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

## 工事計画に係る説明資料

原子炉冷却系統施設のらち原子炉補機冷却設備
（3．8．2 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系

> を含む。) )
（添付書類）

## 2021年6月

女川原子力発電所第 2 号機
工事計画認可申請書本文及び添付書類

## 目 録

VI 添付書類

## VI－1 説明書

VI－1－1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
VI－1－1－4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
VI－1－1－4－3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）
VI－1－1－4－3－6－2 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）

VI－1－1－4－3－6－2－1 高圧炉心スプレイ補機泠却水系熱交換器
VI－1－1－4－3－6－2－2 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ
VI－1－1－4－3－6－2－3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ
VI－1－1－4－3－6－2－4 高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク
VI－1－1－4－3－6－2－5 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ
VI－1－1－4－3－6－2－6 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）主配管（常設）

VI－6 図面
4．原子炉冷却系統施設
4．6．2 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）
第 4－6－2－1－1 図【設計基準対象施設】高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプ レイ補機冷却海水系を含む。）系統図

第 4－6－2－1－2 図【重大事故等対処設備】高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心ス プレイ補機冷却海水系を含む。）系統図

第 4－6－2－2－1 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク構造図
第 4－6－2－2－2 図 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ構造図
第 4－6－2－3－1 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）機器の配置を明示した図面（その1）

第 4－6－2－3－2 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）機器の配置を明示した図面（その 2 ）

第 4－6－2－3－3 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）機器の配置を明示した図面（その3）

第 4－6－2－3－4 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）機器の配置を明示した図面（その4）

第 4－6－2－4－1 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その1）

第 4－6－2－4－2 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その 2）

第 4－6－2－4－3 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その 3 ）

第 4－6－2－4－4 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その4）

第 4－6－2－4－5 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その 5 ）

第 4－6－2－4－6 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その 6 ）

第 4－6－2－4－7 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その7）
第 4－6－2－4－8 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その8）
第 4－6－2－4－9 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その9）
第 4－6－2－4－10 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その10）
第 4－6－2－4－11 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その11）
第 4－6－2－4－12 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その12）
第 4－6－2－4－13 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その13）

第 4－6－2－4－14 図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管の配置を明示した図面（その14）

VI－1－1－4－3－6－2－1 設定根拠に関する説明書
（高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器）

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器 |
| :---: | :---: | :---: |
| 容量（設計熱交換量） | MW／個 | －以上（2．67） |
| 最高使用圧力 | MPa | 管側 0.78 ／胴側 1.18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 管側 50／胴側 70 |
| 伝 熱 面 積 | $\mathrm{m}^{2} /$ 個 |  |
| 個 数 | － | 1 |
| － |  |  |
| 【設定根拠】 <br> （概要） <br> －設計基準対象施設 <br> 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の運転で発生する熱を冷却除去するために設置する。 <br> －重大事故等対処設備 |  |  |

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（高圧炉心スプレイ補機冷却水系）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設が有する最終ヒートシンクヘ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心 の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器へ通水するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレ イ補機泠却水系熱交換器にて熱交換した泠却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプ レイ系ディーゼル発電設備へ送水することにより各負荷で発生した熱を最終ヒートシンクで ある海へ輸送できる設計とする。

1．容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の容量は，必要伝熱面積が最大となる原子炉冷却材喪失事故時モード及び原子炉隔離時モードの熱交換量 $\square$ MW／個を上回る $\square \mathrm{MW} /$ 個以上とする。

表 1－1 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器に対する必要伝熱面積

| 熱交換器1個当たりの <br> 必要熱交換量（MW／個） |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 被冷却水流量（kg／h） | $2.38 \times 10^{5}$ |  |
| 被冷却水出口温度 $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ |  |  |
| 冷却水流量 $(\mathrm{kg} / \mathrm{h})$ |  |  |
| 冷却水温度 $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $2.55 \times 10^{5}$ |  |
| 必要伝熱面積 $\left(\mathrm{m}^{2}\right)$ | 26 |  |

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square$ MW／個以上とする。

```
公称値については, 2. 
```

2．最高使用圧力の設定根拠
2.1 管側の最高使用圧力 0.78 MPa

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の管側の最高使用圧力は，高圧炬心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の使用圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。
2.2 胴側の最高使用圧力 1.18 MPa

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の胴側の使用圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの使用圧力と同じ

3．最高使用温度の設定根拠
3.1 管側の最高使用温度 $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の管側の最高使用温度は，設計海水温度 $26{ }^{\circ} \mathrm{C}$ において，最大熱負荷（原子炉冷却材喪失事故時モード及 び原子炉隔離時モード）を考慮した高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の海水出口最高温度約 $\square{ }^{\circ} \mathrm{C}$ を上回る $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の使用温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。
3.2 胴側の最高使用温度 $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の胴側の使用温度は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

4．伝熱面積の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の伝熱面積は，設計熱交換量 $2.67 \mathrm{MW} /$ 個を満足するために必要な伝熱面積 $\square \mathrm{m}^{2} /$ 個を上回る $\square \mathrm{m}^{2} /$ 個以上と する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積 は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し $\square$ $\mathrm{m}^{2} /$ 個以上とする。

公称値については，要求される伝熱面積である $\square \mathrm{m}^{2} /$ 個を上回る $177 \mathrm{~m}^{2} /$ 個とする。

5．個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の運転で発生する熱を泠却除去するために必要 な個数として 1 個設置する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設として 1 個設置しているもの を重大事故等対処設備として使用する。

VI－1－1－4－3－6－2－2 設定根拠に関する説明書
（高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ）

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ |
| :---: | :---: | :---: |
| 容 量 | $\mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個 | $\square 以 上(240)$ |
| 揚 程 | m | －以上（35） |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 原 動 機 出力 | kW／個 | 40 |
| 個 数 | － | 1 |
|  |  | － |
| 【設定根拠】 （概要） |  |  |

－設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器，高圧炉心 スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備へ冷却水を供給するために設置 する。
－重大事故等対処設備
重大事故等時に原子炉冷却系統施設のらち原子炉補機冷却設備（高圧炉心スプレイ補機冷却水系）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，設計基準対象施設が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著 しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送 するために設置する。

系統構成は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器へ通水するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレ イ補機冷却水系熱交換器にて熱交換した冷却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプ レイ系ディーゼル発電設備へ送水することにより，各負荷で発生した熱を最終ヒートシンクで ある海へ輸送できる設計とする。

1．容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの容量は，高圧炉心ス プレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の必要冷却水流量 $\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h}$ を上回る $\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

公称値については，$\square 240 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個とする。
2．揚程の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの揚程は，下記を考慮 する。
（1）配管•機器圧力損失： $\square$

上記より，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの揚程は，$\square \mathrm{m}$ を上回る $\square \mathrm{m}$ 以上とする。
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square \mathrm{m}$ 以上とす る。

公称値については，$\square 35 \mathrm{~m}$ とする。
3．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用圧力は，下記を考慮する。
（1）静水頭（高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクオーバーフロー水位と系統内最下端 の標高差）
（2）締切揚程
 MPa ）
$\square$（MPa）
上記より，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用圧力は，（1）～（2）の合計 $\square$ MPa を上回る 1.18 MPa とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1．18 MPa とす る。

4．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用温度は，高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の冷却水出口の最高温度約 $47.5{ }^{\circ} \mathrm{C}$ を上回る， $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，70 ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

5．原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの原動機出力は，下記 の式を用いて，容量および揚程を考慮して決定する。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{P} \mathrm{w} & =10^{-3} \cdot \rho \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{Q} \cdot \mathrm{H} \\
\eta & =\frac{\mathrm{P} \mathrm{w}}{\mathrm{P}} \cdot 100
\end{aligned}
$$

（引用文献：J I S B 0131－2002 ターボポンプ用語）
$\mathrm{P}=\frac{10^{-3} \cdot \rho \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{Q} \cdot \mathrm{H}}{\eta / 100}$

> ここで,

P ：軸動力（ kW ）
P w ：水動力（ kW ）
$\rho \quad$ ：密度 $\left(\mathrm{kg} / \mathrm{m}^{3}\right)=1000$
g ：重力加速度 $\left(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\right)=9.80665$
Q ：容量 $\left(\mathrm{m}^{3} / \mathrm{s}\right)=240 / 3600$
$\mathrm{H} \quad$ ：揚程（ m ）$=35$
$\eta \quad:$ ポンプ効率（\％）$=\square$（設計計画値）

## $\mathrm{P}=\frac{10^{-3} \times 1000 \times 9.80665 \times\left(\frac{240}{3600}\right) \times 35}{74 / 100}$ <br> 

上記から，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの原動機出力は，必要軸動力を上回る出力と して 40 kW／個とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，40kW／個 とする。

6．個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として冷却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備へ供給するために必要な個数として 1 個設置する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

VI－1－1－4－3－6－2－3 設定根拠に関する説明書
（高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）高圧灲心スプレイ補機冷却海水ポンプ）

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ |
| :---: | :---: | :---: |
| 容 量 | $\mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個 | －以上，250） |
| 揚 程 | m | $\square 以 上$（47） |
| 最高使用圧力 | MPa | 0． 78 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 50 |
| 原 動 機 出力 | kW／個 | 60 |
| 個 数 | － | 1 |
|  |  | － |
| 【設定根拠】 （概要） |  |  |

－設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ポンプは，高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の運転で発生する熱を冷却除去するために設置される高圧炉心スプレ イ補機冷却水系熱交換器に冷却水（海水）を供給するために設置する。
－重大事故等対処設備
重大事故等時に原子炉冷却系統施設のらち原子炉補機冷却設備（高圧炉心スプレイ補機冷却水系）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，設計基準対象施設が有する最終ヒートシンクへ熱 を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器へ通水するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレ イ補機冷却水系熱交換器にて熱交換した冷却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプ レイ系ディーゼル発電設備へ送水することにより，各負荷で発生した熱を最終ヒートシンクで ある海へ輸送できる設計とする。

1．容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの容量は，高圧炉心 スプレイ補機冷却水系熱交換器に供給する海水流量が最大となる事故時の容量を基に設定す る。

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの容量は，施設時と系統構成を含めて変わらないため，事故時における海水ポンプの海水流量である $\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個 と同じ容量として，$\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

公称値については，

$250 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個とする。

2．揚程の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの揚程は，下記を考慮する。
（1）静水頭（取水と放水の水頭差）
（2）配管•機器圧力損失


上記より，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの揚程は，（1）～②）の合計 $\square \mathrm{m}$ を上回る

$\square$m以上とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square \mathrm{m}$ 以上と する。

公称値については，$\square 47 \mathrm{~m}$ とする。
3．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用圧力は，下記を考慮する。
（1）静水頭差（取水と系統内最下端の水頭差）
（2）締切揚程
 MPa ） MPa ）

上記より，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用圧力は，（1）～②）の合計値 $\qquad$ MPa を上回る 0.78 MPa とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0．78 MPa と する。

4．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用温度は，設計海水温度 $26{ }^{\circ} \mathrm{C}$ を上回る， $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とす る。

5．原動機出力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの原動機出力は，下記の式を用いて，容量および揚程を考慮して決定する。
$\mathrm{P}_{\mathrm{w}}=10^{-3} \cdot \rho \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{Q} \cdot \mathrm{H}$
$\eta=\frac{\mathrm{P} \text { w }}{\mathrm{P}} \cdot 100$
（引用文献：J I S B 0 1 3 1－2002 ターボポンプ用語）
$\mathrm{P}=\frac{10^{-3} \cdot \rho \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{Q} \cdot \mathrm{H}}{\eta / 100}$

```
ここで,
    P : 軸動力 (kW)
    P w : 水動力 (kW)
    \rho : 密度 ( }\textrm{kg}/\mp@subsup{\textrm{m}}{}{3})=102
    g : 重力加速度 (m/s}\mp@subsup{}{}{2})=9.8066
    Q : 容量 (m
    H : 揚程 (m) = 47
    \eta : ポンプ効率 (%)= \square(設計計画値)
    P}=\frac{1\mp@subsup{0}{}{-3}\times1000\times9.80665\times(\frac{250}{3600})\times47}{\square/100
    #
```

上記から，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの原動機出力は，必要軸動力 $49.7 \mathrm{~kW} /$ 個を上回る出力として $60 \mathrm{~kW} /$ 個とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力 は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，60 kW／個とする。

6．個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器に冷却水（海水）を供給するために必要な個数として 1 個設置する。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

VI－1－1－4－3－6－2－4 設定根拠に関する説明書
（高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク）

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク |
| :---: | :---: | :---: |
| 容 量 | $\mathrm{m}^{3}$／個 | $\square$ 以上（2．0） |
| 最高使用圧力 | MPa | 静水頭 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 個 数 | － | 1 |
| － |  |  |
| 【設定根拠】 （概要） |  |  |

－設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系機器へ冷却水を供給するための水源として設置 する。
－重大事故等対処設備
重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（高圧炉心スプレイ補機冷却水系）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクは，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクは，設計基準対象施設が有する最終ヒートシンク へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱 を輸送するために設置する。

系統構成は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器へ通水するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレ イ補機冷却水系熱交換器にて熱交換した冷却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプ レイ系ディーゼル発電設備へ送水することにより各負荷で発生した熱を最終ヒートシンクで ある海へ輸送できる設計とする。

1．容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの容量は，下記 を考慮する。
（1）冷却水の温度変化による水の膨張量：$\square \mathrm{m}^{3}$
（2）原子炉安全停止までの 30 日間の系統漏えい量：$\square \mathrm{m}^{3}$
（3）（1）（2）の合計：$\square \mathrm{m}^{3}$
上記から，高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの容量は $\square \mathrm{m}^{3} /$ 個以上とする。
高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square \mathrm{m}^{3} /$ 個以上とする。

公称値については要求される容量を上回る $2.0 \mathrm{~m}^{3} /$ 個とする。

2．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系サージタンクが大気開放であることから静水頭とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，静水頭 とする。

3．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

4．個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系補機冷却水の温度変化に伴う膨張を吸収するために必要な個数として 1 個設置する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクは，設計基準対象施設として 1 個設置しているも のを重大事故等対処設備として使用する。

VI－1－1－4－3－6－2－5 設定根拠に関する説明書
（高圧炬心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）高圧炬心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ）

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ |
| :---: | :---: | :---: |
| 容 量 | $\mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個 | $\square$ 以上（250） |
| 最高使用圧力 | MPa | 0． 78 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 50 |
| 個 数 | － | 2 |
| － |  |  |
| 【設定根拠】 （概要） |  |  |

－設計基準対象施設
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除去することによって，下流に設置されている高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の性能低下を防止することを目的に設置する。
－重大事故等対処設備
重大事故等時に原子炉冷却系統施設のらち原子炉補機冷却設備（高圧炉心スプレイ補機冷却水系）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナは，以下の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナは，設計基準対象施設が有する最終ヒートシン クへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損 （炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンク へ熱を輸送するために必要な高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器に冷却水（海水）を供給 するために設置する。

系統構成は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器へ高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナを経由して通水するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器にて熱交換 した冷却水を高圧炉心スプレイ系機器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備へ送水す ることにより各負荷で発生した熱を最終ヒートシンクである海へ輸送できる設計とする。

1．容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナの容量は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの容量と同じ $\square \mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量 は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，$\square$ $\mathrm{m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個以上とする。

公称値については，$\square 250 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h} /$ 個とする。
2．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナの最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力 は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0．78 MPa とする。

3．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナの最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの最高使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度 は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

4．個数の設定根拠
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナは，設計基準対象施設として下流に設置されて いる高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の性能低下を防止するために必要な個数である 1個を設置するほか，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 個を加 え，合計 2 個設置する。

重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナは，設計基準対象施設 として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

VI－1－1－4－3－6－2－6 設定根拠に関する説明書
（高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 を含む。）主配管（常設））

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク <br> 高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンク出口配管合流点 |
| :---: | :---: | :---: |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 外 径 | mm | 114．3，165．2 |
|  |  | － |
| 【設定根拠】 <br> （概要） <br> 本配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却水サージタンクから高圧炉心スプレイ補機冷却水サー ジタンク出口配管合流点を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備と しては，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却水系ポンプヘ冷却水を送水するために設置する。 |  |  |

1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炬心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレ イ補機冷却水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， $114.3 \mathrm{~mm}, 165.2 \mathrm{~mm}$ とする。

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清水冷却器高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ |
| :---: | :---: | :---: |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 外 径 | mm | 165．2，216．3 |
| － |  |  |
| 【設定根拠】 <br> （概要） <br> 本配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清水冷却器から高圧灲心スプレイ補機冷却水ポンプを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としては，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却水系ポンプー泠却水を送水するために設置する。 |  |  |

1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炬心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレ イ補機冷却水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， $165.2 \mathrm{~mm}, 216.3 \mathrm{~mm}$ とする。


1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポ ンプの最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水ポンプの使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炬心スプレイ補機冷却水ポ ンプの最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水ポンプの使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレ イ補機冷却水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 216.3 mm とする。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプとの取合配管の外径は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポ ンプから供給される水は低圧水であるため，エロ—ジョン，圧力損失•施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し， 165.2 mm とする。

| $\begin{gathered} \text { 外径 } \\ \mathrm{A} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 厚さ } \\ \text { B } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ | 呼び径 <br> （A） | 流路面積 <br> C <br> （m） | $\begin{gathered} \text { 流量 } \\ D \\ \left(\mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}\right) \end{gathered}$ | 流速＊ <br> E $(\mathrm{m} / \mathrm{s})$ | 標準流速 $(\mathrm{m} / \mathrm{s})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 165.2 | 7.1 | 150 | 0.01791 | 240 | 3.7 |  |

注記＊：流速及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりとする。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{C}=\pi \cdot\left\{\frac{1}{2} \cdot \frac{(\mathrm{~A}-2 \cdot \mathrm{~B})}{1000}\right\}^{2} \\
& \mathrm{E}=\frac{\mathrm{D}}{3600 \cdot \mathrm{C}}
\end{aligned}
$$

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器 <br> 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備発電機軸受潤滑油冷却器，潤滑油冷却器，機関付空気冷却器 |
| :---: | :---: | :---: |
| 最高使用圧力 | MPa | 1． 18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 外 径 | mm | $60.5,114.3,139.8,165.2,216.3$ |
|  |  | － |
| 【設定根拠】 <br> （概要） <br> 本配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器から高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備発電機軸受潤滑油冷却器，潤滑油冷却器，機関付空気冷却器を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としては，高圧灲心スプレイ系ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系機器へ冷却水を送水するために設置する。 |  |  |

1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレ イ補機冷却水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， $60.5 \mathrm{~mm}, ~ 114.3 \mathrm{~mm}, ~ 139.8 \mathrm{~mm}, ~ 165.2 \mathrm{~mm}, ~ 216.3 \mathrm{~mm}$ とする。

| 名 | 称 | 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器，潤滑油冷却器，発電機軸受潤滑油冷却器 <br> 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清水冷却器 |
| :---: | :---: | :---: |
| 最高使用圧力 | MPa | 1.18 |
| 最高使用温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | 70 |
| 外 径 | mm | $60.5,114.3,139.8,165.2$ |

【設定根拠】
（概要）
本配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器，潤滑油冷却器，発電機軸受潤滑油冷却器から高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清水冷却器を接続する配管で あり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としては，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系機器へ冷却水を送水するために設置する。

1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用圧力と同じ 1.18 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の胴側の最高使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の胴側の使用温度と同じ $70{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレ イ補機冷却水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， $60.5 \mathrm{~mm}, ~ 114.3 \mathrm{~mm}, ~ 139.8 \mathrm{~mm}, ~ 165.2 \mathrm{~mm}$ とする。


1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炬心スプレイ補機冷却海水 ポンプの最高使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水 ポンプの最高使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であ るため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 216.3 mm とする。


1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却海水 ポンプの最高使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炬心スプレイ補機冷却海水 ポンプの最高使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であ るため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 216.3 mm とする。


1．最高使用圧力の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，高圧炬心スプレイ補機冷却水系熱交換器の管側の最高使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の管側の使用圧力と同じ 0.78 MPa とする。

2．最高使用温度の設定根拠
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の管側の最高使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心スプ レイ補機冷却水系熱交換器の管側の使用温度と同じ $50{ }^{\circ} \mathrm{C}$ とする。

3．外径の設定根拠
本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心ス プレイ補機冷却海水ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプ レイ補機冷却海水ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であ るため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 216.3 mm とする。


㳻考

 M 材科


㳻考

 M 材科




| 3 | 底板 | 1 | SF440A |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | 平板 | 1 | SF440A |
| 1 | 胴 | 1 | STPG370 |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材 料 |
| 部 品 表 |  |  |  |

注1：寸法はmmを示す。
注2 ：特記なき寸法は公称値を示す。

| 工事計画認可申請 |  | 第4－6－2－2－2図 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第 2 号機 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 名 } \\ & \text { 称 } \end{aligned}$ | 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ストレーナ構造図 |  |  |
| 東 北 電 力 株 式 会 |  |  |  |
|  |  |  |  |


原子炉建屋 O. P。 - 8。10

海水ポンプ室

注：寸法はmを示す。工事計画認可申請 第 4－6－2－3－1図女川原子力発電所 第2号機名 高圧炉心スプレイ補機冷却水系
（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）称 機器の配置を明示した図面（その1）
東 北 電 力 株 式 会 社

$$
\begin{gathered}
\text { 補助ボイラー建屋 } \\
\text { O.P。20. } 00
\end{gathered}
$$




タービン建屋 O，P，24．80
原子炉建屋 O，P。22。50（一部 24。80）
注：寸法はmを示す。
$\square$



B－B断面図


C－C断面図

注：寸法はmを示す。
工事計画認可申請 ${ }^{\text {第4－6－2－3－4図 }}$女川原子力発電所 第2号機名 $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 高圧炉心スプレイ補機洽却水系 } \\ & \text { 高体 }\end{aligned}\right.$





A～A矢視図

注：寸法はmを示す。工事計画認可申請女川原子力発電所 第2号機
名 高圧炳心スプレイ補機冷却水系
（高圧炉心スプレイ補機泠却海水系を含む。）
称 主配管の配置を明示した図面（その2）
東 北 電 力株式会社


O．P． 6.00

A～A矢視図

注：寸法はmを示す。工事計画認可申請 $\quad$ 第4－6－2－4－3図女川原子力発電所 第 2 号機名 $\begin{aligned} & \text { 高圧炉心スプレイ補機冷却水系 }\end{aligned}$ （高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）
主配管の配置を明示した図面（その3）

$0 . P .-0.80$

150A－HPCW


A～A矢視図

注：寸法はmを示す。工事計画認可申請女川原子力発電所 第2号機
名 高压炉心スプレイ補機冷却水系
（高圧炋心スプレイ補機浍却海水系を含む。）
称 主配管の配置を明示した図面（その4）



$\underline{E \sim E \text { 矢視図 }}$

$\underline{F \sim F \text { 矢視図 }}$

$\underline{G \sim G \text { 矢視図 }}$

$\xrightarrow{\mathrm{H} \sim \mathrm{H} \text { 矢視図 }}$
$\xrightarrow{\mathrm{J} \sim \mathrm{J} \text { 矢視図 }}$

$\underline{K \sim K \text { 矢視図 }}$

$\underline{\mathrm{L} \sim \mathrm{L} \text { 矢視図 }}$


注：寸法はmを示す。

| 工事計画認可申請 | 第4－6－2－4－7図 |
| ---: | :--- | :--- |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |名 | 高圧炉心スプレイ補機冷却水系 |
| :--- | （高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）称 主配管の配置を明示した図面（その7）


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材晢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | 高圧炉心スブレイ補機冷却水 サージタンク <br> 高圧炉心スブレイ補機冷却水 サージタンク出口配管合流点 | 管 | 114.3 | 6.0 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |
| （2） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 165.2 \\ \prime \\ 114.3 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7.1 \\ \text { / } \\ 6.0 \end{gathered}$ | STS410 |
| （3） | 高圧炉心スブレィ系ディーゼ ル発電設備清水冷却器 <br> 高圧炉心スブレイ補機冷却水 ポンブ | 管 | 165.2 | 7.1 | STS410 |
| （4） |  | エルポ | 165.2 | 7.1 | STS410 |
| （5） |  | ティー | 165.2 <br> 165.2 <br> 165.2 | $\begin{gathered} 7.1 \\ \text { ' } \\ 7.1 \\ 1 \\ 7.1 \end{gathered}$ | STS410 |
| （6） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 216.3 \\ \prime \\ 165.2 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 8.2 \\ \text { ' } \\ 7.1 \end{gathered}$ | STS410 |
| （7） |  | エルポ | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （8） |  | 管 | 216.3 | 8.2 | STS410 |


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材澌 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （9） | 高圧炉心スブレイ補機冷却水 ボンブ <br> 高圧炉心スブレイ補機冷却水系熱交换器 | レジューサ | $\begin{gathered} 216.3 \\ \text { / } \\ 165.2 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 8.2 \\ \text { ' } \\ 7.1 \end{gathered}$ | STS42 |
| （10） |  | 管 | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （11） |  | エルポ | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （12） | 高圧炉心スブレイ補機冷却水系熱交换器 <br> 高圧炉心スブレイ系ティィーゼ ル発電設備発電機軸受淍滑油冷却器，泪滑油冷却器，機関付空気冷却器 | エルポ | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （13） |  | 管 | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （14） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 216.3 \\ \text { ' } \\ 165.2 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 8.2 \\ \text { ' } \\ 7.1 \end{gathered}$ | STS410 |

＊外径及び厚さは公称値（ mm ）を示す。



＊外径及び厚さは公称値（ mm ）を示す。


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （30） | 高圧炉心スブレイ系ディーゼ ル発電設備発電機軸受渭滑油冷却器，润滑油冷却器，機関付空気泠却器 <br> 高圧炉心スプレイ系ディーゼ ル発電設備清水冷却器 | レジューサ | $\begin{gathered} 139.8 \\ / \\ 114.3 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 6.6 \\ \text { ' } \\ 6.0 \end{gathered}$ | STS42 |
| （31） |  | 管 | 139.8 | 6.6 | STS410 |
| （32） |  | エルボ | 139.8 | 6.6 | STS42 |
| （33） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 165.2 \\ \text { ' } \\ 139.8 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7.1 \\ \text { / } \\ 6.6 \end{gathered}$ | STS42 |
| （34） |  | ティー | $\begin{gathered} 165.2 \\ \prime \\ 165.2 \\ \prime \\ 165.2 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7.1 \\ \text { ' } \\ 7.1 \\ \text { ' } \\ 7.1 \end{gathered}$ | STS42 |
| （35） |  | 管 | 165.2 | 7.1 | STS410 |
| （36） |  | エルポ | 165.2 | 7.1 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |
| （37） |  | 管台 | 61.1 | 6.1 | S25C |


＊外径及び厚さは公称値（ mm ）を示す。




| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （41） | 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ボンフ <br> 高圧炉心スブレイ補機泠却海水系ストレーナ | 管 | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （42） |  | エルホ | 216.3 | 8.2 | STS410 |
| （43） |  | ティー | $\begin{gathered} 216.3 \\ \prime \\ 216.3 \\ \prime \\ 216.3 \end{gathered}$ | 8.2 <br> 8.2 <br> 8.2 | STS410 |
| （44） | 高圧炉ふスブレイ補機冷却海水系ストレーナ <br> 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器 | 管 | 216.3 | 8.2 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |
| （45） |  | エルホ | 216.3 | 8.2 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |
| （46） |  | ティー | $\begin{gathered} 216.3 \\ \prime \\ 216.3 \\ \prime \\ 216.3 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 8.2 \\ \prime \\ 8.2 \\ \prime \\ 8.2 \end{gathered}$ | STS410 |
| （47） | 高圧炉ふスブレイ補機冷却水系熱交换器 <br> 放水橧 | エルホ | 216.3 | 8.2 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |
| （48） |  | 管 | 216.3 | 8.2 | $\begin{aligned} & \text { STS42 } \\ & \text { STS410 } \end{aligned}$ |

＊外径及び厚さは公称値（ mm ）を示す。

工事計画認可申請 $\quad$ 第4－6－2－4－14図女川原子力発電所 第2号機

称（高圧烼心スプレイ補機泠却海水系を含む。）
称 主配管の配置を明示した図面（その14）


