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

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

VI－2－10－2－11 貫通部止水処置の耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 配置概要 ..... 2
2.2 構造計画 ..... 2
2.3 評価方針 ..... 5
2.4 適用規格•基準等 ..... 7
2.5 記号の説明 ..... 8
3．評価対象部位 ..... 9
4．構造強度評価 ..... 10
4.1 構造強度評価方法 ..... 10
4.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 10
4．2．1 荷重の設定 ..... 10
4．2．2 荷重の組合せ ..... 11
4．3 許容限界 ..... 11
4． 4 設計用地震力 ..... 13
4.5 計算方法 ..... 14
4．5．1 荷重計算 ..... 14
4．6 計算条件 ..... 15
5．評価結果 ..... 16
（別紙1）遮水鋼板におけるケーブルトレイ貫通部の耐震性について

## 1．概要

本計算書は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度 に基づき，浸水防護施設のうち，貫通部止水処置が設計用地震力に対して，主要な構造部材が地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入，地震による溢水に加え て津波の流入を考慮した浸水又は内部溢水の伝播を防止する機能を維持するための十分 な構造健全性を有することを説明するものである。その耐震評価は貫通部止水処置の荷重又は応力評価により行う。

貫通部止水処置は，設計基準対象施設においては浸水防止設備としてSクラス及びC クラス施設に分類される。以下，設計基準対象施設としての構造強度評価を示す。

なお，耐津波設計による貫通部止水処置の耐震評価においては，平成23年3月11日 に発生した東北地方太平洋沖地震による地殻変動に伴い，牡鹿半島全体で約 1 m の地盤沈下が発生したことを考慮する。
2.1 配置概要

貫通部止水処置は原子炉建屋，タービン建屋，制御建屋，海水ポンプ室，軽油タン クエリア，第2号機海水ポンプ室防潮壁横断部，第2号機放水立坑防潮壁横断部，第 3 号機海水ポンプ室防潮壁横断部，第3号機放水立坑防潮壁横断部及び第3号機補機冷却海水系放水ピット浸水防止蓋貫通部の貫通口と貫通物とのすき間に施工する。

## 2.2 構造計画

貫通部止水処置は，貫通部の位置や条件に応じて，シール材，モルタル及びブーツ を使用し，各貫通部止水処置の適用条件を考慮し施工する。シール材及びモルタルは壁，床面又は蓋の貫通口と貫通物のすき間に施工し，壁，床面又は蓋と貫通物を接合 する構造とする。ブーツは，伸縮性ゴムを用い，壁又は床面の貫通ロスリーブと配管 を締付けバンドにて固定する構造とする。貫通部止水処置の構造計画を表2－1 に示す。 なお，表2－1に示すとおり，第2号機放水立坑防潮壁横断部に施工する遮水鋼板をケ ーブルトレイが貫通する部分については，遮水鋼板に取付けた鋼板及びシール材によ り，止水性を確保する構造とする。当該ケーブルトレイ貫通部止水処置の耐震性の評価結果については，本資料の別紙1 に示す。

表 2－1 貫通部止水処置の構造計画（1／2）


注記＊：水圧方向は，主たる作用方向を示す。

表 2－1 貫通部止水処置の構造計画（2／2）

|  | 設備名称 |  | 計画の概要 | 説明図＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 主体構造 | 支持構造 |  |
|  | 貫通部止水処置 | 充填タイプの シール材にて構成する。 | 貫通部の開口部にシール材を充填する。施工時は液状であり，反応効果によっ て所定の強度を有する構造物が形成され貫通部内面及び貫通物外面と一定 の付着力によって接合す る。 | （押さえ板無し） |
| $\begin{aligned} & 10 \\ & \sim \\ & \approx \\ & 7 \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \vdots \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { コーキングタ } \\ & \text { イプのシール } \\ & \text { 材にて構成す } \\ & \text { る。 } \end{aligned}$ | 貫通部の開口部と貫通部 の隙間にコーキングする。施工時は液状であり，反応硬化によって所定の強度 を有する構造物が形成さ れ，鉄板及び貫通物外面と一定の付着力によって接合する。 |  |
|  |  | 鋼板，コーキ ングタイプの シール材，充填タイプのシ ール材にて構成する。 | 遮水鋼板のケーブルトレ イの貫通部は，鋼板を遮水鋼板に溶接し，ケーブルト レイとの隙間にコーキン グする。 <br> ケーブルトレイの内部は シール材を充填する。 <br> 施工時は液状であり，反応硬化によって所定の強度 を有する構造物が形成さ れ，鋼板及びケーブルトレ イと一定の付着力によっ て接合する。 |  |

注記＊：水圧方向は，主たる作用方向を示す。

## 2.3 評価方針

貫通部止水処置の耐震評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2．2 構造計画」に示す貫通部止水処置の構造を踏まえ，「3．評価対象部位」にて設定する評価対象部位 において，発生する荷重が許容限界内に収まることを「4．構造強度評価」に示す方法にて確認することで実施し，確認結果を「5．評価結果」に示す。貫通部止水処置のうちモルタルの耐震評価フローを図2－1 に示す。

ここで，シール材を施工する貫通部については，貫通部近傍に支持構造物を設置す ることで，地震時は建屋壁，防潮壁，第 2 号機海水ポンプ室壁面及び第 3 号機海水ポ ンプ室壁面と貫通物が一体で動く構造であることから，地震時の貫通部に対する配管変位の影響は十分小さい。また，第3号機補機冷却海水系放水ピット浸水防止蓋に設置する貫通部に対するシール材については，3号海水熱交換器建屋に設置してい る浸水防止蓋及び貫通物はいずれも剛構造のため発生する変位は軽微であり，地震時の貫通部における相対変位の影響は十分小さい。電線管，ケーブルトレイ内に使用 する充填タイプのシール材は，柔軟性及び余長を有するケーブルすき間に充填する こととしており，地震時にケーブルに発生する荷重は十分小さい。これらのことから，地震による相対変位や荷重によるシール材への影響は軽微であるため，耐震評価の対象としない。

ブーツについては，伸縮性ゴムを使用しており，地震による相対変位に対しても十分な伸縮性を有している。このため，地震による相対変位によるブーツへの影響は軽微であることから，耐震評価の対象としない。


図 2－1 モルタルの耐震評価フロー
2.4 適用規格•基準等

適用する規格，基準等を以下に示す。
（1）土木学会 2002年 コンクリート標準示方書［構造性能照査編］
（2）原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類•許容応力編（J E A G 4 6 0 1 •補 －1984）
（3）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（4）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） （以下「JEAG4601」と記載しているものは上記3指針を指す。）
（5）機械工学便覧（日本機械学会）

## 2.5 記号の説明

モルタルの耐震評価に用いる記号を表2－2に示す。

表 2－2 モルタルの耐震評価に用いる記号

| 記号 | 定義 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{A}_{P}$ | 貫通物の投影面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | 基準地震動 S s により生じる貫通物の水平方向設計震度 | － |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}$ | 基準地震動 S s により生じる貫通物の鉛直方向設計震度 | － |
| f c | モルタルの許容圧縮荷重 | kN |
| d | モルタル貫通物の直径 | mm |
| f s | モルタルの許容付着荷重 | kN |
| $\mathrm{f}^{\prime}$ bok | モルタル付着強度 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{f}^{\prime}{ }^{\text {ck }}$ | モルタル圧縮強度 | $\mathrm{N} / \mathrm{mm}{ }^{2}$ |
| F c | 貫通物反力によりモルタルに生じる圧縮荷重 | kN |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{H} 1}$ | 壁貫通物の軸方向に作用する付着荷重 | N |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}$ | 床及び壁貫通物の軸直方向に作用する圧縮荷重 | N |
| F $\mathrm{v}_{1}$ | 床貫通物の軸方向に作用する付着荷重 | N |
| F v 2 | 壁貫通物の軸直方向に作用する圧縮荷重 | N |
| g | 重力加速度 | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ |
| L | 貫通物の支持間隔 | mm |
| L w | モルタルの充填深さ | mm |
| S | 貫通物の周長 | mm |
| w | 貫通物の支持間隔の単位長さ当たりの質量 | kg／m |
| $\gamma \mathrm{c}$ | 材料定数 | － |

## 3．評価対象部位

貫通部止水処置の評価対象部位は，「2．2 構造計画」にて設定している構造に従って，地震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し選定する。

モルタルについては，地震時に貫通物の反力が直接作用することが考えられるため， モルタルを評価対象部位とする。また，全ての建屋の中でモルタルに作用する荷重が最 も大きい貫通部を代表として評価する。モルタルを用いた貫通部のうち，貫通物がない ため埋め戻しを行っている貫通部は貫通物の追従により生じる荷重がないため，貫通物 が通っている場合の評価に包絡される。

モルタルの評価対象部位を図3－1に示す。


図 3－1 モルタルの評価対象部位

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法
（1）貫通部止水処置の評価対象部位の荷重評価を実施し，発生荷重を算出する。
（2）評価対象部位の発生荷重と許容荷重を比較し，発生荷重が許容荷重以下であるこ とを確認する。

4．2 荷重及び荷重の組合せ耐震評価に用いる荷重及び荷重の組合せに関して以下に示す。

4．2．1荷重の設定
（1）モルタルに作用する地震荷重
強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。
a．固定荷重（D）
固定荷重として，貫通軸上の貫通物（配管等を示す。以下同じ。）及びその内容物の質量を考慮する。
b．基準地震動 S s による地震荷重（S s ）
地震荷重は，基準地震動 S s に伴う地震力とする。
モルタルに作用する荷重は，付着荷重及び圧縮荷重を考慮する。地震動によ り貫通物に地震荷重が発生し，その荷重がモルタルに作用するものとして算出 する。
（a）貫通物からモルタルに作用する地震荷重
モルタルに作用する荷重はモルタル端部とモルタルから最も近い支持構造物までの間の貫通物の固定荷重と地震荷重が作用する。評価においては，安全側の評価となる様に貫通部の両側の支持構造物間の貫通物の固定荷重及び地震力がモルタルに作用し，モルタルに反力が発生するものとして荷重を算出する。貫通物からモルタルに作用する荷重作用図を図4－1に示す。

また，貫通部は柔構造となる場合もあることから，貫通物の設置場所にお ける床応答スペクトル，当該スペクトルが無い場合は上層の床応答スペクト ルの最大応答加速度を用いて算出する。
（b）評価において考慮する貫通部
評価においては，それぞれの貫通部のうち，発生する荷重が最も大きいも のを算出する。


図 4－1 モルタルへの荷重作用図

4．2．2 荷重の組合せ
貫通部止水処置（モルタル）の荷重の組合せを表 4－1 に示す。

表 4－1 荷重の組合せ

| 施設区分 | 機器名称 | 荷重の組合せ＊ |
| :---: | :---: | :---: |
| 浸水防護施設 | 貫通部止水処置 <br> （モルタル） | $\mathrm{D}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ |

注記＊：Dは固定荷重，S s は基準地震動 S s による地震荷重を示す。

4． 3 許容限界
貫通部止水処置の許容限界に関して以下に示す。
（1）モルタル
各評価対象部位の許容値は，土木学会 2002年 コンクリート標準示方書［構造性能照査編］に規定される許容限界を用いる。

貫通部止水処置の許容限界を表4－2，貫通部止水処置の許容限界評価条件を表 4－ 3 ，貫通部止水処置の許容限界算出結果を表 4－4に示す。

表 4－2 貫通部止水処置の設計にて考慮する許容限界（許容荷重）

| 状態 | 許容限界＊ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 付着荷重 | 圧縮荷重 |
| 短期 | f s | f c |

注記＊：モルタルの許容限界は，土木学会 2002年 コンクリート標準示方書 ［構造性能照査編］により，モルタルの許容付着荷重 f s，モルタル付着強度 f ${ }^{\prime}{ }^{\text {b }}$ bok 及 びモルタルの許容圧縮荷重f c を算出する。モルタル圧縮強度f，ckは設計値を用いる。なお，同一貫通部に異なる口径の貫通物が設置されている場合，許容付着荷重の計算に使う周長 S は保守的に最も口径の小さい貫通物の周長を適用し，許容圧縮荷重の計算に使う直径 d も保守的に最も口径の小さい貫通物の直径を適用する。本計算書では，許容付着荷重の計算に適用する貫通物の口径 $25 A$ ，許容圧縮荷重の計算 に適用する貫通物の口径 25 A ，モルタルの充填深さ $\mathrm{L}_{\mathrm{w}}=300 \mathrm{~mm}$ とする。

$$
\begin{aligned}
& \text { 許容付着荷重 } \mathrm{fs}_{\mathrm{s}}=\mathrm{f}^{\prime}{ }_{\text {bok }} \cdot \mathrm{S} \cdot \mathrm{~L}_{\mathrm{w}} / \gamma_{\mathrm{c}} \\
& \mathrm{f}^{\prime}{ }_{\text {bok }}=0.28 \cdot \mathrm{f}^{\prime} \mathrm{ck}^{2 / 3} \cdot 0.4
\end{aligned}
$$

許容圧縮荷重 $\quad \mathrm{f}_{\mathrm{C}}=\mathrm{f}{ }^{\prime} \mathrm{ck}^{\mathrm{c}} \cdot \mathrm{A}_{\mathrm{P}} / \gamma_{\mathrm{c}}$

$$
\mathrm{A}_{\mathrm{P}}=\mathrm{d} \cdot \mathrm{~L}_{\mathrm{w}}
$$

表 4－3 貫通部止水処置の許容限界評価条件

| 評価対象部位 | $\mathrm{f}^{\prime} \mathrm{ck}^{* 1}$ <br> $\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | $\gamma_{\mathrm{c}} *^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| モルタル | 30 | 1.3 |

注記＊1：モルタル圧縮強度
＊2：材料定数

表 4－4 貫通部止水処置の許容限界算出結果

| 状態 | 許容限界 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 付着荷重 f s <br> $(\mathrm{kN})$ | 圧縮荷重 f c <br> $(\mathrm{kN})$ |
|  | モルタル | 26 | 235 |

4.4 設計用地震力

モルタルの耐震計算に用いる設計震度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線 の作成方法」における設計用地震力に基づき設計する。モルタルの耐震計算に用いる設計震度を表4－5に示す。

表 4－5 モルタルの耐震計算に用いる設計震度

|  | 設置場所及び <br> 床面高さ <br> $(\mathrm{mm})$ | 震動 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 地震による設計震度＊1 |  |  |

注記＊1：モルタルは評価対象箇所が多いことから，設計震度の算出が建屋ごとに全 ての対象箇所を包絡するように全周期帯の最大加速度を用いた。また，保守的な評価となるように設置場所の床応答曲線は減衰定数 $0.5 \%$ を適用し た。
＊2：設置場所より上層の基準床レベルを示す。

## 4.5 計算方法

4．5．1 荷重計算
（1）モルタル
固定荷重及び基準地震動 S s による貫通物の反力によりモルタルに生じる荷重 を算出する。
a．付着荷重
付着荷重は，貫通物の水平反力又は鉛直反力から次のとおり算出する。
（a）床貫通部

$$
\mathrm{F}_{\mathrm{v}_{1}}=\mathrm{w}\left(1+\mathrm{C}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{~g}
$$

（b）壁貫通部

$$
\mathrm{F}_{\mathrm{H} 1}=\mathrm{w} \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~L} \cdot \mathrm{~g}
$$

b．圧縮荷重
圧縮荷重は，貫通物の水平反力及び鉛直反力から次のとおり算出する。
（a）床貫通部
床貫通部には，水平 2 方向から $\mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}$ の荷重が作用するため， 2 方向の合成荷重を圧縮荷重 F c とする。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}=5 / 8 \cdot \mathrm{w} \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~L} \cdot \mathrm{~g} \\
& \mathrm{~F}_{\mathrm{C}}=\sqrt{2 \cdot \mathrm{~F}_{\mathrm{H} 2}^{2}}
\end{aligned}
$$

（b）壁貫通部
壁貫通部には，水平方向と鉛直方向から各々 $\mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}$ ， $\mathrm{F}_{\mathrm{V} 2}$ のせん断力が圧縮荷重として作用するため，2 方向の合成荷重を圧縮荷重 F c とする。

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}=5 / 8 \cdot \mathrm{w}^{2} \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~L} \cdot \mathrm{~g} \\
& \mathrm{~F}_{\mathrm{v}_{2}}=5 / 8 \cdot \mathrm{w}\left(1+\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{~g} \\
& \mathrm{~F}_{\mathrm{C}}=\sqrt{\mathrm{F}_{\mathrm{H} 2}{ }^{2}+\mathrm{F}_{\mathrm{V}_{2}}^{2}}
\end{aligned}
$$

4． 6 計算条件
（1）モルタル
貫通部止水処置（モルタル）の耐震評価に関する荷重評価条件を表4－6に示す。

表 4－6 モルタルの耐震評価に関する荷重評価条件

| 貫通部箇所 （貫通部仕様） | モルタルの充填深さ <br> L w <br> （mm） | 貫通部から近傍支持点までの距離 <br> L <br> （mm） | 貫通部から支持点ま での単位長さ当たり <br> の質量 <br> w $(\mathrm{kg} / \mathrm{m})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 海水ポンプ室 <br> 壁貫通部 <br> （モルタル） | 300 | 2250 |  |

5．評価結果
貫通部止水処置（モルタル）の耐震評価結果を表5－1に示す。貫通部止水処置の評価対象部位における発生荷重は許容荷重以下であり，構造部材が設計用地震力に対して溢水の伝播を防止する機能を維持するための十分な構造健全性を有することを確認した。

表5－1 モルタルの耐震評価結果

| 荷重 | 発生荷重 <br> $(\mathrm{kN})$ | 許容荷重 <br> $(\mathrm{kN})$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 付着荷重 | $\square$ | 26 |
| 圧縮荷重 | $\square$ | 235 |

（別紙1）遮水鋼板におけるケーブルトレイ貫通部の耐震性について

目 次
1．評価方針 ..... 1
2．一般事項 ..... 2
2.1 構造計画 ..... 2
2.2 適用規格•基準等 ..... 2
2.3 記号の説明 ..... 3
2.4 評価対象部位 ..... 4
2.5 固有周期 ..... 5
3．構造強度評価 ..... 8
3.1 構造強度評価方法 ..... 8
3.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 8
3.3 許容限界 ..... 9
3.4 設計用地震力 ..... 9
3.5 計算方法 ..... 10
4．評価結果 ..... 11

## 1．評価方針

遮水鋼板におけるケーブルトレイ貫通部止水処置の耐震評価は，添付書類「VI－2－1－9機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，本紙「2．1 構造計画」に示す貫通部止水処置の構造を踏まえ，「2．4 評価対象部位」に て設定する評価対象部位において，発生する荷重が許容限界内に収まることを「3．構造強度評価」に示す方法にて確認することで実施し，確認結果を「4．評価結果」に示 す。ケーブルトレイ貫通部止水処置のうち鋼板部の耐震評価フローを図1－1 に示す。

ここで，シール材を施工するケーブルトレイについては，貫通部近傍に支持構造物を設置することで，地震時は第 2 号機放水立坑壁面と貫通物が一体で動く構造であること から，地震時の貫通部に対する変位の影響は十分小さい。また，鋼板とケーブルトレイ の間に施工するコーキングタイプのシール材については，遮水鋼板及び鋼板をいずれも剛構造と設計とし，地震時の貫通部における相対変位の影響が十分小さいことを確認す る。ケーブルトレイ内に使用する充填タイプのシール材は，柔軟性及び余長を有するケ ーブルすき間に充填することとしており，地震時にケーブルに発生する荷重は十分小さ い。これらのことから，コーキングタイプのシール材を施工する鋼板及び溶接部を耐震評価の対象とする。


図 1－1 鋼板の耐震評価フロー

2．一般事項
2.1 構造計画

概略構造を以下に示す。また，構造部材の諸元を表2－1に示す。

注記＊1：構造の説明のために正面図の最上段トレイのシール材は記載せず。

表 2－1 構造部材の諸元

| 部材 | 材料 | 高さ <br> $(\mathrm{mm})$ | 幅 <br> $(\mathrm{mm})$ | 板厚 <br> $(\mathrm{mm})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鋼板 | SUS304 |  |  |  |


| 部材 | 材料 | 高さ <br> $(\mathrm{mm})$ | 幅 <br> $(\mathrm{mm})$ | 厚さ <br> $(\mathrm{mm})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 補強リブ | SUS304 |  |  |  |

2.2 適用規格•基準等

適用する規格，基準等を以下に示す。
（1）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）
（2）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（3）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）
（以下「JEAG4601」と記載しているものは上記3指針を指す。）
別紙－2
（4）J S M E S N C 1－2005／2007 発電用原子力設備規格 設計•建設規格 （以下「設計•建設規格」という。）
（5）原子力発電所耐震設計技術規程（J E A C 4 6 0 1－2008）

## 2． 3 記号の説明

鋼板及び溶接部の耐震評価に用いる記号を表2－2に示す。

表 2－2 鋼板及び溶接部の耐震評価に用いる記号

| 記号 | 定義 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | 水平方向設計震度 | － |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}$ | 鉛直方向設計震度 | － |
| $\sigma \mathrm{x}$ | 鋼板の膜＋曲げ応力 | MPa |
| $\sigma$ y | 鋼板の膜＋曲げ応力 | MPa |
| $\tau_{\mathrm{xy}}$ | 鋼板のせん断応力 | MPa |
| $\sigma$ p | 鋼板の組合せ応力 | MPa |
| F ${ }_{\text {x }}$ | 溶接部に x 方向に作用する引張，圧縮荷重 | kN |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{y}}$ | 溶接部に y 方向に作用する引張，圧縮荷重 | kN |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{z}}$ | 溶接部に z 方向に作用するせん断荷重 | kN |
| $\mathrm{M}_{\mathrm{y}}$ | 溶接部にy 方向に作用する曲げモーメント | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| $\mathrm{M}_{z}$ | 溶接部に z 方向に作用する曲げモーメント | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| M ${ }_{\text {x }}$ | 溶接部に作用するねじりモーメント | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| A | 溶接部の断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{Z}_{\text {y }}$ | 溶接部の断面係数 | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{z}}$ | 溶接部の断面係数 | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{p}}$ | 溶接部のねじり断面係数 | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| $\sigma_{\text {a }}$ | 軸応力 | MPa |
| $\sigma_{b}$ | 曲げ応力 | MPa |
| $\tau$ | せん断応力 | MPa |
| g | 重力加速度 $\left(=9.80665 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$ | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ |

## 2． 4 評価対象部位

遮水鋼板のケーブルトレイ貫通部止水処置の評価対象部位は，本紙「2．1 構造計画」にて設定している構造に従って，地震荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し選定 する。

基準地震動 S s による地震力に対し，主要な構造部材が，ケーブルトレイ貫通部の止水性能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

このことから，貫通部止水処置のうち，鋼板及び溶接部を評価対象部位として設定 する。

また，地震時に荷重が鋼板に作用し，鋼板が変形することによりコーキングタイプ のシール材がせん断や変形することが考えられるため，鋼板の変位量を評価し，シー ル材の許容変位内であることを確認する。なお，シール材の伸び長さは，シール材施工厚さ（隙間）と鋼板の変位量の和より小さくなるが，鋼板の変位量分だけシール材 が伸びるものとして評価する。鋼板の評価対象部位を図2－1に示す。


図 2－1 鋼板の評価対象部位

## 2.5 固有周期

2．5．1 固有値解析方法
鋼板の固有値解析方法を以下に示す。

## 2．5．2 解析モデル及び諸元

鋼板の解析モデルを図2－2に，解析モデルの概要を以下に示す。
（1）解析モデルは，
（2）拘束条件は

（3）耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。
解析コードは，「MSC NASTRAN」を使用し，固有周期を求める。なお，評価に用 いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「VI－5－40計算機プログラム（解析コード）の概要•MSC NASTRAN」に示す。

図 2－2 解析モデル図

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

2．5．3 固有値解析結果
固有値解析結果を表2－3，固有振動モード図を図 $2-3 \sim 5$ に示す。
鋼板の 1 次モードは水平方向に卓越し，固有周期が 0.05 秒以下であり，剛で あることを確認した。また，鉛直方向は 15 次モード以降で卓越し，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。

表 2－3 固有値解析結果

| モード | 卓越方向 | 固有周期 <br> $(\mathrm{s})$ | 水平方向刺激係数 |  | 鉛直方向 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | X 方向 | Y 方向 | 刺激係数 |  |  |

図 2－3 44 次固有振動モード図（X 方向）
$\square$
図 2－4 1 次固有振動モード図（Y方向）


図 2－5 15 次固有振動モード図（Z 方向）

## 3．構造強度評価

3.1 構造強度評価方法
（1）貫通部止水処置の評価対象部位の応力評価を実施し，発生応力を算出する。
（2）評価対象部位の発生応力と許容応力を比較し，発生応力が許容応力以下であるこ とを確認する。
（3）評価対象部位のうち鋼板については，変位量とシール材の許容変位を比較し，鋼板の変位量がシール材の許容変位以下であることを確認する。
3.2 荷重及び荷重の組合せ

耐震評価に用いる荷重及び荷重の組合せに関して以下に示す。
3．2．1 荷重の設定
強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。
a．固定荷重（D）
固定荷重として，鋼板の質量を考慮する。なお，ケーブルトレイについては，貫通部近傍に支持構造物を設置するため質量を考慮しない。
b．基準地震動 S s による地震荷重（S s ）
地震荷重は，基準地震動 S s に伴う地震力とする。

3．2．2 荷重の組合せ
貫通部止水処置（鋼板）の荷重の組合せを表 3－1 に示す。

表 3－1 荷重の組合せ

| 施設区分 | 機器名称 | 荷重の組合せ＊ |
| :---: | :---: | :---: |
| 浸水防護施設 | 貫通部止水処置 <br> （鋼板） | $\mathrm{D}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ |

注記＊：Dは固定荷重，S s は基準地震動 S s による地震荷重を示す。

## 3．3 許容限界

3．3．1 貫通部止水処置（鋼板）の応力に対する許容限界
貫通部止水処置（鋼板）の応力に対する許容限界を表3－2に示す。

表 3－2 許容応力（その他の支持構造物）

| 許容応力状態 | 許容限界＊ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 一次応力 |  |
|  | 引張 | せん断 |
| $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ | $1.5 \cdot \mathrm{ft} *$ | $1.5 \cdot \mathrm{f} *$ |

注記 $*: ~$ 応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

3．3．2 貫通部止水処置（鋼板）の変位に対する許容限界
貫通部止水処置（鋼板）の変位に対する許容限界を表3－3に示す。

表 3－3 鋼板の許容変位

| 評価部位 | 鋼板許容変位 <br> $(\mathrm{mm})$ | 備考 |
| :---: | :---: | :--- |
| 鋼板 |  |  |

注記＊：コーキングタイプのシール材は引張試験により，シール材の許容引張破断伸
びが $\square$ であることが確認されていることから，シール材施工厚さ（隙
間）
 を鋼板の許容変位とする。

## 3.4 設計用地震力

耐震計算に用いる設計震度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方法」における設計用地震力に基づき設計する。耐震計算に用いる設計震度を表3－4に示す。

表 3－4 耐震計算に用いる設計震度

| 設置場所 | 床面高さ＊ <br> 0．P．（m） | 地震動 | 地震による設計震度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第2号機 | $\begin{gathered} 12.0 \\ (フ ー チ ン ク ゙ 中 \text { 央部) } \end{gathered}$ | 基準地震動 $\mathrm{S} s-\mathrm{D} 3$ | 水平方向 $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | 2.5 |
| 防潮壁横断部 | 13.8 <br> （地表面） | 基準地震動 S s－D 2 | 鉛直方向 C V | 1． 0 |

注記＊：貫通部止水処置の設置場所より高い基準床レベルを設定している。

## 3.5 計算方法

各部の応力計算式を以下に示す。
（1）鋼板（板要素）の応力評価
板要素でモデル化した鋼板は，表 3－5に示す組合せ応力により評価を行う。

表 3－5 鋼板（板要素）の応力計算式

| 評価応力 | 応力計算式 |
| :---: | :---: |
| 組合せ応力 | $\sigma_{\mathrm{p}}=\sqrt{\sigma_{\mathrm{x}}{ }^{2}+\sigma_{\mathrm{y}}{ }^{2}-\sigma_{\mathrm{x}} \sigma_{\mathrm{y}}+3 \tau_{\mathrm{xy}}{ }^{2}}$ |

（2）溶接部の応力評価溶接部は表 3－6に示す応力計算式により評価を行う。

表 3－6 溶接部の応力計算式

| 評価応力 | 応力計算式 |
| :---: | :---: |
| 組合せ応力 |  |



枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 4．評価結果

（1）貫通部止水処置（鋼板）の応力評価結果
貫通部止水処置（鋼板）の応力評価結果を表 4－1 及び図4－1に示す。鋼板及び溶接部の発生応力は，許容応力以下であることを確認した。

表 4－1 応力評価結果

| 評価対象部位 | 応力の種類 | 発生応力 <br> $(\mathrm{MPa})$ | 許容応力 <br> $(\mathrm{MPa})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鋼板 | 組合せ | 3 | 246 |
| 溶接部 | 組合せ | 1 | 141 |

（2）貫通部止水処置（鋼板）の変位評価結果
貫通部止水処置（鋼板）の変位評価結果を表 4－2 及び図 4－2 に示す。
鋼板変位は 0.02 mm であり許容変位以内であるため，貫通部止水処置（鋼板）にお いて，鋼板とシール材の接着面に隙間は生じず，シール材の構造健全性は維持でき ることを確認した。

また，本鋼板構造において，鋼板の有意な変形は生じないことから，添付書類「VI －3－別添 3－2－10 貫通部止水処置の強度計算書」に示すコーキングタイプのシール材の水圧試験結果を適用可能であることを確認した。

表 4－2 変位評価結果

| 評価対象部位 | 最大変位量 <br> $(\mathrm{mm})$ | 許容変位量 <br> $(\mathrm{mm})$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 鋼板 | 0.02 |  |

図 4－1 応力評価結果

図 4－2 変位評価結果

