表1に示す。

- 水平ダクト：水平1方向＋鉛直方向地震力の重畳（ベクトル和）
- 鉛直ダクト：水平 1 方向 + 水平 1 方向地震力の重畳（ベクトル和） なお，鉛直方向には自重も考慮する。

表1に示すように，振動数基準による支持間隔が，モーメント基準による支持間隔の地震力の重畳の場合よりも短いことから，振動数基準の支持間隔で設計している。

表1 円形ダクトの支持間隔

| ダクトサイズ | 材質 | 建屋応答軸上 | 敷設 <br> 方向 | 支持間隔（mm） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 振動数基準 | モーメント基準 |  |
|  |  |  |  |  | 考慮する地震力の方向 |  |
|  |  |  |  |  | 水平1方向 + 鉛直 | 水平1方向＋水平1方向 |
| $\phi 250 \times 2.3 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| ¢ $250 \times 3.2 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| ¢ $453.6 \times 3.2 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| $\phi 502.6 \times 3.2 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| $\phi 550 \times 2.3 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| $\phi 550 \times 3.2 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |
| $\phi 650 \times 2.3 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 鉛直 |  |  |  |
| $\phi 1118 \times 4.5 \mathrm{t}$ | SS400 | Yes | 水平 |  |  |  |

（網掛け部：耐震計算書記載値）

3．設計震度における水平 2 方向及び鉛直方向地震力の考慮について
3.1 矩形ダクト

矩形ダクトは，形状から弱軸が明確であること及び建屋応答軸に沿った配置となっているこ とから，曲げモーメント算定時の設計震度は 1 方向のみを考慮すれば良い。
3.2 円形ダクト

円形ダクトは，2． 2 項に記載のとおり支持間隔の設定において，水平 2 方向及び鉛直方向地震力による曲げモーメントを考慮している。

4．ダクトの曲げモーメント算定における設計震度について
以上より，曲げモーメント算定における設計震度は以下としている。なお，鉛直方向には自重 を考慮する。

- 矩形ダクト：水平方向震度又は鉛直方向震度の大きい方
- 円形ダクト：水平 1 方向震度 + 鉛直方向震度（水平ダクト）
水平1方向震度 + 水平1方向震度 (鉛直ダクト)

| 女川原子力発電所第 2 号機 工事計画審查資料 |  |
| :---: | :---: |
| 資料番号 | 02 －補－E－19－0600－40－40＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 3 月 19 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

1．概要
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について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 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について．． 5
4．付加質量及び応答低減効果の考慮方法詳細
$\square$ ：今回提出範囲

## 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について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，機器一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（ $1 / 3$ ）

| 図書番号 | 図書名 | 既工認 |  | 今回工認 |  | $\begin{gathered} \text { 既工認と } \\ \text { 今回工認の } \\ \text { 相違点 } \\ \hline \end{gathered}$ | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付加質量 | 応答低減 | 付加質量 | 応答低減 |  |  |
| $\mathrm{VI}-2-3-2$ | 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 |
| $\mathrm{VI}-2-3-3-2-4$ | 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 | 有 | 有 | 今回工認において，付加質量と排除水体積質量を考慮 |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-6$ | 給水スパージャの耐震性につい ての計算書 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |  |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-7$ | 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 |  |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-8$ | 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 |  |
| $\mathrm{VI}-2-3-4-3-9$ | 高圧及び低圧炉心スプレイ系配管（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 |  |
| $\begin{aligned} & \mathrm{VI}-2-3-4-3 \\ & -10 \end{aligned}$ | 差圧検出・ほう酸水注入系配管 <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 |  |
| $\begin{aligned} & \mathrm{VI}-2-3-4-3 \\ & -11 \end{aligned}$ | 中性子束計測案内管の耐震性に ついての計算書 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 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 |  |

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（2／3）

| 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－2－4－2－3 | 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 | － | － | 有 | 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 |
| 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 | 有 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮 |
| 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 |

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 $(3 / 3)$

| 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－2－5－5－2－2 | 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 | 直 | 直 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮 |
| $\mathrm{VI}-2-5-7-2-3$ | 高圧炉心スプレイ補機泠却海水 ポンプの耐震性についての計算書 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮 |
| 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 | 有 | 有 | 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 | 有 | 有 | 今回工認において，排除水体積質量を考慮 |
| 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 | 直 | 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 | 有 | 今回工認において，付加質量を考慮 |

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について表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 E A G 4 6 0 1－1987）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。

○ 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 った。今回工認では，炬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，原子炬補機冷却海水ポンプ，高圧炬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（J E A G 4 6 0 1－1991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。

| 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－19－0600－40－41＿改 0 |
| 提出年月日 | 2021 年 2 月 25 日 |

補足－600－40－41 埋込金物プレートの耐震評価方法に係る補足説明資料

2021年 2月
東北電力株式会社
1．はじめに ..... 1
2．埋込金物プレートの評価方法 ..... 1
3．両端固定支持はりの適用性の検討 ..... 3
3．1 評価手順及び評価結果 ..... 4
3.2 評価方法の保守性 ..... 4
4．まとめ ..... 4

別紙1 女川原子力発電所第 2 号機と先行プラントとの埋込金物プレート評価の差異
別紙2 埋込金物代表タイプの評価内容

1．はじめに
女川原子力発電所第2号機において埋込金物のプレートの評価は，原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）（以下「J E A G 4 6 0 1 」 という。）に記載さ れた埋込板（プレート）の評価方法を参照し，プラント建設時からプレートを両端固定支持はりとして評価しているが，先行プラントのプレートの評価計算式と差異があるこ とを踏まえて，女川原子力発電所第2号機における埋込金物のプレートの評価方法につ いて説明する。

2．埋込金物プレートの評価方法
女川原子力発電所第 2 号機のプレート評価においては，J E A G 4 6 0 1 を参照しプ レートを両端固定支持はりとした評価を実施している。以下にJEAG4601「表 6．6．4－2 埋込金物の評価方法（その1）」を示す。

表6．6．4－2 埋达金物の評価方法（その1）

| 項 目 | 設計基準 | 評 価 方 法 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 荷重伝達 |  - (模•钴-7) |  <br>  <br> 右側に特殊金物について追加検街する車項を示す。（ $N, Q, M$ を考发）但し，特跦金物にて板の設計は（3）にて検詂している。 |  |
| 埋这板 | - 细栱选設朗規罪 <br> - JEAG 4601 －㭪 － 1984 <br> （稪容応力斯） <br> - 「告示501号」 <br> - 侹築基系法 |  <br> （2）サボートの小さい垛合（中央の —点にかかる荷建） <br> スタッドを結ぶか周に固定ざれ ているとし，中央部の曲げな応力 をチェックする。 | （3）コンクリート文圧反力による曲 げ応力をX点で チェック |
| スタッドッい |  |  | － |

プレートを両端固定支持はりとした強度計算式を以下に示す。
a．記号の定義

| 記 号 | 定 義 | 単 |
| :---: | :--- | :---: |
| P | 引位 |  |
| b | プレー張荷重 | N |
| t | プレート幅 | mm |
| A | プレート厚さ | mm |
| Z | プレート断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| c | スタッ断面係数 | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| $\sigma$ | プレートの曲け間隔 | mm |
| $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}$ | 許容引張応力 | MPa |

b．プレートの強度計算式


なお，先行プラントにおいては，埋込金物プレートを $\downarrow$ みな して強度計算を行っていると推察されることから，評価方法の差異を別紙 1 に示す。

[^16]3．両端固定支持はりの適用性の検討
両端固定支持はりと想定した場合，


| 記 号 | 定 義 | 単 位 |
| :---: | :---: | :---: |
| P | 引張荷重 | N |
| l | スタッド間距離 | mm |
| t | プレート厚さ | mm |
| a | スタッドからプレート端部までの距離 | mm |
| S | スタッドからプレート端部までの面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |

図 3－1 スタッド～プレート端部におけるコンクリート面の載荷範囲

## 3.1 評価手順及び評価結果

埋込金物に作用する使用荷重を

－コンクリートの健全性について確認した。評価結果一覧を表3－1に，個別の評価内容を別紙2にそれぞれ示す。なお，評価対象の金物は 4 本スタッドタイプで最もプレート幅が小さい金物金物 ，スタッド本数によらず使用荷重が最も大きい金物 $\downarrow$ とした。

## 表 3－1 評価結果一覧



## 3.2 評価方法の保守性

3.1 項の評価において，コンクリート面で負担する荷重は


4．まとめ
女川原子力発電所第 2 号機において埋込金物のプレートは，JEAG4601に基づ き両端固定支持はりとして評価しているが，その前提となるコンクリートの健全性を確認するため代表タイプ $\square$ 在計算した結果，$\square$


ことを確認した。
以上により，使用荷重に対するコンクリートの健全性を確認されることから，J E A G4601に基づく両端固定支持はりの考え方は適用性があると判断する。

[^17]女川原子力発電所第 2 号機と先行プラントとの埋込金物プレート評価の差異

女川原子力発電所第2号機において埋込金物プレートに対する引張力はJEAG46
両端固定支持はり $\square$
 の中心に作用するものとしている。また，埋込金物への取付け部材の大半はボックス鋼などが使用され，


ているが，実際には埋込金物全体で分散して負担すると考えられることから，保守性を有した評価といえる。

一方，先行プラントにおいては，埋込金物プレート $\square$ とみな
して強度計算を行っていると推察される。
表1に女川原子力発電所第 2 号機と先行プラントとの埋込金物プレート評価の差異を示す。

図1 プレートを両端固定支持はりとみなす概念図
表1 女川原子力発電所第2号機と先行プラントとの埋込金物プレート評価の差異（1／2）

|  | 女川原子力発電所第2号機（両 | 固定支持はり） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 評 } \\ & \text { 価 } \\ & \text { 番 } \end{aligned}$ | 記号の定義 |  |  |  |
|  | 記 号 |  | 義 | 単 位 |
|  | P | 引張荷重 |  | N |
|  | b | プレート幅 |  | mm |
|  | t | プレート厚さ |  | mm |
|  | A | プレート断面積 |  | mm ${ }^{2}$ |
|  | Z | プレートの断面係数 |  | mm ${ }^{3}$ |
|  | c | スタッドの間隔 |  | mm |
|  | $\sigma$ | プレートの曲げ・せん | 断共存時の応力 | MPa |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}$ | 許容引張応力 |  | MPa |
|  |  |  |  |  |

表1 女川原子力発電所第2号機と先行プラントとの埋込金物プレート評価の差異（2／2）

| 先行プラント |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 記号の定義 |  |  |
| 記 号 | 定 義 | 単 位 |
| P | 引張荷重 | N |
| l | スタッド間距離 | mm |
| t | プレート厚さ | mm |
| b | プレート幅 | mm |

$\qquad$

N・ーー

埋込金物代表タイプの評価内容

1．記号の定義

| 記 号 | 定 義 | 単 位 |
| :---: | :--- | :---: |
| $P$ 使用荷重 | N |  |
| S | スタッドからプレート端部までの面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\sigma_{1}$ | 発生応力 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{~F}_{\mathrm{c}}$ | コンクリート許容応力 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ |

2．評価結果
（1）

（3） $\square$
形状•寸法 $\square$



[^0]:    注：表中で用いている略語を以下に示す。（E C C S ：非常用炉心冷却系）（L O C A ：冷却材喪失事故）

[^1]:    注記＊1 ：添付書類「VI－1－2－1 原子炬本体の基礎に関する説明書」に示す。
    ＊3：水力学的動荷重を除く各荷重による応力は，FEMにより算出。
    ＊ 4 ：内側フィメイルシヤラグ荷重による胴側応力は，理論式により算出。
    $* 5$ ：既工認応力評価点 P1－P6 を包絡。
    ＊ 6 ：既工認度力評価占 P7－P9 を包絡。
    ＊7 ：管側荷重による胴側応力は，FEM により算出。
    ＊8：水力学的動荷重を除く各荷重による応力は，FEMにより求められた荷重を用いて理論式により算出。
    ＊9：荷重は小さく無視できるため，評価を省略。

[^2]:    注記＊1：荷重は小さく無視できるため，評価を省略。
    ＊2：水平方向地震荷重による応力は，理論式により算出。
    ＊ 3 ：管台側荷重による胴側応力は，理論式により算出。

[^3]:    注記＊1：応力評価点P2 は，既工認の添付書類「IV－3－1－3－5 ダウンカマの強度計算書」の応力評価点P1－P3 を包絡。
    ＊2：応力評価点P4 は，既工認の添付書類「IV－3－1－3－4 ベントヘッダの強度計算書」の応力評価点P2－P5 を包絡。
    ＊3：各荷重による応力は，FEMにより求められた荷重を用いて理論式により算出。
    ＊ 4 ：応力評価点 P2 は，既工認の添付書類「IV－3－1－3－4 ベントヘッダの強度計算書」の応力評価点 P2－P5 を包絡。
    ＊5：応力評価点P2 は，既工認の添付書類「IV－3－1－1－14 ベント管の強度計算書」の応力評価点P1－P10 を包絡。
    ＊ 6 ：評価機器であるサプレッションチェンバスプレイ管全体が対象。
    ＊7：応力評価点は，既工認の添付書類「IV－3－1－3－7 サプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書」の応力評価点が対象。
    ＊ 8 ：評価方法は，既工認の添付書類「IV－3－1－1－12 ジェットデフレクタの強度計算書」を読み込んでいるため，評価方法を省略。
    ＊9：評価方法は，評価温度による許容応力の見直しによるため，評価方法を省略。
    ＊ 10 ：地震荷重による応力は，FEMにより求められた荷重（変位）を用いて理論式により算出。

[^4]:    表 5．2－2 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）
    
    $\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。
    $\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。
    

[^5]:    表 5．2－8 応答倍率評価に用いる比率（各荷重の応力に対する比率）
    
    $\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。
    $\mathrm{kg} / \mathrm{cm}^{2}$ からの比率として工学単位により求め， 1.130 とした。
    

[^6]:    主記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第3位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
    

[^7]:    注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。

[^8]:    注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。

[^9]:    冰平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
    $* 3:$ 既工認記載値 $(工$ 学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

[^10]:    最大震思比は数占以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
    $* 3$ ：既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665 ~($ 重力加速度 $) \times$ 最大震度比にて算出している

[^11]:    ＊2：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
    $* 3:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

[^12]:    註記：＊1：水平方向及び鋁直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第3位を切上げたもの（表記載値）を用いる。

[^13]:    注記：＊1：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第3位を切上げたもの（表記載値）を用いる。

[^14]:    注記：＊1：原子炉圧力容器と炉内構造物（高圧及び低圧炉心スプレイ系配管）に接続されているため，両接続位置における震度を考慮した。
    ＊ $2:$ 水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のうち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。 $* 3:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

[^15]:    注記：＊1：構造上ねじりモーメントが生じないが，既工認にて荷重を考慮しているため，既工認の値を評価に用いている。
    ＊3：水平方向及び鉛直方向それぞれにおける震度比のらち最大の震度比を示す。なお，評価において最大震度比は小数点以下第 3 位を切上げたもの（表記載値）を用いる。
    $* 4:$ 既工認記載値（工学単位系）$\times 9.80665$（重力加速度）$\times$ 最大震度比にて算出している。

[^16]:    枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

[^17]:    枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

