9．3．2．2 ハロンガス消火設備




——火災防謢設備のらち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）

工事計画認可申請 第9－3－2－2－1－4学女川原子力発電所 第2号機


ハロン 1301 時蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－5図











工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－13図


ヘロン 1301 眝蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第 $9-3-2-2-1-14$ 図




工事計画認可申請 $\quad$ 第 $9-3-2-2-1-17$ 国


工事計画認可申請 $\quad$ 第 $9-3-2-2-1-18$ 区


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－19区女川原子力発電所第2号機


工事計画認可申請女川原子力発電所第2号機



工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－23図


ハロン 1301 眝蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－24図




工事計画認可由請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－27区


80A


ヘロン 1301 时蔵容器
$\phi \phi \phi \phi \phi \otimes \phi \phi$
ハロン 1301 館蔵容器



ハロン 1301 眝蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－30区


ヘロン 1301 眝蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第 $9-3-2-2-1-31$ 区




——火災防護設備のらち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請範囲）





工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－39図


ハロン 1301 拧蔵容器


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－40区



工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－42図


工事計画認可申請



ハロン1301貯蔵容器



ヘロン1301時葴容器

> | 工事計画認可申請 | 第9-3-2-2-1-46区 |
| :--- | :--- |女川原子力発電所第2号機



工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－47国


工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－48図



工事計画認可申請 $\quad$ 第9－3－2－2－1－50区


ハロン1301拧蔵容器
女川原子力発電所第2号機


—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請簐囲）


—— 火災防護設備のうち消火設備（ハロンガス消火設備）（当該設備の申請簐囲）











第 9－3－2－2－2－1 図 RHR（A）室／RHR（B）室／B3F 通路・サンプ室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン1301貯蔵容器 | 5 | SM520B |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 村料 |  |
| 部品表 |  |  |  |  |

注1：寸法はmmを示す。注 2 ：特記なき寸法は公称值を示す。

| 工事計画認可申請 |  | 第9－3－2－2－2－2図 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所第2号機 |  |  |  |
| 名 | LPCSポンプ・ラック室／HPCSポンプ。 ラックラ宝消火采 ハロン1301的蔵容器篝造図 |  |  |
| 東北電力株式会社 |  |  |  |
|  |  |  | 0512 |

第 9－3－2－2－2－2 図 LPCSポンプ・ラック室／HPCSポンプ・ラック室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－3 図 RCW（B）（D）／HPCW／NSD／B2Fハッチ室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－4 図 RHR（C）室／RCICタービンポンプ室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


B～矢短国
7本ユニット設置



6本ユニット設置


工事計画認可申請 1 第 9－3－2－2－2－5 図女川原子力発電所 第2号機名 RCW熱交換器・ポンプ（A）（C）室消火系称 ハロン1301貯蔵容器構造図

東北電力株式会社

第 9－3－2－2－2－5 図 RCW 熱交換器・ポンプ（A）（C）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン 1301 貯蔵容器 | 10 | SM520B |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料 |  |
| 部品表 |  |  |  |  |



5 本ユニット設置 $\times 2$

$A \sim A$ 矢視図


工事計画認可申請 第9－3－2－2－2－6図女川原子力発電所 第2号機

B2F南側通路／バルブラッピング室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図
東 北 電 力 株 式 会 社

第 9－3－2－2－2－6 図 B2F 南側通路／バルブラッピング室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン1301貯蔵容器 | 8 | SM520B |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料 |
| 部品表 |  |  |  |

$$
K-A
$$



8本ユニニット設置

$\mathrm{A} \sim \mathrm{A}$ 矢視図

第 9－3－2－2－2－7 図 $I A \cdot S A$ 空気圧縮機室／B2F 東側通路消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－8 図 CRD ポンプ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－9 図 MUWC ポンプ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第9－3－2－2－2－10図 B2F／B1F／1F 西側通路／排風機室消火系ハロン1301貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第9－3－2－2－2－11 図 PLR－VVVF 室／区分II非常用電気品室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第9－3－2－2－2－12 図 B1F インナー通路消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第9－3－2－2－2－13 図 DC RCIC MCC 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


6本ユニット設置


7本ユニット設置


A～矩糔国


ムロソ1301圙葴容器 70L／個



第 9－3－2－2－2－14 図 区分I非常用電気品室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 $9-3-2-2-2-15$ 図 $D / G(A)$ 室／（B）室／D／G補機（A）室／（B）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－16 図 B1Fハッチ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－17 図 区分IIIHPCS 電気品室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－18 図 区分II非常用 MCC 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－19 図 導電率計ラック室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。




第9－3－2－2－2－20 図 FPCポンプ（A）（B）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－21 図 HWH 熱交換器・ポンプ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－22 図 緊急用電気品室（1）／（2）消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | $\begin{array}{r} +10 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{array}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－23 図 区分I非常用 D／G 制御盤室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－24 図 区分III非常用 D／G 制御盤室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－25 図 ディーゼル発電機（HPCS）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン1301貯蔵容器 | 5 | SM520B |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料 |
| 部品表 |  |  |  |



第 9－3－2－2－2－26 図 区分 II 非常用 D／G 制御盤室／R－12 階段室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 拠 |  |  |  |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
|  |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


ヘロッ1301暊蔵容殓70L／佃

| 注1：才法はmmを示す。 <br> 注2：特記なき寸去は公饰值を示す。 | 工事計画認可申請 | 第 9－3－2－2－2－27 図 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 女川原子力発電所 第2号機 |  |
|  | 名区分川バッテリ室消火系称 |  |
|  | 東北電力株式会社 |  |
|  |  |  |

第9－3－2－2－2－27 図 区分IIIバッテリ室消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－28 図 送風機•緊急用電気品室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－29 図 燃料ディタンク（B）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | $\begin{array}{r} +10 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{array}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


ヘロン1301既藏容器70L／佃

| 注1：才法はmmを示す。 <br> 注2：待記なきす法は公秝值を示す。 | 工事計画認可申請 第 9－3－2－2－2－30 図 |
| :---: | :---: |
|  | 女川原子力発電所 第2号機 |
|  | 名 SOL冷凍機室消火系 称 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 |
|  | 東北電力株式会社 |
| 缹田みが |  |

第 9－3－2－2－2－30 図 SOL 冷凍機室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



ヘロン1301䠉荿容㗊 70L／偪
工事計画認可申請 第 9－3－2－2－2－31図女川原子力発電所 第2号機
注1：才法はmmを示す。
注 2 ：待記なきす击は公稀值を示す。 HECW畕湅機・ポンプ（A）（C）室消火系称 ハロン1301貯蔵容器構造図

東北電力株式会社

第 9－3－2－2－2－31 図 HECW 冷凍機・ポンプ（A）（C）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－32 図 燃料ディタンク（A）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－33 図 燃料ディタンク（HPCS）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


第 9－3－2－2－3－34 図 空調機械（A）室／（B）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－35 図 250 V 直流主母線盤室／ $125 \mathrm{~V}(\mathrm{~A})-1$ 室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－36 図 DC250V バッテリ室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－37 図 計測制御電源（B）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | $\begin{array}{r} +10 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{array}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン1301貯蔵容器 | 5 | SM520B |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料 |
| 部品表 |  |  |  |



制御建屋

第 9－3－2－2－2－38 図 代替充電器盤室／RSS 盤室／DC125V（A）室／（B）室消火系ハロン 1301貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 917 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


8本コニット設置


8本ユニット設置


8



第 9－3－2－2－2－39 図 常用•共通 $\mathrm{M} / \mathrm{C} \cdot \mathrm{P} / \mathrm{C}$ 室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



ヘロン1301暊葴容器 70L／個

| 注1：寸法はmmを示す。注2：特記なき寸法は公称值を示す。 |  | 工事計画認可申請 | 第 9－3－2－ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 女川原子力発電所 第2号機 |  |  |
|  | 名 | $\begin{aligned} & \text { 計測制御電源 }(A) \text { 室 } \\ & \text { ハロン } 1301 \text { 貯蔵 } \end{aligned}$ | 肖系谷器構造図 |
|  |  | 東北電力 | 式会社 |

第 9－3－2－2－2－40 図 計測制御電源（A）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－41 図 T．S（計測制御電源（B）室北）消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。



| 注1：才法はmmを示す。注2：待記なきす法は公称值を示す。 | 工事計画認可申請 第 9－3－2－2－2－42 図 |
| :---: | :---: |
|  | 女川原子力発電所 第2号機 |
|  | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 名 } & \text { T.S (更衣室北) 消火系 } \\ \text { 称 } & \text { ハロン } 1301 \text { 貯蔵容器構造図 } \\ \hline \end{array}$ |
|  | 東北電力株式会社 |
|  |  |

第 9－3－2－2－2－42 図 T．S（更衣室北）消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 917 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－43 図 T．S（更衣室西）消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－44 図 区分 I／II／常用系ケーブル処理室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－45 図 区分IIIケーブル処理室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 917 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

k－A
2本ユニット設置


A～矩这至


第 9－3－2－2－2－46 図 DC125V 代替バッテリ室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  |  |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


ヘロッ1301澥蔵容器40L／佃

第 9－3－2－2－2－47 図 T．S（区分 II ケーブル処理室北）消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

[^0]


ヘロン1301頑藏容器 40L／個

工事計画認可申誦 第 9－3－2－2－2－48 図

第 9－3－2－2－2－48 図 PCPS 区分I エリア消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 935 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－49 図 PCPS区分IIエリア消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


ヘロン 130 保葴容恭 40L／個

第 9－3－2－2－2－50 図 PCPS 区分IIIエリア消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 935 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－51 図 PCPS区分 NONエリア消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 拠 |  |  |  |  |
| 径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 胴部厚さ | 1515 | $\pm 10 \mathrm{~mm}$ | 同上 |  |
| 底部厚さ |  |  |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－52 図 緊急対策室他消火系 ハロン1301貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－53 図 緊急時対策所軽油タンク（A）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－54 図 緊急時対策所軽油タンク（B）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

| 1 | ハロン1301貯蔵容器 | 1 | SM520B |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料 |
| 部 品 表 |  |  |  |



|  | 工事計画認可申請 | 第9－3－2－2－2－55図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 名 } \\ & \text { 称 } \end{aligned}$ | 緊急時対策所軽油タンク（C）室消火系 |  |
| 東北電力株式会社 |  |  |
|  |  | 0331 |

第 9－3－2－2－2－55 図 緊急時対策所軽油タンク（C）室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |  |
| 胴部厚さ |  |  |  |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

k－A



A～矩意且


工事計画認可申請 第 9－3－2－2－2－56 図

東北電力株式会社

第 9－3－2－2－2－56 図 E／B 電気品室消火系 ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1.0 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | +10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－58 図 SLCポンプ（A）／（B）消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | $\begin{array}{r} +10 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{array}$ | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－59 図 HECW 冷凍機（B）／（D）室消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | （10mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。


第 9－3－2－2－2－60 図 HECW 冷水ポンプ（B）／（D）消火系ハロン 1301 貯蔵容器構造図 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［容器類］
ハロン 1301 貯蔵容器

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | 267.4 | $\pm 1 \%$ | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1515 | 10 mm <br> 0 mm | 同上 |
| 胴部厚さ |  | 同上 |  |
| 底部厚さ |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。






注1：寸抾はのを示す。






















注1：寸法はのを示す。 原子炉建屋
工事計画認可申請 第 9－3－2－2－3－23図女川原子力発電所 第2号機
名 区分I非常用D／G制御盤室消火系称 機器の配置を明示した図面





${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{K}$－－ $\qquad$
往1：寸法はmを示す




注1：才法はのを示す。







注1：寸法はmを示す。



注1：寸法はの程示す。 制御建屋
工事計画認可申請 第 9－3－2－2－3－39図

名 常用•共通 $M / C \cdot P / C$ 室消火系称 機器の配置を明示した図面




注1：寸法はの学示す。 制御建屋
工事計画認可申請 第 9－3－2－2－3－42図
名 T．S（更衣室北）消火系称 機器の配置を明示した図面

東北電力株式会社






注1：寸法はのを示す。
制御建屋


注1：寸法はのを示す。 制御建屋
工事計画認可申請 第 9－3－2－2－3－48 図
女川原子力発電所 第 2 号機
名 PCPS区分Iエリア消火系称 機器の配置を明示した図面





注：寸法はmを示す



注：寸法はmを示す。

| 工事計画認可申請 |  | 第9－3－2－2－3－53図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |  |
| 名 | 緊急時対策所軽油タンク（A）室消火系機器の配置を明示した図面 |  |
| 東北電力株式会社 |  |  |
|  |  | 0410 |



注：寸法はmを示す。



注：寸法はmを示す。



注1：寸法はのを示す。 緊急用電気品建屋






[^0]:    注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。

