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

補足－600－10 機電設備の耐震計算書の作成について

2021年2月
東北電力株式会社

## 目 次

1．目的 ..... 1
2．適用範囲 ..... ． 1
3．基本方針 ..... 1
4．機電設備耐震計算書の分類と構成について ..... 2
5．耐震計算書記載注意事項 ..... 3
5.1 耐震計算書の全般的な注意事項 ..... 3
5.2 耐震計算書の各項目の注意事項 ..... 3
5．2．1「（1）概要」について ..... 3
5．2．2 「（2）一般事項」について ..... 4
5．2．3 「（3）評価部位」について ..... 5
5．2．4 「（4）固有周期」について ..... 5
5．2．5 「⑤地震応答解析及び構造強度評価」について ..... 7
5．2．6 「（6）構造強度評価」について ..... 8
5．2．7 「 7 構造強度評価」について ..... 8
5．2．8 「8）機能維持評価」について ..... 8
5．2．9「⑨機能維持評価」について ..... 9
5．2．10 「（10評価結果」について ..... 9
添付資料－1 「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「横軸ポンプ」の耐震計算書記載例）
添付資料－2 「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「容器」の耐震計算書記載例）
添付資料－3 「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「たて軸ポンプ」の耐震計算書記載例
添付資料－4 「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （F パターン「盤」の耐震計算書記載例）

## 添付資料－5 機能維持評価で詳細検討を実施する場合

添付資料－6 個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （Aパターンの耐震計算書記載例）
添付資料－7－1 個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （ $\mathrm{C}-1$ パターン「解析」の耐震計算書記載例）
添付資料－7－2 個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （C－2 パターン「手計算」の耐震計算書記載例）
添付資料－8 個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （D パターンの耐震計算書記載例）
添付資料－9 機能維持評価のみを確認する設備の耐震計算書 （Eパターンの耐震計算書記載例）
添付資料－10 「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （F パターン「管」の耐震計算書記載例）

## 1．目的

新規制基準を適用するに当たり，建設時の工事計画認可申請等既工認と比べて耐震計算を必要とする設備の種類•数が増加し，これに伴い，記載内容も既工認の記載事項には収まらない多様なものとなった。本資料「機電設備の耐震計算書の作成について」は，耐震計算書を地震応答解析及び応力評価手法等による分類を行い，それぞれの分類において耐震計算書の構成•記載程度について整理することで，耐震計算書の品質向上に資するものである。

本資料は，耐震計算書作成の手引きとして使用するものであり，設備や評価手法の独自性を踏まえて，本資料と異なる記載を妨げるものではない。

2．適用範囲
本資料は，女川原子力発電所第 2 号機の工事計画認可申請における添付書類のうち「VI－2 耐震性に関する説明書」及び「VI－2－別添」の機電設備に適用するものとする。

3．基本方針
耐震計算書の品質向上のため，耐震計算書は評価手法に基づき体系的に分類し，同じ分類に属する耐震計算書においては章構成，内容，用語等をできるだけ統一的な記載とする。具体的 には以下の方針に基づいて本資料を作成し，本資料を耐震計算書の記載の手引きとして活用す る。

- 耐震計算書を分類し，分類ごとに章構成をできるだけ統一する。
- 分類に当たっては耐震計算書分類のフロー図を作成し，これに基づき耐震計算書を分類する。
- 分類は地震応答解析，応力評価方法等により分類する。

4．機電設備耐震計算書の分類と構成について
図 4－1 に機電設備耐震計算書の分類と各分類の構成を示す。


| パターン | $\begin{gathered} \mathrm{A} \\ \text { [添付資料-6 参照] } \\ \hline \end{gathered}$ | $\mathrm{C}-1$ <br> ［添付資料－7－1 参照］ | $\mathrm{C}-2$ <br> ［添付資料－7－2参照］ | $\begin{gathered} \hline \text { D } \\ \text { [添付資料-8 参照] } \end{gathered}$ | [添付資料-9参照] |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 該当設備 <br> （例） | 水圧制御ユニットなど | ドライウェル温度など | 中央制御室再循環フィルタ装 | 安全パラメータ表示システム （SPDS）無線通信用アンテナなど | 測温抵抗体（温度計）な |
| 計算書 ${ }^{* 5}$構成 （目次） | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 評価方針 <br> 2.4 適用規格•基準等 <br> 2.5 記号の説明 <br> 2.6 計算精度と数値の丸め方 <br> 3．評価部位••••••••••3） <br> 4．地震応答解析及び <br> 構造強度評価••••••••（5） <br> 4． 1 地震応答解析及び構造強度評価方法 <br> 4.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 4.3 解析モデル及び諸元 <br> 4.4 固有周期 <br> 4.5 設計用地震力＊2 <br> 4.6 計算方法 <br> 4.7 計算条件 <br> 4.8 応力の評価 <br> 5．機能維持評価 ${ }^{* 2, * 3}$ ••••••8 <br> 5.1 （動的 or 電気的）機能維持評価方法 <br> 6．評価結果＊4•••••••••（10） <br> 6．1 設計基準対象施設としての評価結果 <br> 6.2 重大事故等対処設備としての評価結果 | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 評価方針 <br> 2.4 適用規格•基準等 <br> 2.5 記号の説明 <br> 2.6 計算精度と数値の丸め方 <br> 3．評価部位••••••••••（3） <br> 4．固有周期 • • • • • • ．．•（4） <br> 4.1 固有値解析方法 <br> 4.2 解析モデル及び諸元 <br> 4．3 固有値解析結果 <br> 5．構造強度評価 • • • • ．．•（6） <br> 5.1 構造強度評価方法 <br> 5.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 5.3 設計用地震力＊2 <br> 5.4 計算方法 <br> 5.5 計算条件 <br> 5.6 応力の評価 <br> 6．機能維持評価＊2，＊3••••••8） <br> 6．1（動的 or 電気的）機能維持評価方法 <br> 7．評価結果＊4•••••••••（10） <br> 7.1 重大事故等対処設備としての評価結果 | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 評価方針 <br> 2.4 適用規格•基準等 <br> 2.5 記号の説明 <br> 2.6 計算精度と数値の丸め方 <br> 3．評価部位••••••••••3 <br> 4．固有周期 • • • • • • • • •（4） <br> 4． 1 固有周期の計算方法 <br> 4.2 固有周期の計算条件 <br> 4．3 固有周期の計算結果 <br> 5．構造強度評価••••••••（6） <br> 5.1 構造強度評価方法 <br> 5.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 5.3 設計用地震力＊2 <br> 5.4 計算方法 <br> 5.5 計算条件 <br> 5.6 応力の評価 <br> 6．評価結果＊${ }^{*}$ •••••••••（10） <br> 6.1 設計基準対象施設として の評価結果 <br> 6.2 重大事故等対処設備として の評価結果 |  | 1．概要•••••••••（1） <br> 2．一般事項•••••••（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 評価方針 <br> 2.4 適用規格•基準等 <br> 3．評価部位•••••••（3） <br> 4．機能維持評価 ${ }^{* 2, ~ * 3} \cdot \cdots$ •（9） <br> 4． 1 機能維持評価用加速度 <br> 4.2 機能確認済加速度 <br> 5．評価結果＊4••••••（10） <br> 5.1 設計基準対象施設として の評価結果 <br> 5.2 重大事故等対処設備とし ての評価結果 |
| パターン | F（横軸ポンプ類） ［添付資料－1参照］ | F（容器） <br> ［添付資料－2 参照］ | F（たて軸ポンブ類） ［添付資料－3参照］ | $\begin{gathered} \text { F (電気品) } \\ \text { (盤, ラック, スタンショ) } \end{gathered}$ [添付資料-4 参照] | F（管） <br> ［添付資料－10 参照］ |
| 該当設備 <br> （例） | ほ | 非常用テイーセル発电機坚风（ため など | 除去 | 無停電交流電源用静止形無停電電源装置など | 配管 |
| 計算書＊5構成 （目次） | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 適用規格•基準等＊1 <br> 3．構造強度評価••••••••7 <br> 3.1 構造強度評価方法 <br> 3.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 3.3 計算条件 <br> 4．機能維持評価 ${ }^{* 3}$ • • • • • • 8） <br> 4． 1 動的機能維持評価方法 <br> 5．評価結果 ${ }^{* 4}$ •••••••••（10） <br> 5.1 設計基準対象施設としての評価結果 <br> 5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊${ }^{*}$ <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 適用規格•基準等＊1 <br> 3．固有周期 <br> 3.1 固有周期の計算 <br> 4．構造強度評価••••••••7） <br> 4． 1 構造強度評価方法 <br> 4．2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 4.3 計算条件 <br> 5．評価結果＊4•••••••••（10） <br> 5.1 設計基準対象施設としての評価結果 <br> 5.2 重大事故等対処設備として の評価結果 | 1．概要••••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2.2 構造計画 <br> 2.3 適用規格•基準等＊1 <br> 3．固有値解析及び構造強度評価•（5） <br> 3.1 構造強度評価方法 <br> 3.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 3.3 解析モデル及び諸元 <br> 3.4 固有周期 <br> 3.5 設計用地震力 <br> 3.6 計算条件 <br> 4．機能維持評価＊3 • • • • • • 8 <br> 4． 1 動的機能維持評価方法 <br> 5．評価結果 ${ }^{* 4}$ •••••••••（10） <br> 5.1 設計基準対象施設としての評価結果 <br> 5.2 重大事故等対処設備として の評価結果 | 1．概要•••••••••••（1） <br> 2．一般事項 • • • • • • • •（2） <br> 2.1 配置概要＊1 <br> 2．2 構造計画 <br> 2.3 適用規格•基準等＊1 <br> 3．固有周期 <br> 3.1 固有周期の算出方法 <br> 4．構造強度評価•••••••7 <br> 4． 1 構造強度評価方法 <br> 4.2 荷重の組合せ及び許容応力 <br> 4.3 計算条件 <br> 5．機能維持評価＊4 • • • • • 8 <br> 5.1 電気的機能維持評価方法 <br> 6．評価結果＊4••••••••（10） <br> 6.1 設計基準対象施設としての評価結果 <br> 6．2 重大事故等対処設備として の評価結果 | 1．概要•••••••••（1） <br> 2．概略系統図及び鳥瞰図 <br> 2.1 概略系統図 <br> 2.2 鳥瞰図 <br> 3．計算条件 <br> 3.1 計算方法 <br> 3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 <br> 3.3 設計条件 <br> 3.4 材料及び許容応力 <br> 3.5 設計用地震力 <br> 4．解析結果及び評価 <br> 4.1 固有周期及び設計震度 <br> 4.2 評価結果 |

＊1：波及的影響を及ぼすおそれのある施託のみ記載
＊2：動的又は電気的機能維持評価が必要な設備のみ記載
＊3：機能維持評価で詳細評価が必要な場合（機能確認済加速度を超えた場合）の記載は添付資料－5 を参照する。
＊ 4 ：設計基準対象施設単独又は重大事故等対処設備単独の場合は該当する項目のみ記載する。
$* 5$ ：各計算書の目次は，「補足－100－1 工認本文および添付書類の作成要領」に従った章構成とする。
図 4－1 機電設備耐震計算書の分類と各分類の構成

図 4－1 は各耐震計算書の第1章「概要」から最終章「評価結果」に至るまでの基本的な章構成，主な記載内容を示している。フローパターンはA～F（B を除く）の種類があり，各耐震計算書は概ねこれらのフローパターンに分類することができるような記載とする。設備の特性上，特殊な評価が必要な場合でフローパターンに分類することができなくても本資料の目的を踏まえ，記載 の品質向上を図る。

5．耐震計算書記載注意事項
以降は，女川原子力発電所第 2 号機の耐震計算書（機電分）（以下「耐震計算書」という。） における記載項目，様式及び耐震計算書作成上の注意事項について整理し，耐震計算書の作成上の注意事項としてまとめたものである。

なお，具体的な記載例は添付資料に示す。

## 5.1 耐震計算書の全般的な注意事項

○評価手法について
－自プラント既工認の記載内容から変更がある場合は，その内容が分かるように記載する。自社他プラントや既往研究の評価手法を引用する場合は，参照する工認書類等を記載する。な お，他社プラント工認で適用実績がある評価手法を用いる場合においても，自社として初め ての適用となる場合は内容を省略せずに記載する。
－評価手法が既工認の記載事項から変更がなく，詳細な記載を省略する場合は，参照する工認書類等を記載する。

○評価対象（機器及び部位），評価内容について
－複数の評価対象に対して代表で評価する場合は，評価対象の母集団及び代表選定の考え方（条件が厳しい，すべて評価の上代表として記載するなど）の概要を計算書に記載する。

- 評価を省略する場合は，その理由を記載する（変更がない，他で包含されているなど）。
- 評価に当たり必要となる記号及び数値を記載する。

○耐震計算書中で「設備分類」として，設計基準拡張設備の記載が必要な場合，次のような設備名及び略称記載をする。

- 設備名：常設重大事故防止設備（設計基準拡張），常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）
- 略称：常設／防止（DB 拡張），常設／緩和（DB 拡張）


## 5.2 耐震計算書の各項目の注意事項

5．2．1 「①概要」について
「概要」は「目的」，「評価の概要」，「設計基準対象施設としての重要度分類」，「重大事故等対処設備としての設備区分」等を記載することを目的としている。
－各計算書に記載する「概要」は評価目的（「設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能維持を有していることを説明するものである。」，「基準地震動 S s による地震力 に対して機能を維持できることを確認するものである。」等）を明確にし「評価結果」の

章においては評価目的に対応した結論（「設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。」，「十分な構造強度及び止水性を有していることを確認した。」，「波及的影響を及ぼさないことを確認した。」等）を記載する。

- 機能維持評価について詳細評価する場合はその旨を記載する。
- 関連する上位文書があれば記載する。
- 添付書類「VI－2－1－13 計算書作成の方法」（以下「基本方針（添付書類）」という。）を呼 び込む設備の計算書（容器，ポンプ類，電気品）については基本方針（添付書類）のフォ ーマットが使用できることについて構造上等からの適用性根拠を記載する。

例）～○○ポンプは横軸ポンプであり～
－計算書の対象となる機器の名称が采統名や設備名を含まない場合には，「概要」の初出箇所で系統名や設備名を補うことで対象を明確にする。

例）空気だめ $\rightarrow$ 非常用ディーゼル発電設備の空気だめ
ドレンタンク $\rightarrow$ 格納容器圧力逃がし装置のドレンタンク

## 5．2．2 「（2）一般事項」について

「一般事項」においては「配置概要（波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備 のみ記載）」，「構造計画」，「評価方針」，「適用規格•基準等」，「記号の説明」，「計算精度 と数値の丸め方」を記載することを目的としている。
基本方針（添付書類）を呼び込む設備の耐震計算書においては，基本方針（添付書類） に記載している項目を耐震計算書に記載する必要はない（以降の頁についても同様に基本方針の記載されている項目を耐震計算書に記載する必要はない）。ただし，波及的影響 を及ばすおそれのある施設に係る設備で基本方針（添付書類）に記載されていない「適用規格•基準等」がある場合は記載する。

- 「配置概要」では各設備の設置箇所を説明する。
- 「構造計画」では，「計画の概要」及び「概略構造図」により，「主体構造」から「支持構造物」，据付部（ボルト，溶接部）に至るまでの荷重伝播経路を説明する。
－「構造計画」では，「主体構造」を要目表の表現で記載する場合，必要に応じて耐震計算書のパターンの表現（横軸ポンプ，スカート支持たて置円筒容器など）を含む表現を（ ）付で記載する。
－「構造計画」では，「計画の概要」と「概略構造図」の説明においては用語を統一する（以降の頁についても同様に用語の整合性をとること）。
－「構造計画」では，据付ボルトが後施工の場合は「概略構造図」においてアンカの種類 （メカニカルアンカ，ケミカルアンカ）を記載する。
－「構造計画」では，支持部が溶接の場合は溶接であることが分かるように「概略構造図」 において溶接線を記載する。
－「評価方針」では，「構造強度は応力等が許容限界以内であること」，「機能維持確認は機

能確認済加速度以下であること」等どのような方法で確認するかを記載する。
－「評価方針」では，原則として耐震評価フロー図を記載する（評価手法が既工認の記載事項から変更がなく，詳細な記載を省略するとした場合は省略可）。
－「評価方針」では，耐震評価フロー図を用いて，固有周期を求めた後に設計用地震力を定めることを示す。
－「評価方針」では，ポンプ振動等を考慮する必要がある設備の場合は耐震評価フローに おいて「機械的荷重」の項目を記載する。
－「評価方針」では，屋外設備などの自然現象による荷重を考慮する必要がある設備の場合は耐震評価フローにおいてその旨の項目及び考え方の注記を記載する。

例）
追加項目：自然現象による荷重の算定•常時荷重
考え方 ：常時荷重は，自重，風荷重を考慮するものとする。また，上面面積は小さ く，積雪荷重はわずかであるため，積雪荷重を含めない。
－「適用規格•基準等」では，計算書において準拠する規格及び基準について具体的な規格番号，名称，及び制定又は改訂年度も含め記載する。

- 「記号の説明」では，「記号」，「記号の説明」，「単位」を記載する。
- 「計算精度と数値の丸め方」では，「数値の種類」，「単位」，「処理桁」，「処理方法」，「表示桁」を記載する。


## 5．2．3「（3）評価部位」について

耐震評価を行ら部位を記載することを目的としている。
－5．2． 2 「（2）一般事項」の「構造計画」で示した部位に対し，評価対象を選定している理由を記載する。
－複数の評価対象に対して代表で評価する場合は，評価対象の母集団及び代表選定の考 え方（条件が厳しい，すべて評価の上代表として記載するなど）の概要を計算書に記載する。

## 5．2．4「（4）固有周期」について

固有周期の求め方及び固有周期を記載することを目的としている。
－解析モデルを用いて固有周期を算出する場合（C－1 他）において，「固有値解析方法」「解析モデル及び諸元」，「固有値解析結果」を記載する。
－「固有値解析方法」では，適用する解析モデル（3 次元 FEM モデル等），使用する要素 （板要素，はり要素等）を記載する。
－「解析モデル及び諸元」では，内装品•取付け器具がある場合の解析モデル上での扱 い（質量や重心位置等の計算条件）を記載する。
－「解析モデル及び諸元」では，基礎（据付）ボルト部をモデル化していない場合は「基礎（据付）ボルト部は剛体として評価する。」と記載する。
－「解析モデル及び諸元」では，解析モデル図，解析モデルの諸元を記載する。解析モ

デル図は，必要に応じ，どの部分のモデルかを示す。対称性等を考慮した部分モデル （1／2 モデル等）は考え方を記載する。諸元は，解析モデルの要素数，節点数，拘束条件（完全固定，並進方向固定／自由，回転方向固定／自由，ピン支持等）を含め記載する。物性値（縦弾性係数，ポアソン比等）はモデル化した材料が複数あればそれ ごとに記載する。（ボルトをモデル化しているなら，ボルトの物性値を記載する。）
－「解析モデル及び諸元」では，最後の記載項目として，解析に用いる計算機プログラ ムを記載する。
－「固有値解析結果」では，固有周期を記載するとともに，柔構造の場合はその振動モ ード図及び刺激係数（刺激係数の正規化方法を含む）を記載する。振動モード図は，最大で 3 次モードまでを，又は，各方向の卓越モードを代表として記載する。
－評価対象の設備が流体中に設置される場合には，流体による付加質量（機器が流体中 で加速度を受けた場合に質量が増加したような効果を模擬した質量）を考慮すること を記載する。
－理論式を用いて固有値を求める場合（C－2）において，「固有周期の計算方法」，「固有周期の計算条件」，「固有周期の計算結果」を記載する。
－「固有周期の計算方法」では，解析適用する解析モデル（1 質点系モデル等），解析モ デル図，計算式を記載する。

- 「固有周期の計算条件」では，各項目に対する記号，単位及び数値等を記載する。
- 固有周期を振動試験等で求める場合（D）において，「基本方針」，「固有周期の確認方法」，「固有周期の確認結果」を記載する。
－「基本方針」では，試験名称（振動台を用いた加振試験又は打診試験（自由振動試験）） を記載する。

例）
計器スタンションの固有周期は，振動試験（加振試験）にて求める。

【類似品の結果を流用する場合の記載例】
計器スタンションの固有周期は，構造が同等であり，同様な振動特性をもつ計器 スタンションに対する振動試験（加振試験）の結果算定された固有周期を使用する。

## 5．2．5「（5）地震応答解析及び構造強度評価」について

地震応答解析，構造強度評価の方法及びそれらに使用する解析手法および解析条件を記載することを目的としている。

- 下記の項目を記載する。
- 地震応答解析及び構造強度評価方法
- 荷重の組合せ及び許容応力
- 解析モデル及び諸元
- 固有周期
- 設計用地震力
- 計算方法
- 計算条件- 応力の評価
- 「地震応答解析及び構造強度評価方法」には以下について記載する。
- 適用する解析モデル（3 次元 FEM モデル等），使用する要素（板要素，はり要素等） を記載する。
- 公称値を使用する旨を記載する。
- 内装品•取付け器具がある場合，解析モデル上での扱い（質量や重心位置等の計算条件）を記載する。
－基礎（据付）ボルト部をモデル化していない場合は，「基礎（据付）ボルト部は剛体 として評価する。」と記載する。
－「解析モデル及び諸元」では，解析モデル図，解析モデルの諸元を記載する。解析モデ ル図は，必要に応じ，どの部分のモデルかを示す。対称性等を考慮した部分モデル（ $1 / 2$ モデル等）は考え方を記載する。諸元は，解析モデルの要素数，節点数，拘束条件（完全固定，並進方向固定／自由，回転方向固定／自由，ピン支持等）を含め記載する。物性値（縦弾性係数，ポアソン比等）はモデル化した材料が複数あればそれごとに記載する。（ボルトをモデル化しているなら，ボルトの物性値を記載する。）また，最後 の記載項目として，解析に用いる計算機プログラムを記載する。
－固有値解析を実施する場合は，固有周期を記載するとともに，柔構造の場合はその振動モード図及び刺激係数（刺激係数の正規化方法を含む）を記載する。振動モード図 は，最大で 3 次モードまでを，又は，各方向の卓越モードを代表として記載する。
－動的解析を実施する場合は，評価に用いる具体的な解析手法（スペクトルモーダル解析法，時刻歴応答解析法）を記載する。
－評価対象の設備が流体中に設置される場合には，流体による付加質量（機器が流体中 で加速度を受けた場合に質量が増加したような効果を模擬した質量）を考慮すること を記載する。また，必要に応じて，排除水体積質量（流体一機器の相互作用による応答低減効果を模擬した質量）を考慮することを記載する。
－建屋壁により支持される機器，建屋中間階に設置される機器の設計用地震力は，当該機の設置される上下階のいずれか大きい方を用いることを基本とする。
- 応力の評価に使用する解析の結果を記載する（応力計算式を用いて手計算できる程度）。
- 許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能 とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。

5．2．6「（6）構造強度評価」について
応力評価の方法，応力評価に使用する条件を記載することを目的としている。

- 下記の項目を必要に応じて記載する。
- 構造強度評価方法
- 荷重の組合せ及び許容応力
- 設計用地震力
- 計算方法
- 計算条件
- 応力の評価
- 記載時の注意事項については5．2．5「（5）地震応答解析及び構造強度評価」を参照。

5．2．7 「（7）構造強度評価」について
応力評価の方法，応力評価に使用する条件を記載することを目的としている。
－下記の項目を記載する。手計算で計算するものは，計算に用いる全ての記号の値を記載する（本文中又は計算結果の表中に記載）。

- 構造強度評価方法
- 荷重の組合せ及び許容応力
- 計算条件
- 基本方針（添付書類）を呼び込む設備の計算書（容器，ポンプ類，電気品）について は評価に使用する基本方針（添付書類）を記載する。
－その他の記載時の注意事項については 5.2 .5 「（5）地震応答解析及び構造強度評価」を参照。
－耐震クラスがSクラスのもので，基準地震動 S s で許容応力状態 $\mathrm{II}_{A} \mathrm{~S}$ の評価をし，弾性設計用地震動S d での評価を省略する場合は，その旨を記載する。


## 5．2．8「8）機能維持評価」について

機能維持評価の方法（詳細評価を含む）について記載することを目的としている。
－機能維持評価用加速度＊と機能確認済加速度との比較評価を実施し，必要に応じて J EAG4601に記載の詳細評価を実施する。
－JEAG4601の詳細評価を実施する場合，評価項目ごとに個別の評価書として章 の構成を行い必要な内容を記載する。
－機能維持評価方法の説明が必要な場合の記載は添付資料－5 を参考とする。
注記＊：用語は，「評価用加速度」ではなく，「機能維持評価用加速度」とする。

## 5．2．9「（9）機能維持評価」について

機能維持評価（機能確認済加速度と比較）のみ確認する設備の機能維持評価の方法及び条件について記載することを目的としている。

- 「機能維持評価用加速度＊」では，機能維持評価用加速度の根拠等を記載する。
- 「機能確認済加速度」では，加振試験に用いる加速度，加振試験の条件等を記載する。注記＊：用語は，「評価用加速度」ではなく，「機能維持評価用加速度」とする。

5．2．10「（11）評価結果」について
設計基準対象施設としての評価結果，重大事故等対処設備としての評価結果を記載す ることを目的としている。
－評価結果においては「（1）概要」に記載の評価目的に対応した結論を記載すること。

例）
「設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。」
$「 十$ 分な構造強度及び止水性を有していることを確認した。」
「波及的影響を及ぼさないことを確認した。」

添付資料－1：「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「横軸ポンプ」の耐震計算書記載例）

VI－○－○－○○○○ポンプの耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
3．構造強度評価 ..... 3
3.1 構造強度評価方法 ..... 3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 3
3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 3
3．2．2 許容応力 ..... 3
3．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 3
3．3 計算条件 ..... 3
4．機能維持評価 ..... 7
4.1 動的機能維持評価方法 ..... 7
5．評価結果 ..... 8
5.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... ． 8
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 8

－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○ポンプが設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

○○○ポンプは，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備 においては常設耐震重要重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備 （設計基準拡張）に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とし ての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

なお，○○○ポンプは，添付書類「VI－2－1－13 機器•配管系の計算書作成の方法」に記載のポンプと類似の構造であるため，添付書類「VI－2－1－13－4 横軸ポンプの耐震性に ついての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○ポンプの構造計画を表2－1に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれ該当する項目のみ記載する。］

## 2.1 配置概要

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。
波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，
「 2.1 配置概要」，「 2.2 構造計画」，「 2.3 適用規格•基準等」と続く。

| 計画の概要 |  | 概略構造図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎•支持構造 | 主体構造 |  |
| ポンプはポンプベー スに固定され，ポンプ ベースは基礎ボルト で基礎に据え付ける。 <br> 機器の具体式，据付方法 な説明を記 | 往復形 <br> （往復形横軸ポ <br> 的な構造や型法が分かるよう載する。 | （単位：mm） |

## 3．構造強度評価

3.1 構造強度評価方法

○○○ポンプの構造強度評価は，添付書類「VI－2－1－13－4 横軸ポンプの耐震性につ いての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

## 3.2 荷重の組合せ及び許容応力

3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○ポンプの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価 に用いるものを表 3－1 に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3－2 に示 す。

3．2．2 許容応力
○○ポンプの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づ き，表3－3のとおりとする。

3．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○ポンプの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基凖対象施設の評価に用いるものを表 3－4に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3－5に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 3．3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
表 3－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ ○系統 | $\bigcirc$ ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプ | S | クラス 2 ポンプ＊ | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd} \mathrm{d}^{*}$ | III ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $I V_{\text {A }} \mathrm{S}$ |

注記＊：クラス 2 ポンプの支持構造物を含む。
表 3－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊${ }^{\text {1 }}$ | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ ○系統 | $\bigcirc$ ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプ |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  |  |  | 常設耐震／防止常設／緩和 | 重大事故等 $\text { クラス } 2 \text { ポンプ*2 }$ | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}+\mathrm{S}}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}\right. \text { として } \\ \mathrm{IV} \mathrm{~A}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { の許容限 } \\ \text { 界を用いる。) } \end{gathered}$ |

注記＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止
備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張），「常設／緩和 （DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。
該当する設備分類のみ記載する。 ＊2：重大事故等クラス 2 ポンプの支持構造物を含む。
＊ $3: 「 \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 －DB +SA の場合を示す。
$\cdot \mathrm{DB}$ 単独の場合は，許容応力（クラス 2,3 支持構造物） •DB 単独の場合は，許容応力（クラス 2,3 支持構造物）
•SA 単独の場合は，許容応力（重大事故等クラス 2 支持構造物）とする。
 いる場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。

[^0]は，
いる場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。


## 4．機能維持評価

4． 1 動的機能維持評価方法
○○ポンプの動的機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－13－4 横軸ポンプの耐震性 についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。

○○ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性で あるため，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表 4－1 に示す。

表 4－1 機能確認済加速度
$\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$

| 機種 | 形式 | 方向 | 機能確認済加速度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ポンプ | 横形○○○○ | 水平方向 |  |
|  | ポンプ | 鉛直方向 |  |
|  | 横形〇○○○ <br> 電動機 | 水平方向 |  |
|  | 鉛直方向 |  |  |

## 5．評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果

○○ポンプの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有して いることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

III ${ }_{A}$ S の評価を S s で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

○○○ポンプの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

| 基潐床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は， |
| :--- |
| 設置場所のレベルとして（ 0. P．））を追加する。 |
| 例 ：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用 |


| 機器名称 | 耐震重要度分類 | 据付場所及び床面高さ （m） | 固有周期（s） |  | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 |  | 基淮地震動S s |  | ポンフ振動に よる震度 | $\underset{\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)}{\text { 最高使用温度 }}$ | $\underset{\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)}{ }{ }^{\text {周囲環境温度 }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 水平方向 | 鈖直方向 | $\begin{gathered} \text { 水平方向 } \\ \text { 設計震度 } \\ \hline \end{gathered}$ | 鉛直方向 設計震度 | $\begin{aligned} & \text { 永平方向 } \\ & \text { 設計震度 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 鉛直方向 } \\ & \text { 設計震度 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |
| ○○○ポンプ | S | $\xrightarrow{\text { Q（P）}}$ | $\downarrow{ }^{* * 2}$ | －＊2 | －＊3 | －＊3 | $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{p}}=$ |  |  |


【○○ポンプの耐震性についての計算結果】 1．設計基淮対象施設
1.1 設計条件
1.2 機器要目
部 材 $\qquad$部 材

1.4 結論
1．4．1 ボルトの応力

すべて許容応力以下である。
1．4．2 動的機能の評価結果
$\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$

|  |  |  | 機能維持評価用加速度＊ |
| :---: | :---: | :--- | :--- | 機能確認済加速度

注記 $*$ ：基準地震動 S s により定まる応答加速度とする。
敕能維持評価用加速度（1．OZPA）は，すべて機能確認済加速度以下である。

## 【SA 単独の場合】 <br> 【SA 単独の場合】 本フォーマットを使

## 【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】

2．重大事故等対処設備
2.1 設計条件


注記 | 1 ：基漼床レベルを示す。 |
| :---: |

＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。

| 基漼床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は， |
| :--- |
| 設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。 |
| 例 ：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用 |


注記 $* 1$ ：各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の
＊2：最高使用温度で筧出
2.3 計算数値

2.4 結論

| 2．4．1 ボルトの応力 |  |  |  |  | （単位： MPa ） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部材 | 材 料 | 嘛力 | 弾性設計用地震動S d 又 は静的震度 |  | 基淮地震動S s |  |
| 部 材 | 材 料 | 心 | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| 基礎ボルト |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 11}=$ | $f_{\text {ts } 1}=$ |
| （ $\mathrm{i}=1$ ） |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 11}=$ | $f_{\text {sb } 1}=$ |
| ポンプ取付ボルト |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {t s } 2}=$ |
| （ i＝2） |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {sb } 2}=$ |
| 原動機取付ボルト |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\text {b } 3}=$ | $f_{\text {ts } 3}=$ |
| （ i＝3） |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {s b } 3}=$ |
| 減速機取付ボルト |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\text {b } 4}=$ | $f_{\text {t s } 4}=$ |
| （ $\mathrm{i}=4)$ |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 4}=$ | $f_{\text {s b } 4}=$ |

すべて許容応力以下である。


注記 $*: f_{\mathrm{tsi}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{toi}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{bi}}, f_{\mathrm{toi}}\right]$ より算出


添付資料－2：「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「容器」の耐震計算書記載例）

## VI－○－○－○ ○○○○空気だめの耐震性についての計算書

## 目 次

1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
3．固有周期 ..... 3
3.1 固有周期の計算 ..... 3
4．構造強度評価 ..... 3
4． 1 構造強度評価方法 ..... 3
4.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 3
4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 3
4．2．2 許容応力 ..... 3
4．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 3
4．3 計算条件 ..... 3
5．評価結果 ..... 8
5.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 8
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 8
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］

## 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 の設計方針に基づき，○○○○空気だめが設計用地震力に対して十分な構造強度を有し ていることを説明するものである。

○○○空気だめは，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対象設備としての構造強度評価を示す。

なお，○○○○空気だめは，添付書類「VI－2－1－13 機器•配管系の計算書作成の方法」 に記載のスカート支持たて置円筒形容器と類似の構造であるため，添付書類「VI－2－1－ 13－1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基 づき評価を実施する。

2．一般事項
2.1 構造計画
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 空気だめの構造計画を表 2－1に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］



3．固有周期
3.1 固有周期の計算

理論式により固有周期を計算する。固有周期の計算に用いる計算条件は，本計算書 の【○○○○空気だめの耐震性についての計算結果】の機器要目に示す。
計算の結果，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。固有周期の計算結果を表 3－1 に示す。

表 3－1 固有周期（単位：s）

| 水平方向 |  |
| :---: | :--- |
| 鉛直方向 |  |

4．構造強度評価
4．1 構造強度評価方法
○○○○空気だめの構造強度評価は，添付書類「VI－2－1－13－1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づ き行う。

4．2 荷重の組合せ及び許容応力
4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○○空気だめの荷重の組合せ及び許容応力状態のらち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4－1に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4－2 に示す。
4．2．2 許容応力
○○○○空気だめの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」 に基づき表 4－3 及び表 4－4 のとおりとする。
4．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○○空気だめの使用材料の許容応力評価条件のらち
ち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4－5に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4－6に

## 4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○空気だぬの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］
表 4－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ ○施設 | ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 空気だめ | S | クラス 3 容器＊ | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd}{ }^{*}$ | $\mathrm{III}_{A} \mathrm{~S}$ |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |

注記＊：クラス 3 容器の支持構造物を含む。
表 4－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊1 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ 施設 | ○設備 |  | 常設／防止 <br> （DB 拡張）常設／緩和 （DB 拡張） | 重大事故等＊2 クラス 2 容器 | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  |  | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 空気だめ |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}_{\mathrm{S}}$ | $\begin{aligned} & \quad \mathrm{V}_{A} S \\ & \left(\mathrm{~V}_{A} S \text { として } \mathrm{V}_{A} S\right. \\ & \text { の許容限界を用 } \\ & \text { いる。) } \end{aligned}$ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ＊2：重大事故等クラス 2 容器の支持構造物を含む。 <br> ＊3：「 $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 <br> 該当する設備分類のみ |  |  |  |  |  |  |


$\mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0$

O 2


JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

表 4－5 使用材料 $\not \boldsymbol{\beta}$ 許容応力評価条件（設計基準対象施設）

| 評価部材 | $\begin{gathered} \mathrm{S} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{R} \mathrm{~T}) \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 胴板 |  |  |  | － |
| スカート | － |  |  | － |
| 基礎ボル |  |  |  | － |
| 注記＊○○○○相当 | 厚さ，径等による強度区分がある場合は，該当す る強度区分を記載する。 |  |  |  |

施設時の材料記号と，設計•建設規格にお ける JIS材料記号が異なる場合は，設計•建設規格における JIS 記号を記載する。

## JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

$$
\begin{aligned}
& \text { オーステナイト系ステンレス鋼及 } \\
& \text { び高ニッケル合金に該当する場合 } \\
& \text { は記載する。 }
\end{aligned}
$$

表 4－6 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

| 評価部材 $/$／材料 | 温度条 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right.$ | $\begin{gathered} \mathrm{S} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{R} \mathrm{~T}) \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 胴板 | 最高使用温度 | － |  |  | － |
| スカート | 周囲環境温度 | － |  |  | － |
| 基礎ボル／ト | 周囲環境温度 |  |  |  | － |
| 注記＊：○○○○相当 | 厚さ，径等による強度区 <br> 分がある場合は，該当す <br> る強度区分を記載する。 <br> 建設 <br> が異 <br> おお <br> オーステナイト系ステンレス鋼及 <br> び高ニッケル合金に該当する場合 <br> は記載する。 |  |  |  |  |
| 施設時の材料記号と，設計•建設規格における JIS 材料記号が異 なる場合は，設計•建設規格にお ける JIS記号を記載する。 |  |  |  |  |  |

## 5．評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 空気だめの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値 は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有していること を確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弹性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

IIIAS の評価をS s で実施する場合は追記する。
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 空気だめの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示 す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有し ていることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。注記 $* 2: ~ \Pi_{A} S$ については，基淮地震動 S s で評価する。
 ．設計基準対象施設 1.1 設計条件機器名称
＊○：基準地震動S s に基づく設計用床応答曲線から得られる値


\[
$$
\begin{gathered}
\text { ついて注記で説明する。 } \\
\text { * } \cdot \text { 弾性設計田地霽動 }
\end{gathered}
$$

\] | 基淮床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は， |
| :--- |
| 設置場所のレベルとして（ 0. P．））を追加する。 |
| 例 ：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用 |



|  |  | － |  |  |  |  | （W） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | (uwu) | $\begin{gathered} (\text { unu) } \\ { }_{\mathrm{b}}^{\mathrm{q}} \mathrm{~V} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { (uw) } \\ \text { p } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & (\mathrm{uwl}) \\ & { }^{1 \mathrm{q}} \mathrm{C} \end{aligned}$ |
| $(\mathrm{um} \cdot \mathrm{N})^{5} \mathrm{~N}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （uIU） | （uul） | u | s | （uII） | （uIU） | （ull） | （uw） | （uIU） |
| ${ }^{0 q} \mathrm{C}$ | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |  |  | ${ }^{8} \mathrm{C}$ | ${ }^{2} \mathrm{C}$ | ${ }^{\text {I }}$（I | ¢ | $\gamma$ |
| I＊ | ${ }^{\text {\％}}$ | I＊ |  |  |  |  |  |  |
| （ ${ }^{\text {d }}$（N） | （ $\mathrm{P}_{\mathrm{d}}$（V） |  | （uIU） | （uIU） | （uIU） | （［uII） | （8Y） | （8y） |
| $\bigcirc$ | ＇ง |  | ${ }^{\text {s }} 7$ | ${ }^{\text {s }}$ G | 7 | ！${ }^{\text {d }}$ | ${ }^{\circ} \mathrm{u}$ | ${ }^{0} \mathrm{Uu}$ |



\section*{| $(\mathrm{MPa})$ | $(\mathrm{MPa})$ | $(\mathrm{MPa})$ | $(\mathrm{MPa})$ | $(\mathrm{MPa})$ | $(\mathrm{MPa})$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |}

## （1）

厚さ，径等による強度区分がある場合は，
該当する強度区分を記載する。

該当する強度区分を記載する。

該当する場合は記載する。
㪀等による強度区分がある場合は，該当する
強度区分を記載する。

1.4 結論
1．4．1 固有周期 （単位： s ）
1．4．2 応力

| 1．4．2 応力 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 部 材 | 材 | 料 |
| 胴板 |  |  |
| スカート |  |  |
| 基㯧ボルト |  |  |

すべて許容応力以下である。

2.3 計算数値


|  |  | 弾性設計用地震動S d 又は静的震度 |  |  | 基淮地震動S s |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周方可応力 | 軸万问応力 | せん断応力 | 周方向応力 | 軸方向応力 | せん断応力 |
| 鉛直方向地震 | ｜張応力 | － | － | － | $\sigma_{\phi 2}=$ | $\sigma \times 5=$ | － |
| 鉛直方向地震 | 縮応力 | － | － | － | － | $\sigma_{\times 6}=$ | － |
|  |  | － | － | － | － | $\sigma_{\times 4}=$ | $\tau=$ |
| 庍の和 | － | － | － | － | $\sigma_{2 \phi}=$ | $\sigma_{2 \times \mathrm{t}}=$ | － |
| 応の和 | － | － | － | － | $\sigma_{2 \phi}=$ | $\sigma_{2 \times \mathrm{c}}=$ | － |
| 組合せ応力 | 引張り |  | － |  | $\sigma_{2 \mathrm{t}}=$ |  |  |
| （変動値） | 圧縮 |  | － |  | $\sigma_{2 \mathrm{c}}=$ |  |  |


| 2.3 .3 | 基礎ボルトに生じる応力 | （単位：MPa） |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{array}{c}\text { 弾性設計用地震動 } \mathrm{S} \mathrm{d} \\ \text { 又は静的震度 }\end{array}$ | $\begin{array}{c}\text { 基準地震動 } \mathrm{S} \mathrm{s}\end{array}$ |
| 引張応力 | - | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ |
| せん断応力 | - | $\tau_{\mathrm{b}}=$ |


2.4 結論

| 2.4 結論 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 2．4．1 固有 |  | （単位：s） |
| 方 向 | 固有周期 |  |
| 水平方向 | $\mathrm{T}_{\mathrm{H}}=$ |  |
| 鉛直方向 | $\mathrm{T}_{\mathrm{V}}=$ |  |


| 2．4．2 応力 |  |  |  |  | （単位： MPa ） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部 材 | 材 料 | 応力 | 弾生設計用地震動S d 又は静的震度 |  | 基淮地震動S s |  |
|  |  |  | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| 胴板 |  | 一次一般膜 | － | － | $\sigma_{0}=$ | $\mathrm{S}_{\mathrm{a}}=$ |
|  |  | 一次＋二次 | － | － | $o_{2}=$ | $\mathrm{S}_{\mathrm{a}}=$ |
| スカート |  | 組合せ | － | － | $\sigma_{\text {s }}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 圧縮と曲げ の組合せ | － |  | $\frac{\eta \cdot\left(\sigma_{\mathrm{s} 1}+\sigma_{\mathrm{s}^{3}}\right)}{f_{\mathrm{C}}}+\frac{\eta \cdot \sigma_{\mathrm{s}^{2}}}{f_{\mathrm{b}}} \leqq 1$ |  |
|  |  | （座屈の評価） | － |  | （無次元） |  |
| 基檚ボルト |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{ts}}=$＊ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\text {sb }}=$ |

注記 $*: f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{to}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, ~ f f_{\mathrm{to}}\right]$ より算出
すべて許容応力以下である。

添付資料－3：「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「たて軸ポンプ」の耐震計算書記載例）

VI－○－○－○○○○ポンプの耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
3．固有値解析及び構造強度評価 ..... 3
3.1 構造強度評価方法 ..... 3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 3
3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 3
3．2．2 許容応力 ..... 3
3．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 3
3.3 解析モデル及び諸元 ..... 9
3.4 固有周期 ..... 9
3.5 設計用地震力 ..... 10
3.6 計算条件 ..... 11
4．機能維持評価 ..... 12
4．1 動的機能維持評価方法 ..... 12
5．評価結果 ..... 13
5． 1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 13
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 13

> -DB + SA の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○ポンプが設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。

○○○ポンプは，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備 においては常設耐震重要重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備
（設計基準拡張）に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とし ての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

なお，○○○ポンプは，添付書類「VI－2－1－13 機器•配管系の計算書作成の方法」に記載のたて軸ポンプと類似の構造であるため，添付書類「VI－2－1－13－5 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○ポンプの構造計画を表2－1に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれ該当する項目のみ記載する。］

## 2.1 配置概要

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，
「2．1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 適用規格•基準等」と続く。

| 計画の概要 |  | 概略構造図 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 基礎•支持構造 | 主体構造 |  |  |
| ポンプはポンプベー スに固定され，ポンプ ベースは基礎ボルト で基礎に据え付ける。 | ピットバレル形 <br> （ピットバレル型た <br> て軸ポンプ） <br> ターボ形 <br> （ターボ型たて軸ポ ンプ（海水ポン <br> プ）） <br> 具体的な構造や型寸方法が分かるよ明を記載する。 | 【ピットバレル形たて軸ポンプ】 | ボ形たて軸ポンプ（海水ポンプ）】 <br> （単位：mm） |

3．固有値解析及び構造強度評価
3.1 構造強度評価方法

○○○ポンプの構造強度評価は，添付書類「VI－2－1－13－5 たて軸ポンプの耐震性 についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。
3.2 荷重の組合せ及び許容応力

3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○○ポンプの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価 に用いるものを表3－1に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3－2に示 す。

3．2．2 許容応力

○○○ポンプの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基 づき表 3－3及び表 3－4のとおりとする。

3．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○ホンプの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に

－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］
表 3－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ○施設 | ○○設備 | ○○○ポンプ |  |  |  |
| 許容応力状態 |  |  |  |  |  |

注記＊：クラス 2 ポンプの支持構造物を含む。
表 3－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊1 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
| $\bigcirc$ ○施設 | $\bigcirc$ ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプ | 常設耐震／防止常設／緩和 | 重大事故等 クラス 2 ポンプ＊2 | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\text {SAD }}+\mathrm{M}_{\text {SAD }}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}\right. \text { として } \\ \mathrm{IV} \mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { の許容限界 } \\ \text { を用いる。) } \\ \hline \end{gathered}$ |

注記＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）は常設重大事故防止設備（設計基準拡張），「常設／緩和（DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。
＊2：重大事故等クラス2ポンプの支持構造物を含む。 个
＊ $3: 「 \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。


| 許容応力状態 | 許容限界＊ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 一次一般膜応力 | 一次膜応力 + －次曲げ応力 | 一次 + 二次応力 一次 + 二次 + ピ <br> ーク応力 |
| $\mathrm{IIH}_{4} \mathrm{~S}$ | $\mathrm{S}_{\mathrm{y}}$ と $0.6 \cdot \mathrm{~S} \mathrm{u}$ の小さい方 ただし，オーステナイト系ステン レス鋼及び高ニッケル合金につ いては上記値と 1.2 •Sとの大き い方 | 左欄の 1.5 倍の値 | 弾性設計用地震動 S d 又は基準地震動 S s のみによる疲労解析を行い，疲労累積係数が 1.0 以下であること。 ただし，地震動のみによる一次＋二次応力の変動値が 2 •Sy以下であれば，疲労解析は行わない。 |
| $\mathrm{IV}_{4} \mathrm{~S}$ |  |  |  |
| $\begin{gathered} \mathrm{V}_{A} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { として } \mathrm{IV}_{A} \mathrm{~S}\right. \text { の許容限 } \\ \text { 界を用いる。) } \end{gathered}$ | $0.6 \cdot \mathrm{~S}_{\text {u }}$ | 左欄の 1.5 倍の値 | 基準地震動 S s のみによる疲労解析を行い，疲労累積係数 が 1.0 以下であること。 <br> ただし，地震動のみによる一次＋二次応力の変動値が $2 \cdot \mathrm{~S}_{\mathrm{y}}$ 以下であれば，疲労解析は行わない。 |

[^1] れている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。

許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とさ
れている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。
許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とさ
れている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。

[^2]





表 3－5 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）


[^3]

## 3.3 解析モデル及び諸元

固有値解析及び構造強度評価に用いる解析モデル及び諸元は，本計算書の ポンプの耐震性についての計算結果】の機器要目及びその他の機器要目に示す。解析 コードは，「○○○」を使用し，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 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3．4 固有周期
固有値解析の結果を表 3－7に，振動モード図を図 3－1 に示す。固有周期は， 0.05秒を超えており，柔構造であることを確認した。

表 3－7 固有値解析結果

| モード | 卓越方向 | 固有周期 （ s ） | 水平方向刺激係数＊ |  | 鉛直方向刺激係数＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | X | Y |  |
| 1 次 | 水平方向 |  |  |  |  |
| － | 鉛直方向 |  |  |  |  |
| n 次 | 水平方向 |  |  |  |  |
| $\mathrm{n}+1$ 次 | 水平方向 |  | － | － | － |記事 $* \uparrow$ ：刺激係数は，モード質量を正規化し，固有ベクトルと質量マトリクスの積から算出した値を示す。

適用する刺激係数について記載する。固有周期が
0.05 秒以下となる方向については「一」とする。
n次までは固有周期が 0.050 s より長いモード， $\mathrm{n}+1$ 次は固有周期が 0.050 s 以下の モードを示す。

柔構造の場合は，振動モード図を記載する。

図 3－1 振動モード（1次モード水平方向 $\bigcirc . \bigcirc \bigcirc \mathrm{s}$ ）

## 3.5 設計用地震力

「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s 」による地震力は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。また，減衰定数 は添付書類「VI－2－1－6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。評価に用いる設計用地震力を表3－8に示す。

固有周期が，0．05 s を超え柔構造となった場合は，注記符号を付記し，設計用震度に ついて注記で説明する。

表 3－8 設計用地震力

| 据付場所 <br> 及び <br> 床面高さ <br> （m） | 固有周期 （s） |  | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 |  | 基準地震動 S |  | 減衰定数 <br> （\％） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 水平 <br> 方向 | 鉛直 <br> 方向 | 水平方向設計震度 | 鉛直方向設計震度 | 水平方向設計震度 | 鉛直方向 設訨震度 | 水平 | 鉛直 |
|  |  |  | $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=$ 又は $* 2$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=$ 又は $* 3$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

基準床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は，設置場所 のレベルとして（0．P．）を追加する。

例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用


注記＊1：基準床レベルを示す。
＊2： 1 次固有周期について記載。
＊3：各モードの固有周期に対し，設計用床応答曲線（S d）より得られる震度を示す
＊4：各モードの狊有周期に対し，設計用床応答曲線（S S ）より得られる震度を示す。
＊5：S s 又はS dに基づ／く設計用最大応答加速度（1．2•ZPA）より定めた震度を示 す。
＊6：静的震度（3．6・とi 及び1．2•Cv）を示す。
n 次までは固有周期が $0.050 \mathrm{~s} /$ より長いモード， $\mathrm{n}+1$ 次は固有周期が 0.050 s 以下のモードを示す。

柔なポンプの場合は本表を用いる。
3.6 計算条件

応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

4．機能維持評価
4． 1 動的機能維持評価方法
○○ポンプの地震後の動的機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－13－5 たて軸ポン プの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。
$\bigcirc \bigcirc$ ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性 であるため，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度 を適用する。機能確認済加速度を表4－1 に示す。

表 4－1 機能確認済加速度
$\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$

| 評価部位 | 形式 | 方向 | 機能確認済加速度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ポンプ | $0000$ <br> ポンプ | 水平方向 |  |
|  |  | 鉛直方向 |  |
| 原動機 | 立形○○○○軸受電動機 | 水平方向 |  |
|  |  | 鉛直方向 |  |

## 5．評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果○ポンプの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有して いることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

IIIAS の評価をS s で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

○○○ポンプの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

| 最高使用圧力が吸込側／吐出側とも |
| :--- |
| 同じであれば区別せず，最高使用圧力を |
| 記載する。 |



| 地震動S s |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ポンプ振動 による震度 | 最高使用 <br> 温度 <br> （ $\left.{ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 周囲噮境 <br> 温度 <br> （ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ ） | 最高使用圧力$(\mathrm{MPa})$ |  |
| 鉛直方向設計震度 |  |  |  | 吸込則 | 吐出側 |
| $\begin{aligned} & C_{V}= \\ & \text { 又は* } 3 \end{aligned}$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{p}}=$ |  |  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { 페 } \mathrm{S} \text { の評価を } \mathrm{S} \text { s で実施した場合は, 震度に「—*2」を付記し, 注記を以下のとおり書き換える。 } \\
\text { 注記 } * 2: \Pi_{A} S \text { については, 基準地震動 } \mathrm{S} \text { s で評価する。 }
\end{array}
\end{aligned}
$$ 1．設計基漼対象施設 1.1 設計条件

| 機器名称 |
| :---: |
| 0000 ポンプ |


＊3：基淮地震動S s に基づく設計用床応答曲り得られる値


| 部 材 | $\begin{gathered} \mathrm{S} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{D}_{\mathrm{C}} \\ & (\mathrm{~mm}) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| バレルケーシング | －＊ | ＊ | ＊ |  |  |
| コラムパイプ | －＊ | ＊ | ＊ |  |  |
|  | $\uparrow$ | 注記＊：最高使用温度で算出 |  |  |  |
| オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金に該当する場合は記載する。 |  |  |  |  |  |


| 厚さ，径等による強度区分がある場合は，該当する強度区分を記載する。 |
| :--- |
| $($ バレルケーシング，コラムパイプについても同様とする。） |


$\mathrm{M}_{\mathrm{p}}$ が生じない場合は＂－＂とする。

| 部 材 | $\mathrm{m}_{\mathrm{i}}$ <br> $(\mathrm{kg})$ | $\mathrm{D}_{\mathrm{i}}$ <br> $(\mathrm{mm})$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 基礎ボルト <br> $(\mathrm{i}=1)$ |  |  |  |
| ポンプ取付ボルト <br> $(\mathrm{i}=2)$ |  |  |  |
| 原動機台取付ボルト <br> $(\mathrm{i}=3)$ |  |  |  |
| 原動機取付ボルト <br> $(\mathrm{i}=4)$ |  |  |  |


| $\mathrm{H}_{\mathrm{P}}$ <br> $(\mu \mathrm{m})$ | N <br> $(\mathrm{rpm})$ |
| :---: | :---: |
|  |  |

[^4]| （2）バレルケーシング，コラムパイプに作用する力 （単位： $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ ） |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | M |  |
|  | 弾性設計用地震動 Sd又は静的震度 | 基淮地震動 S s |
| バレルケーシング |  |  |
| コラムパイプ |  |  |



|  | $\mathrm{M}_{\mathrm{i}}(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm})$ |  | $\mathrm{F}_{\mathrm{bi} i}(\mathrm{~N})$ |  | $\mathrm{Q}_{\mathrm{b} i}(\mathrm{~N})$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部 材 | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 | $\frac{\mid \text { 基淮地震動 }}{\text { S s }}$ | 弾性設計用地震動 S d 又は静的震度 | 基隻地震動 S s | 女山静的震度 <br> 弾性設計用地震動S d | 基淮地震動 S s |
| 基礎ボルト $(i=1)$ |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { ポンプ取付ボルト } \\ \quad(\mathrm{i}=2) \\ \hline \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |  |
| 原動機台取付ボルト $(\mathrm{i}=3)$ |  |  |  |  |  |  |
| 原動機取付ボルト $(\mathrm{i}=4)$ |  |  |  |  | $\square$ |  |


| sで実施した場合は，算出応力は基淮地震動S sによる ＊○」と記載し，注記を以下のとおりとする。 <br> 地震動S s による算出値 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  | 一次一般摸応力 |  |
|  | $\xrightarrow{ }$ | 算出応力 | 許容応力 |
|  | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 | $\sigma=$ | $\mathrm{Sa}=$ |
|  | 基漼地震動S s | $\sigma=$ | $\mathrm{Sa}=$ |
| コラムパイプ | 弾性設計用地震動 Sd又は静的震度 | $\sigma=$ | $\mathrm{Sa}=$ |
|  | 基雔地震動S s | $\sigma=$ | $\mathrm{Sa}=$ |
| －注記＊：基漼地震動S s こよる算出値 |  |  |  |

すべて許容応力以下である。
註記 $* 1: f_{\mathrm{tsi}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{L}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{bi}}, f_{\mathrm{to} \mathrm{i}}\right]$ より算出
$* 2:$ 基準地震動 S s による算出値

| 1.4 .1 固有周期 | （単位： s ） |
| :---: | :---: |
| モード | 固有周期 |
| 水平 1 次 | $\mathrm{T}_{\mathrm{H} 1}=$ |
| 鉛直 1 次 | $\mathrm{Tv}_{1}=0.05$ 以下 |
| 1.4 ボルトの応力 |  |


|  | 材 料 | 応力 | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 |  | 基準地震動S s |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| 基礎ボルト$(i=1)$ |  | 引張り | $\sigma_{\mathrm{b}_{1}}=$ | $f_{\text {ts } 1}=*^{1}$ | $\sigma_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\mathrm{ts}}={ }^{* 1}$ |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\mathrm{sb} 1}=$ | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $\mathrm{f}_{\mathrm{sb} 1}=$ |
| $\begin{gathered} \text { ポンプ取付ボルト } \\ \quad(\mathrm{i}=2) \end{gathered}$ |  | 引張り | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {ts } 2}=$ | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {ts } 2}=$ |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\mathrm{sb} 2}=$ | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {sb } 2}=$ |
| 原動機台取付ボルト$(i=3)$ |  | 引張り | $\sigma_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {ts } 3}=*^{1}$ | $\sigma_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {ts } 3}=*^{1}$ |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {sb } 3}=$ | $\tau_{\mathrm{b}_{3}}=$ | $f_{\text {sb } 3}=$ |
| 原動機取付ボルト$(\mathrm{i}=4)$ |  | 引張り | $\sigma_{\text {b } 4}=$ | $f_{\text {ts } 4}=\quad * 1$ | ${ }^{6} 040$ | $f_{\text {ts } 4}=\quad * 1$ |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 4}=$ | $f_{\text {sb } 4}=$ | $\tau_{\mathrm{b} 4}=$ | $f_{\text {sb } 4}=$ |

すべて許容応力以下である。 注記 $* 1: f_{\mathrm{tsi}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\left.\mathrm{L}_{\mathrm{i}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{bi}}, f_{\mathrm{toi} \mathrm{i}}\right] \text { より算出 }}\right.$
1．4．4 動的機能の評価結果

| 1．4．4 動的機能の評価結果 |  | $\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 機能維持評価用加速度＊ |  | 機能確認斎加速度 |
| ポンプ | 水平方向 |  |  |  |
|  | 鉛直方向 |  |  |  |
| 原動機 | 水平方向 |  |  |  |
|  | 鉛直方向 |  |  |  |

注記＊：基漼地震動S s により定まる応答加速度を設定する。なお，水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては車绶部）の応答加速度
又は設計用最大応答加速度（ $1.0 \cdot \mathrm{ZPA}$ ）のいずれか大きい方を，鋁直方向は設計用最大応答加速度（ $1.0 \cdot \mathrm{ZPA}$ ）を設定する。


## 1.5 その他の機器要目

（1）節点データ

| 節点番号 | 節点座標（mm） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | x | y | z |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |

（2）要素の断面性状

| 断面特性番号 <br> （要素番号） | 要素両端の節点番号 | 材料番号 | 断面積 （mm ${ }^{2}$ ） | $\begin{gathered} \text { 断面二次 } \\ \text { モーメント } \\ \left(\mathrm{mm}^{4}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 断面二次 } \\ \text { 極モーメント } \\ \left(\mathrm{mm}^{4}\right) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |

（3）ばね結合部の指定

| ばねの両端の節点番号 |  | ばね定数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 15 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 3 | 17 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 6 | 20 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 9 | 23 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 12 | 38 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 13 | 39 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 17 | 27 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 31 | 33 | $(\mathrm{~N} \cdot \mathrm{~mm} / \mathrm{rad})$ |

（4）節点の質量


| 節点番号 | 質量 $(\mathrm{kg})$ |
| :---: | :--- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
|  |  |

（5）材料物性値

| 材料番号 | 温度 <br> $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 総弹性係数 <br> $(\mathrm{MPa})$ | 質量密度 <br> $\left(\mathrm{kg} / \mathrm{mm}^{3}\right)$ | ポアソン比 <br> $(-)$ | 材質 | 部位 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |


| 【SA 単独の場合】を使用する。ただし，章番を 1．とする。 |
| :--- |
| 本フォーマットを |

【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】 2．重大事故等対処設備
2.1 設計条件

| 機器名称 |
| :---: |
| $000 \bigcirc$ ポンプ |

○○○○ポンプ
2.3 計算数値
（1）ボルトに作用する力

| 部 材 | $\mathrm{M}_{\mathrm{i}}(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm})$ |  | $\mathrm{F}_{\mathrm{bi}}(\mathrm{N})$ |  | $\mathrm{Q}_{\mathrm{b} i}(\mathrm{~N})$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基淮地震動 S s | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 | 基淮地震動 S s | 弾性設計用地震動S d又は静的震度 | 基準地震動 S s |
| 基礎ボルト $(\mathrm{i}=1)$ | － |  | － |  | － |  |
| ポンプ取付ボルト $(\mathrm{i}=2)$ | － |  | － |  | － |  |
| 原動機台取付ボルト $(\mathrm{i}=3)$ | － |  | － |  | － |  |
| 原動機取付ボルト $(\mathrm{i}=4)$ | － |  | － |  | － |  |


| 2．4．1 単位： s ） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| モー周期 |  |  |  |
| モード | 固有周期 | 卓越方向 |  |
| 1 次 |  |  |  |
| 2 次 |  |  |  |


| 2．4．2 ボルトの応力 |  |  |  |  |  | （単位：MPa） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部 材 | 材 料 | 応力 | 弾生設計用地震動S d又は静的震度 |  | 基淮地震動S s |  |  |
|  |  |  | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |  |
| 基礎ボルト$(\mathrm{i}=1)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {ts } 1}=$ | ＊ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {s b } 1}=$ |  |
| ポンプ取付ボルト$(\mathrm{i}=2)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {ts } 2}=$ | ＊ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {s b } 2}=$ |  |
| 原動機台取付ボルト$(\mathrm{i}=3)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {t s } 3}=$ | ＊ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {s b } 3}=$ |  |
| 原動機取付ボルト$(i=4)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 4}=$ | $f_{\text {ts } 4}=$ | ＊ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 4}=$ | $f_{\text {s b } 4}=$ |  |

$f_{\mathrm{tsi}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{toi}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{bi}}, f_{\mathrm{toi}}\right]$ より算出
すべて許容応力以下である。
2．4．4 動的機能の評価結果

|  |  | 機能維持評価用加速度＊ |  | 機能確認済加速度 | －水平方向は，ポンプにあってはコラム先端（原動機にあっては軸受部）の応答加速度又は設計用最大応答加速度のどちらか大きい方を記載する。 <br> －鉛直方向は，設計用最大応答加速度を記載する。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ポンプ | 水平方向 |  |  |  |  |
|  | 鉛直方向 |  | $\leftarrow$ |  |  |
| 原動機 | 水平方向 |  |  |  |  |
|  | 鉛直方向 |  |  |  |  |

注記＊：基漼地震動S s により定まる応答加速度を設定する。なお，水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては車授部）の応答加速度




2.5 その他の機器要目
（1）節点データ

| 節点番号 | 節点座標（mm） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | x | y | z |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |

（2）要素の断面性状

| 断面特性番号 <br> （要素番号） | 要素両端の節点番号 | 材料 <br> 番号 | 断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$ | $\begin{gathered} \hline \text { 断面二次 } \\ \text { モーメント } \\ \left(\mathrm{mm}^{4}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 断面二次 } \\ \text { 極モーメント } \\ \left(\mathrm{mm}^{4}\right) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |

（3）ばね結合部の指定

| ばねの両端の節点番号 |  | ばね定数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 15 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 3 | 17 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 6 | 20 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 9 | 23 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 12 | 38 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 13 | 39 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 17 | 27 | $(\mathrm{~N} / \mathrm{mm})$ |
| 31 | 33 | $(\mathrm{~N} \cdot \mathrm{~mm} / \mathrm{rad})$ |

（4）節点の質量


| 節点番号 | 質量（kg） |
| :---: | :---: |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |

（5）材料物性値

| 材料番号 | 温度 $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | 縦弾性係数 <br> $(\mathrm{MPa})$ | 質量密度 <br> $\left(\mathrm{kg} / \mathrm{mm}^{3}\right)$ | ポアソン比（一） | 材質 | 部位 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | :--- | :--- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |



添付資料－4：「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「盤」の耐震計算書記載例）

VI－○－○－○ ○○○○盤の耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
3．固有周期 ..... 3
3.1 固有周期の算出方法 ..... 3
4．構造強度評価 ..... 4
4． 1 構造強度評価方法 ..... 4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 4
4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 4
4．2．2 許容応力 ..... 4
4．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 4
4．3 計算条件 ..... 4
5．機能維持評価 ..... 8
5.1 電気的機能維持評価方法 ..... 8
6．評価結果 ..... 9
6.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 9
6．2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 9

－DB + SA の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○○盤が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。

○○○盤は，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備に おいては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

なお，○○○○盤は，添付書類「VI－2－1－13 機器•配管系の計算書作成の方法」に記載の盤と類似の構造であるため，添付書類「VI－2－1－13－7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2．一般事項
2．1 構造計画
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の構造計画を表2－1に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。 ［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］



3．固有周期
3.1 固有周期の算出方法

振動試験装置により固有振動数（共振振動数）を測定する。測定の結果，固有周期 は 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。固有周期を表3－1に示す。

> 表 3-1 固有周期 (単位: s)

| 水平方向 | 鉛直方向 |
| :--- | :--- |
|  |  |

3．固有周期
3.1 固有周期の算出方法

プラスチックハンマ等により当該装置に振動を与え，自由減衰振動を振動計により記録解析し，共振振動数を算出する。測定の結果，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛
であることを確認した。固有周期を表3－1 に示す。

表 3－1 固有周期（単位：s）

| 水平方向 | 鉛直方向 |
| :---: | :---: |
|  |  |

3．固有周期
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の固有周期は，構造が同等であり，同様な振動特性を持つ盤（加振試験 or打振試験）の測定結果から，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛とする。固有周期を表3－ 1 に示す。
表 $3-1$ 固有周期 （単位：s）

## 4．構造強度評価

4.1 構造強度評価方法
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の構造強度評価は，添付書類「VI－2－1－13－7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

4．2 荷重の組合せ及び許容応力
4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4－1に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4－2に示す。

## 4．2．2 許容応力

○○○○盤の許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」作基づき表 4－3 のとおりとする。

4．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○盤の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用 いるものを表 4－4に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4－5に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。 ［DB 単独又はSA単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］

4． 3 計算条件
応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○盤の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
表 4－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ○施設 | ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤 | S | －＊ | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd}$＊ | $\mathrm{IIH}_{4} \mathrm{~S}$ |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |

表 4－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊1 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ ○施設 | ○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤 | 常設耐震／防止常設／緩和 | －＊2 | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\text {SAD }}+\mathrm{MSAD}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{A} S \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} S\right. \text { としてIV } \\ { }_{A} S \text { の許容限界 } \\ \text { を用いる。) } \end{gathered}$ |

設 / 緩和 (DB 拡張) 」は常設重大事故緩和設備 (設計基準拡張) を示す。
防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張），「常

[^5]－DB＋SA の場合を示す。
•DB＋SAの場合を示す。
$\cdot \mathrm{DB}$ 単独の場合は，許容応力（その他の支持構造物）
$\cdot \mathrm{SA}$ 単独の場合は，許容応力（重大事故等その他の支持構造物）とする。
表 4－3 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）

| 許容応力状態 | 許容限界＊1，＊2 （ボルト等） |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 一次応力 |  |
|  | 引張り | せん断 |
| III ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ | $1.5 \cdot \mathrm{ft}_{\mathrm{t}}$ | $1.5 \cdot \mathrm{f}$ |
| $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |  |  |
| $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ $\left(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\right.$ としてIV${ }_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の 許容限界を用いる | $1.5 \cdot \mathrm{ft}^{*}$ | $1.5 \cdot \mathrm{f}$＊ |

注記＊1：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。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

[^6]
## JIS以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載 L，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

| 表 4－4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 評価部材 |  | 温度条件 <br> （ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ ） |  | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{yi}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{S}_{\mathrm{ui}} \\ & (\mathrm{MPa}) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{yi}}(\mathrm{RT} T) \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ |
| 基礎ボルト $(i=1)$ | （ mm／径 $\leqq \mathrm{mm})$ | 周囲環境温度 |  |  |  | － |
| 取付ボルト $(i=2)$ | （ $\mathrm{Om}<\mathrm{O}^{*}$ 径 $\leqq \mathrm{mm}$ ） | 周困環境温度 |  |  |  |  |
| 㴤記＊○○○○相当 |  |  |  |  |  | T |
| 施設時の材料記号と，設計•建設規格における JIS 材料記号が異 なる場合は，設計•建設規格における JIS 記号を記載する。 |  |  |  |  | オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金に該当する場合は記載する。 |  |

## JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載 し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

｜表 4－5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処施設）

| S ui <br> （MPa） | $\mathrm{S}_{\text {yi }}$（R T ） <br> （MPa） |
| :---: | :---: |
|  | - <br> - |

載する。

5．機能維持評価
5.1 電気的機能維持評価方法
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の電気的機能維持評価について，以下に示す。
電気的機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－13－7 盤の耐震性についての計算書作成 の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤に設置される検出器の機能維持確認済加速度は，添付資料「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき，同形式の盤単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した器具の加速度を適用する。

穖能確認済加速度を表5－1に示す。

表 5－1 機能確認済加速度 $\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$

| 評価部位 | 方向 | 機能確認済加速度 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤 | 水平方向 |  |
|  | 鉛直方向 |  |

加振試験を根拠として，電気的機能維持評価を示す場合，加振試験の概要が分かるよう記載する。

## 6．評価結果

6.1 設計基準対象施設としての評価結果
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有して いることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生值が，弾性設計用地震動 Sd 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。
（2）機能維持評価結果

IIIAS の評価を S s で実施 する場合は追記する。

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

6．2 重大事故等対処設備としての評価結果
$\bigcirc ○ ○ ○$ 盤の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
O $2 \bigcirc \quad \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0$



$\begin{aligned} & \text { と記載し，注記を以下のとおりとする。 } \\ & \text { 注記 } * 2 \text { ：基準地震動 } \mathrm{S} \text { s による算出値 }\end{aligned}$

[^7]
## R 0 <br> O $2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc$

•同様の構造の盤で確認している場合（盤等の電気計装品）
•加振試験及び固有値解析にて柔な領域に固有周期が
無いことを確認した設備

- JFAG等，文献において十分に剛であることが明確な場合
- 構造等かっら技術的に剛であることが判断できる場合

$0.031<0.015<$実施している場合



| （例） |
| :--- |
| 0.05 以下 0.05 以下 |


2.2 機器要目

| 部 材 | $\begin{aligned} & \hline \mathrm{m}_{\mathrm{i}} \\ & (\mathrm{~kg}) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \mathrm{h}_{\mathrm{i}} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \ell_{1, \mathrm{i}}{ }^{* 1} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \ell_{2 \mathrm{i}} * 1 \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\underset{(\mathrm{mm})}{\mathrm{d}_{\mathrm{i}}}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{A}_{\mathrm{b}} \mathrm{i} \\ & \left(\mathrm{~mm}^{2}\right) \end{aligned}$ | n i | $\mathrm{n}_{\mathrm{f} \mathrm{i}} * 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 基礎ボルト $(i=1)$ |  | ＊ 2 |  |  | （M ） |  |  |  |
| 取付ボルト $(i=2)$ |  | ＊ 2 |  |  | （M ） |  |  |  |

厚さ，径等による強度区分がある場合は，
該当する強度区分を記載する。


注記＊1 ：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し，
下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す
＊2：重心位置を保守的な位置に設定して評価する。

| 2．3．1 ボルトに作用する力 |  |  | （単位：N） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\mathrm{F}_{\mathrm{b}} \mathrm{i}$ |  | Q bi |  |
| 部 材 | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基漼地震動 S S | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | $\underset{\mathrm{S} \text { s }}{\substack{\text { 基準地震動 } \\ \hline}}$ |
| 基礎ボルト $(i=1)$ | － |  | － |  |
| 取付ボルト $(i=2)$ | － |  | － |  |

2．4 結論

| 2．4．1 ボルトの応力 |  |  |  |  | （単位：MPa） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部 材 | 材 料 |  | 弾性設計用地震動 S d 又 静的震度 |  | 基準地震動 S s |  |
|  |  |  | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| 基礎ボルト$(\mathrm{i}=1)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} ~}^{1} 1=$ | $f_{\text {t s } 1}=$ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {s b } 1}=$ |
| 取付ボルト$(i=2)$ |  | 引張り | － | － | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {t s } 2}=$ |
|  |  | せん断 | － | － | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\text {sb } 2}=$ |




[^8]添付資料－5：機能維持評価で詳細検討を実施する場合 （機能維持評価用加速度＞機能確認済加速度）

VI－○－○－○ ○○○○ポンプの耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
3．構造強度評価 ..... 3
3.1 構造強度評価方法 ..... 3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 3
3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 3
3．2．2 許容応力 ..... 3
3．2．3 使用材料の許容応力評価条件． ..... 3
3.3 計算条件 ..... 3
4．機能維持評価 ..... 7
4.1 基本方針 ..... 7
4．2 ポンプの動的機能維持評価 ..... 8
4．2．1 評価対象部位 ..... 8
4．2．2 評価基準値 ..... 8
4．2．3 記号の説明 ..... 9
4．2．4 評価方法 ..... 10
4．3 原動機の動的機能維持評価 ..... 12
4．3．1 評価対象部位 ..... 12
4．3．2 評価基準値 ..... 12
4．3．3 記号の説明 ..... 13
4．3．4 評価方法 ..... 14
5．評価結果 ..... 16
5.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 16
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 16
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

機能維持評価で詳細評価が必要な場合は，目次構成に本項目を追加するものとする。

## 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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○○ポンプが設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能 を有していることを説明するものである。
○○○ポンプは，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備におい ては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

なお，○○○○ポンプは，添付書類「VI－2－1－13 機器•配管系の計算書作成の方法」に記載 の横軸ポンプであるため，構造強度評価は添付書類「VI－2－1－13－4 横軸ポンプの耐震性につい ての計算書作成の基本方針」に基づき評価を行う。

また，○○○○ポンプは，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の往復動式ポン プであり，機能維持評価において機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を上回ることから，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（社）日本電気協会）（以下
「JEAG4601」という。）に定められた評価部位の健全性を詳細評価することで動的機能維持の確認を行う。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○○ポンプの構造計画を表2－1に示す。

> - DB+SA の場合の記載例を示す。

〔DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 2.1 配置概要

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，
「2．1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 適用規格•基準等」と続く。
O $2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0$

| 計画の概要 |  | 概略構造図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 基礎•支持構造 | 主体構造 |  |
| ポンプはポンプベースに固定され，ポンプベース は基礎ボルトで基礎に据 え付ける。 | 往復形 （横形3連往復動式横軸 ポンプ） <br> 機器の具体的な構造や型式，据付方法が分かるよ らな説明を記載する。 |  |

3．構造強度評価
3.1 構造強度評価方法

○○○ポンプの構造強度評価は，添付書類「VI－2－1－13－4 横軸ポンプの耐震性について の計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

## 3.2 荷重の組合せ及び許容応力

3．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○○○ポンプの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用 いるものを表3－1に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3－2に示す。

3．2．2 許容応力
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき表 3－3のとおりとする。

3．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○○ポンプの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いる ものを表3－4に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表3－5に示す。

## 3.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕
表3－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ○施設 | ○○設備 | OO○○ポンプ | S | クラス2ポンプ＊ | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Md}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd}{ }^{*}$ | IIIAS |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\mathrm{IV}_{4} \mathrm{~S}$ |

表3－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊1 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{MD}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | IV $\mathrm{AS}^{\text {S }}$ |
| $\bigcirc$ ○施設 | ○○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$－゚ンプ | 常設耐震／防止 | 重大事故等 クラス2ポンプ＊2 | $\mathrm{D}+\mathrm{Ps}_{\text {SAD }}+\mathrm{MsAD}+\mathrm{Ss}$ | VAS <br> （VASとして <br> IVASの許容限 <br> 界を用いる。） |


| 備以外の常設重大事故防止備，「常 |
| :--- |
| 該当する設備分類のみ記載する。「常設／緩和（DB拡張）」は |



[^9]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { 施設時の材料記号と, 設計•建設規格における JIS 材料記号が } \\
& \text { 異なる場合は, 設計•建設規格における JIS 記号を記載する。 }
\end{aligned}
$$
\] －

| $\frac{\text { 温度条件 }}{\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{R} \mathrm{~T}) \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 周囲環境温度 |  |  | － |
| 最高使用温度 |  |  | － |
| 最高使用温度 |  |  | － |
| 周囲環境温度 |  |  |  |
| 厚さ，径等による強度区分がある場合は，該当する強度区分を記載する。 |  |  | オーステナイト予 ッケル合金に該当 |

[^10]| $\begin{array}{c}\text { y（R T）} \\ \text {（MPa）}\end{array}$ |
| :---: |
| - |
| - |
| - |
| - |

オーステナイト系ステンレス鋼及び
高ニッケル合金に該当する場合は記
載する。

4．機能維持評価
4． 1 基本方針
○○○○ポンプは，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の往復動式ポンプで あり，機能維持評価において機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を上回ることから，J EAG4601に定められた評価部位の健全性を詳細評価することで動的機能維持の確認を行 う。

詳細評価に用いる機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，基準地震動 S s により定まる設計用最大応答加速度（1．0ZPA）を設定する。
（1）原動機は横形ころがり軸受電動機であるため，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載されている往復動式ポンプ及び原動機の機能確認済加速度を適用する。

本項目は原動機の機能維持評価において機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を上回ることがない場合に記載する。原動機も機能確認済加速度を上回る場合は（1）を削除し，4．1基本方針に記載する「○○○○ポンプは，」を「○○ ○ポンプ及び原動機は，」に修正する。

評価に用いる機能維持評価用加速度について記載する。

## 4． 2 ポンプの動的機能維持評価

4．2．1 評価対象部位
J E A G 4 601に記載の往復動式ポンプの動的機能維持評価に従い，以下の部位につ いて評価を実施する。
a．基礎ボルト，ポンプ本体取付ボルト，減速機取付ボルト
b．コネクティングロッド軸受
c．クランク軸
d．クランク軸受
e．動弁機構及び弁シート面
f．減速機軸受
g．減速機軸
h．減速機歯車
i．軸継手（原動機～減速機～ポンプ）
このうち「a．基礎ボルト，ポンプ本体取付ボルト，減速機取付ボルト」については，
「3．構造強度評価」に従い評価を行った「5．評価結果」にて設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している。また，「g．減速機軸」及び「h．減速機歯車」は一体構造となっているため，弱部となる歯車の強度評価に軸の強度評価も含め評価している。

以上より，本計算書においては，コネクティングロッド軸受，クランク軸，クランク軸受，動弁機構及び弁シート面，減速機軸受，減速機軸（歯車）及び軸継手（原動機～減速機～ポンプ）を評価対象部位とする。

4．2．2 評価基準値
クランク軸の許容応力は，クラス 2 ポンプの許容応力状態 $I I I_{A} S$ に準拠し設定する。ま た，コネクティングロッド軸受，クランク軸受，減速機軸受，動弁機構及び弁シート面に ついてはメーカ規定の許容値を，減速機軸（歯車）については，許容面圧を，軸継手につ いては，変位可能寸法を評価基準値として設定する。

部位ごとの評価基準値を記載する。

J EAG4601で規定している評価対象部位を全て記載し，評価対象外として整理 した部位がある場合は，その理由を記載する。
（例）「○．軸継手」は，軸受がボールベアリングでありサイドスラスト荷重が発生しない構造であるため，評価対象外とする。

4．2．3 記号の説明
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプの動的機能維持評価に使用する記号を表4－1に示す。

表4－1 記号の説明


## 4．2．4 評価方法

（1）コネクティングロッド軸受
各軸受に地震力が作用することにより発生する面圧を求め，メーカ規定の許容値以下で あることを確認する。


図 4－1 コネクティングロッド軸受の計算モデル

各軸受に生じる面圧は次式で求める。

大端部軸受面圧 $\quad P_{L B}=\frac{F_{B}}{A_{L B}} \cdots \cdots \cdot$ ．．．．．．．．．．．（4．2．4．1）
小端部軸受面圧 $\quad P_{S B}=\frac{F_{B}}{A_{S B}} \cdots \cdots$ ．．．．．．．．．．．．（4．2．4．2）
クロスヘッドガイド部軸受面圧 $\quad \mathrm{P}_{\mathrm{CB}}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{B}}}{\mathrm{A}_{\mathrm{CB}}} \cdots \cdots$ ．．．．．．．（4．2．4．3）

ここで，各軸受に生じる荷重 $\mathrm{F}_{\mathrm{B}}$ は

$$
\mathrm{F}_{\mathrm{B}}=\sqrt{\mathrm{F}_{\mathrm{R}}^{2}+\mathrm{Q}_{\mathrm{CS}}^{2}} \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdot \cdots \cdot(4.2 .4 .4)
$$

（2）クランク軸

> 評価モデル及び評価式等を記載する。
（3）クランク軸受

> 評価モデル及び評価式等を記載する。
（4）動弁機構及び弁シート面

評価モデル及び評価式等を記載する。
（5）減速機軸受

評価モデル及び評価式等を記載する。
$\bigcirc$
（6）減速機軸（歯車）

評価モデル及び評価式等を記載する。
（7）軸継手（原動機～減速機～ポンプ）

評価モデル及び評価式等を記載する。

## 4． 3 原動機の動的機能維持評価

4．3．1 評価対象部位
J E A G 4 6 0 1 の原動機の動的機能維持評価に従い，以下の部位について評価を実施 する。
a．取付ボルト
b．固定子
c．軸（回転子）
d．端子箱
e．軸受
f．固定子と回転子間のクリアランス
g．モータフレーム
h．軸継手
このうち「a．取付ボルト」については，「3．構造強度評価」に従い評価を行った「5．評価結果」にて設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認している。

以上より，本計算書においては，固定子，軸（回転子），端子箱，軸受，固定子と回転子間のクリアランス，モータフレーム及び軸継手を評価対象部位とする。なお，軸継手にお いては，ポンプの動的機能維持評価に含まれている。

4．3．2 評価基準値
固定子，軸（回転子），端子箱及びモータフレームの許容応力は，クラス 2 ポンプの許容応力状態 $I_{A} S$ に準拠し設定する。また軸受については，メーカ規定の軸受の定格荷重を，固定子と回転子間のクリアランス及び軸継手については，変位可能寸法を評価基準値として設定する。

部位ごとの評価基準を記載する。

J EAG4601で規定している評価対象部位を全て記載し，評価対象外の部位がある場合は，その理由を記載する。

## 4．3．3 記号の説明

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ポンプ用原動機の動的機能維持評価に使用する記号を表4－2に示す。

表4－2 記号の説明


## 4．3．4 評価方法

（1）固定子

評価モデル及び評価式等を記載する。
（2）軸（回転子）

評価モデル及び評価式等を記載する。
（3）端子箱
（4）軸受

評価モデル及び評価式等を記載する。
（5）固定子と回転子間のクリアランス

評価モデル及び評価式等を記載する。
（6）モータフレーム

評価モデル及び評価式等を記載する。
（7）軸継手
軸継手（原動機～減速機）の評価は，4．2．4（7）のポンプの動的機能維持評価に含まれて いる。

## 原動機の機能維持評価で詳細評価が不要な場合の記載例

4．3 原動機の動的機能維持評価
○○○○ポンプ用原動機は地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性であるため，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表4－3に示す。

表4－3 機能確認済加速度 $\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$

| 評価部位 | 形式 | 方向 | 機能確認済加速度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 原動機 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 電動機 | 水平方向 |
|  |  | 鉛直方向 |  |

5．評価結果
5.1 設計基準対象施設としての評価結果

○○○ポンプの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界 を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを確認 した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動S d 又は静的震度による発生値の算出を省略 した。

$\mathrm{III}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の評価を S s で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

## 5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

○○○ポンプの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値 は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有している ことを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。




IIIS の評価を S s で実施した場合は，算出応力は基準地震動S s による算出値を「○○＊2」と記載 し，注記を以下のとおりとする。
注記 $* 2$ ：基準地震動 S s による算出値


| 部材 | 材料 | 応力 | 弾性設計用地震動 S d 又 ${ }^{\text {又 }}$ 静的震度 |  |  | －基準地震動 S s |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | 算出応力 | 許容応力 |  |
| 基礎ボルト$(i=1)$ |  | 引張り | $\sigma_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {t s } 1}=$ | ＊1 | $\sigma_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\mathrm{ts} 1}=*$＊ |  |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {s b } 1}=$ |  | $\tau_{\mathrm{b} 1}=$ | $f_{\text {s b } 1}=$ |  |
| ポンプ取付ボルト$(i=2)$ |  引張り <br>  せん断 |  | $\sigma_{\mathrm{b}_{2}}=$ | $f_{\mathrm{ts} 2}=$ |  | $\sigma_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\mathrm{t}} /_{2}=\quad * 1$ |  |
|  |  |  | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\mathrm{sb} 2}=$ |  | $\tau_{\mathrm{b} 2}=$ | $f_{\mathrm{sb} 2}=$ |  |
| 原動機取付ボルト$(i=3)$ |  引張り <br>  せん断 |  | $\sigma_{\mathrm{b}_{3}}=$ | $f_{\mathrm{ts} 3}=$ |  | $\sigma_{\text {b } 3}=$ | $f_{\mathrm{ts} 3}=$ | ＊1 |
|  |  |  | $\tau_{\mathrm{b} 3}=$ | $f_{\text {s b } 3}=$ |  | $\tau_{\text {b } 3}=$ | $f_{\text {sb } 3}=$ |  |
| 減速機取付ボルト$(i=4)$ |  | 引張り | $\sigma_{\mathrm{b} 4}=$ | $\begin{aligned} & f_{\mathrm{t} \mathrm{~s} 4}= \\ & f_{\mathrm{sb} 4}= \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \sigma_{\mathrm{b} 4}= \\ & \tau_{\mathrm{b} 4}= \end{aligned}$ | $f_{\text {t s } 4}=$ |  |
|  |  | せん断 | $\tau_{\mathrm{b} 4}=$ |  |  |  | $f_{\text {s b } 4}=$ |  |

すべて許容応力以下である。 注記 $* 1: f_{\mathrm{tsi}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{toi}} \downarrow 1.6 \cdot \tau_{\mathrm{bi}}, f_{\mathrm{toi}}\right]$ により算出 $* 2:$ 基準地震動 S s による算出値

すべて許容応力以下である。
R 0
$\mathrm{I}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc$
（単位：MPa）
O 2

| クランク軸の評価 <br> （単位 ：MPa） <br> 評価部位 <br> クランク軸 <br> 発生応力 <br> 許容応力 |
| :---: | :--- | :--- |


| 軸受の評価 | （単位：N） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 評価部位 | 発生荷重 | 許容荷重 |
| 軸継手側 |  |  |
| 反軸継手側 |  |  |

\[

\]

| 1．2．3．2．2．4 | 動弁機糗及び弁シート面の評 |
| :---: | :---: |
|  | 評価部位 |
| 弁シート面 |  |
| すべて許容応力以下である。 |  |

1．2．3．2．2．3
1．2．3．2．2．2 1.2 .2 .23

1．2．3．2．2．4 | 動并機構及び弁シート面の䛠 |
| :---: |
|  |
| 評価部位 |
| 弁シート面 | すべて許容荷重以下である。

1．2．3．2．2．5 減速機軸受の評価

| 評価部位 | 発生荷重 | 許容荷重 |
| :---: | :---: | :---: |
| 入力軸軸受 |  |  |
| 中間軸軸受 |  |  |
| 出力軸軸受 |  |  |

1．2．3．2．2．6 減速機軸（歯車）の評価（単位：N）

| 評価部位 |  | 歯車の曲げ強さ |  | 歯車の面圧強さ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 発生荷重 | 許容荷重 | 発生荷重 | 許容荷重 |
| 1 段目（入力側） | 小歯車 |  |  |  |  |
|  | 大歯車 |  |  |  |  |
| 2 段目（出力側） | 小歯車 |  |  |  |  |
|  | 大歯車 |  |  |  |  |

[^11]

| 評価部位 | 変位量 | 許容変位量 |
| :---: | :--- | :--- |
| 減速機～ポンプ間 |  |  |
| 減速機～原動機間 |  |  |

すべて許容変位量以下である。
1．2．3．3 原動機の動的機能維持評価
1．2．3．3．1
代表評価項目の評価
原動機取付ボルトについては，構造強度評価にて設計用地震力に対して十分な構造強度を有しているため，計算は省略する。
1．2．3．3．2 上記以外の基本評価項目の評価
1．2．3．3．2．1 固定子の評価
（単位：MPa）

1．2．3．3．2．2 軸（回転子）の評価（単位：MPa）

| 評価部位 | 発生応力 | 許容応力 |
| :---: | :---: | :---: |
| 軸（回転子） |  |  |

1．2．3．3．2．3 端子箱の評価（単位：MPa）

| 評価部位 | 応力 | 発生応力 | 許容応力 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 端子箱 | 引張り |  |  |
|  | せん断 |  |  |

すべて許容応力以下である。
1．2．3．3．2．4 軸受の評価
（単位：N）

| 評価部位 | 発生荷重 | 許容荷重 |
| :---: | :--- | :--- |
| 軸継手側 |  |  |
| 反軸継手側 |  |  |

すべて許容荷重以下である。
O $2 \bigcirc \mathrm{VI}-\mathrm{O}-\mathrm{O}-\mathrm{O} \quad \mathrm{R}$
1．2．3．3．2．5 固定子と回転子間のクリアランスの評価
固定子と回転子間のクリアランスの評価 （単位：mm）

| モータフレームの評価 | （単位：MPa） |  |  |
| :---: | :---: | :--- | :--- |
| 評価部位 | 応力 | 発生応力 | 許容応力 |
| モータフレーム | 引張り |  |  |
|  | せん断 |  |  |

1．2．3．3．2．7 軸継手の評価
原動機軸継手の評価は，「1．2．3．2 往復動式ポンプの動的機能維持評価」に含まれている。


[^12]| 予想最大両振幅 <br> $(\mu \mathrm{m})$ | 回転速度（ポンプ） <br> $(\mathrm{rpm})$ | 回転速度（原動機） <br> $(\mathrm{rpm})$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

O $2 \bigcirc \quad \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0$

| 2．1．3 計算数値 <br> 2．1．3．1 ボルトに作用する力 |  |  |  | （単位：N） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\mathrm{F}_{\mathrm{b}} \mathrm{i}$ |  | $Q_{b i}$ |  |
| 部材 | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 $\mathrm{S}^{2} \mathrm{~d}$又は静的震度 | 基準地震動S s |
| 基礎ボルト $(i=1)$ | － |  | － |  |
| $\begin{gathered} \text { ポンプ取付ボルト } \\ \quad(\mathrm{i}=2) \end{gathered}$ | － |  | － |  |
| 原動機取付ボルト $(\mathrm{i}=3)$ | － |  | － |  |
| 減速機取付ボルト $(\mathrm{i}=4)$ | － |  | － |  |



## R 0



[^13]2．2．3．2．2 基礎ボルト，ポンプ取付ボルト，減速機取付ボルトにつ外の基本評価項目の評価
（単位：MPa）
許容応力
2．2．3．2．2．1 コネクティングロッド軸受の垀
コネクティングロッド大端部
コネクティングロッド小端部
クロスヘッドガイド部
すべて許容応力以下である。
$\mathrm{VI}-\mathrm{O}-\mathrm{O}-\mathrm{O} \quad \mathrm{R}$
$\bigcirc$
O 2

| 2．2．3．2．2．2 クランク軸の評価（単位： MPa ） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2．2．3．2．2．3 | 評価部位 | 発生応力 | 許容応力 |
|  | クランク軸 |  |  |
|  | すべて許容応力以下である。 |  |  |
|  | クランク軸受の評価 |  | （単位：N） |
|  | 評価部位 | 発生荷重 | 許容荷重 |
|  | 軸継手側 |  |  |
|  | 反軸継手側 |  |  |

2．2．3．2．2．4 動弁機構及び弁シート面の䛊

| 動弁機構及び弁シート面の評価 | （単位： MPa ） |  |
| :---: | :--- | :--- |
| 評価部位 | 発生応力 | 許容応力 |
| 弁シート面 |  |  |


| 減速機軸受の評価 |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 評価部位 | 単位：N） |  |
| 入力発生荷重 | 䛆軸容荷重 |  |
| 中間 |  |  |
| 軸軸受 |  |  |
| 出力軸軸受 |  |  |
| すべて許容荷重以下である。 |  |  |


2．2．3．2．2．6

## R 0 <br> $\mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc$ <br> $\bigcirc$ <br> O 2

| 軸継手の評価 |
| :--- |
| 評価部位 | 変位量 $\quad$（単位：mm）

すべて許容変位量以下である。
2．2．3．3 原動機の動的機能維持評価
2．2．3．3．1 代表評価項目の評価
原動機取付ボルトについては，構造強度評価にて設計用地震力に対して十分な構造強度を有しているため，計算は省略する。


2．2．3．3．2．2 軸（回転子）の評価（単位：MPa） | 2．2．3．3．2．2 | 軸（回転子）の評価 | （単位：MPa） |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 評価部位 | 発生応力 | 許容応力 |
| 軸（回転子） |  |  |  |
| すべて許容応力以下である。 |  |  |  |

| 2．2．3．3．2． 3 | 端子箱の評価 |  |  | （単位：MP |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 評価部位 | 応力 | 発生応力 | 許容応力 |
|  |  | 引張り |  |  |
|  | 端了暞 | せん断 |  |  |

$$
\begin{array}{|c|c|c|}
\hline \text { 軸受の評価 } & \text { (単位:N) } \\
\text { 評価部位 } & \text { 発生荷重 } & \text { 許容荷重 } \\
\hline \text { 軸継手側 } & & \\
\hline \text { 反軸継手側 } & & \\
\hline \text { すべて許容荷重以下である。 }
\end{array}
$$



O $2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0 \mathrm{E}$


ただし，配置上入らない場合は本図のように最終ページに記載するものとする。
なお，DB＋SA の場合は，SA の結果表の最終ページに記載するものとする。

添付資料－6：個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （ A パターンの耐震計算書記載例）

VI－○－○－○ ○○○○の耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
2.2 評価方針 ..... 3
2.3 適用規格•基準等 ..... 4
2． 4 記号の説明 ..... 5
2.5 計算精度と数値の丸め方 ..... 7
3．評価部位 ..... 8
4．地震応答解析及び構造強度評価 ..... 8
4． 1 地震応答解析及び構造強度評価方法 ..... 8
4.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 8
4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 8
4．2．2 許容応力 ..... 8
4．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 8
4．3 解析モデル及び諸元 ..... 12
4． 4 固有周期 ..... 14
4.5 設計用地震力 ..... 15
4．6 計算方法 ..... 16
4．6．1 応力の計算方法 ..... 16
4．7 計算条件 ..... 23
4．8 応力の評価 ..... 23
4．8．1 フレームの応力評価 ..... 23
4．8．2 取付ボルトの応力評価 ..... 24
5．機能維持評価 ..... 25
5．1 動 的 機 能 維 持 評 価 方 法 ..... 25
6．評価結果 ..... 26
6． 1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 26
6．2 重大事故等対処設備としての評価結果。 ..... 26
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又は $S A$ 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○○が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有し ていることを説明するものである。

○○○は，設計基準対象施設においてはS クラス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備と しての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○○○の構造計画を表2－1 に示す。
－DB +SA の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

## 2.1 配置概要

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。


波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，
「2．1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 評価方針」と続く。


下記内容は案として記載したものであり，本項目については各計算書に合った記載内容並びにフロー図とする。

## 2． 2 評価方針

○○○○の応力評価は，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，「2．1 構造計画」にて示す○○○○の部位を踏ま え「3．評価部位」にて設定する箇所において，「4．3 解析モデル及び諸元」及び「4．4 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まること を，「4．地震応答解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。

また，○○の機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であ ることを，「5．機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6．評価結果」に示す。

○○○及び○○の耐震評価フローを図 2－1 に示す。


図 2－1 ○○○○及び○○の耐震評価フロー
2.3 適用規格•基準等

本評価において適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（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 1－1991 追補版）
（4）J S ME 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。）

2． 4 記号の説明

| 記号 | 記号の説明 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| A | フレームの断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 1}$ | フレームを床に取付けるボルトの軸断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 2}$ | フレームの上端を支持架構に取付けるボルトの軸断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}$ | フレームの中間を支持架構に取付けるボルトの軸断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | 水平方向設計震度 | － |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{V}}$ | 鉛直方向設計震度 | － |
| d ${ }_{\text {ol }}$ | フレームを床に取付けるボルトの呼び径 | mm |
| d o2 | フレームの上端を支持架構に取付けるボルトの呼び径 | mm |
| d ${ }_{\text {o3 }}$ | フレームの中間を支持架構に取付けるボルトの呼び径 | mm |
| E | 縦弾性係数 | MPa |
| F | 設計•建設規格 SSB－3121．1（1）に定める値 | MPa |
| F＊ | 設計•建設規格 SSB－3121．3又はSSB－3133に定める値 | MPa |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{b}}$－ | 節点の取付ボルトに作用する引張力 | N |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{x}}$ | フレームの軸力（ x 方向） | N |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{y}}$ | フレームのせん断力（ y 方向） | N |
| $\mathrm{F}_{z}$ | フレームのせん断力（ z 方向） | N |
| $f_{\mathrm{b}}$ | フレームの許容曲げ応力 | MPa |
| $f_{\text {c }}$ | フレームの許容圧縮応力 | MPa |
| $f_{\text {s }}$ | フレーム又はボルト等の許容せん断応力 | MPa |
| $f_{\text {s b }}$ | せん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力 | MPa |
| $f_{\mathrm{t}}$ | フレーム又はボルト等の許容引張応力 | MPa |
| $f_{\mathrm{t}}$ 。 | 引張力のみを受ける取付ボルトの許容引張応力 | MPa |
| $f_{\mathrm{t}}$ | 引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力 | MPa |
| i | 断面二次半径 | mm |
| $\ell_{1}$ | フレームを床に取付けるボルト間のX軸方向の取付距離 | mm |
| $\ell_{2}$ | フレームの上端を支持架構に取付けるボルト間の Z 軸方向の | mm |
|  | 取付距離 |  |
| $\ell_{3}$ | フレームの上端を支持架構に取付けるボルト間のY軸方向の | mm |
|  | 取付距離 |  |
| $\ell_{4}$ | フレームの中間を支持架構に取付けるボルトとサポート端との | mm |
|  | Z軸方向の距離 |  |
| $\ell_{5}$ | フレームの中間を支持架構に取付けるボルトとサポート端との | mm |
|  | Y 軸方向の距離 |  |
| $\ell_{k}$ | 座屈長さ | nm |


| 記号 | 記号の説明 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| M ${ }_{\text {x }}$ | フレームのねじりモーメント（ x 軸） | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| $\mathrm{M}_{\mathrm{y}}$ | フレームの曲げモーメント（ y 軸） | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| Mz | フレームの曲げモーメント（ C 軸） | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ |
| m | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 解析モデル各節点の付加質量の合計 | kg |
| $\mathrm{N}_{1}$ | フレームを床に取付けるボルトの本数 |  |
| $\mathrm{N}_{2}$ | フレームの上端を支持架構に取付けるボルトの本数 | － |
| $\mathrm{N}_{3}$ | フレームの中間を支持架構に取付けるボルトの本数 | － |
| $\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}$－ | 節点－の取付ボルトに作用するせん断力 | N |
| r | フレームパイプの外半径 | mm |
| R• R＇• R＂• | 節点－の取付ボルトに作用する反力 | N |
| S | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表5 に定める値 | MPa |
| Su | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値 | MPa |
| Sy | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に定める値 | MPa |
| $S_{y}(\mathrm{R} T)$ | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の | MPa |
|  | $40^{\circ} \mathrm{C}$ における値 |  |
| X，Y，Z | 絶対（節点）座標軸 | － |
| $\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}$ | 局所（要素）座標軸 | － |
| Z ${ }_{p}$ | フレームのねじり断面係数 | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| Z y | フレームの断面係数（ y 軸） | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| Z | フレームの断面係数（z 軸） | $\mathrm{mm}^{3}$ |
| $\Lambda$ | フレームの限界細長比 | － |
| $\lambda$ | フレームの有効細長比 | － |
| $v$ | ポアソン比 | － |
| $v^{\prime}$ | 座屈に対する安全率 | － |
| $\pi$ | 円周率 | － |
| $\sigma$ b | フレームに生じる曲げ応力 | MPa |
| $\sigma$ c | フレームに生じる圧縮応力 | MPa |
| $\sigma$ f | フレームに生じる組合せ応力 | MPa |
| $\sigma{ }_{\text {fa }}$ | フレームに生じる引張応力又は圧縮応力と曲げ応力の和 | MPa |
| $\sigma$ | フレームに生じる引張応力 | MPa |
| $\sigma$ tb | 節点〇の取付ボルトに生じる引張応力 | MPa |
| $\tau$ | フレームに生じるせん断応力 | MPa |
| $\tau{ }_{\mathrm{b}}$ ¢ | 節点－の取付ボルトに生じるせん断応力 | MPa |

## 2.5 計算精度と数値の丸め方

計算精度は，有効数字 6 桁以上を確保する。
表示する数値の丸め方は，表 2－2 に示すとおりである。

表 2－2 表示する数値の丸め方

|  | 数値の種類 | 単位 | 処理桁 | 処理方法 | 表示桁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 固有周期 | S | 小数点以下第4位 | 四捨五入 | 小数点以下第 3 位 |
|  | 震度 | － | 小数点以下第 3 位 | 切上げ | 小数点以下第 2 位 |
|  | 温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | － | － | 整数位 |
|  | 質量 | kg | － | － | 整数位＊${ }^{1}$ |
| 長 | 下記以外の長さ | mm | － | － | 整数位＊${ }^{1}$ |
| さ | 部材断面寸法 | mm | 小数点以下第 2 位＊3 | 四捨五入 | 小数点以下第 1 位＊2 |
|  | 面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁＊4 |
|  | モーメント | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁＊4 |
|  | 力 | N | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁＊4 |
|  | 縦弾性係数 | MPa | 有効数字 4 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 3 桁＊4 |
|  | 算出応力 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切上げ | 整数位 |
|  | 許容応力 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切捨て | 整数位＊5 |

注記 $* 1$ ：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は，小数点以下第 1 位表示とする。
＊2：設計上定める値が小数点以下第 2 位の場合は，小数点以下第 2 位表示とする。
＊3：設計上定める値が小数点以下第 3 位の場合は，小数点以下第 3 位表示とする。
＊ 4 ：絶対値が 1000 以上のときはべき数表示とする。
＊5：設計•建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点 は，比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。

> 「構造計画」で示した部位に対し, 評価対象を選定している理由を記載する。複数の評価対象に対して代表で評価する場合は, 評価対象の母集団及び代表選定の方え方 (条件が厳しい, すべて評価のらえ代表として記載するなど) の概要を計算書に記載する。

3．評価部位
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ の耐震評価は，「4．1 地震応答解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基 づき，耐震評価上厳しくなるフレーム及び取付ボルトについて実施する。なおっ○○○ ○は，構造物として十分な剛性を有しており，支持構造物であるフレーム及び取付ボル トが健全であれば○○○○機能を維持できるため，フレーム及び取付ボルトを評価対象 とする。○○○○の耐震評価部位については，表 $2-1$ の概略構造図に示す。

4．地震応答解析及び構造強度評価
4． 1 地震応答解析及び構造強度評価方法
（1）○○○○のフレームは，十分剛な壁及び床に取付ボルトにより固定されるものと する。
（2）○○○○の質量には，フレーム自身の質量のほか，○○，○○及び○○の質量を考慮する。
（3）地震力は，○○○○に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用するものとし，作用する荷重の算出において組み合わせるものとする。
（4）耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

## 4．2 荷重の組合せ及び許容応力

4．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用 いるものを表 4－1 に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4－2 に示す。

## 4．2．2 許容応力

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ の許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき表 4－3に示す。

4．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○○の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用い るものを表4－4に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4－5に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又は $S A$ 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕
表 4－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ○○施設 | ○○設備 |  |  |  | ク容応力状態 |

表 4－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊${ }^{\text {1 }}$ | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ ○施設 | ○○設備 | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ | 常設耐震／防止 |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 2}$ | IV ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ |
|  |  |  |  | 重大事故等 <br> クラス 2 支持構造物 | $\mathrm{D}+\mathrm{PsAD}+\mathrm{Msad}+\mathrm{Sm}$ | $V_{A} S$ <br> （ $V_{A} S$ として <br> $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の許容限界 を用いる。） |

注記 $* 1$ ：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張），「常設／緩和 （DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。

[^14]該当する設備分類のみ記載する。

## O 2


オーステナイト系ステンレス鋼及び高
ニッケル合金に該当する場合は記載す
る。


| JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載し，注記に JIS 規格におけ る相当材料の記号を記載する。 | 施設時の材料記号と，設計•建設規格における JIS 材料記号が異なる場合は，設計•建設規格 における JIS 記号を記載する。 |
| :---: | :---: | る相当材料の記号を記載する。

注記 $*: \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 相当

$$
\begin{array}{llll}
\mathrm{O} 2 & \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} & 0 \\
\hline
\end{array}
$$



厚さ，径等による強度区分がある場合は，該当する強度区分を記載する。

## 4． 3 解析モデル及び諸元

○○○○の解析モデルを図4－1に，解析モデルの概要を以下に示す。また，機器 の諸元を本計算書の【○○○○の耐震性についての計算結果】の機器要目に示す。
（1）○○○○のフレームをはり要素でモデル化した FEM モデルを用いる。
（2）解析モデル各節点の質量は，○○弁，○○弁，○○部品等であり，実際の位置 （記載例）を考慮して付加する。
（3）拘束条件は，フレームの壁及び床への取付部を固定とする。
【（3）拘束条件として，基礎部の○○方向を固定する。なお，基礎ボルト部は剛体とし て評価する。】
（4）解析コードは「○○○」を使用し，固有値と各要素に発生する荷重及びモーメン トを求める。なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性碓認等の概要につ いては，添付書類「VI－5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

拘束条件（基礎（据付）ボルト含む。）を記載する。
なお，基礎（据付）ボルト部をモデル化していない場合は
「なお，基礎ボルト部は剛体として評価する。」と追記する。

解析モデルを記載

図 4－1 ○○○○解析モデル（単位：mm）

## 4． 4 固有周期

適用する刺激係数について記載する。固有周期が 0.05 秒以下となる方向については「一」とする。

固有値解析の結果を表4－6に示す。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 4－6 固有値解析結果

| モード | 卓越方向 | 固有周期 （s） | 水平方向刺激係数 |  | 鉛直方向刺激係数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | X 方向 | Y 方向 |  |
| 1 次 | 水平方向 |  | － | － | － |
| 1 次 | 鉛直方向 |  | － | － | － |

> 柔構造の場合は, 振動モード図を記載する。

柔構造の場合は，適用する刺激係数の正規化方法についての注記を記載する。 （記載例）注記＊：刺激係数は，モード質量を正規化し，固有値ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。

柔な場合，添付資料－3「たて軸ポンプの耐震計算書記載例」を参考に記載する。
4.5 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表4－7及び表4－8に示す。
「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s 」による地震力は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

固有周期が，0．05 s を超え柔構造とな った場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。

表 4－7 設計用地震力（設計基準对争施設）

| 据付場所及び床面高さ <br> （m） | 固有周期（s） |  | $\begin{gathered} \text { 弾性設計用地震動 S d } \\ \text { 又は静的震度 } \end{gathered}$ |  | 基準地震動 S s |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 水平方向 | 鉛直方向 | 水平方向設計震度 | 鉛直方向設計震度 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 水平方向 } \\ \text { 設計震度 } \\ \hline \end{array}$ | 鉛直方向設計震度 |
| $\bigcirc$ ○建屋 |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \hline 0 . \text { P. * } \\ & (0 . \mathrm{P} . \quad) \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \mathrm{C}_{\mathrm{H}}= \\ & \text { 又は } * 2 \end{aligned}$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ | $\begin{aligned} & \mathrm{C}_{\mathrm{H}}= \\ & \text { 又は } * 3 \end{aligned}$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ |


＊3：基準地震動 S s に基づ\設備評価用床応答曲線より得られる値。

III ${ }_{A} \mathrm{~S}$ の評価を S S で実施する場合，表中は「一＊2」とし，
＊2 は「III ${ }_{A}$ S については，基準地震動 S s で評価する。」と書き替える。

基準床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は，設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。

例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用

固有周期が，0．05 s を超え柔構造とな った場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。

表 4－8 設計用地震力（重大事故等対処設備）

| 据付場所及び | 固有周期（s） |  | 弹性設計用地震動 S d又は静的震度 |  | 基準地震動 S s |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 床面高さ <br> （m） | 水平方向 | 鉛直方向 | 水平方向設計震度 | 鉛直方向設計震度 | 水平方向設計震度 | $\begin{aligned} & \text { 鉛直方向 } \\ & \text { 設計震度 } \end{aligned}$ |
| O○建屋 <br> 0．P．${ }^{* 1}$ <br> （0．P．$)$ |  |  | － | － | $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=$ <br> 又は $* 2$ | $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=$ |

注記 $* 1$ ：基準床レベルを示す。
＊$/ 2$ ：基準地震動 S s に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値。
基準床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は，設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。

例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用

4．6 計算方法
4．6．1 応力の計算方法
4．6．1．1 フレームの応力
解析による計算で得られる各要素端での軸力 $\mathrm{F} x$ ，也ん断力 F y ， F z ，ねじ りモーメント $\mathrm{M}_{\mathrm{x}}$ 及び曲げモーメント $\mathrm{My}_{\mathrm{y}}$ ， $\mathrm{M}_{\mathrm{z}}$ より各応力を次のように求める。
（1）引張応力又は圧縮応力

$$
\begin{align*}
& \sigma_{\mathrm{t}}=\frac{\left|\mathrm{F}_{\mathrm{x}}\right|}{\mathrm{A}}  \tag{4.6.1.1.1}\\
& \sigma_{\mathrm{c}}=-\frac{\left|\mathrm{F}_{\mathrm{x}}\right|}{\mathrm{A}} \tag{4.6.1.1.2}
\end{align*}
$$

（2）せん断応力

$$
\tau=\operatorname{Max}\left\{\sqrt{\left(\frac{\left|F_{y}\right|}{A}+\frac{\left|M_{x}\right|}{Z_{p}}\right)^{2}+\left(\frac{\left|F_{z}\right|}{A}\right)^{2}}, \sqrt{\left(\frac{\left|F_{z}\right|}{A}+\frac{\left|M_{x}\right|}{Z_{p}}\right)^{2}+\left(\frac{\left|F_{y}\right|}{A}\right)^{2}}\right\}
$$

（4．6．1．1．3）
（3）曲げ応力

$$
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{\left|\mathrm{M}_{\mathrm{y}}\right|}{\mathrm{Z}_{\mathrm{y}}}+\frac{\left|\mathrm{M}_{\mathrm{z}}\right|}{\mathrm{Z}_{\mathrm{z}}} \tag{4.6.1.1.4}
\end{equation*}
$$

（4）組合せ応力

$$
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{f}}=\sqrt{\sigma_{\mathrm{fa}}^{2}+3 \cdot \tau^{2}} \tag{4.6.1.1.5}
\end{equation*}
$$

ここで，

$$
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{fa}}=\frac{\left|\mathrm{F}_{\mathrm{x}}\right|}{\mathrm{A}}+\sigma_{\mathrm{b}} \tag{4.6.1.1.6}
\end{equation*}
$$

## 4．6．1．2 取付ボルトの応力

取付ボルトに生じる応力は，解析による計算で得られる各要素端での軸力 F
 ら手計算により，地震による引張応力とせん断応力について計算する。

4．6．1．2．1 ○○○を床に取付けるボルトの応力
○○○を床に取付けるボルトの概要を図4－2に示す。


図 4－2 ○○○○の取付ボルトに作用する力とモーメント
（1）引張応力
取付ボルトに対する引張応力は，図4－2に示すフレームの節点 i 及び節点 j （こ こで，（ i ，j ）の組合せは（ $5, ~ 1$ ）及び $(6,2)$ ）での軸力とモーメントを考えて計算する。
a．引張力

$$
\begin{align*}
& F_{b i}=\left|F_{y i}\right|+\frac{\left|M_{z i}\right|+\left|M_{z j}\right|}{\ell}  \tag{4.6.1.2.1}\\
& F_{b j}=\left|F_{y j}\right|+\frac{\left|M_{z i}\right|+\left|M_{z j}\right|}{\ell} \tag{4.6.1.2.2}
\end{align*}
$$

b．引張応力

$$
\begin{align*}
& \sigma_{\mathrm{tbj}}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{bj}}}{\mathrm{n}_{\mathrm{f}} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} . \tag{4.6.1.2.4}
\end{align*}
$$

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b}}$ は次式により求める。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b}}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}_{\mathrm{o}}^{2} \tag{4.6.1.2.5}
\end{equation*}
$$

（2）せん断応力
取付ボルトに対するせん断力は，フレームと壁及び床の取付部 1 箇所当たりの取付ボルトの本数で受けるものとして計算する。
a．せん断力

$$
\begin{align*}
& Q_{b i}=\sqrt{\left|F_{x i}\right|^{2}+\left(\left|F_{z i}\right|+\frac{\left|M_{x_{i}}\right|}{\ell}\right)^{2}}  \tag{4.6.1.2.6}\\
& Q_{b j}=\sqrt{\left|F_{x j}\right|^{2}+\left(\left|F_{z j}\right|+\frac{\left|M_{x j}\right|}{\ell}\right)^{2}} \tag{4.6.1.2.7}
\end{align*}
$$

b．せん断応力

$$
\begin{align*}
& \tau_{b i}=\frac{Q_{b i}}{n \cdot A_{b}}  \tag{4.6.1.2.8}\\
& \tau_{b j}=\frac{Q_{b j}}{n \cdot A_{b}} \tag{4.6.1.2.9}
\end{align*}
$$

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b}}$ は，（4．6．1．2．5）式による。

4．6．1．2．2 フレームの上端を支持架構に取付けるボルトの応力
フレームの上端を支持架構に取付けるボルトの概要を図 4－3に示す。



図 4－3 フレームの上端を支持架構に取付けるボルトに作用する力とモーメント
（1）引張応力
図 4－3 において節点 60 及び節点 61 での反力は

$$
\begin{align*}
& R_{60}=\left|F_{x 60}\right|+\frac{M_{y 61}}{\ell_{2}} \\
& R_{61}=\left|F_{x 61}\right|+\frac{M_{y 60}}{\ell_{2}} \tag{4.6.1.2.2.2}
\end{align*}
$$

また，実際の取付ボルトの取付状態を考慮して， $\mathrm{M}_{\mathrm{z} 60}$ 及び $\mathrm{M}_{\mathrm{z61}}$ による反力は

$$
\begin{align*}
& R_{60}=\frac{\mid M_{z_{60} \mid}}{\ell_{3}}  \tag{4.6.1.2.2.3}\\
& R_{61}^{,}=\frac{\mid M_{z_{61} \mid}}{\ell_{3}}
\end{align*}
$$

（4．6．1．2．2．4）

したがって，取付ボルトに作用する反力は

よって，取付ボルトの引張応力は

$$
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{tb} 61}=\frac{\mathrm{R}_{61}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b} 2}} \tag{4.6.1.2.2.8}
\end{equation*}
$$

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b}_{2}}$ は次式により求める。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b} 2}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}_{\mathrm{o} 2}^{2} \tag{4.6.1.2.2.9}
\end{equation*}
$$

（2）せん断応力
図4－3において節点 60 及び節点 61 でのせん断力は

$$
\begin{align*}
& Q_{b 60}=\sqrt{\left|F_{y 60}\right|^{2}+\left|F_{y 60}\right|^{2}} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots(\text { (4.6.1.2.2.10 } \\
& Q_{b 61}=\sqrt{\left|F_{y 61}\right|^{2}+\left|F_{z 61}\right|^{2}} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots(\text { (4.6.1.2.2.11) }
\end{align*}
$$

よって，取付ボルトのせん断応力は

$$
\begin{align*}
& \tau_{\mathrm{b} 60}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s} 60}}{2 \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 2}}  \tag{4.6.1.2.2.12}\\
& \tau_{\mathrm{b} 61}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s} 61}}{2 \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 2}}  \tag{4.6.1.2.2.13}\\
& \text { ここで, ボルトの軸断面積 } \mathrm{A}_{\mathrm{b} 2} \text { は, (4.6.1.2.2.9) 式による。 }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \sigma_{t b 60}=\frac{R_{60}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b} 2}} \\
& \text { (4.6.1.2.2.7) }
\end{aligned}
$$

4．6．1．2．3 フレームの中間を支持架構に取付けるボルトの応力

## レームの中間を支持架構に取付けるボルトの概要を図 4－4に示す。




図 4－4 フレームの中間を支持架構に取付けるボルト
（1）引張応力
図4－4において節点 64 及び節点 65 での反力は

$$
\begin{align*}
& R_{64}=\left|F_{x 64}\right|+\frac{M_{y_{64}}}{\ell_{4}}  \tag{4.6.1.2.3.1}\\
& R_{65}=\left|F_{x 65}\right|+\frac{M_{y 65}}{\ell_{4}} \tag{4.6.1.2.3.2}
\end{align*}
$$

また，実際の取付ボルトの取付状態を考慮して， $\mathrm{M}_{\mathrm{z} 60}$ 及び $\mathrm{M}_{\mathrm{z61}}$ による反力は

$$
\begin{align*}
& R_{64}^{\prime}=\frac{\mid M_{{ }_{264} \mid}}{\ell_{5}} \\
& R_{65}^{\prime}=\frac{\left|M_{z_{65} \mid}\right|}{\ell_{5}} \tag{4.6.1.2,3.4}
\end{align*}
$$

したがって，取付ボルトに作用する反力は

$$
\begin{align*}
& \mathrm{R}_{64}^{\prime \prime}=\left|\mathrm{R}_{64}\right|+\left|\mathrm{R}_{64}^{\prime}\right|  \tag{4.6.1.2.3.5}\\
& \mathrm{R}_{65}^{\prime \prime}=\left|\mathrm{R}_{65}\right|+\left|\mathrm{R}_{65}^{\prime}\right| \tag{4.6,1,2,3.6}
\end{align*}
$$

よって，取付ボルトの引張応力は

$$
\begin{gather*}
\sigma_{\mathrm{tb64}}=\frac{\mathrm{R}_{64}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b} 3}}  \tag{4.6.1.2.3.7}\\
\sigma_{\mathrm{tb} 65}=\frac{\mathrm{R}_{65}^{\prime \prime}}{\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}} \tag{4.6.1.2.3.8}
\end{gather*}
$$

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}$ は次式により求める。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}_{\mathrm{o} 2}^{2} \tag{4.6.1.2.3.9}
\end{equation*}
$$

（2）せん断応力
図 4－4 において節点 64 及び節点 65 でのせん断力は

$$
Q_{\mathrm{b} 64}=\sqrt{\left|\mathrm{F}_{\mathrm{y} 64}\right|^{2}+\left|\mathrm{F}_{\mathrm{z} 64}\right|^{2}} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \text { (4.6.1.2.3.10................................ }
$$

$$
Q_{b 65}=\sqrt{\left|F_{y 65}\right|^{2}+\left|F_{z 65}\right|^{2}} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \text { (4.6.1.2.3.11) }
$$

となる。

よって，取付ボルトのせん断応力は

| $\tau_{\mathrm{b} 64}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s} 64}}{2 \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b} 3}}$ | （4．6．1．2．3．12） |
| :---: | :---: |
| ${ }_{\mathrm{b} 65}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{s} 65}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b} 3}}$ | （4．6．1．2．3．13） |

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b} 3}$ は，（4．6．1．2．3．9）式による。

4．7 計算条件
応力解析に用いる自重（○○○○）及び荷重（地震荷重）は，本計算書の【○○○ ○の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

## 4．8 応力の評価

4．8．1 フレームの応力評価
4．6．1．1 項で求めた各応力が下表で定めた許容応力以下であること。ただし，許容組合せ応力は $f_{\mathrm{t}}$ 以下であること。

|  | $\begin{gathered} \text { 弾性設計用地震動 S d } \\ \text { 又は静的震度による } \\ \text { 荷重との組合せの場合 } \end{gathered}$ | 基準地震動 S s による荷重との組合せの場合 |
| :---: | :---: | :---: |
| 許容引張応力 $f_{\mathrm{t}}$ | $\frac{\mathrm{F}}{1.5} \cdot 1.5$ | $\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5} \cdot 1.5$ |
| 許容圧縮応力 $f_{\mathrm{c}}$ | $\left\{1-0.4 \cdot\left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^{2}\right\} \cdot \frac{\mathrm{F}}{\nu^{\prime}} \cdot 1.5$ | $\left\{1-0.4 \cdot\left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^{2}\right\} \cdot \frac{\mathrm{F}^{*}}{\nu^{*}} \cdot 1.5$ |
| 許容せん断応力 $f_{\mathrm{s}}$ | $\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$ | $\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$ |
| 許容曲げ応力 <br> $f_{b}$ | $\frac{\mathrm{F}}{1.5} \cdot 1.5$ | $\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5} \cdot 1.5$ |

ただし，

$$
\begin{equation*}
\lambda=\frac{\ell_{\mathrm{k}}}{\mathrm{i}} \tag{4.8.1.1}
\end{equation*}
$$

弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による荷重との組合せの場合

$$
\begin{equation*}
\Lambda=\sqrt{\frac{\pi^{2} \cdot \mathrm{E}}{0.6 \cdot \mathrm{~F}}} \tag{4.8.1.2}
\end{equation*}
$$

基準地震動 S S による荷重との組合せの場合

$$
\begin{gather*}
\Lambda=\sqrt{\frac{\pi^{2} \cdot \mathrm{E}}{0.6 \cdot \mathrm{~F}^{*}} \cdots \cdots \ldots}  \tag{4.8.1.3}\\
v^{\prime}=1.5+\frac{2}{3} \cdot\left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^{2} \tag{4.8.1.4}
\end{gather*}
$$

4．8．2 取付ボルトの応力評価
4．6．1．2 項で求めた取付ボルトの引張応力は，次式より求めた許容引張応力 $f_{\mathrm{t}} \mathrm{s}$ 以下であること。

ただし，$f_{\mathrm{t}}$ 。は下表による。

$$
\begin{equation*}
f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{to}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, f_{\mathrm{to}}\right] \tag{4.8.2.1}
\end{equation*}
$$

せん断応力 $\tau \mathrm{b}$ はせん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力 $f_{\mathrm{s} \mathrm{b}}$ 以下 であること。

ただし，$f_{\text {s b は下表による。 }}$

|  | 弾性設計用地震動 S d <br> 又は静的震度による <br> 荷重との組合せの場合 | 基準地震動 S s による <br> 荷重との組合せの場合 |
| :---: | :---: | :---: |
| 許容引張応力 <br> $f_{\mathrm{t} \text { 。 }}$ | $\frac{\mathrm{F}}{2} \cdot 1.5$ | $\frac{\mathrm{~F}}{2} \cdot 1.5$ |
| 許容せん断応力 <br> $f_{\mathrm{sb}}$ | $\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$ | $\frac{\mathrm{~F}}{*} \cdot 1.5$ |

5．機能維持評価
5.1 動的機能維持評価方法
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 系○○弁の動的機能維持評価について以下に示す。
なお，機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線 の作成方針」に基づき，基準地震動S S により定まる応答加速度を設定す る。$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$系弁は，地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造であ るため，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表 5－1 に示す。

| 表 $5-1$ | 機能確認済加速度 | $\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 評価部位 | 方向 | 機能確認済加速度 |
| $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 系○○弁 | 水平方向 |  |
|  | 鉛直方向 |  |

## 6．評価結果

6.1 設計基準対象施設としての評価結果
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有している ことを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弹性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

> III S S の評価を S S で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

6．2 重大事故等対処設備としての評価結果
○○○○の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値 は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有 していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
【○○○○の耐震性についての計算結果】 1．設計基準対象施設

| 機器名称 |
| ---: |
| $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc{ }^{2}$ |


| 基準床レベルと設備が設置されている高さが異なる場合は，設置場所の |
| :---: |
| レベルとして（0．P．）を追加する。 |
| 例 ：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用 |



周囲環境温度 $\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となった場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。

基準地震動 S s

本図は，原則として「機器要目」の箇所に記載するものとする。


| 部材 | 材料 | $\mathrm{S}_{\mathrm{y}}$ <br> $(\mathrm{MPa})$ | $\mathrm{S}_{\mathrm{u}}$ <br> $(\mathrm{MPa})$ | F <br> $(\mathrm{MPa})$ | $\mathrm{F} *$ <br> $(\mathrm{MPa})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| フレーム | $($（厚さ $\leqq \mathrm{mm})$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 取付ボルト |  |  |  |  |  |

厚さ，径等による強度区分がある場合に
は，該当する強度区分を記載する。

| 1.3 計算数値 |  | $\mathrm{III}_{A} \mathrm{~S}$ の評価を S s で実施した場合は， 1.3 項の算出値に「—＊」を付記し，注記を以下のとおり記載する。注記＊：$\Pi_{A} S$ については，基準地震動 S s で評価する。 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．3．1 フレームの荷重 |  |  |  | （ ${ }^{\text {単位：} \mathrm{N})}$ |  |  |  |
| 要素 | 節点 |  | ， | $\checkmark>\mathrm{F}$ |  | $\longrightarrow \quad \mathrm{F}_{\mathrm{z}}$ |  |
| 番号 | 番号 | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 $\mathrm{A}^{2} \mathrm{~d}$又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | $1$ |  | $\nabla$ |  |  |
|  |  |  |  |  | $\rangle$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要素番号 | 節点番号 | $1 \mathrm{M}_{\mathrm{x}}$ |  | $\checkmark \quad \mathrm{M}_{\mathrm{y}}$ |  | $У$ 䲝 |  |
|  |  | 弹性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動S s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

[^15]| $\mathrm{mi}_{A} \mathrm{~S}$ の評価を S s で実施した場合は， 1.3 項の算出値に注記＊： $\mathrm{II}_{A} \mathrm{~S}$ については，基準地震動 S s で評価する | を付記し，注記を以下のとおり記載する。 |
| :---: | :---: |



[^16]\[

$$
\begin{array}{|l}
\hline \text { II }_{A} \mathrm{~S} \text { の評価をS s で実施した場合は, 算出応力は基 } \\
\text { 準地震動S s による算出値を「OO*3」と記載し, } \\
\text { 注記を以下のとおりとする。 } \\
\text { 注記 } * 3 \text { : 基準地震動S s による算出値 } \\
\hline
\end{array}
$$
\]

| 1．4．2 応力（単位： MPa ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部材 | 材料 | 応力 | 要素番号 | 節点 <br> 番号 | 弾性設計用地震動 S d 又 は 静的震度 |  | 基準地震動 S s |  |
|  |  |  |  |  | 算出応力 | 「許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| フレーム |  | 引張り |  |  | $\sigma_{t}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ | $\sigma_{\mathrm{t}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 圧縮 |  |  | $\sigma_{\mathrm{c}}=\quad{ }^{1}$ | $f_{\mathrm{c}}=$ | ${ }_{<}={ }^{*}$ | $f_{\mathrm{c}}=$ |
|  |  | せん断 |  |  | $\tau=$ | $f_{\mathrm{s}}=$ | $\tau=$ | $f_{\mathrm{s}}=$ |
|  |  | 曲げ |  |  | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{b}}=$ | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{b}=$ |
|  |  | 組合せ |  |  | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 引張り |  |  | $\sigma_{t}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ | $\sigma_{\mathrm{t}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 圧縮 |  |  | $\sigma_{\mathrm{c}}=\quad{ }^{1}$ | $f_{\mathrm{c}}=$ | $\sigma_{c}=\quad * 1$ | $f_{\mathrm{c}}=$ |
|  |  | せん断 |  |  | $\tau=$ | $f_{\mathrm{s}}=$ | $\tau=$ | $f_{\mathrm{s}}=$ |
|  |  | 曲げ |  |  | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{b}}=$ | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{b}}=$ |
|  |  | 組合せ |  |  | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
| 取付ボルト |  | 引張り |  |  | $\sigma_{\mathrm{tb}}=$ | $f_{\mathrm{ts}}=\quad * 2$ | $\sigma_{\mathrm{tb}}=$ | $f_{\mathrm{t} \mathrm{s}}=\quad * 2$ |
|  |  | せん断 |  |  | $\tau_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\text {s b }}=$ | $\tau_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\text {s b }}=$ |
| すべて許容応力以下である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |


注記＊：基準地震動 S s により定まる応答加速度とする。
機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 $<$

| 材料 | $\begin{gathered} \mathrm{E} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $v$ | $\begin{gathered} \ell_{\mathrm{k}} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{i} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\lambda$ | $\Lambda$ |  | $v^{\prime}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | ＊1 | ＊2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＊1 | ＊2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＊1 | ＊2 |  |
| 注記 $* 1$ ：弾性設計用地震動 $\mathrm{S} d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合 ＊ 2 ：基準地震動 S s による荷重との組合せの場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 材料 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 要素番号 | $\begin{gathered} \bigcirc, \bigcirc, O \sim \bigcirc O \\ \bigcirc \sim \bigcirc O \end{gathered}$ | $00 \sim 00$ | O， 00 | $00 \sim 00$ | OO～OO |
| A（mm ${ }^{2}$ |  |  |  |  |  |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{y}}\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{z}}\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| 断面形状 |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 寸法 } \\ & \text { (mm) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & D_{o}=00.0 \\ & D_{i}=00.0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=\bigcirc \bigcirc \\ & b=\bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ & c=\bigcirc \bigcirc \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=\bigcirc \bigcirc \\ & b=\bigcirc \bigcirc \\ & c=\bigcirc \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=O \\ & b=O O \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=\bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ & b=\bigcirc \end{aligned}$ |

$$
\begin{array}{|l|l|}
\hline \begin{array}{l}
\text { 【SA 単独の場合】 } \\
\text { 本フォーットを使用する。 } \\
\text { ただし, 章番を1.とする。 }
\end{array} & \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2. 重大事故等対処設備 } \\
& 2.1 \text { 設計条件 }
\end{aligned}
$$

2．重大事故等対処設備

| 2.1 | 設計条件 |
| :---: | :--- |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 機器名称 |
|  | 設備分類 |
|  |  |
|  |  |

注記＊：基準床レベルを示す。



厚さ，径等による強度区分がある場合に は，該当する強度区分を記載する。
2.3 計算数値

| 2．3．1 フレームの荷重 |  |  |  | （単位：N） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 節点番号 | $F_{\text {x }}$ |  | $\mathrm{F}_{\mathrm{y}}$ |  | $\mathrm{F}_{z}$ |  |
| 番号 |  | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |

注：添字 $x$ ，$y$ ，$z$ は要素に与えられた座標軸で，$x$ 軸は常に要素の長手方向にとる。

| （単位： $\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 要素番号 | 節点番号 | $\mathrm{M}_{\mathrm{x}}$ |  | $\mathrm{M}_{\mathrm{y}}$ |  | M |  |
|  |  | 弾性設計用地震動 Sd又は静的震度 | 基準地震動S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |
|  |  | － |  | － |  | － |  |



| 2．3．4 |  | のモーメント |  |  |  | （単位： $\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ ） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\mathrm{M}_{\mathrm{x}}$ |  | $\mathrm{M}_{\mathrm{y}}$ |  | $\mathrm{M}_{\text {z }}$ |  |
| 番号 | 番号 | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s | 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 | 基準地震動 S s |
|  |  | － |  | － |  | － |  |

注：添字 $x, ~ y, ~ z$ は要素に与えられた座標軸で，x 軸は常に要素の長手方向にとる。



| 2．4．2 応力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部材 | 材料 | 応力 | 要素番号 | 節点番号 | 弾性設計用地震動 S d 又 ${ }^{\text {又 }}$ 静的震度 |  | 基準地震動 S s |  |
|  |  |  |  |  | 算出応力 | 許容応力 | 算出応力 | 許容応力 |
| フレーム |  | 引張り |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{t}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 圧縮 |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{c}}={ }^{1}$ | $f_{\mathrm{c}}=$ |
|  |  | せん断 |  |  | － | － | $\tau=$ | $f_{\text {s }}=$ |
|  |  | 曲げ |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{b}}=$ |
|  |  | 組合せ |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 引張り |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{t}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
|  |  | 圧縮 |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{c}}=*^{1}$ | $f_{\mathrm{c}}=$ |
|  |  | せん断 |  |  | － | － | $\tau=$ | $f_{\text {s }}=$ |
|  |  | 曲げ |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\mathrm{b}}=$ |
|  |  | 組合せ |  |  | － | － | $\sigma_{\mathrm{f}}=$ | $f_{\mathrm{t}}=$ |
| 取付ボルト |  | 引張り |  |  | － | － | $\sigma_{\text {t b }}=$ | $f_{\mathrm{ts}}=\quad * 2$ |
|  |  | せん断 |  |  | － | － | $\tau_{\mathrm{b}}=$ | $f_{\text {S } \mathrm{b}}=$ |

すべて許容応力以下である。
注記 $* 1$ ：絶対値を記載
＊ $2: f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{t}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, f_{\mathrm{t}}\right.$ o C て算出

O $2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0 \mathrm{E}$

| 材料 | $\begin{gathered} \mathrm{E} \\ (\mathrm{MPa}) \end{gathered}$ | $v$ | $\ell_{\mathrm{k}}$ （mm） | $\begin{gathered} \mathrm{i} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\lambda$ | $\Lambda$ |  | $v^{\prime}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | ＊ 1 | $\square{ }^{*}$ |  |
|  |  |  |  |  |  | ＊1 | $\square$ |  |
|  |  |  |  |  |  | ＊1 | $\square$＊2 |  |
| 注記＊1：弾性設計用地震動S d 又は静的震度による荷重との組合せの場合 ＊2：基準地震動 S s による荷重との組合せの場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 材料 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 要素番号 | $\begin{gathered} \mathrm{O}, \mathrm{O}, \mathrm{O} \sim \mathrm{OO}, \\ \mathrm{O} \sim \mathrm{OO} \end{gathered}$ | OO～OO | O，OO | $00 \sim 00$ | OO～00 |
| A（mm） |  |  |  |  |  |
| $Z_{y}\left(\mathrm{~mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| $Z_{z}\left(\mathrm{~mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| $\mathrm{Z}_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{mm}^{3}\right)$ |  |  |  |  |  |
| 断面形状 |  |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 寸法 } \\ \text { (mm) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & D_{\mathrm{o}}=00.0 \\ & \mathrm{D}_{\mathrm{i}}=00.0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=00 \\ & b=000 \\ & c=00 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=00 \\ & b=00 \\ & c=0 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=0 \\ & b=00 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & a=000 \\ & b=0 \end{aligned}$ |

> 添付資料-7-1: 個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書$(\mathrm{C}-1$ パターン「解析」の耐震計算書記載例)

VI－○－○－○○○○○放射線モニタの耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
2.2 評価方針 ..... 3
2.3 適用規格•基準等 ..... 4
2．4 記号の説明 ..... 5
2.5 計算精度と数値の丸め方 ..... 6
3．評価部位 ..... 7
4．固有周期 ..... 8
4．1 固有値解析方法 ..... 8
4．2 解析モデル及び諸元 ..... 8
4．3 固有値解析結果 ..... 9
5．構造強度評価 ..... 10
5.1 構造強度評価方法 ..... 10
5.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 10
5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 10
5．2．2 許容応力 ..... 10
5．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 10
5.3 設計用地震力 ..... 14
5．4 計算方法 ..... 15
5．4．1 応力の計算方法 ..... 15
5.5 計算条件 ..... 18
5．5．1 ボルトの応力計算条件 ..... 18
5.6 応力の評価 ..... 18
5．6．1 ボルトの応力評価 ..... 18
6．機能維持評価 ..... 19
6． 1 電気的機能維持評価方法 ..... 19
7．評価結果。 ..... 20
7.1 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 20
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合
7． 1 設計基準対象施設としての評価結果
7.2 重大事故等対処設備としての評価結果
DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。

## 1．概要

本計算書は，添付資料「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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○○放射線モニタが設計用地震力に対して十分 な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。

○○○放射線モニタは，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

2．一般事項

## 2． 1 構造計画

○○○放射線モニタの構造計画を表 2－1 に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合
○○○は，設計基準対象施設においてはS クラス施設に，重大事故等対処設備においては，常設耐震重要重大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価 を示す。
－DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。


下記内容は案として記載したものであり，本項目については各計算書 に合った記載内容並びにフロー図にする。

## 2.2 評価方針

○○○○放射線モニタの応力評価は，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，○○○○放射線モニタ の部位を踏まえ「2．1 構造計画」にて示す「3．評価部位」にて設定する箇所にお いて，「4．固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを，「5．構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。

また，○○○○放射線モニタの機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「6．機能維持評価」にて示す方法にて確認 することで実施する。確認結果を「7．評価結果」に示す。
○○○○放射線モニタの耐震評価フローを図2－1 に示す。


図2－1 ○○○○放射線モニタの耐震評価フロー
2.3 適用規格•基準等

本評価において適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（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 O 1－1991追補版）
（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。）

2．4 記号の説明

| 記号 | 記号の説明 | 単位 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathrm{A}_{\mathrm{b}}$ | ボルトの軸断面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{H}}$ | 水平方向設計震度 | － |
| $\mathrm{C}_{\mathrm{v}}$ | 鉛直方向設計震度 | － |
| d | ボルトの呼び径 | mm |
| F | 設計•建設規格 SSB－3131に定める値 | MPa |
| F＊ | 設計•建設規格 SSB－3133に定める値 | MPa |
| $\mathrm{F}_{\mathrm{b}}$ | ボルトに作用する引張力（1本当たり） | N |
| $f_{\text {s b }}$ | せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力（ f s を 1.5 倍した値又は f s＊を 1.5 倍した値） | MPa |
| $f_{\text {t }}$ o | 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力（ f t を 1.5 倍した値又は f t＊を 1.5 倍した値） | MPa |
| $f_{\mathrm{t} \text { s }}$ | 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 | MPa |
| g | 重力加速度 $(=9.80665)$ | $\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$ |
| h | 取付面から重心までの距離 | mm |
| $\ell_{1}$ | 重心とボルト間の水平方向距離＊ | mm |
| $\ell_{2}$ | 重心とボルト間の水平方向距離＊ | mm |
| m | 質量 | kg |
| n | ボルトの本数 | － |
| n f | 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 | － |
| Q b | ボルトに作用するせん断力 | N |
| $\mathrm{S}_{\mathrm{u}}$ | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値 | MPa |
| $S_{\text {y }}$ | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値 | MPa |
| $S_{\text {y }}$（ R T） | 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の $40^{\circ} \mathrm{C}$ に おける値 | MPa |
| $\pi$ | 円周率 | － |
| $\sigma$ b | ボルトに生じる引張応力 | MPa |
| $\tau$ b | ボルトに生じるせん断応力 | MPa |

注記 $*: \ell_{1} \leqq \ell_{2}$
2.5 計算精度と数値の丸め方

計算精度は，有効数字 6 桁以上を確保する。
表示する数値の丸め方は，表2－2に示すとおりである。

表 2－2 表示する数値の丸め方

| 数値の種類 | 単位 | 処理桁 | 処理方法 | 表示桁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 固有周期 | s | 小数点以下第 4 位 | 四捨五入 | 小数点以下第 3 位 |
| 震度 | - | 小数点以下第 3 位 | 切上げ | 小数点以下第 2 位 |
| 温度 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ | - | - | 整数位 |
| 質量 | kg | - | - | 整数位 |
| 長さ | mm | - | - | 整数位 $* 1$ |
| 面積 | $\mathrm{mm}^{2}$ | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁 $* 2$ |
| モーメント | $\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$ | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁 $* 2$ |
| 力 | N | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁 $* 2$ |
| 算出応力 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切上げ | 整数位 |
| 許容応力 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切捨て | 整数位 $* 3$ |

注記＊1：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は，小数点以下第 1 位表示とする。 ＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計•建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位ま での値とする。

## 3．評価部位

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの耐震評価は，「5．1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。○○○○放射線モニタの耐震評価部位については，表2－1の概略構造図に余す。

「構造計画」で示した部位に対し，評価対象を選定している理由を記載する。複数の評価対象に対して，代表で評価する場合は，評価対象の母集団及び代表選定の考え方 （条件が厳しい，すべて評価のらえ代表として記載するなど）の概要を計算書に記載する。

4．固有周期
4． 1 固有値解析方法
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの固有値解析方法を以下に示す。
（1）○○○○放射線モニタは，「4．2解析モデル及び諸元」に示す三次元はりモデルとし て考える。

## 4．2 解析モデル及び諸元

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ○放射線モニタの解析モデルを図 $4-1$ に，解析モデルの概要を以下に示す。 また，機器の諸元を本計算書の【○○○○放射線モニタの耐震性についての計算結果】 のその他の機器要目に示す。
（1）○○○○放射線モニタの質量は，重心に集中するものとする。
（2）○○○○放射線モニタの重心位置については，計算条件が厳しくなる位置に重心位置を設定するものとする。
（記載例）（3）拘束条件は，○○部を完全拘束とする。
【（3）拘束条件として，基礎部の○○方向を固定する。なお，基礎ボルト部は剛体とし て評価する。】
（4）転倒方向は，○○○○放射線モニタを正面より見て左右に転倒する場合を「正面方向転倒」，前方に転倒する場合を「側面方向転倒」という。
（5）耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。
（6）解析コードは，「○○」を使用し，固有値及び荷重を求める。
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 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

拘束条件（基礎（据付）ボルト含む。）を記載する。
なお，基礎（据付）ボルト部をモデル化していない場合は，「なお，基礎ボルト部は剛体として評価する。」と追記する。

解析モデル図を記載

図 4－1 解析モデル

## 4． 3 固有値解析結果

固有値解析結果を表4－1に示す。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 4－1 固有値解析結果

| モード | 卓越方向 | 固有周期 （ s ） | 水平方向刺激係数 |  | 鉛直方向刺激係数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | X 方向 | Y 方向 |  |
| 1 次 | 水平方向 |  | － | － | － |

適用する刺激係数について記載する。固有周期が 0.05 秒以下となる方向については「一」とする。

柔構造の場合は，振動モード図を記載する。

柔構造の場合は，適用する刺激係数の正規化方法についての注記を記載する。
（記載例）
注記 $*$ ：刺激係数は，モード質量を正規化し，固有値ベクトルと質量マトリックス の積から算出した値を示す。

## 5．構造強度評価

5.1 構造強度評価方法

4． 2 項（1）～（5）のほか，次の条件で計算する。
（1）地震力は，○○○○放射線モニタに対して，水平方向及び鉛直方向から作用する ものとする。
5.2 荷重の組合せ及び許容応力

5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表5－1に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表○－○に，重大事故等対処設備の評価に用いるもの
－DB単独又はSA単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。

## 5．2．2 許容応力

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき表5－1に示す。

5．2．3 使用材料の許容応力評価条件
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタの使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5－3 に示す。
－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合
○○○○放射線モニタの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表○－○に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表○－○に示す。
－DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。
表 5－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 |  | 機器名称 | 設備分類＊${ }^{\text {1 }}$ | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ 施設 |  | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 放射線モニタ | 常設／緩和 | －＊2 | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}$ | IV ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ |
|  | ○設備 |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | $\begin{gathered} V_{A} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}\right. \text { としてIV } \\ { }_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { の許容限界を } \\ \text { 用いる。) } \\ \hline \end{gathered}$ |
|  | ＊1：常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設作，常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設作以外の常 <br> 防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基設／緩和（DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。 |  |  |  |  |  |
| ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 个 |  |  |  |  |  | 分類のみ記載 |


| 表 $5-\bigcirc$ 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 施設区分 |  | 機器名 称 | 耐震重要度分類 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 許容応力状態 |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd}$＊ | IIİ ${ }_{\text {S }} \mathrm{S}$ |
|  |  |  |  |  | $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ | IV ${ }_{\text {A }} \mathrm{S}$ |
| 注記＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 |  |  |  |  |  |  |


| $\bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \mathrm{R} 0$ |  |
| :---: | :---: |
| －DB＋SA の場合 <br> 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）とする。 <br> －DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。 |  |
|  |  |

表 5－2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）

| 許容応力状態 | 許容限界＊1，＊2 <br> （ボルト等） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 一次応力 |  |  |
|  | 引張り |  | せん断 |
| $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ |  |  |  |
| $\begin{gathered} \mathrm{V}_{A} \mathrm{~S} \\ \left(\mathrm{~V}_{A} \mathrm{~S} \text { として } \mathrm{IV}_{A} \mathrm{~S}\right. \text { の } \\ \text { 許容限界を用いる。) } \end{gathered}$ | $1.5 \cdot \mathrm{ff}_{\mathrm{t}}{ }^{*}$ |  | $1.5 \cdot \mathrm{f}$＊ |

注記 $* 1$ ：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。

| $* 2:$ 当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 |
| :--- | :--- |
| $\qquad$許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とさ <br> れている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する。 |

－ $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合，以下を $\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ の前に追加する。
III ${ }_{A} \mathrm{~S}$

| • $\mathrm{DB}+\mathrm{SA}$ の場合 |
| :--- |
| 本表の前に DB の条件である「表 5 －○ 使用材料の許容応力条件（設計基準対象施設）」を追加する。 |
| • DB 単独又は SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。 |



柔な場合，添付資料－3「たて軸ポンプの耐震計算書記載例」を参考に記載する。
5.3 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表5－4に示す。
「基準地震動 S s 」による地震力は，添付資料「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となった場合は，注記符号を付記し，設計用震度につい て注記で説明する。

表 5－4 設計用地震力（重大事故等対処設備）

据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は，設備設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。

例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用
－DB＋SA の場合
本表の前に DB の条件である「表 5－○ 設計用地震力（設計基準対象施設）」を追加する。
－DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。

## 5．4 計算方法

5．4．1 応力の計算方法
5．4．1．1 基礎ボルトの計算方法
基礎ボルトの応力は，地震による震度により作用するモーメントによって生 じる引張力とせん断力について計算する。


図 5－1（1）計算モデル
（短辺方向転倒の場合）


図 5－1（2）計算モデル
（長辺方向転倒の場合）
（1）引張応力
基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図 5－1 で最外列の基礎ボルト を支点とする転倒を考え，これを片側の最外列の基礎ボルトで受けるものとして計算 する。

引張力
計算モデル図5－1（1）及び5－1（2）の場合の引張力

$$
\begin{equation*}
\mathrm{F}_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~h}-\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g} \cdot\left(1-\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \ell_{2}}{\mathrm{n}_{\mathrm{f}} \cdot\left(\ell_{1}+\ell_{2}\right)} \cdots \tag{5.4.1.1.1}
\end{equation*}
$$

引張応力

$$
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{b}}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} \cdots \tag{5.4.1.1.2}
\end{equation*}
$$

ここで，ボルトの軸断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{b}}$ は次式により求める。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b}}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}^{2} . \tag{5.4.1.1.3}
\end{equation*}
$$

（2）せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。

```
せん断力
\[
\begin{equation*}
\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}=\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \tag{5.4.1.1.4}
\end{equation*}
\]

せん断応力
\[
\begin{equation*}
\tau_{b}=\frac{Q_{b}}{n \cdot A_{b}} \tag{5.4.1.1.5}
\end{equation*}
\]

\section*{5.5 計算条件}

5．5．1 ボルトの応力計算条件
応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○放射線モニタの耐震性につ いての計算結果】の設計条件および機器要目に示す。

\section*{5.6 応力の評価}

5．6．1 ボルトの応力評価
5.4 項で求めたボルトの引張応力 \(\sigma_{\mathrm{b}}\) は次式より求めた許容引張応力 \(f_{\mathrm{t}}\) 以下で あること。

ただし，\(f_{\mathrm{t} \text { 。は下表による。 }}\)
\[
f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{to}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, f_{\mathrm{to}}\right] \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdot(5.6 .1 .1)
\]

せん断応力 \(\tau_{\mathrm{b}}\) はせん断力のみ受けるボルトの許容せん断応力 \(f_{\mathrm{s} \mathrm{b}}\) 以下である こと。

ただし，\(f_{\text {sbは下表による。 }}\)
－SA 単独の場合
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline & \begin{tabular}{c} 
基準地震動 S s による \\
荷重との組合せの場合
\end{tabular} \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容引張応力 \\
\(f_{\mathrm{t} \text { o }}\)
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}^{*}}{2} \cdot 1.5\) \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容せん断応力 \\
\(f_{\mathrm{sb}}\)
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5\) \\
\hline
\end{tabular}
－DB＋SA 又は DB 単独の場合
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline & 弾性設計用地震動 S d又は静的震度による荷重との組合せの場合 & 基準地震動 S s による荷重との組合せの場合 \\
\hline 許容引張応力 \(f_{\mathrm{t}}\) 。 & \(\frac{\mathrm{F}}{2} \cdot 1.5\) & \[
\frac{F^{*}}{2} \cdot 1.5
\] \\
\hline 許容せん断応力
\[
f_{\mathrm{sb}}
\] & \(\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5\) & \[
\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5
\] \\
\hline
\end{tabular}

\section*{6．機能維持評価}

6．1 電気的機能維持評価方法\(\bigcirc \bigcirc\) 放射線モニタの電気的機能維持評価について以下に示す。
なお，機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，基準地震動 S s により定まる応答加速度を設定する。
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 放射線モニタの機能確認済加速度は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確認した加速度を適用する。
个機能確認済加速度を表6－1 に示す。

表 6－1 機能確認済加速度
\(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 評価部位 & 方向 & 機能確認済加速度 \\
\hline \multirow{3}{*}{\(\bigcirc \bigcirc\) ○放射線モニタ } & 水平方向 & \\
\cline { 2 - 3 } & 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

加振試験を根拠として，電気的機能維持評価を示す場合，加振試験の概要が分かるよう記載する。

\section*{7．評価結果}

7． 1 重大事故等対処設備としての評価結果
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 放射線モニタの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下 に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及 び電気的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
－DB＋SA の場合
「7．1 設計基準対象施設としての評価結果」，
「7．2 重大事故等対処施設としての評価結果」とする。

7．1 設計基準対象施設としての評価結果
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。
発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

III \({ }_{A}\) S の評価を S s で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
\begin{tabular}{|cl|}
\hline 【DB＋SA の場合】 & \\
本ページの前に「1． & 設計基準対象施設」の計算結果表を追加する。 \\
その場合，本表は「2． & 重大事故等対処設備」となる。 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|l|}
\hline 固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となった場合は， \\
注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。 \\
\(* \bigcirc\) ：基準地震動 S s に基づく設計用床応答曲線から得られる値 \\
\hline
\end{tabular}


\section*{}
【○○○放射線モニタの耐震性についての計算結果】
1．重大事故等対処設備
1．1 設計条件
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{機器名称}} & \multirow[t]{2}{*}{設備分類} & \multicolumn{3}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{据付場所及び床面高さ （m）}} & \multicolumn{3}{|l|}{固有周期（s）} & \multicolumn{2}{|l|}{弾性設計用地震動 S d又は静的震度} & \multicolumn{2}{|l|}{基準地震動 S s} & \multirow[t]{2}{*}{周囲環境温度 \(\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)\)} \\
\hline & & & & & & 水平方向 & \multicolumn{2}{|l|}{鉛直方向} & 水平方向設計震度 & 鉛直方向設計震度 & \[
\begin{aligned}
& \text { 水平方向 } \\
& \text { 設計震度 }
\end{aligned}
\] & 鉛直方向設計震度 & \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{○○○○放射線
モニタ} & 常設／緩和 & & \[
\begin{gathered}
\hline \mathrm{O} \\
\hline 0 . \mathrm{P} \\
\hline 0 . \mathrm{P} .
\end{gathered}
\] &  & & & & － & － & \(\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=\) & \(\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=\) & \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{1.2 機器要目 注記 \(*:\) 基漼床レベルを示} & \multicolumn{5}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は，設備設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。 \\
例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用
\end{tabular}}} \\
\hline 部 材 & \[
\underset{(\mathrm{kg})}{\mathrm{m}}
\] & \[
\begin{gathered}
\mathrm{h} \\
(\mathrm{~mm})
\end{gathered}
\] & \[
\begin{gathered}
\ell_{1}^{*} \\
(\mathrm{~mm})
\end{gathered}
\] & \[
\begin{gathered}
\ell_{2}{ }^{*} \\
(\mathrm{~mm})
\end{gathered}
\] & \[
\underset{(\mathrm{mm})}{\mathrm{d}}
\] & \[
\underset{\left(\mathrm{mm}^{2}\right)}{\mathrm{A}_{\mathrm{b}}}
\] & n & n f＊ & & & & & \\
\hline 基礎ボルト & & & & & （M ） & & & & ボルト径 & \[
\circ
\] & & & \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline & & & & & 転倒方 & \\
\hline 部 材 & \[
\underset{(\mathrm{MPa}}{\mathrm{S}})
\] & \[
\underset{(\mathrm{MPa}}{\mathrm{S}}
\] & \[
\begin{gathered}
\mathrm{F} \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\] & \[
\underset{(\mathrm{MPa})}{\mathrm{F}^{*}}
\] & 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 & \[
\begin{gathered}
\text { 基漼地震動 } \\
\text { S s }
\end{gathered}
\] \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{基礎ボルト} & & & & & \multirow[t]{2}{*}{－} & \\
\hline & （厚さ＞mm） & （厚さ＞mm） & & & & \\
\hline
\end{tabular}

\footnotetext{
1.3 計算数値 厚さ，径等による強度区分がある場合には，該当する強度区分を記載する。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|l|}{1．3．1 ボルトに作用する力} & \multicolumn{2}{|l|}{（単位：N）} \\
\hline & \(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\) & & Q \({ }_{\text {b }}\) & \\
\hline 部 材 & 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 & 基準地震動
S s & 弾性設計用地震動 S d又は静的震度 & \[
\begin{gathered}
\hline \text { 基漼地震動 } \\
\text { S S }
\end{gathered}
\] \\
\hline 基礎ボルト & － & & － & \\
\hline
\end{tabular}

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{1．4．2 電気的機能維持の評価結果} & \multicolumn{2}{|l|}{\(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)} \\
\hline － & & 機能維持評価用加速度＊ & 機能確認済加速度 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 放射線モニタ} & 水平方向 & & \\
\hline & 鉛直方向 & & \\
\hline
\end{tabular}
機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{4}{|l|}{\begin{tabular}{l}
1.5 その他の機器要目 \\
（1）機器諸元
\end{tabular}} & \begin{tabular}{l}
解析に使用する諸元を記載する。 \\
物性値（縦弾性係数等）はモデル化した材料が複数あればそれごとに記載する。 \\
（ボルトをモデル化している場合，ボルトの物性値を記載する。）
\end{tabular} \\
\hline 項目 & 記号 & 単位 & 入力値 &  \\
\hline 材質 & － & － & & \\
\hline & \(\mathrm{m}_{\mathrm{a}}\) & kg & & \\
\hline 質量 & \(\mathrm{m}_{\mathrm{b}}\) & kg & & \\
\hline \begin{tabular}{l}
温度条件 \\
（雰囲気温度）
\end{tabular} & T & \({ }^{\circ} \mathrm{C}\) & & \\
\hline 縦弾性係数 & E & MPa & & \\
\hline ポアソン比 & \(v\) & － & & \\
\hline 要素数 & － & 個 & & \\
\hline 節点数 & － & 個 & & \\
\hline
\end{tabular}



添付資料－7－2：個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （C－2 パターン「手計算」の耐震計算書記載例）
\(\mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) フィルタ装置の耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
2.2 評価方針 ..... 3
2．3 適用規格•基準等 ..... 5
2.4 記号の説明 ..... 6
2.5 計算精度と数値の丸め方 ..... 7
3．評価部位 ..... 8
4．固有周期 ..... 9
4.1 固有周期の計算方法 ..... 9
4．2 固有周期の計算条件 ..... 10
4．3 固有周期の計算結果 ..... 10
5．構造強度評価 ..... 11
5.1 構造強度評価方法 ..... 11
5.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 11
5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 11
5．2．2 許容応力 ..... 11
5．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 11
5.3 設計用地震力 ..... 15
5.4 計算方法 ..... 16
5．4．1 応力の計算方法 ..... 16
5.5 計算条件 ..... 20
5．5．1 ボルトの応力計算条件 ..... 20
5.6 応力の評価 ..... 20
5．6．1 ボルトの応力評価 ..... 20
6．機能維持評価 ..... 21
6．1 動的機能維持評価方法 ..... 21
6．評価結果 ..... 22
6.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 22
6．2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 22

－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］
－動的機能維持評価が必要な場合の記載例を示す。 その場合，「7．評価結果」と続く。

\section*{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 の設計方針に基づき，○○○○フィルタ装置が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

○○○○フィルタ装置は，設計基準対象施設においてはS クラス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類さ れる。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○○フィルタ装置の構造計画を表 2－1 に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］

\section*{2.1 配置概要}

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，「2．1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 評価方針」と続く。


下記内容は案として記載したものであり，本項目については各計算書に合った記載内容並びにフロー図にする。

\section*{2.2 評価方針}

○○○フフィルタ装置の応力評価は，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，「2．1 構造計画」にて示す○○○○フィルタ装置の部位を踏まえ「3．評価部位」にて設定する箇所におい て，「4．固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを，「5．構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。 ○○○○フィルタ装置の耐震評価フローを図2－1 に示す。


図 2－1 ○○○○フィルタ装置の耐震評価フロー

動的機能維持評価が必要な設備については，構造強度評価の記載の後に，以下の記載を追加し，フロー図は以下に置きかえる。

また，○○○○の機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に！ て設定した動的機器の機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを，「6．機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「7．評価結果」に示す。

○○○の耐震評価フローを図2－1 に示す。


図 2－1 ○○○○の耐震評価フロー
2.3 適用規格•基準等

本評価において適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（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 1－1991追補版）
（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。）

2．4 記号の説明
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 記号 & 記号の説明 & 単位 \\
\hline A b & ボルトの軸断面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) \\
\hline A \({ }_{\text {e }}\) & 最小有効せん断断面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) \\
\hline A & 断面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) \\
\hline \(\mathrm{C}_{\mathrm{H}}\) & 水平方向設計震度 & － \\
\hline C v & 鉛直方向設計震度 & － \\
\hline d & ボルトの呼び径 & mm \\
\hline E & 縦弾性係数 & MPa \\
\hline F & 設計•建設規格 SSB－3121．1（1）に定める値 & MPa \\
\hline F＊ & 設計•建設規格 SSB－3133に定める値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\) & ボルトに作用する引張力（1本当たり） & N \\
\hline \(f_{\text {s b }}\) & せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 & MPa \\
\hline \(f_{\mathrm{t}}\) o & 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 & MPa \\
\hline \(f_{\mathrm{t} \text { s }}\) & 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 & MPa \\
\hline G & せん断弾性係数 & MPa \\
\hline g & 重力加速度 \((=9.80665)\) & \(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\) \\
\hline h & 据付面から重心までの距離 & mm \\
\hline I & 断面二次モーメント & \(\mathrm{mm}^{4}\) \\
\hline \(\mathrm{K}_{\mathrm{H}}\) & 水平方向ばね定数 & N／m \\
\hline \(\mathrm{K}_{\mathrm{v}}\) & 鉛直方向ばね定数 & N／m \\
\hline \(\ell_{1}\) & 重心とボルト間の水平方向距離＊ & mm \\
\hline \(\ell_{2}\) & 重心とボルト間の水平方向距離＊ & mm \\
\hline m & 運転時質量 & kg \\
\hline n & ボルトの本数 & － \\
\hline n f & 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 & － \\
\hline Q b & ボルトに作用するせん断力 & N \\
\hline \(\mathrm{S}_{\mathrm{u}}\) & 設計•建設規格 付録材料図表Part5 表 9 に定める値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{S}_{\mathrm{y}}\) & 設計•建設規格 付録材料図表Part5表8に定める値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{R}\) T） & 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料 の \(40^{\circ} \mathrm{C}\) における値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{T}_{\mathrm{H}}\) & 水平方向固有周期 & S \\
\hline T V & 鉛直方向固有周期 & S \\
\hline \(\pi\) & 円周率 & － \\
\hline \(\sigma\) b & ボルトに生じる引張応力 & MPa \\
\hline \(\tau\) b & ボルトに生じるせん断応力 & MPa \\
\hline
\end{tabular}

注記 \(*: \ell_{1} \leqq \ell_{2}\)
2.5 計算精度と数値の丸め方

計算精度は，有効数字 6 桁以上を確保する。
表示する数値の丸め方は，表 \(2-2\) に示すとおりである。

表 2－2 表示する数値の丸め方
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline 数値の種類 & 単位 & 処理桁 & 処理方法 & 表示桁 \\
\hline 固有周期 & S & 小数点以下第 4 位 & 四捨五入 & 小数点以下第 3 位 \\
\hline 震度 & － & 小数点以下第 3 位 & 切上げ & 小数点以下第 2 位 \\
\hline 温度 & \({ }^{\circ} \mathrm{C}\) & － & － & 整数位 \\
\hline 質量 & kg & － & － & 整数位 \\
\hline 長 さ & mm & － & － & 整数位＊\({ }^{1}\) \\
\hline 面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \(* 2\) \\
\hline 断面二次モーメント & \(\mathrm{mm}^{4}\) & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \(* 2\) \\
\hline 力 & N & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \(* 2\) \\
\hline 算出応力 & MPa & 小数点以下第 1 位 & 切上げ & 整数位 \\
\hline 許容応力 & MPa & 小数点以下第1位 & 切捨て & 整数位＊3 \\
\hline
\end{tabular}

注記＊ 1 ：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は，小数点以下第 1 位表示とする。 ＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計•建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は，比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位ま での値とする。

\section*{3．評価部位}
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc フ ィ ル タ\) 装置の耐震評価は「 5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。○○○○フィルタ装置の耐震評価部位については，表2－1の概略構造図に示す。

「構造計画」で示した部位に対し，評価対象を選定している理由を記載する。複数の評価対象に対して，代表で評価する場合は，評価対象の母集団及び代表選定の考え方（条件が厳しい，すべて評価のうえ代表として記載するなど）の概要 を計算書に記載する。

4．固有周期
4．1 固有周期の計算方法
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc フ ィ ル タ\) 装置の固有周期の計算方法を以下に示す。
（1）計算モデル
a．○○○○フィルタ装置の質量は，重心に集中するものとする。
b．○○○○フィルタ装置は基礎ボルトで基礎に固定されており，固定端とする。
c．○○○○フィルタ装置をはりと考え，変形モードは曲げ及びせん断変形を考慮 する。
d．耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。
○○○○フィルタ装置は，図4－1 に示す下端固定の1質点系振動モデルとして考える。


図 4－1 固有周期の計算モデル
（2）水平方向固有周期
曲げ及びせん断変形によるばね定数 \(\mathrm{K}_{\mathrm{H}}\) は次式で求める。
\[
\begin{equation*}
K_{H}=\frac{1000}{\frac{h^{3}}{3 \cdot E \cdot I}+\frac{h}{G \cdot A_{e}}} \tag{4.1.1}
\end{equation*}
\]

したがって，水平方向固有周期 \(\mathrm{T}_{\mathrm{H}}\) は次式で求める。
\[
\begin{equation*}
\mathrm{T}_{\mathrm{H}}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{~m}}{\mathrm{~K}_{\mathrm{H}}}} \tag{4.1.2}
\end{equation*}
\]
（3）鉛直方向固有周期
軸方向変形によるばね定数 K V は次式で求める。
\[
\begin{equation*}
K_{V}=\frac{1000}{\frac{h}{\mathrm{E} \cdot \mathrm{~A}}} \tag{4.1.3}
\end{equation*}
\]

したがって，鉛直方向固有周期 T V は次式で求める。
\[
\begin{equation*}
\mathrm{T}_{\mathrm{V}}=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{~m}}{\mathrm{~K}_{\mathrm{V}}}} \tag{4.1.4}
\end{equation*}
\]

4．2 固有周期の計算条件
固有周期の計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○フィルタ装置の耐震性 についての計算結果】の機器要目に示す。

\section*{4． 3 固有周期の計算結果}

固有周期の計算結果を表4－1 に示す。計算の結果，固有周期は 0.05 s 以下であり，剛であることを確認した。

表 4－1 固有周期
（単位：s）
\begin{tabular}{|c|l|}
\hline 水平方向 & \\
\hline 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

\section*{5．構造強度評価}
5.1 構造強度評価方法

4．1項 a．～d．のほか，次の条件で計算する。
（1）地震力は○○○○フィルタ装置に対して水平方向及び鉛直方向から作用するも のとする。
（2）転倒方向は図 5－1 及び図5－2における長辺方向及び短辺方向について検討し，計算書には計算結果の厳しい方（許容値／発生値の小さい方をいう。）を記載する。

\section*{5.2 荷重の組合せ及び許容応力}

5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○○フィルタ装置の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表5－1に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5－2に示す。

\section*{5．2．2 許容応力}

○○○○フィルタ装置の許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」 に基づき表5－3 のとおりとする。

5．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○○フィルタ装置の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設 の評価に用いるものを表 5－4 に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表5－ 5 に示す。
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
［DB 単独又はSA単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。］
注記＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。
表 5－2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{施設区分} & 機器名称 & 設備分類＊\({ }^{\text {1 }}\) & 機器等の区分 & 荷重の組合せ & 許容応力状態 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc\) ○施設} & \multirow[t]{2}{*}{○設備} & \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) フィルタ装置} & \multirow[t]{2}{*}{常設耐震／防止常設／緩和} & \multirow[t]{2}{*}{－＊2} & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}^{* 3}\) & \(\mathrm{IV}_{A} \mathrm{~S}\) \\
\hline & & & & & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}\) & \[
\begin{gathered}
\mathrm{V}_{A} \mathrm{~S} \\
\left(\mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}\right. \text { とし } \\
\text { て } \mathrm{IV}_{A} \mathrm{~S} \text { の許 } \\
\text { 容限界を用 } \\
\text { いる。) }
\end{gathered}
\] \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{注記＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備張），「常設／緩和（DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。} \\
\hline
\end{tabular}
＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。
表 5－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{施設区分} & 機器名称 & 耐震重要度分類 & 機器等の区分 & 荷重の組合せ & 許容応力状態 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc\) ○施設} & \multirow[t]{2}{*}{○設備} & \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\)－} & \multirow[t]{2}{*}{S} & \multirow[t]{2}{*}{－＊} & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{Sd}\)＊ & \(\mathrm{min}_{4} \mathrm{~S}\) \\
\hline & & & & & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S}\) s & \(\mathrm{IV}_{4} \mathrm{~S}\) \\
\hline
\end{tabular}

＊ \(3: 「 \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S}\) s」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。
O \(2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0\)

表 5－3 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{3}{*}{許容応力状態} & \multicolumn{2}{|l|}{\begin{tabular}{l}
許容限界＊1，＊2 \\
（ボルト等）
\end{tabular}} \\
\hline & \multicolumn{2}{|l|}{一次応力} \\
\hline & 引張り & せん断 \\
\hline \(\mathrm{III}_{A} \mathrm{~S}\) & \(1.5 \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{t}}\) & \(1.5 \cdot \mathrm{f}_{\text {s }}\) \\
\hline \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) & & \\
\hline \[
\begin{gathered}
\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \\
\text { ( } \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { として } \mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \text { の許容限界を用いる。) }
\end{gathered}
\] & \(1.5 \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{t}}{ }^{*}\) & \(1.5 \cdot \mathrm{f}^{*}\) \\
\hline
\end{tabular}
注記 \(* 1\) ：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。
能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
（許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で
省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略
する。」の注記を記載する。
JIS以外の規格に基づく材料を用いる場合は，
材料記号の後に「＊」を記載し，注記にJIS 規
格における相当材料の記号を記載する。
表 5－4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）


柔な場合，添付資料－3「たて軸ポンプの耐震計算書記載例」を参考に記載する。

\section*{5.3 設計用地震力}

評価に用いる設計用地震力を表5－6及び表5－7に示す。
「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s 」による地震力は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となった場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。
表 5－6 設計用地震力（設計基準対象施設）

表 5－7 設計用地震力（重大事故等対処設備）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 据付場所及び & \multicolumn{2}{|l|}{固有周期（s）} & \multicolumn{2}{|l|}{弾性設計用地震動 S d又は静的震度} & \multicolumn{2}{|l|}{基準地震動 S s} \\
\hline \begin{tabular}{l}
床面高さ \\
（m）
\end{tabular} & 水平方向 & 鉛直方向 & 水平方向設計震度 & 鉛直方向設計震度 & 水平方向設計震度 & 鉛直方向設計震度 \\
\hline \begin{tabular}{l} 
○○建屋 \\
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline \(0 . \mathrm{P}\). & \(* 1\) \\
（0．P．
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular} & & & － & － & \begin{tabular}{l}
\[
\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=
\] \\
又は \(* 2\)
\end{tabular} & \(\mathrm{C}_{\mathrm{V}}=\) \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{\begin{tabular}{l}
注記＊1：基準床レベルを示す。 \\
＊2：基準地震動 S s に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値。
\end{tabular}} \\
\hline
\end{tabular}

据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は，設備設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。
例：基礎台高さが 500 mm 上の基礎台に設置されている設備に適用

固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となっ た場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。

\section*{5．4 計算方法}

5．4．1 応力の計算方法
5．4．1．1 基礎ボルトの計算方法
基礎ボルトの応力は地震による震度により作用するモーメントによって生じ る引張力とせん断力について計算する。


図 5－1（1）計算モデル
（短辺方向転倒 \(-1 \quad\left(1-\mathrm{C}_{\mathrm{v}}\right) \geqq 0\) の場合）


図 5－1（2）計算モデル
（短辺方向転倒 \(-2 \quad\left(1-\mathrm{C}_{\mathrm{v}}\right)<0\) の場合）

\(\begin{array}{r}A \\ \downarrow \\ \hline\end{array}\)

\(A \sim A\) 矢梘図
図 5－2（1）計算モデル
（長辺方向転倒－1（1－C \(\left.\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \geqq 0\) の場合）


図 5－2（2）計算モデル
（長辺方向転倒－2（ \(\left.1-\mathrm{C}_{\mathrm{v}}\right)<0\) の場合）
（1）引張応力
基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図5－1 及び図5－2 で最外列 のボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の最外列の基礎ボルトで受けるもの として計算する。
a．引張力
計算モデル図 5－1（1）及び図 5－2（1）の場合の引張力（（ \(\left.1-\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \geqq 0\) の場合）
\[
\begin{equation*}
\mathrm{F}_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{~h}-\left(1-\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \ell_{1}}{\mathrm{n}_{\mathrm{f}} \cdot\left(\ell_{1}+\ell_{2}\right)} \tag{5.4.1.1.1}
\end{equation*}
\]

計算モデル図 5－1（2）及び図 5－2（2）の場合の引張力（（ \(1-\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\) ）＜0の場合）
\[
\begin{equation*}
\mathrm{F}_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \mathrm{~h}^{-}-\left(1-\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{~g} \cdot \ell_{2}}{\mathrm{n}_{\mathrm{f}} \cdot\left(\ell_{1}+\ell_{2}\right)} \tag{5.4.1.1.2}
\end{equation*}
\]
b．引張応力
\[
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{b}}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} \tag{5.4.1.1.3}
\end{equation*}
\]

ここで，基礎ボルトの軸断面積 \(\mathrm{A}_{\mathrm{b}}\) は次式により求める。
\[
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b}}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}^{2} \tag{5.4.1.1.4}
\end{equation*}
\]

ただし，Fbが負のとき基礎ボルトには引張力が生じないので，引張応力の計算 は行わない。
（2）せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。
a．せん断力
\[
\begin{equation*}
\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}=\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \mathrm{~m} \cdot \mathrm{~g} \tag{5.4.1.1.5}
\end{equation*}
\]
b．せん断応力
\[
\begin{equation*}
\tau_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}}{\mathrm{n} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} \tag{5.4.1.1.6}
\end{equation*}
\]

\section*{5.5 計算条件}

5．5．1 ボルトの応力計算条件
基礎ボルトの応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○○フィルタ装置 の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
5.6 応力の評価

5．6．1 ボルトの応力評価
5.4 項で求めたボルトの引張応力 \(\sigma_{\mathrm{b}}\) は次式より求めた許容引張応力 \(f_{\mathrm{t}}\) 以下で あること。

ただし，\(f_{\mathrm{t}}\) 。は下表による。
\[
\begin{equation*}
f_{\mathrm{t} \mathrm{~s}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{to}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, f_{\mathrm{to}}\right] \tag{5.6.1.1}
\end{equation*}
\]

せん断応力 \(\tau_{\text {bは はん断力のみ受けるボルトの許容せん断応力 } f_{\mathrm{s}} \text { 以下下である }}\)
こと。
ただし，\(f_{\mathrm{s} \text { bは下表による。 }}\)
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline & 弾性設計用地震動 S d又は静的震度による
荷重との組合せの場合 & 基準地震動 S s による荷重との組合せの場合 \\
\hline 許容引張応力 \(f_{\text {t }}\) 。 & \(\frac{\mathrm{F}}{2} \cdot 1.5\) & \[
\frac{\mathrm{F}^{*}}{2} \cdot 1.5
\] \\
\hline 許容せん断応力
\[
f_{\mathrm{s} \mathrm{~b}}
\] & \[
\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5
\] & \[
\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5
\] \\
\hline
\end{tabular}
```

動的機能維持評価が必要な設備については, 以下を追加

```

6．機能維持評価
6． 1 動的機能維持評価方法
○○○○の動的機能維持評価について以下に示す。
なお，機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，基準地震動 S s により定まる応答加速度を設定する。
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) の機能確認済加速度は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。

機能確認済加速度を表6－1 に示す。


\section*{6．評価結果}
6.1 設計基準対象施設としての評価結果

○○○○フィルタ装置の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能 を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回つており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。

III \({ }_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) の評価を S s で実施する場合は追記する。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。


機能維持評価を確認 するものは追加する。
6.2 重大事故等対処設備としての評価結果

○○○フィルタ装置の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下 に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及 び動的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

機能維持評価を確認す
るものは追加。
O \(2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} 0\)
－

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\(\mathrm{II}_{4} \mathrm{~S}\) の評価を S s で実施した場合は，震度に「—＊2」を付記し，注記を以下のとおり書き換える。注記 \(* 2: ~ I I I S\) については，基準地震動 S s で評価する。} \\
\hline
\end{tabular}


> 据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は, 設備設置場所の Lベルとして ( 0. P. ) ) を追加する。 例 : 基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用
-

1．設計基漼対象施設 \(\qquad\)
＊2：\(\Pi_{A} \mathrm{~S}\) については，基準地震動 S s で評価する。

\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{펜Sの評価をS s で実施した場合は，1．3項の算出値に「—＊」を付記し，注記を以下のとおり記載する。注記＊： \(\mathrm{II}_{4} \mathrm{~S}\) については，基漼地震動 S s で評価する。} \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}
\[
\begin{aligned}
& 1.3 \text { 計算数値 }
\end{aligned}
\]
\begin{tabular}{|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
\(\mathrm{II}_{A} \mathrm{~S}\) の評価を S s で実施した場合は，算出応力は基準地震動 S sによる算出値を「○○＊2」と記載し，注記を以下のとおりとする。 \\
注記 \(* 2\) ：基準地震動S s による算出値
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}
—
\begin{tabular}{l}
1.4 結論 \\
1．4．1 固有周期 \\
\hline 単位： s ） \\
\hline 方向 \\
\hline 水平方向 \\
\hline 鉛直方向 \\
\hline
\end{tabular}
1.4 結論
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{部材} & \multicolumn{2}{|l|}{\(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\)} \\
\hline & 弾性設計用地震動S d又は静的震度 & 基準地震動5 s \\
\hline 基礎ボルト & & \\
\hline
\end{tabular}


\footnotetext{
「機能維持評価用加速度 \(=\) 機能確涊済加速度」の場合は，ここで終了。 ※：機能維持評価用加速度＞機能雅認済加速度の場合は，詳細評価を追加する。

機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 \(<\)
}


\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|l|}{2．3．1 ボルトに作用する力} & \multicolumn{2}{|l|}{（単位：N）} \\
\hline & \multicolumn{2}{|l|}{\(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\)} & \multicolumn{2}{|l|}{\(\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}\)} \\
\hline 部材 & 弾性設計用地震動 Sd又は静的震度 & 基準地震動S s & 弾生設計用地震動 \(\mathrm{S}_{\mathrm{d}}\)又は静的震度 & 基淮地震動S s \\
\hline 基磽ボルト & － & & － & \\
\hline
\end{tabular}
2． 4 結論
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 2.4 .1 固有周期 & （単位： s ） \\
\hline 方向 & 固有周期 \\
\hline 水平方向 & \\
\hline 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

動的機能維持評価が必要な機器の場合は本表を追加する。
2．4．3 動的機能の評価結果（ \(\left.\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)

機能維持評価用加速度＊\(\quad\) 機能礁認済加速度
\(\square\) \(\square\)
\(\longleftarrow\)


\footnotetext{
機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。
}

000
\(\underset{\text { 水平方向 }}{\text { 鈖直方向 }}\)


添付資料－8：個別に地震応答解析の説明が必要な設備の耐震計算書 （D パターンの耐震計算書記載例）

VI－○－○－○ ○○○アンテナの耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
2．2 評価方針 ..... 3
2.3 適用規格•基準等 ..... 4
2．4 記号の説明 ..... 5
2.5 計算精度と数値の丸め方 ..... 6
3．評価部位 ..... 7
4．固有周期 ..... 7
4． 1 基本方針 ..... 7
4．2 固有周期の確認方法 ..... 7
4．3 固有周期の確認結果 ..... 7
5．構造強度評価 ..... 8
5.1 構造強度評価方法 ..... 8
5.2 荷重の組合せ及び許容応力 ..... 8
5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 8
5．2．2 許容応力 ..... 8
5．2．3 使用材料の許容応力評価条件 ..... 8
5．2．4 風荷重 ..... 8
5．2．5 積雪荷重 ..... 8
5.3 設計用地震力 ..... 12
5．4 計算方法 ..... 13
5．4．1 応力の計算方法 ..... 13
5.5 計算条件 ..... 16
5．5．1 ボルトの応力計算条件 ..... 16
5.6 応力の評価 ..... 16
5．6．1 基礎ボルトの応力評価 ..... 16
6．機能維持評価 ..... 17
6.1 電気的機能維持評価方法 ..... 17
7．評価結果 ..... 18
7．1 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 18

\footnotetext{
\(\mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合
7．1 設計基準対象施設としての評価結果
7.2 重大事故等対処設備としての評価結果
－DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。
}

\section*{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及び機能維持の設計方針に基づき，○○○アンテナが設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。

○○○アンテナは，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類され る。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

2．一般事項
2.1 構造計画

○○○アンテナの構造計画を表2－1に示す。
- SA単独の場合の記載例を示す。
- DB +SA 又は DB 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。

\section*{2.1 配置概要}

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，「2．1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 評価方針」と続く。


下記内容は案として記載したものであり，本項目については各計算書に合った記載内容及びフロー図にする。
2.2 評価方針

○○○アンテナの応力評価は，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，「2．1 構造計画」にて示す○ ○○アンテナの部位を踏まえ「3．評価部位」にて設定する箇所において，「4．固有周期」で確認した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まる ことを，「5．構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また，○○ ○アンテナの機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定 した電気的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「6．機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「7．評価結果」に示す。

○○○アンテナの耐震評価フローを図 2－1 に示す。


図 2－1 ○○○アンテナの耐震評価フロー
2.3 適用規格•基準等

本評価において適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（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（JEAG4601•補－1984）
（3）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 O 1－1991追補版）
（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。）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 記号 & 記号の説明 & 単位 \\
\hline A & ○○○アンテナ取付架台の断面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) \\
\hline A \({ }_{\text {b }}\) & ボルトの軸断面積 & mm \({ }^{2}\) \\
\hline \(\mathrm{C}_{\mathrm{H}}\) & 水平方向設計震度 & － \\
\hline \(\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\) & 鉛直方向設計震度 & － \\
\hline d & ボルトの呼び径 & mm \\
\hline E & 緃弾性係数 & MPa \\
\hline F & 設計•建設規格 SSB－3131に定める値 & MPa \\
\hline F＊ & 設計•建設規格 SSB－3133に定める値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\) & ボルトに作用する引張力（1本当たり） & N \\
\hline F b 1 & 鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震によりボルトに作用する引張力（1 本当たり）（壁掛形） & N \\
\hline F b 2 & 鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震によりボルトに作用する引張力（1 本当たり）（壁掛形） & N \\
\hline \(f_{\text {s b }}\) & せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 & MPa \\
\hline \(f_{\mathrm{t}}\) 。 & 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 & MPa \\
\hline \(f_{\mathrm{t}}\) s & 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 & MPa \\
\hline g & 重力加速度（ \(=9.80665\) ） & \(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\) \\
\hline \(\mathrm{h}_{1}\) & 取付面から重心までの距離 & mm \\
\hline h 2 & 取付面から重心までの距離（壁掛型） & mm \\
\hline \(\mathrm{ha}_{\text {a }}\) & 取付面からアンテナ先端までの距離（壁掛型） & mm \\
\hline \(\ell_{1}\) & 重心とボルト間の水平方向距離＊ & mm \\
\hline \(\ell_{2}\) & 重心とボルト間の水平方向距離＊ & mm \\
\hline \(\ell_{3}\) & 重心と下側ボルト間の距離（壁掛型） & mm \\
\hline \(\ell_{\text {a }}\) & 側面（左右）ボルト間の距離（壁掛型） & mm \\
\hline \(\ell_{\text {b }}\) & 上下ボルト間の距離（壁掓型） & mm \\
\hline m & ○○○アンテナの質量 & kg \\
\hline n & ボルトの本数 & － \\
\hline n f & 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 & － \\
\hline n f v & 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（側面方向）（壁掛形） & － \\
\hline n f H & 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（正面方向）（壁掛形） & － \\
\hline \(\mathrm{P}_{\mathrm{k}}\) & 風荷重 & N \\
\hline P s & 積雪荷重 & N \\
\hline \(\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}\) & ボルトに作用するせん断力 & N \\
\hline \(\mathrm{Q}_{\mathrm{b} 1}\) & 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛型） & N \\
\hline \(\mathrm{Q}_{\mathrm{b} 2}\) & 鋁直方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛型） & N \\
\hline \(\mathrm{S}_{u}\) & 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値 & MPa \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 記号 & 記号の説明 & 単位 \\
\hline S y & 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値 & MPa \\
\hline \(\mathrm{S}_{\mathrm{y}}(\mathrm{R} T)\) & 設計•建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の \(40^{\circ} \mathrm{C}\) における値 & MPa \\
\hline \(\pi\) & 円周率 & － \\
\hline \(\sigma\) b & ボルトに生じる引張応力 & MPa \\
\hline \(\tau\) b & ボルトに生じるせん断応力 & MPa \\
\hline
\end{tabular}

注記 \(*: \ell_{1} \leqq \ell_{2}\)
2.5 計算精度と数値の丸め方

計算精度は，6桁以上を確保する。
表示する数値の丸め方は，表 \(2-3\) に示すとおりである。

表 2－3 表示する数値の丸め方
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline 数値の種類 & 単位 & 処理桁 & 処理方法 & 表示桁 \\
\hline 固有周期 & S & 小数点以下第 4 位 & 四捨五入 & 小数点以下第 3 位 \\
\hline 震度 & － & 小数点以下第 3 位 & 切上げ & 小数点以下第 2 位 \\
\hline 温度 & \({ }^{\circ} \mathrm{C}\) & － & － & 整数位 \\
\hline 質量 & kg & － & － & 整数位 \\
\hline 長さ & mm & － & － & 整数位＊1 \\
\hline 面積 & \(\mathrm{mm}^{2}\) & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \(* 2\) \\
\hline モーメント & \(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}\) & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \(* 2\) \\
\hline 断面二次モーメント & mm \({ }^{4}\) & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \({ }^{*} 2\) \\
\hline 力 & N & 有効数字 5 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 4 桁 \({ }^{* 2}\) \\
\hline 縦弾性係数 & MPa & 有効数字 4 桁目 & 四捨五入 & 有効数字 3 桁 \\
\hline 算出応力 & MPa & 小数点以下第 1 位 & 切上げ & 整数位 \\
\hline 許容応力 & MPa & 小数点以下第 1 位 & 切捨て & 整数位＊3 \\
\hline
\end{tabular}

注記 \(* 1\) ：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は，小数点以下第 1 位表示とする。 ＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計•建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て，整数位までの値とする。

\section*{3．評価部位}

○○○アンテナの耐震評価は，「5．1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。

○○○アンテナの耐震評価部位についfは，表2－1の概略構造図に示す。

> 「構造計画」で示した部位に対し, 評価対象を選定している理由を記載する。複数の評価対象に対して, 代表で評価する場合は, 評価対象の母集団及び代表選定の考え方 (条件が厳しい, ずて評価のうえ代表として記載するなど) の概要を計算書に記載する。

4．固有周期
4．1 基本方針
○○○アンテナの固有周期は，振動試験（加振試験）にて求める。
4．2 固有周期の確認方法
振動試験装置により固有振動数を測定する。

4． 3 固有周期の確認結果
固有周期の確認結果を表4－1に示す。測定の結果，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 4－1 固有周期（単位：s）
\begin{tabular}{|c|l|}
\hline 水平方向 & \\
\hline 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

【固有周期を「振動試験（自由振動試験）」にて求める場合の記載を示す。】
4． 1 基本方針
○○○アンテナの固有周期は，振動試験（自由振動試験）にて求める。

4．2 固有周期の確認方法
プラスチックハンマ等により当該装置に振動を与え，自由減衰振動を振動計により記録解析し，共振振動数を算出する。○○○アンテナの外形図を表2－1 の概略構造図に示 す。

4．3 固有周期の確認結果
固有周期の確認結果を表4－○に示す。試験の結果，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。

5．構造強度評価
5.1 構造強度評価方法
（1）○○○アンテナの質量は，重心に集中しているものとする。
（2）地震力は，○○○アンテナに対して，水平方向及び鉛直方向から作用するもの とする。
（3）○○○アンテナは基礎ボルトで基礎（壁面）に固定されており，固定端とする。
（4）転倒方向は，図5－1及び図5－2における水平方向及び鉛直方向について検討し，計算書には計算結果の厳しい方（許容値／発生値の小さい方をいう。）を記載する。
（5）○○○アンテナの重心位置については，転倒方向を考慮して，計算条件が厳し くなる位置に重心位置を設定して耐震性の計算を行うものとする。
（6）耐震計算書に用いる寸法は，公称値を使用する。
5.2 荷重の組合せ及び許容応力

5．2．1 荷重の組合せ及び許容応力状態
○○○アンテナの荷重の組合せ及び許容応力状態のらち，重大事故等対処設備 の評価に用いるものを表 5－1 に示す。

5．2．2 許容応力
○○○アンテナの許容応力は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基 づき表 5－2 のとおりとする。

5．2．3 使用材料の許容応力評価条件
○○○アンテナの使用材料の許容応力評価条件のうち，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5－3 に示す。
－ \(\mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合
○○○アンテナの荷重の組合せ及び許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表○－○に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表○－○に示す。 －DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。

5．2．4 風荷重
風荷重は，風速○○m／s を使用し，○○○アンテナの形状，風向きを踏まえ，作用する風圧力を算出する。風圧力の算出の基準となる基準速度圧を表 5－4に示す。

\section*{5．2．5 積雪荷重}

積雪荷重は，単位荷重○○ \(\mathrm{N} / \mathrm{cm} / \mathrm{m}^{2} *\) を使用し，○○○アンテナの形状を踏まえ，作用する積雪荷重を算出する。算出した積雪荷重を表5－5 に示す。

注記＊：積雪量○○cmごとに \(1 \mathrm{~m}^{2}\) あたり○○○Nであることを示す。

屋外設備で，風及び積雪を考慮する必要がない場合は，記載を省略する。
表 5－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{施設区分} & 機器名称 & 設備分類＊1 & 機器等の区分 & 荷重の組合せ & 許容応力状態 \\
\hline & & & & & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}{ }^{* 3}\) & \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) \\
\hline \(\bigcirc\) ○施設 & \(\bigcirc\) ○設備 & ○○○アンテナ & 常設／緩和 & －＊2 & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}+\mathrm{P}_{\mathrm{S}}\) & \begin{tabular}{l}
\[
V_{A} S
\] \\
（ \(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) として \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) の許容限界を用いる。）
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}
注記＊1．「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備，「常設／防止（DB 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準抎張），「常設／緩和（DB 拡張）」は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）を示す。
＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
＊3：「 \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}\) 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{7}{|l|}{\begin{tabular}{l}
-  \(\mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合，以下を上記 SA の前に追加 \\
- DB 単独の場合，以下を使用 \\
表 5－○ 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）
\end{tabular}} \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{施設区分} & 機器名称 & 耐震重要度分類 & 機器等の区分 & 荷重の組合せ & 許容応力状態 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc\) ○施設} & \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc\) ○設備} & \multirow[t]{2}{*}{○○○アンテナ} & \multirow[t]{2}{*}{S} & \multirow[t]{2}{*}{－＊1} & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{d}^{*}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}+\mathrm{P}_{\mathrm{s}}\) & III \(_{4} \mathrm{~S}\) \\
\hline & & & & & \(\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{D}}+\mathrm{M}_{\mathrm{D}}+\mathrm{S} \mathrm{s}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}+\mathrm{P}_{\mathrm{S}}\) & \(\mathrm{IV}_{\text {A }} \mathrm{S}\) \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{注記 \(* 1\) ：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。} \\
\hline
\end{tabular}
O2 2 VI－○－○－○ R 0
\(\cdot \mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合は，許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）とする。
\(\cdot \mathrm{DB}\) 単独また SA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。
\[
-10-2
\] －桃表 5－2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物ヶ

\(\uparrow\)
\(\mathrm{O} 2 \bigcirc \mathrm{VI}-\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc \quad \mathrm{R} \mathrm{O}\)

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{5}{|l|}{表 5－3 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）\()^{\text {a }}\) ）} \\
\hline 評価部材 & \begin{tabular}{l}
温度条件 \\
（ \(\left.{ }^{\circ} \mathrm{C}\right)\)
\end{tabular} & \[
\begin{gathered}
S_{y} \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\] & \[
\begin{gathered}
\mathrm{S}_{\mathrm{u}} \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\] & \[
\begin{gathered}
S_{y}(\mathrm{R} \mathrm{~T}) \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\] \\
\hline  & 周囲環境温度 & & &  \\
\hline \multicolumn{3}{|l|}{} & \multicolumn{2}{|l|}{\[
\begin{aligned}
& \text { オーステナイト系ステンレス鋼及び } \\
& \text { 高ニッケル合金に該当する域合は記載する。 }
\end{aligned}
\]} \\
\hline JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を記載し，注記に JIS 規格におけ る相当材料の記号を記載する。 & & & & \\
\hline
\end{tabular}


> 柔な場合, 添付資料-3「たて軸ポンプの耐震計算書記載例」を参考に記載する。

\section*{5.3 設計用地震力}

「基準値震動 S s 」による地震力は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

評価に用いる設計用地震力を表5－6に示す。

表 5－6 設計用地震力（重大事故等対処設備）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
据付場所
及び \\
床面高さ \\
（m）
\end{tabular}} & \multicolumn{2}{|c|}{固有周期 （s）} & \multicolumn{2}{|l|}{弾性設計用地震動 S d又は静的震度} & \multicolumn{2}{|l|}{基準値震動 S s} \\
\hline & 水平方向 & 鉛直方向 & 水平方向設計震度 & 鉛直方向設計震度 & 水平方向設計震度 & 鉛直方向設計震度 \\
\hline ○○建屋
\begin{tabular}{|ll}
\hline O．P． & \({ }^{* 1}\) \\
（0．P．） \\
\hline
\end{tabular} & & & & \(\square\) & \begin{tabular}{l}
\[
\mathrm{C}_{\mathrm{H}}=
\] \\
又は＊2
\end{tabular} & \(\mathrm{C}_{\mathrm{v}}=\) \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{\begin{tabular}{l}
注記＊1：基準床レベルを示す。 \\
＊ \(2 \uparrow\) ：基準地震動 S s に基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 \\
固有周期が， 0.05 s を超え柔構造となった場合は，注記符号を付記し，設計用震度について注記で説明する。
\end{tabular}} \\
\hline \multicolumn{7}{|l|}{\begin{tabular}{l}
据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は，設備設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。 \\
例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用
\end{tabular}} \\
\hline
\end{tabular}
－DB＋SA の場合は，本表の前に DB の条件である「表5－○ 設計地震力（設計基準対象施設）」を追加する。
－DB単独またはSA 単独の場合は，それぞれの該当する表のみ記載する。

\section*{5.4 計算方法}

\section*{5．4．1 応力の計算方法}

5．4．1．1 基礎ボルトの計算方法
基礎ボルトの応力は，地震による震度により作用するモーメントによって生 じる引張力とせん断力について計算する。


図 5－2 計算モデル（鉛直方向転倒）
（1）引張応力
基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5－1及び図5－2で最外列の基礎ボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の最外列の基礎ボルトで受 けるものとして計算する。

\section*{引張力（ \(\mathrm{F}_{\mathrm{b}}\) ）}

計算モデル図5－1の場合の引張力
- • • • • • • • • • • • (5.4.1.1.1)

計算モデル図5－2の場合の引張力
\[
\begin{align*}
\mathrm{F}_{\mathrm{b} 2} & =\left(\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g}+0.35 \mathrm{P}_{\mathrm{s}}\right) \cdot\left[\frac{\mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \ell_{3}+\left(1+\mathrm{C}_{\mathrm{V}}\right) \cdot \mathrm{h}_{2}}{\mathrm{n}_{\mathrm{fV}} \cdot \ell_{\mathrm{b}}}\right] .  \tag{5.4.1.1.2}\\
\mathrm{F}_{\mathrm{b}} & =\operatorname{Max}\left(\mathrm{F}_{\mathrm{b} 1}, \mathrm{~F}_{\mathrm{b} 2}\right) \cdot \cdots \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \tag{5.4.1.1.3}
\end{align*}
\]

引張応力（ \(\sigma_{\mathrm{b}}\) ）
\[
\begin{equation*}
\sigma_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{F}_{\mathrm{b}}}{\mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot( \tag{5.4.1.1.4}
\end{equation*}
\]

ここで，基礎ボルトの軸断面積 \(\mathrm{A}_{\mathrm{b}}\) は次式により求める。
\[
\begin{equation*}
\mathrm{A}_{\mathrm{b}}=\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{~d}^{2} \cdot \text { • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • } \tag{5.4.1.1.5}
\end{equation*}
\]

ただし，F bが負のとき基礎ボルトには引張力が生じないので，引張応力の計算は行わない。
（2）せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算す る。

せん断力
\[
\begin{aligned}
& \mathrm{Q}_{\mathrm{b} 1}=\left(\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g}+0 \cdot 35 \mathrm{P}_{\mathrm{s}}\right) \cdot \mathrm{C}_{\mathrm{H}} \cdot \cdot \text { •••••••(5.4.1.1.6) } \\
& \mathrm{Q}_{\mathrm{b} 2}=\left(\mathrm{m} \cdot \mathrm{~g}+0 \cdot 35 \mathrm{P}_{\mathrm{s}}\right) \cdot\left(1+\mathrm{C}_{\mathrm{v}}\right) \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot(5.4 .1 .1 .7) \\
& \left.\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}=\sqrt{\left(\mathrm{Q}_{\mathrm{b}} 1\right.}\right)^{2}+\left(\mathrm{Q}_{\mathrm{b} 2}\right)^{2} \cdots \cdots \cdots \cdots \cdot \cdots \cdot(5.4 .1 .1 .8)
\end{aligned}
\]

せん断応力
\[
\tau_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{Q}_{\mathrm{b}}+\mathrm{P}_{\mathrm{K}}}{\mathrm{n} \cdot \mathrm{~A}_{\mathrm{b}}} \cdot \cdots \cdots \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot \text {...................9) }
\]

\section*{5.5 計算条件}

5．5．1 ボルトの応力計算条件
基礎ボルトの応力計算に用いる計算条件は，本計算書の【○○○アンテナの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
5.6 応力の評価

5．6．1 基礎ボルトの応力評価
5.4 項で求めた基礎ボルトの引張応力 \(\sigma_{\mathrm{b}}\) は次式より求めた許容引張応力 \(f_{\mathrm{t}}\) 以下であること。
ただし，\(f_{\mathrm{t} \text { 。は下表による。 }}\)
\[
\begin{equation*}
f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{t}}-1.6 \cdot \tau_{\mathrm{b}}, f_{\mathrm{t}}\right] \tag{5.6.1.1}
\end{equation*}
\]

せん断応力 \(\tau_{\mathrm{b}}\) は，せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 \(f_{\mathrm{s}} \mathrm{b}\) 以下 であること。
ただし，\(f_{\mathrm{s} \text { bは下表による。 }}\)
－SA単独の場合
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline & \begin{tabular}{c} 
基準地震動 S s による \\
荷重との組合せの場合
\end{tabular} \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容引張応力 \\
\(f_{\mathrm{t}}\) 。
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}^{*}}{2} \cdot 1.5\) \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容せん断応力 \\
\(f_{\mathrm{sb}}\)
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}^{*}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5\) \\
\hline
\end{tabular}
－DB＋SA 又は DB 単独の場合
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline & \begin{tabular}{c} 
弾性設計用地震動 S d \\
又は静的震度による \\
荷重との組合せの場合
\end{tabular} & \begin{tabular}{c} 
基準地震動 S s による \\
渮重との組合せの場合
\end{tabular} \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容引張応力 \\
\(f_{\mathrm{t} \text { 。 }}\)
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}}{2} \cdot 1.5\) & \(\frac{\mathrm{~F}}{}{ }^{*}\) \\
\hline \begin{tabular}{c} 
許容せん断応力 \\
\(f_{\mathrm{sb}}\)
\end{tabular} & \(\frac{\mathrm{F}}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{6．機能維持評価}

6．1 電気的機能維持評価方法
○○アンテナの電気的機能維持評価について以下に示す。
なお，機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，基準地震動 S s により定まる応答加速度を設定する。

○○アンテナの機能確認済加速度は，
添付書類「VI－2－1－9 機能維持の方針」に基づき，同形式の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位 の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表6－1に示す。

表 6－1 機能確認済加速度 \(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 評価部位 & 方向 & 機能確認済加速度 \\
\hline \multirow{3}{*}{\begin{tabular}{c} 
○○アンテナ \\
（○○建屋側）
\end{tabular}} & 水平方向 & \\
\cline { 2 - 3 } & 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

加振試験を根拠として，電気的機能維持評価を示す場合，加振試験の概要が分かるよう記載する。

\section*{7．評価結果}

7．1 重大事故等対処設備としての評価結果
○○アンテナの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
－DB＋SA の場合
7.1 設計基準対象施設としての評価結果

○○○アンテナの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値 は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能 を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。なお，弾性設計用地震動 S d 及び静的震度は基準地震動 S s を下回っており，基準地震動 S s による発生値が，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度に対する評価における許容限界を満足するため，弾性設計用地震動 S d 又は静的震度による発生値の算出を省略した。
（2）機能維持評価結果
III \({ }_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) の評価を S s で実施する場合は追記する。
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
7.2 重大事故等対処設備としての評価結果

○○○アンテナの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示 す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。
（1）構造強度評価結果
構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。
（2）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
1．3 計算数値
\begin{tabular}{|c|c|}
\multicolumn{1}{c|}{1.3 .1 ボルトに作用する力 } \\
\hline 部 材 & F \\
\begin{tabular}{c} 
弹性設計用地震動 \\
又は静的震度
\end{tabular} \\
\hline 基礎ボルト & - \\
\hline
\end{tabular}
1．4 結論
1．4．1
1．4．1 ボルトの応力
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|l|}{1．4．1 ボルトの応力} & & & \multicolumn{2}{|l|}{（単位：MPa）} \\
\hline & & & \multicolumn{2}{|l|}{弾性設計用地震動 S d 又 静的震度} & \multicolumn{2}{|l|}{基漼地震動 S s} \\
\hline & 材 料 & & 算出応力 & 許容応力 & 算出応力 & 許容応力 \\
\hline 䂾ボノ & & 引張り & － & － & \(\sigma_{\text {b }}=\) & \(f_{\mathrm{ts}}=\) \\
\hline 硞ホルト & & せん断 & － & － & \(\tau_{\mathrm{b}}=\) & \(f_{\text {s b }}=\) \\
\hline
\end{tabular}
注記 \(*: f_{\mathrm{ts}}=\operatorname{Min}\left[1.4 \cdot f_{\mathrm{to}}-1.6 \cdot \tau \mathrm{~b}, f_{\mathrm{to}}\right]\) より算出 すべて許容応力以下である。

注記＊：基準地震動 S s により定まる応答加速度とする。
機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。


添付資料－9：機能維持評価のみを確認する設備の耐震計算書 （ E パターンの耐震計算書記載例）

VI－○－○－○○○○○温度の耐震性についての計算書
1．概要 ..... 1
2．一般事項 ..... 1
2.1 構造計画 ..... 1
2.2 評価方針 ..... 3
2.3 適用規格•基準等 ..... 3
3．評価部位 ..... 3
4．機能維持評価 ..... 4
4． 1 機能維持評価用加速度 ..... 4
4．2 機能確認済加速度 ..... 5
5．評価結果 ..... 6
5.1 設計基準対象施設としての評価結果 ..... 6
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..... 6
－DB＋SA の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

\section*{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」にて設定している機能維持 の設計方針に基づき，○○○○温度が設計用地震力に対して十分な電気的機能を有して いることを説明するものである。

○○○○温度は，設計基準対象施設においてはSクラス施設に，重大事故等対処設備 においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，重大事故等対処設備と しての電気的機能維持評価を示す。

2．一般事項

\section*{2．1 構造計画}
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の構造計画を表 \(2-1\) に示す。
－ \(\mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

\section*{2.1 配置概要}

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書のみ対象とする。波及的影響を及ぼすおそれのある施設に係る設備の設置箇所を説明する。 その場合は，目次にも本項目を記載する。

波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書の目次構成は，「 2.1 配置概要」，「2．2 構造計画」，「2．3 評価方針」と続く。


\section*{2.2 評価方針}
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の機能維持評価は，添付書類「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「4．機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施す る。確認結果を「5．評価結果」に示す。
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の耐震評価フローを図 2－1 に示す。


図 2－1 ○○○○温度の耐震評価フロー
2.3 適用規格•基準等

本評価において適用する規格•基準等を以下に示す。
（1）原子力発電所耐震設計技術指針（J E A G 4 6 0 1－1987）
（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 O 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 1－1991 追補版）

3．評価部位
○○○温度は，○○○○系管に直接取り付けられた保護管に挿入され固定されるこ とから，○○○○系管が支持している。系管の構造強度評価は，添付書類「VI －○－○－○－○管の耐震性についての計算書」にて実施しているため，本計算書では， \(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 系管の地震応答解析結果を用いた○○○○温度の電気的機能維持評価について示す。

4．機能維持評価
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の電気的機能維持に評価について，以下に示す。

4． 1 機能維持評価用加速度

\section*{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度は○○○○系管に直接取り付けられた保護管に挿入され固定されるこ} とから，機能維持評価用加速度は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，基準地震動 S s により定まる応答加速度又は添付書類「V－○－○－○－ ○－○ 管の耐震性についての計算書」に示す○○○○設備の地震応答解析で評価した ○○○温度取付部の配管に生じる応答加速度のいずれか大きい値とする。機能維持評価用加速度を表4－1に示す。

機能維持評価用加速度について，どのような値を用いるか記載する。

表 4－1 機能維持評価用加速度
\(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline 機器名称 & \begin{tabular}{l}
対象機器設置箇所 \\
（m）
\end{tabular} & 方向 & 機能維持評価用加速度 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度} & \(\bigcirc\) ○建屋 & 水平方向 & \\
\hline & \[
\begin{array}{ll}
\hline 0 . \mathrm{P} . & * \\
(0 . \mathrm{P} . & )
\end{array}
\] & 鉛直方向 & \\
\hline *: 基準床レ & 示す。 & & \\
\hline
\end{tabular}

据付場所の床面高さと設備が設置されている高さが異なる場合は，設備設置場所のレベルとして（0．P．）を追加する。
例：基礎台高さが 500 mm 以上の基礎台に設置されている設備に適用

4．2 機能確認済加速度
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の機能維持確認済加速度は，添付資料「VI－2－1－9 機能維持の基本方針」に基づき，同形式の盤単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認 した器具の加速度を適用する。

\section*{機能確認済加速度を表4－2に示す。}

表 4－2 機能確認済加速度 \(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\)
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 評価部位 & 方向 & 機能確認済加速度 \\
\hline \multirow{3}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度 } & 水平方向 & \\
\cline { 2 - 3 } & 鉛直方向 & \\
\hline
\end{tabular}

加振試験を根拠として，電気的機能維持評価を示す場合，加振試験の概要が分かるよう記載する。
－ \(\mathrm{DB}+\mathrm{SA}\) の場合の記載例を示す。
〔DB 単独又はSA 単独の場合は，それぞれの該当する項目のみ記載する。〕

5．評価結果
5.1 設計基準対象施設としての評価結果
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。機能維持評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して電気的機能が維持 されていることを確認した。
（1）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果
\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。機能維持評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対して電気的機能が維持されていることを確認した。
（1）機能維持評価結果
電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

\section*{【○○○○温度の耐震性についての計算結果】} 1．設計基準対象施設

1．1 電気的機能維持の評価結果
1.1 電気的機能維持の評価結果



注記＊•基準地震動 S s により定まる評価部位における応答加速度又は1．0•ZPA のいずれか大きい値とする。
機能維持評価用加速度は，すべて機能確認済加速度以下である。
注記＊：基準地震動S sにより定まる評価部位における応答加速度又は1．0•ZPA のいすれか大きい値とする。

評価に用いる加速度を記載する。 ＜（×9．8m／s）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline & & \multirow[t]{2}{*}{} & \(\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)\) \\
\hline & & & 機能確認済加速度 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\bigcirc \bigcirc \bigcirc\) 温度} & 水平方向 & & \\
\hline & 鉛直方向 & & \\
\hline
\end{tabular}

注記＊：基準地震動 S s により定まる評価部位における応答加速度又は \(1.0 \cdot\) ZPA のいずれか大きい値とする。
機能維持評価用加速度は，すべて機能確認済加速度以下である。
2.1 電気的機能維持の評価結果

2．重大事故等対処設備
機能維持評価用加速度として，設計用最大応答加速度以外を用いる場合には，注記を記載する。
また，使用する設計用最大応答加速度（1．0•ZPA または \(1.2 \cdot \mathrm{ZPA}\) ）を記載する。
2．120 \(\qquad\)
\begin{tabular}{|l|}
\hline 機能維持評価用加速度として，設計用最大応答加速度以外を用いる場合には，注記を記載する。 \\
また，使用する計用最大応答加速度 \((1.0 \cdot \mathrm{ZPA}\) または \(1.2 \cdot \mathrm{ZPA})\) を記載する。 \\
\hline
\end{tabular}

添付資料－10：「計算書作成の基本方針」を呼び込む設備の耐震計算書 （Fパターン「管」の耐震計算書記載例）

VI－○－○－○ 管の耐震性についての計算書（系統名称）


\section*{目次}
1．概要 ..... 1
2．概略系統図及び鳥瞰図 ..... 2
2.1 概略系統図 ..... 2
2.2 鳥瞰図 ..... 4
3．計算条件 ..... 6
3.1 計算方法 ..... 6
3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 7
3.3 設計条件 ..... 8
3．4 材料及び許容応力 ..... 12
3.5 設計用地震力 ..... 13
4．解析結果及び評価 ..... 14
4．1 固有周期及び設計震度 ..... 14
4． 2 評価結果 ..... 20
4．2．1 管の応力評価結果 ..... 20
4．2．2 支持構造物評価結果 ..... 23
4．2．3 弁の動的機能維持評価結果 ..... 24
4．2．4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果 ..... 25

\section*{1．概要}

本計算書は，添付書類「VI－2－1－13－6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」 （以下「基本方針」という。）に基づき，○○系の管，支持構造物及び弁が設計用地震力 に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。評価結果の記載方法は，以下に示すとおりである。
（1）管

> 当該系統の配管モデル数を記載する。

工事計画記載範囲の管のらち，，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全〇モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4．2．4に記載する。
（2）支持構造物
工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。
（3）弁
機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として，評価結果を記載する。

2．概要系統図及び鳥瞰図
2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 記 号 & 内 容 \\
\hline \begin{tabular}{l}
（太線） \\
（細線） \\
（破線）
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
工事計画記載範囲の管のらち，本計算書記載範囲の管 \\
工事計画記載範囲の管のらち，本系統の管であって他計算書記載範囲の管 \\
工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管 のうち，他系統の管であって系統の概略を示すため に表記する管
\end{tabular} \\
\hline \[
\bigcirc \bigcirc \bigcirc-\bigcirc \bigcirc \bigcirc
\] & 鳥瞰図番号
アンカ \\
\hline
\end{tabular}
临
X
2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例


3．計算条件

\section*{3.1 計算方法}

管の構造強度評価は，「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは，「○○○」を使用し，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 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。
\[
3.2 \text { 荷重の組合せ及び許容応力状態 }
\]
本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{9}{|l|}{} \\
\hline 施設名称 & 設備名称 & 系統名称 & 施設分類＊\({ }^{*}\) & 設備分類 & \[
\begin{aligned}
& \text { 機器等 } \\
& \text { の区分 }
\end{aligned}
\] & 耐震重要度分類 & 荷重の組合せ＊2，3 & 許容応力状態 \\
\hline & & & & － & & & & \\
\hline & & & & － & & & & \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{注記＊1：D B は設計基準対象施設，S A は重大事故等対処設備を示す。} \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{＊2：運転状態の添字 L は荷重，（L）は荷重が長期間作用している状態を示す。} \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{＊3：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。} \\
\hline
\end{tabular}
3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。


設計条件
管名称と対応する評価点
評価点の位置は鳥瞰図に示す。
\begin{tabular}{|l|ll|}
\multicolumn{1}{c|}{ 鳥 瞰 図 \(\bigcirc \bigcirc \bigcirc-\bigcirc \bigcirc \bigcirc\)} \\
\hline 管名称 & & 対応する評価点 \\
\hline & & \\
& & \\
& & \\
\hline
\end{tabular}

配管の質量（付加質量含む）
評価点の質量を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}

配管の質量は，配管自体，管内流体，フランジ及び保温等の配管に付加される質量を含む。

弁部の質量を下表に示す。
弁○
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|}
\hline 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) & 評価点 & 質量 \((\mathrm{kg})\) \\
\hline & & & & & \\
\hline & & & & & \\
\hline & & & & & \\
\hline
\end{tabular}

升の質量は，弁自体，管内流体及び保温等の弁に付加される重量を含む。
弁部の寸法を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|}
\hline 弁 NO & 評価点 & 外径（mm） & 厚さ（mm） & 長さ（mm） \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline
\end{tabular}

支持点及び貫通部ばね定数

\section*{鳥 瞰 図}\(\bigcirc-\bigcirc\)
支持点部のばね定数を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow{2}{*}{ 支持点番号 } & \multicolumn{2}{|c|}{ 各軸方向ばね定数（ \(\mathrm{N} / \mathrm{mm}\) ）} & \multicolumn{2}{|c|}{ 各軸回り回転ばね定数（ \(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm} / \mathrm{rad}\) ）} \\
\hline & X & Y & Z & X & Y & Z \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
＊＊印は斜め拘束を示しばね定数をXに示す。下段は方向余弦を示す。
注1 地震荷重及び地震荷重を除く短期的機械荷重の解析に使用するスナッバのばね定数を示す。

注2 自重解析にのみ使用するハンガのばね定数を示す。地震，地震を除く短期的機械荷重及び熱の解析においてはハンガのばね定数は考慮しない。

該当する場合に記載する。

\section*{3.4 材料及び許容応力}

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{材料} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
最高使用温度 \\
（ \({ }^{\circ} \mathrm{C}\) ）
\end{tabular}} & \multicolumn{4}{|c|}{\[
\begin{gathered}
\text { 許容応力 } \\
(\mathrm{MPa}) \\
\hline
\end{gathered}
\]} \\
\hline & & S m & S y & S u & S h \\
\hline & & & & & \\
\hline & & & & & \\
\hline & & & & & \\
\hline & 評価に使用しない & 容応 & & & \\
\hline
\end{tabular}

\section*{3.5 設計用地震力}

本計画書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。

なお，設計用床応答曲線は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「VI－2－1－6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline 鳥瞰図 & 建物•構築物 & 標高（0．P．（m）） & 減衰定数（\％） \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline
\end{tabular}


> 鳥瞰図 ○○○-○○○
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{適用する地震動等} & \multicolumn{3}{|l|}{Sd 及び静的震度} & \multicolumn{3}{|l|}{S s} \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{モード} & \multirow[t]{2}{*}{固有周期 （s）} & \multicolumn{2}{|l|}{応答水平震度 \({ }^{* 1}\)} & \multirow[t]{2}{*}{応答鉛直震度＊1 Y 方向} & \multicolumn{2}{|l|}{応答水平震度 \({ }^{* 1}\)} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
応答鉛直震度＊1 \\
Y 方向
\end{tabular}} \\
\hline & & X 方向 & Z 方向 & & X 方向 & Z 方向 & \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{1 次} \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{2 次} \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{3 次} \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{．．} \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{8 次} \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{n 次} \\
\hline & & － & － & － & － & － & － \\
\hline \multicolumn{8}{|l|}{个 動的震度＊3} \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{静的震度＊\({ }^{4}\)} & & & & － & － & － \\
\hline
\end{tabular}
洋記＊1：各モードの固有周期に対し，設計用床応答曲線より得られる震度を示す。
＊2：固有周期が 0.050 s 以下であることを示す。
＊3：Sd又は S s 地震動に基づく設計用最大床応答加速度より定めた震度を示す。
＊4：3． \(6 \mathrm{C}_{\mathrm{I}}\) 及び \(1.2 \mathrm{C}_{\mathrm{V}}\) より定めた震度を示す。
n 次までは固有周期が 0.050 s より長いモード， \(\mathrm{n}+1\) 次は固有周期が 0.050 s 以下のモードを示す。
各モードに対応する刺激係数
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{モード} & \multirow[t]{2}{*}{固 有 周 期 （s）} & \multicolumn{3}{|l|}{刺 激 係 数＊} \\
\hline & & X 方向 & Y方向 & Z 方向 \\
\hline 1 次 & & & & \\
\hline 2 次 & & & & \\
\hline 3 次 & & & & \\
\hline ．． & & & & \\
\hline 8 次 & & & & \\
\hline n 次 & & & & \\
\hline
\end{tabular}
注記＊：刺激係数は，モード質量を正規化し，固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。 （刺激係数の算出方法を記載する。

\section*{代表的振動モード図}

振動モード図は， 3 次モードまでを代表とし，各質点の変位の相対量•方向を破線で図示し，次ページ以降に示す。
少
区
代表的振動モード図（1次）


师
\(3 x\)

代表的振動モード図（2次）
4． 2 評価結果
4．2．1 管の応力評価結果
下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。
クラス 1 管

\(55 \cdot \mathrm{Sm}\) ， を超える評価点のらち曲げとねじりによる応力は許容値を満足している。
鳥瞰図番号
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{評価点} & \multicolumn{4}{|l|}{一次応力評価（MPa）} \\
\hline & \[
\begin{gathered}
\text { 衸じり応力 } \\
S t(S d) \\
S t(S S)
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
\begin{aligned}
& 0.55 \cdot \mathrm{Sm} \\
& 0.73 \cdot \mathrm{sm}
\end{aligned}
\] & 曲げとねじり応力
\[
\begin{aligned}
& S t+S b(S d) \\
& S t+S b(S S)
\end{aligned}
\] & \begin{tabular}{l}
許容応力 \\
1． \(8 \cdot \mathrm{Sm}\) \\
2． \(4 \cdot \mathrm{Sm}\)
\end{tabular} \\
\hline & & & & \\
\hline \multicolumn{5}{|l|}{} \\
\hline
\end{tabular}
管の応力評価結果
下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。
クラス 2 以下の管


\footnotetext{
許容応力状態 \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) において一次 + 二次応力評価の計算応力が許容応力以下の場合は記載しない。
許容応力状能IV S において一次＋二次応力評価の計算応力が許容応力を上回る場合は，III A S における一次＋二次応力評価結果を記載し，計算応力が許容応力を上回る場合は疲労評価結果を記載する。
}
4．2．2 支持構造物評価結果
支持構造物評価結果（荷重評価）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{支持構造物番号} & \multirow[t]{2}{*}{種類} & \multirow[t]{2}{*}{型式} & \multirow[t]{2}{*}{材質} & \multirow[t]{2}{*}{温度 （ \({ }^{\circ} \mathrm{C}\) ）} & \multicolumn{2}{|l|}{評価結果} \\
\hline & & & & & \[
\begin{aligned}
& \text { 計算 } \\
& \text { 荷重 } \\
& (\mathrm{kN})
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 許容 } \\
& \text { 荷重 } \\
& (\mathrm{kN}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] \\
\hline & & & \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{添付書類「VI－2－1－1 2－1 配管及び支持構造物の耐震計算につ いて」参照}} & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
支持構造物評価結果（応力評価）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{3}{*}{支持構造物番号} & \multirow[t]{3}{*}{種類} & \multirow[t]{3}{*}{型式} & \multirow[t]{3}{*}{材質} & \multirow[t]{3}{*}{\[
\begin{aligned}
& \text { 温度 } \\
& \left({ }^{\circ}\right)
\end{aligned}
\]} & \multicolumn{6}{|l|}{支持点荷重} & \multicolumn{3}{|l|}{評価結果} \\
\hline & & & & & \multicolumn{3}{|l|}{反力（kN）} & \multicolumn{3}{|l|}{モーメント（kN•m）} & \multirow[t]{2}{*}{\[
\begin{aligned}
& \text { 応力 } \\
& \text { 分類 }
\end{aligned}
\]} & \multirow[t]{2}{*}{\[
\begin{aligned}
& \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) }
\end{aligned}
\]} & \multirow[t]{2}{*}{\[
\begin{aligned}
& \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) }
\end{aligned}
\]} \\
\hline & & & & & \(\mathrm{F}_{\mathrm{x}}\) & \(\mathrm{F}_{\mathrm{Y}}\) & \(\mathrm{F}_{\mathrm{z}}\) & \(\mathrm{M}_{\mathrm{x}}\) & \(\mathrm{M}_{\mathrm{Y}}\) & \(\mathrm{M}_{2}\) & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
4．2．3 弁の動的機能維持評価結果
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{6}{|l|}{動的機能維持評価結果} & \multicolumn{3}{|l|}{対象がない場合は，「一」を記載する。} \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{老に示ずおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。} \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{形式} & \multirow[t]{2}{*}{要求機能} &  & \[
\begin{aligned}
& \text { 用加速度 } \\
& \left(\mathrm{s}^{2}\right)
\end{aligned}
\] & \multicolumn{2}{|l|}{機能確認済加速度
\[
\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)
\]} & \multicolumn{2}{|l|}{構造強度評価結果 （MPa）} & \multirow[t]{2}{*}{\[
\downarrow
\]} \\
\hline & & 水平 & 鉛直 & 水平 & 鉛直 & 計算応力 & 許容応力 & \\
\hline － & － & － & － & － & － & － & & \\
\hline  & \begin{tabular}{l}
数を 50 Hz \\
がある場
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
して計 \\
こ記載す
\end{tabular} & 結果を示 & & \multicolumn{4}{|l|}{機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は構造強度評価を実施し，計算応力が許容応力以下であることを確認する。 なお，構造強度評価を要しない場合は「一」 と記載する。} \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{\begin{tabular}{l}
要求機能は，弁に要求される機能に応じて以下を記載する。 \\
\(\alpha\)（ S s）：基準地震動 S s ，弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\alpha(\mathrm{S} \mathrm{d})\) ：弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\beta\)（ S s ）：基準地震動 S s ，弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\beta(\mathrm{S} \mathrm{d})\) ：弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの。
\end{tabular}} \\
\hline
\end{tabular}
4．2．4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果
代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し，応力分類ごとに裕度が最小のモデルを選定して鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載している。下表に，代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。 \begin{tabular}{|l|}
\hline 評価クラス毎に記載する。 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{3}{*}{No．} & \multirow[t]{3}{*}{配管モデル} & \multicolumn{5}{|l|}{許容応力状態 \(\mathrm{III}_{\text {A }} \mathrm{S}\)} & \multicolumn{13}{|l|}{許容応力状態 \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\)} \\
\hline & & \multicolumn{5}{|l|}{一次応力} & \multicolumn{5}{|l|}{一次応力} & \multicolumn{5}{|l|}{一次＋二次応力＊} & \multicolumn{3}{|l|}{疲労評価} \\
\hline & & \[
\begin{aligned}
& \text { 評 } \\
& \text { 価 } \\
& \text { 点 } \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& (\mathrm{MPa}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) }
\end{aligned}
\] & 裕度 & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{gathered}
\text { 評 } \\
\text { 価 } \\
\text { 点 }
\end{gathered}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& (\mathrm{MPa}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& (\mathrm{MPa}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & 裕度 & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 評 } \\
& \text { 価 } \\
& \text { 点 } \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) } \\
& \hline
\end{aligned}
\] & 裕度 & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 評 } \\
& \text { 価 } \\
& \text { 点 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 疲労 } \\
& \text { 累積 } \\
& \text { 係数 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
注記＊：III A Sの一次 + 二次応力の許容値は \(\mathrm{IV}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) と同様であることから，地震荷重が大きい \({ }^{(1 V} \mathrm{S}\) の一次 + 二次応力裕度最小を代表と する。

\section*{重大事故等対処設備}


設計基準対象施設としての評価及び重大事故等対処設備 としての評価ごとに中表紙を作成する。

\(\bigcirc\)

\section*{目次}
1．概要 ..... 1
2．概略系統図及び鳥瞰図 ..... 2
2.1 概略系統図 ..... 2
2.2 鳥瞰図 ..... 4
3．計算条件 ..... 6
3.1 計算方法 ..... 6
3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態 ..... 7
3.3 設計条件 ..... 8
3.4 材料及び許容応力 ..... 12
3.5 設計用地震力 ..... 13
4．解析結果及び評価 ..... 14
4． 1 固有周期及び設計震度 ..... 14
4． 2 評価結果 ..... 20
4．2．1 管の応力評価結果 ..... 20
4．2．2 支持構造物評価結果 ..... 23
4．2．3 弁の動的機能維持評価結果 ..... 24
4．2．4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果 ..... 25

\section*{1．概要}

本計算書は，添付書類「VI－2－1－13－6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」 （以下「基本方針」という。）に基づき，○○系の管，支持構造物及び弁が設計用地震力 に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。評価結果の記載方法は，以下に示すとおりである。
（1）管

> 当該系統の配管モデル数を記載する。

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全〇モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4．2．4に記載する。
（2）支持構造物
工事計画記載範囲の支持点のらち，種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。
（3）弁
機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として，評価結果を記載する。

2．概要系統図及び鳥瞰図
2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 記号 & 内容 \\
\hline \begin{tabular}{l}
（太線） \\
（細線） \\
（破線）
00
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
工事計画記載範囲の管のらち，本計算書記載範囲の管 \\
工事計画記載範囲の管のらち，本系統の管であって他計算書記載範囲の管 \\
工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管 のうち，他系統の管であって系統の概略を示すため に表記する管鳥瞰図番号 \\
アンカ
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}
监
\[
\boxed{\otimes}
\]



片


3．計算条件
3.1 計算方法

管の構造強度評価は，「基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは，「○○○」を使用し，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 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。


\section*{3.3 設計条件}

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し，管名称と対応する評価点番号を示す。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 管名称 & 最高使用圧力
\((\mathrm{MPa})\) & 最高使用温度 \(\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)\) & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 外径 } \\
& (\mathrm{mm}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 厚さ } \\
& (\mathrm{mm}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & 材料 & 耐震重要度分類 & 縦弹性係数 （MPa） \\
\hline & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}

設計条件

管名称と対応する評価点
評価点の位置は鳥瞰図に示す。

鳥 瞰 図 ○○○－○○○
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline 管名称 & \\
\hline & \\
& \\
& \\
& \\
& \\
\hline
\end{tabular}

配管の質量（付加質量含む）
鳥 瞰 図 ○○○－○○○
評価点の質量を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline 評価点 & 質量（kg） & 評価点 & 質量（kg） & 評価点 & 質量（kg） & 評価点 & 質量（kg） & 評価点 & 質量（kg） \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline
\end{tabular}

弁部の質量を下表に示す。
弁○


弁部の寸法を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|}
\hline 弁 NO & 評価点 & 外径（mm） & 厚さ（mm） & 長さ（mm） \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline & & & & \\
\hline
\end{tabular}

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図－
\(\bigcirc\)
支持点部のばね定数を下表に示す。
\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow{2}{*}{ 支持点番号 } & \multicolumn{2}{|c|}{ 各軸方向ばね定数（ \(\mathrm{N} / \mathrm{mm}\) ）} & \multicolumn{2}{|c|}{ 各軸回り回転ばね定数（ \(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm} / \mathrm{rad}\) ）} \\
\hline & X & Y & Z & X & Y & Z \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
＊＊印は斜め拘束を示しばね定数をXに示す。下段は方向余弦を示す。
注1 地震荷重及び地震荷重を除く短期的機械荷重の解析に使用するスナッバのばね定数を示す。

注2 自重解析にのみ使用するハンガのばね定数を示す。地震，地震を除く短期的機械荷重及び熱の解析においてはハンガのばね定数は考慮しない。

該当する場合に記載する。

\section*{3.4 材料及び許容応力}

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。


\section*{3.5 設計用地震力}

本計画書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答曲線を下表に示す。

なお，設計用床応答曲線は，添付書類「VI－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「VI－2－1－6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline 鳥瞰図 & 建物•構築物 & 標高（0．P．（m）） & 減衰定数（\％） \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline  &  & & \\
\hline \multicolumn{4}{|l|}{配管系が設置されているレベルを包絡する設計用床応答曲線を用いる場合は，用いるすべての標高を記載する。} \\
\hline
\end{tabular}
4. 解析結果及び評価
4.1 固有周期及び設計震度


\footnotetext{
n 次までは固有周期が 0.050 s より長いモード， \(\mathrm{n}+1\) 次は固有周期が 0.050 s 以下のモードを示す。
}
各モードに対応する刺激係数
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{モード} & \multirow[t]{2}{*}{固 有 周 期 （s）} & \multicolumn{3}{|l|}{刺 激 係 数＊} \\
\hline & & X 方向 & Y方向 & Z 方向 \\
\hline 1 次 & & & & \\
\hline 2 次 & & & & \\
\hline 3 次 & & & & \\
\hline ．．． & & & & \\
\hline 8 次 & & & & \\
\hline n 次 & & & & \\
\hline
\end{tabular}
注記＊：刺激係数は，モード質量を正規化し，固有ベクトルと質量マトリックスの積から算出した値を示す。刺激係数の算出方法を記載する。

\section*{代表的振動モード図}

振動モード図は， 3 次モードまでを代表とし，各質点の変位の相対量•方向を破線で図示 し，次ページ以降に示す。
示
\(-x\)
代表的振動モード図（1次）

。
 
示
\(\Rightarrow x\)
代表的振動モード図（2次）


重大事故等クラス2管であつてクラス1管
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{鳥瞰図} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
許容 \\
応力 \\
状態
\end{tabular}} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
最大 \\
応力 \\
評価点
\end{tabular}} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
配管 \\
要素 \\
名称
\end{tabular}} & \multirow[t]{2}{*}{最大応力区分} & \multicolumn{4}{|l|}{\[
\begin{gathered}
\text { 一次応力評価 } \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\]} & \multicolumn{2}{|l|}{\[
\begin{gathered}
\text { 一次 }+ \text { 二次応力評価 } \\
(\mathrm{MPa})
\end{gathered}
\]} & 疲労評価 \\
\hline & & & & & \[
\begin{gathered}
\text { 一次応力 } \\
S \mathrm{~s} \mathrm{rm}(\mathrm{~S} s)
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
3 \cdot \mathrm{~S} \mathrm{~m}
\] & \[
\begin{gathered}
\text { ねじり応力 } \\
\text { St (S s) }
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
0.73 \cdot \mathrm{Sm}
\] & \[
\begin{gathered}
\text { 一次 + 二次応 } \\
\mathrm{Sn}(\mathrm{~S} \text { s ) }
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
3 \cdot \mathrm{~S} \mathrm{~m}
\] & 疲労累積係数
\[
\mathrm{U}+\mathrm{US} \mathrm{~s}
\] \\
\hline & \(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) & & & Sprm（S s） & & & － & － & － & － & － \\
\hline & \(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) & & & S t（S s ） & － & － & & & － & － & － \\
\hline & \(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\) & & & Sn （S s ） & － & － & － & － & & & \\
\hline & \(\mathrm{V}_{\text {A }} \mathrm{S}\) & & & \(\mathrm{U}+\mathrm{US} \mathrm{s}\) & － & － & － & － & － & － & \\
\hline
\end{tabular}

\footnotetext{
＊＊印は一次＋二次応力が許容応力を超えていることを示し，簡易弾塑性解析を行い疲労評価の結果疲労累積係数が 1 以下であり許容
}

> 4．2 評価結果
> 4．2．1 管の応力評価結果
> 下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

\section*{0 y \\ II－○－○－○（重 \\ \(\zeta\)}


\footnotetext{
注：本表はねじり＋曲げ応力評価結果を示すものである。
}
管の応力評価結果
下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。
重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 以下の管
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{鳥瞰図} & \multirow[t]{2}{*}{許容応力状態} & \multirow[t]{2}{*}{最大応力評価点} & \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
最大応力 \\
区分
\end{tabular}} & \multicolumn{2}{|l|}{一次応力評価（MPa）} & \multicolumn{2}{|l|}{一次＋二次応力評価（MPa）} & 疲労評価 \\
\hline & & & & \[
\begin{gathered}
\text { 計算応力 } \\
S \mathrm{Sprm}(\mathrm{~S} s)
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
0.9 \cdot \mathrm{Su}
\] & \[
\begin{gathered}
\text { 計算応力 } \\
S \mathrm{n}(\mathrm{~S} \text { s ) }
\end{gathered}
\] & 許容応力
\[
2 \cdot \mathrm{~S} y
\] & \begin{tabular}{l}
疲労累積係数 \\
US s
\end{tabular} \\
\hline & \[
\begin{aligned}
& \mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S} \\
& \mathrm{~V}_{\mathrm{A}} \mathrm{~S}
\end{aligned}
\] & & Sprm（S s） \(\mathrm{Sn}(\mathrm{S} \mathrm{s})\) & － & － & － & － &  \\
\hline \multicolumn{9}{|l|}{＊印は一次＋二次応力が許容応力を超えていることを示し，簡易弾塑性解析を行い疲労評価の結果疲労累積係数が 1 であり許容値を満足している。} \\
\hline \multicolumn{4}{|l|}{該当する場合に記載する。} & \multicolumn{5}{|l|}{一次＋二次応力が 2 S y以下の場合は「一」を記載する。} \\
\hline
\end{tabular}

4．2．3 弁の動的機能維持評価結果
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{7}{|l|}{4．2．3 并の動的機能維持評価結果} & \multicolumn{3}{|l|}{対象がない場合は，「一」を記載する。} \\
\hline \multicolumn{10}{|l|}{下表に示すとおり機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。} \\
\hline 弁番号 & 形式 & \multirow[t]{2}{*}{要求機能} & 機能維持 （ \(\times\) & 用加速度
\[
\left(s^{2}\right)
\] & \multicolumn{2}{|l|}{機能碓認済加速度
\[
\left(\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)
\]} & \multicolumn{2}{|l|}{構造強度評価結果
(MPa)} & \multirow[t]{3}{*}{} \\
\hline & & & 水平 & 鉛直 & 水平 & 鉛直 & 計算応力 & 許容応力 & \\
\hline － & － & － & - & － & － & － & － & － & \\
\hline \multicolumn{6}{|l|}{＊応答加速度は，打ち切り振動数を 50 Hz として計算した結果を示す。} & \multicolumn{3}{|l|}{} & \\
\hline & 評俉 & がある場 & こ記載す & & & \multicolumn{4}{|l|}{機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は構造強度評価を実施し，計算応力が許容応力以下であることを確認する。 なお，構造強度評価を要しない場合は「一」 と記載する。} \\
\hline & \multicolumn{9}{|l|}{\begin{tabular}{l}
要求機能は，弁に要求される機能に応じて以下を記載する。 \\
\(\alpha\)（S s）：基準地震動 S s ，弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\alpha\)（ S d）：弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\beta\)（ S s ）：基準地震動 S s ，弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの。 \\
\(\beta\)（ S d ）：弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの。
\end{tabular}} \\
\hline
\end{tabular}
4．2．4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果
代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し，応力分類ごとに裕度が最小のモデルを選定して鳥瞰図，計算条件
及び評価結果を記載している。下表に，代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。
代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス 2 管であってクラス○管）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{3}{*}{No．} & \multirow[t]{3}{*}{配管モデル} & \multicolumn{13}{|l|}{許容応力状態 \(\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}\)} \\
\hline & & \multicolumn{5}{|l|}{一次応力} & \multicolumn{5}{|l|}{一次＋二次応力} & \multicolumn{3}{|l|}{疲労評価} \\
\hline & & \[
\begin{aligned}
& \text { 評 } \\
& \text { 価 } \\
& \text { 点 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& (\mathrm{MPa}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) }
\end{aligned}
\] & 裕度 & \begin{tabular}{l}
代 \\
表
\end{tabular} & \[
\begin{aligned}
& \text { 評 } \\
& \text { 価 } \\
& \text { 点 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 計算 } \\
& \text { 応力 } \\
& \text { (MPa) } \\
& \hline
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \hline \text { 許容 } \\
& \text { 応力 } \\
& (\mathrm{MPa}) \\
& \hline
\end{aligned}
\] & 裕度 & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] & 評
価
点 & \[
\begin{aligned}
& \text { 疲労 } \\
& \text { 界積 } \\
& \text { 係数 }
\end{aligned}
\] & \[
\begin{aligned}
& \text { 代 } \\
& \text { 表 }
\end{aligned}
\] \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}```


[^0]:    許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされて （1）

[^1]:    注記＊：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。
    
    

[^2]:    －DB＋SA の場合は， $\mathrm{V}_{\mathrm{A}} \mathrm{S}$ を追加する。
    －

[^3]:    JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」
    を記載し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

[^4]:    III S の評価を S s で実施した場合は， 1.3 項の算出値に「—＊」を付記し，注記を以下のとおり記載する。注記＊：IIIS については，基準地震動S s で評価する。

[^5]:    ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。
    ＊ $3: 「 \mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

[^6]:    許容応力を記載するすべての表に「当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とさ れている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。」の注記を記載する
    言

[^7]:    1．4．2 電気的機能維持の評価結果（ $\times 9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ ）

    | 機能維持評価用加速度＊ |  | 機能確認済加速度 |  |
    | :---: | :---: | :--- | :--- |
    | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 盤 | 水平方向 |  |  |
    |  | 鉛直方向 |  |  |

    注記 $*$ ：基準地震動 S s により定まる応答加速度とする。
    機能維持評価用加速度（1．0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。

[^8]:    本図は，原則として「機器要目」の箇所に記載するものとする。
    ただし，配置上入らない場合は本図のように最終ページに記載するものとする。
    なお，DB＋SA の場合は，SAの結果表の最終ページに記載するものとする。

[^9]:    JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を
    記載し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

[^10]:    JIS 以外の規格に基づく材料を用いる場合は，材料記号の後に「＊」を
    記載し，注記に JIS 規格における相当材料の記号を記載する。

[^11]:    すべて許容荷重以下である

[^12]:    注記 $* 1$ ：各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の
    

[^13]:    2．2．3．2 往復動式ポンプの動的機能維持評価
    2．2．3．2．1 代表評価項目の評価

[^14]:    ＊2：「 $\mathrm{D}+\mathrm{P}_{\mathrm{sAD}}+\mathrm{M}_{\mathrm{SAD}}+\mathrm{S} \mathrm{s}$ 」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

[^15]:    注：添字 $x$ ，$y$ ，$z$ は要素に与えられた座標軸で，$x$ 軸は常に要素の長手方向にとる。

[^16]:    1.4 結論

    | 1.4 .1 固有周期 | （単位：s） |  |
    | :---: | :--- | :--- |
    | モード | 方向 | 固有周期 |
    |  |  |  |
    |  |  |  |

