7．放射線管理施設
7.1 放射線管理用計測装置


耐圧強化がント系故射綡モ二の


非常用がス処理系より

|  | 今回甲請範囲 | $\mathrm{R}-$ ：線量当量率 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 放射線モニタ | －R ：記録計 |
| 例 R | 安全パラメータ表示システム（SPDS） | －－－：電気信号 |
| $\square$ | 中央制御室設置計器 |  |


| 工事計画認可申請 |  |
| :---: | :---: |
| 第 7－1－1－1 図 |  |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |
| 名 <br> 称 | 放射線管理用計測装置 系統図 |
| 東 北 電 力株 式 会 社 |  |
| 10310 |  |



| 番号 | 名称 | 計器番号 | 設置床＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | 格納容器内雰囲気放射線モニタ（S／C） | D23－RE006A | - |
| $(2)$ | 格納容器内雰囲気放射線モニタ（S／C） | D23－RE006B | - |
| 注記 $*:$機器配置図に記載しているフロアレベルと当し該機器の設置レベルが <br> 異なる場合のみ計器設置レベルを記載する。 |  |  |  |



| 番号 | 名称 | 計器番号 | 設置床＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | 格納容器内雰囲気放射線モニタ（D／W） | D23－RE005A | - |
| $(2)$ | 格納容器内雰囲気放射線モニタ（D／W） | D23－RE005B | - |

注記＊：機器配置図に記載しているフロアレベルと当該機器の設置レベルが異なる場合のみ計器設置レベルを記載する。

工事計画認可申請女川原子力発電所 第2号機
名 放射線管理用計測装置 計测装置の検出器の称 取付箇所を明示した図面（その 2 ）（ $2 / 2$ ）東 北 電 力株 式 会 社


原子健建屋 O．P． $22.50(\mathrm{~m})$

| 番号 | 名称 | 計器番号 | 設置床＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | フィルタ装置出口放射線モニタ | T63－RE009A | 0. P． $24.80(\mathrm{~m}$ |
| （2） | フィルタタ装置出口放射線モニタ | T63－RE009B | 0. P． $24.80(\mathrm{~m})$ |

の設置レベルが異なる場合のみ計器設置レビルを記載する。


擪子局建屋 0. P。 $27.20(\mathrm{~m})$

| 番号 | 名称 | 計器番号 | 設置床＊ |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| （1） | 耐圧強化ベント系放射線モニタ | D11－RE019A | - |
| （2） | 耐圧強化ベント系放射線モニタ | D11－RE019B | - |

注記＊：機器配置図に記載しているフロアレベルと当該機器の設置レベルが異なる場合のみ計器設置レベルを記載する。


原子怗建屋 O．P． $33.20(\mathrm{~m})$女川原子力発電所 第2号機
取付第所を明示した四面（その5）（1／2）東北電力株式会社

| 番号 | 名称 | 計器番号 | 設置床＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $(1)$ | 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（低線量） | D21－RE043 | - |
| （2） | 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量） | D21－RE044 | - |

注記＊：機器配置図に記載しているフロアレベルと当該機器の設置レベルが異なる場合のみ計器設置レベルを記載する。

工事計画認可申請 ${ }^{\text {第7－1－2－10図 }}$女川原子力発電所 第2号機
名 放射䋺管理用計測装置 計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（その5）（2／2）東 北 電力株 式 会 社





注記＊：個数のうち，1（予備1）は緊急時対策所の加圧判断用と兼用する。

| 工事計画認可申請 |  | 第7－1－3－2図 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 名 } \\ & \text { 称 } \end{aligned}$ | 放射線管理施設の移動式周辺モニタ可搬型モニタリン | うち <br> リング設備 グポスト構 |  |
|  | 北 電 力 | 株 式 | 会 社 |





7.2 換気設備

## 7．2．1 中央制御室換気空調系




$B \sim B$ 断面図

| 2 | 中央制御室送風機（B） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 中央制御室送風機（A） |  |
| 番号 | 名 称 | 備 考 |
| 中央制御室送風機 一覧表 |  |  |

注1：寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す注 $2: ~$ 特記なき寸法は公称値を示す模式的に示している。

| 工事計画認可申請 |  | 第7－2－1－2－1図 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第 2 号機 |  |  |  |  |
| 名 | 中央制御室送風機構造図 |  |  |  |
| 東 | 北 電 力 | 株 式 | 式 会 | 会 社 |




図－1 $\mathrm{A} \sim \mathrm{A}$ 矢視図


| 2 | 中央制御室再循環送風機（ B ） | 図－2 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 中央制御室再循環送風機（A） | 図－1 |
| 番号 | 名 名 称 | 備 考 |
| 中央制御室再循環送風機 一覧表 |  |  |

注1：寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す注3：正面図では，送風機の構造を模式的に示している。

| 工事計画認可申請 | 第7－2－1－2－2図 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 女 川原子 力発電所 第 2 号 機 |  |  |  |
| 名 <br> 称 | 中央制御室再循環送風機構造図 |  |  |
| 東 | 北 | 電 力 | 株 式 会 社 |





注：寸法はmを示す。
工事計画認可申請第7－2－1－3－1図女川原子力発電所 第2号機
名 中央制御室換気空調系
称 機器の配置を明示した図面（その1）





$\square$


7．2．2 緊急時対策所換気空調系


備考

| D | 外径 -mm |
| :---: | :--- |
| t | 厚さ mm | | t | 厚さ mm |
| :--- | :--- |
| M | 材料 |

記号表


| 工事計画認可申請 | 第7－2－2－1－1図 |
| :--- | :--- |
| 女川原子力発電所 | 第2号機 |


| D $351.0 \times 351.0$ |
| :--- | :--- |


| $t$ | 0.5 |
| :--- | :--- |
| M | SGCC |

名 【設計基準対象施設】
称 緊急時対策所換気空調系系統図
東 北 電 力 株 式 会 社


| 工事計画認可申請 |  | 第7－2－2－1－2図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第 2 号機 |  |  |
| 名 | 【重大事故等対処設緊急時対策所換気 | 周系系統図 |
|  | 北 電 力 | 式 会 社 |


$k^{A}$

$B \sim B$ 断面図


図－1 $A \sim A$ 矢視図


吐出
$\Rightarrow$

| 2 | 緊急時対策所非常用送風機（B） | 図－2 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 緊急時対策所非常用送風機（A） | 図－1 |
| 番号 | 名 称 | 備 考 |
| 緊急時対策所非常用送風機 一覧表 |  |  |

注1：寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す。
注3：正面図では，送風機の構造を
模式的に示している。

| 工事計画認可申請 |  | 第7－2－2－2－1図 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第 2 号機 |  |  |  |  |
| 名 | 緊急時対策所非常 | 送風機構 |  |  |
| 東 | 北 電 力 | 株 式 | 会 |  |

第 7－2－2－2－1 図 緊急時対策所非常用送風機構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［緊急時対策所非常用送風機］

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 吸込口径 | 215 |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 吐出口径 | 321 |  | 同上 |
| たて | 967 |  | 同上 |
| 横 | 680 |  | 同上 |
| 高さ | 850.5 |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


| 2 | 緊急時対策所非常用フィルタ装置（B） |  |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 | 緊急時対策所非常用フィルタタ装置（A） |  |
| 番号 | 名 称 | 備 考 |
| 緊急時対策所非常用フィルタ装置 一覧表 |  |  |

注1：寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す。



第 7－2－2－2－2 図 緊急時対策所非常用フィルタ装置構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［緊急時対策所非常用フィルタ装置］

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 拠 |  |  |  |
| 吸込口径 | 318.5 |  |  |
| 吐出口径 | 318.5 |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| たて | 900 |  | 同上 |
| 横 | 7600 |  | 同上 |
| 高さ | 1800 |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


緊急時対策建屋 O．P．62．20

注：寸法はmを示す。



A～A矢視図

$B \sim B$ 矢視図








注：寸法はmを示す。

| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | 給気口 <br> 緊急時対策所非常用送風機 | 管 | 267.4 | 9.3 | STS410 |
| （2） |  | エルボ | 267.4 | 9.3 | STS410 |
| （3） |  | ティー | 267.4 <br> 267.4 <br> 267.4 | $\begin{aligned} & 9.3 \\ & \text { / } \\ & 9.3 \\ & \hline \\ & 9.3 \end{aligned}$ | STS410 |
| （4） |  | 伸縮継手 | 373.0 | 1.2 | SUS304 |
| （5） | 緊急時対策所非常用送風機 <br> 緊急時対策所非常用 フィルタ装置 | 伸縮継手 | 423.0 | 1.2 | SUS304 |
| （6） |  | 管 | 318.5 | 10.3 | STS410 |
| （7） | 緊急時対策所非常用 フィルタ装置 <br> 緊急対策室及び資機材保管エリア | 管 | 318.5 | 10.3 | STS410 |
| （8） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 318.5 \\ / \\ 267.4 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 10.3 \\ / \\ 9.3 \end{gathered}$ | STS410 |
| （9） |  | 管 | 267.4 | 9.3 | STS410 |


| No． | 名称 | 部品 | 外径 ${ }^{*}$ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （10） | 緊急時対策所非常用 フィルタ装置 <br> 緊急対策室及び <br> 資機材保管エリア | エルボ | 267.4 | 9.3 | STS410 |
| （11） |  | ティー |  | $\begin{gathered} 9.3 \\ \prime \\ 9.3 \\ \prime \\ 9.3 \end{gathered}$ | STS410 |
| （12） |  | 管 | 267.4 | 9.3 | STS410 |
| （13） |  | エルボ | 267.4 | 9.3 | STS410 |
| （26） | チェンジングエリア <br> 廊下（1F） | 管 | 355.6 | 11.1 | STS410 |
| （27） |  | エルボ | 355.6 | 11.1 | STS410 |

＊外径及び厚さは公称値 $(\mathrm{mm})$ を示す。



| No | 名称 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （14） | 餈機材保管エリア | $151.6 \times 151.6$ | 0.8 | SUS304 |
| （15） | 階段室（北假 | $154.0 \times 154.0$ | 2.0 | SUS304 |
| （16） | 資機材保管エリア <br> 出入管理室及び空気ボンベ室 | $351.6 \times 351.6$ | 0.8 | SUS304 |
| （17） |  | $354.0 \times 354.0$ | 2.0 | SUS304 |
| （18） |  | $\begin{gathered} \substack{351.6 \times 351.6 \\ / \\ / \\ 351.6 \times 351.6} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.8 \\ & \text { / } \\ & \text { / } \\ & 0.8 \end{aligned}$ | SUS304 |
| （19） |  | $$ | $\begin{aligned} & 0.8 \\ & 1 \\ & 0.8 \\ & / \\ & 0.8 \end{aligned}$ | SUS304 |
| （20） |  | $201.6 \times 201.6$ | 0.8 | SUS304 |
| （21） |  | $\stackrel{201.6 \times 201.6}{/_{401.6 \times 201.6}}$ | 0.8 | SUS304 |
| （22） |  | $401.6 \times 201.6$ | 0.8 | SUS304 |


| No | 名称 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （23） | 資機材保管エリア <br> 出入管理室及び空気ボンベ室 | $\begin{gathered} 351.6 \times 351.6 \\ / / \\ 301.6 \times 301.6 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 0.8 \\ / \\ 0.8 \end{gathered}$ | SUS304 |
| （24） |  | $301.6 \times 301.6$ | 0.8 | SUS304 |
| （25） | 出入管理室 <br> チェンジングェリア | $351.6 \times 351.6$ | 0.8 | SUS304 |

＊外径及び厚さは公差値（mm）を示す。


第 7－2－2－4－1～11図 緊急時対策所換気空調系 主配管の配置を明示した図面別紙

## 工事計画記載の公称値の許容範囲

［主配管］
管NO． $1,9,12^{* 1}$

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

管 NO O．2，10， $13^{* 1}$ 管継手（エルボ）

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

管 NO ． $3,11^{* 1}$ 管継手（ティー）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ \text { (mm) } \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\begin{aligned} & +4.0 \mathrm{~mm} \\ & -3.2 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | ```【プラス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差``` |
| 厚さ | 9.3 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & \text {-12.5\% } \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO． $4^{* 1}$ 伸縮継手

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 373.0 |  | 【プラス側公差】 <br> 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値【マイナス側公差】製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値 |
| 厚さ | 1.2 |  | 同上 |

管NO．5＊1 伸縮継手

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 423.0 |  | 【プラス側公差】 <br> 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値【マイナス側公差】 <br> 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準値 |
| 厚さ | 1.2 |  | 同上 |

管NO．6，7＊1

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 318.5 | $\pm 0.8 \%$ | J I S G | 3455 による材料公差 |
| 厚さ | 10.3 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |  |

［主配管（続き）］
管NO．8＊1 管継手（レジューサ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 318.5 | $\begin{aligned} & +4.0 \mathrm{~mm} \\ & -3.2 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { JI S B } ~ 2 ~ 3 ~ 1 ~ 2 ~ に よ る ~ \end{aligned} \text { 材料公差 }$ |
|  | 267.4 | $\begin{aligned} & +4.0 \mathrm{~mm} \\ & -3.2 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |
| 厚さ | 10.3 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 9.3 | $\begin{aligned} & \hline+ \text { 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
ダクトNO．14＊2

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $151.6 \times 151.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 による材料公差 |

ダクトNO．15＊2

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $154.0 \times 154.0$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 2.0 |  | J I S G 4 305による材料公差 |

ダクトNO．16，25＊2

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根拠 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 外径 | $351.6 \times 351.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |  |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G G 43305 による材料公差 |  |  |

ダクトNO． $17^{* 2}$

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 根拠 |  |  |  |  |
| 外径 | $354.0 \times 354.0$ |  |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 2.0 |  | J I S G G 43305 による材料公差 |  |

ダクトNO． $18^{* 2}$

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 |  | 根拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 外径 | $351.6 \times 351.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |  |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G G 43305 による材料公差 |  |

［主配管（続き）］
ダクトNO．19＊2

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $351.6 \times 351.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
|  | $201.6 \times 201.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 こよる材料公差 |

ダクトNO． $20^{* 2}$

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $201.6 \times 201.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 こよる材料公差 |

ダクトNO．21＊2

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $201.6 \times 201.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
|  | $401.6 \times 201.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 こよる材料公差 |

ダクトNO． $22^{* 2}$

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $401.6 \times 201.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 305による材料公差 |

［主配管（続き）］
ダクトNO． $23^{* 2}$

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $351.6 \times 351.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
|  | $301.6 \times 301.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 こよる材料公差 |

ダクトNO． $24 * 2$

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | $301.6 \times 301.6$ |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 厚さ | 0.8 |  | J I S G 4 3 0 5 こよる材料公差 |

［主配管（続き）］
管NO． $26^{* 1}$

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 355.6 | $\pm 0.8 \%$ | J I S G 3 455 による材料公差 |
| 厚さ | 11.1 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |

管NO． $27^{* 1}$ 管継手（エルボ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 355.6 | $\begin{aligned} & +4.0 \mathrm{~mm} \\ & -3.2 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { J I S B } ~ 2 ~ 3 ~ 1 ~ 2 ~ に よ る ~ \end{aligned} \text { 材料公差 }$ |
| 厚さ | 11.1 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
注記 $~ * ~ 1 ~: ~$ 主配管の配置を明示した図面の管 NO．を示す。
注記 $* 2$ ：主配管の配置を明示した図面のダクトNO．を示す。

## 7．2．3 中央制御室待避所加圧空気供給系







中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 于目 |  |  |  |
| 于目 |  |  |  |
|  |  | 0LEI | 子景 |
|  | \％I干 | २८\％ | 扯必 |
| 7解 梀 | 囲㗢量地晨 |  |  |
|  <br>  |  |  |  |



注：寸法はmを示す。
工事計画認可申請
第7－2－3－3－1図
女川原子力発電所 第2号機
名 中央制御室待避所加圧空気供給系
称 機器の配置を明示した図面（その1）
東 北 電 力 株 式 会 社




| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （3） | フレキシブル配管 ／恒設配管取合点中央制御室待避所 | 管 | 34.0 | 4.5 | SUS304TP |
| （4） |  | エルボ | 34.5 | 7.0 | SUSF304 |
| （6） |  | ティー | $\begin{gathered} 34.5 \\ 34.5 \\ \boxed{\prime} \\ - \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 7.0 \\ & 7.0 \\ & \hline \end{aligned}$ | SUSF304 |
| （7） |  | フルカップリング | 34.5 | 7.0 | SUSF304 |

＊外径及び厚さは公称値（mm）を示す。


PN



注：寸法はmを示す。
工事計画認可申請 第7－2－3－4－3図
女川原子力発電所第2号機
中央制御室待避所加圧空気供給系


PN


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （8） | フレキシブル配管 ／恒設配管取合点中央制御室待避所 | 管 | 34.0 | 3.4 | SUS304TP |
| （9） |  | ティー | $\begin{gathered} 34.5 \\ / \\ 34.5 \\ / \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5.0 \\ 1.0 \\ 5.0 \\ \hline \end{gathered}$ | SUSF304 |
| （1） |  | エルボ | 34.5 | 5.0 | SUSF304 |
| （12） |  | フルカップリング | 34.5 | 5.0 | SUSF304 |

＊外径及び厚さは公称値（mm）を示す。

注：寸法はmを示す。


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （8） | フレキシブル配管 <br> ／恒設配管取合点 | 管 | 34.0 | 3.4 | SUS304TP |
|  | （10） <br> 中央制御室待避所 | エルボ | 34.5 | 5.0 | SUSF304 |

＊外径及び厚さは公称値（mm）を示す。


注：寸法はmを示す。
工事計画認可申請 第7－2－3－4－6図
女川原子力発電所第2号機
中央制御室待避所加圧空気供給系
主配管の配置を明示した図面（その6）


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （8） | フレキシブル配管 ／恒設配管取合点中央制御室待避所 | 管 | 34.0 | 3.4 | SUS304TP |
| （9） |  | ティー | $\begin{gathered} 34.5 \\ / \\ 34.5 \\ / \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5.0 \\ 1.0 \\ 5.0 \\ \hline \end{gathered}$ | SUSF304 |
| （10） |  | エルボ | 34.5 | 5.0 | SUSF304 |
| （11） |  | ティー | $\begin{gathered} 34.5 \\ 34.5 \\ 34.5 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 5.0 \\ & 5.0 \\ & 5.0 \\ & 5 \end{aligned}$ | SUSF304 |
| （13） |  | レジューサ | $\begin{aligned} & 61.1 \\ & 34.5 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\stackrel{6.1}{5.0}$ | SUSF304 |
| （14） |  | 管 | 60.5 | 3.9 | SUS304TP |
| （15） |  | ティー | $\begin{gathered} 61.1 \\ 61.1 \\ 61.1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 6.1 \\ & 6.1 \\ & 6.1 \end{aligned}$ | SUSF304 |
| （16） |  | エルボ | 61.1 | 6.1 | SUSF304 |
| （17） | 中央制御室待避所中央制御室 | 管 | 89.1 | 5.5 | SUS304TP |
| （18） |  | エルボ | 89.1 | 5.5 | SUS304TP |

＊外径及び厚さは公称値（mm）を示す。



注：寸法はmを示す。

第 7－2－3－4－1～7 図 中央制御室待避所加圧空気供給系 主配管の配置を明示した図面別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［主配管］
管NO．1＊

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 根拠 |  |  |  |  |  |
| 外径 | 21.7 | $\pm 0.3 \mathrm{~mm}$ | J I S | G | 3459 |
| 厚さ | 3.7 | $\pm 10 \%$ | 同上 |  |  |

管NO．2＊管継手（レジューサ）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ |  |
|  | 22.2 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |
| 厚さ | 7.0 | $\begin{gathered} \text { +規定しない } \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |
|  | 5.2 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．3＊

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 |  |  |  |  |  | 根拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 34.0 | $\pm 0.5 \mathrm{~mm}$ | J I S $\quad$ G 3459 による材料公差 |  |  |  |  |  |
| 厚さ | 4.5 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |  |  |  |  |  |

［主配管（続き）］
管NO．4＊管継手（エルボ）

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7． 0 | + 規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．5，6＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差达部 <br> 内径 | 34． 5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 <br> 【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7.0 | ＋規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．7＊管継手（フルカップリング）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7.0 | + 規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．8＊

［主配管（続き）］
管NO．9，11＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 5.0 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．10＊管継手（エルボ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2316による規定 |
| 厚さ | 5.0 | + 規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．12＊管継手（フルカップリング）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 5.0 | + 規定しない 0 mm | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．13＊管継手（レジューサ）

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 <br> 【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
|  | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |
| 厚さ | 6.1 | ＋規定しない <br> 0 mm | 同上 |
|  | 5.0 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．14＊


管NO．15＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．16＊管継手（エルボ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 6.1 | ＋規定しない 0 mm | 同上 |

管NO． 17 ＊


管NO．18＊管継手（エルボ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 89.1 | $\pm 1.6 \mathrm{~mm}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 <br> 【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
| 厚さ | 5.5 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管N O．19＊

［主配管（続き）］
管NO． 20 ＊


管NO．21＊


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。
注記＊：主配管の配置を明示した図面の管NO．を示す。

## 7．2．4 緊急時対策所加圧空気供給系






第 7－2－4－2－1 図 緊急時対策所加圧設備（空気ボン心゙）構造図別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 232 |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 高さ | 1370 |  | 同上 |
| 胴部厚さ |  |  | 同上 |
| 底部厚さ |  |  | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


瑿急時対策建屋 O。P。57．30

注：寸法はmを示す。


注：寸法はmを示す。





D～D矢視図


E～E矢視図


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | 緊急時対策所加圧設備 （空気ボンベ） <br> フレキシブル配管／恒設配管取合点 | 管 | 8.0 | （1．5） | SUS304TP |
| （2） |  | 管 | 21.7 | （2．8） | SUS304TP |
| （3） |  | 管 | 9.53 | （1．5） | SUS304TP |
| （4） | フレキシブル配管／恒設配管取合点 <br> 緊急対策室及びSPDS室 | 管 | 34.0 | 6.4 | SUS304TP |
| （5） |  | エルボ | 34.5 | 7.0 | SUS304 |
| （6） |  | ティー | $\stackrel{34.5}{\substack{34.5 \\ \hline / \\ 34.5}}$ | $\begin{aligned} & 7.0 \\ & 7.0 \\ & 7.0 \\ & 7.0 \end{aligned}$ | SUS304 |
| （7） |  | キャップ | 34.5 | 7.0 | SUS304 |
| （8） |  | $\begin{aligned} & \text { フル } \\ & \text { カップリング } \end{aligned}$ | 34.5 | 7.0 | SUS304 |
| （9） |  | ティー | $\stackrel{34.5}{/}$ | $\stackrel{7.0}{7.0}$ | SUS304 |
| （10） |  | ティー | $\stackrel{34.5}{\nearrow}$ | $\frac{7.0}{7}$ | SUS304 |
| （11） |  | レジューサ | $\stackrel{61.1}{\substack{34.5}}$ | $\stackrel{9.6}{7.0}$ | SUS304 |
| （12） |  | 管 | 60.5 | 8.7 | SUS304TP |


| No． | 名称 | 部品 | 外径＊ | 厚さ＊ | 材質 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （13） | フレキシブル配管／恒設配管取合点 <br> 緊急対策室及びSPDS室 | 管 | 60.5 | 3.9 | SUS304TP |
| （14） |  | ティー | $$ | $\begin{aligned} & 6.1 \\ & \text { / } \\ & 6.1 \\ & / \end{aligned}$ | SUS304 |
| （15） |  | フル | 61.1 | 6.1 | SUS304 |
| （16） |  | エルボ | 61.1 | 6.1 | SUS304 |
| （17） |  | ティー | $\begin{gathered} 61.1 \\ \hline 61.1 \\ \hline / \\ 61.1 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 6.1 \\ \hline 6.1 \\ 6.1 \\ 6.1 \end{gathered}$ | SUS304 |
| （18） |  | レジューサ | $\stackrel{61.1}{/ / 24.5}$ | $\stackrel{6.1}{1.0}$ | SUS304 |
| （19） |  | キャップ | 61.1 | 6.1 | SUS304 |
| （20） |  | 管 | 34.0 | 3.4 | SUS304TP |
| （21） |  | レジューサ | $$ | $$ | SUS304TP |
| （22） |  | レジューサ | $\begin{gathered} 165.2 \\ 76.3 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7.1 \\ 5.2 \end{gathered}$ | SUS304TP |

＊外径及び厚さは公称値 $(\mathrm{mm})$ を示す。



第 7－2－4－4－1～7図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所加圧空気供給系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙

工事計画記載の公称値の許容範囲
［主配管］
管NO．1＊


管NO．2＊

| 主要寸法(mm) |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 21.7 | $\pm 0.3 \mathrm{~mm}$ | J I S G 3 4 59による材料公差 |
| 厚さ | 2.8 | $\pm 10 \%$ | 同上 |

管NO．3＊

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 9.53 | $\pm 0.3 \mathrm{~mm}$ | J I S G 3 4 5 ¢ による材料公差 |
| 厚さ | 1.5 | $\pm 0.2 \mathrm{~mm}$ | 同上 |

管NO． $4^{*}$

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 34.0 | $\pm 0.5 \mathrm{~mm}$ | J I S | こよる材料公差 |
| 厚さ | 6.4 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |  |

［主配管（続き）］
管NO．5＊管継手（エルボ）

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

管NO．6＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ |  |
| 厚さ | 7.0 | ＋規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．7＊管継手（キヤップ）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7.0 | ＋規定しない 0 mm | 同上 |

管NO．8＊管継手（フルカップリング）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7.0 | + 規定しない 0 mm | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．9＊管継手（ティー）

| 主要寸法(mm) |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7.0 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．10＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 7． 0 | $\begin{gathered} \text { +規定しない } \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |

管NO．11＊管継手（レジューサ）

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { J I S B } ~ 2 ~ 3 ~ 1 ~ 6 ~ に よ る ~ \\ & \text { 【マイナス規定 } \\ & \text { Iマ 側公差】 } \\ & \text { J I S B } 2316 \text { による規定 } \end{aligned}$ |
|  | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |
| 厚さ | 9.6 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 7.0 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO． 12 ＊


管NO． $13^{*}$

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

管NO．14＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 16による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6による規定 |
| 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．15＊管継手（フルカップリング）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．16＊管継手（エルボ）

| 主要寸法(mm) |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 6 による規定 |
| 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．17＊管継手（ティー）

| $\begin{aligned} & \text { a } \end{aligned}$ | 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ |  |
| 11 （0） | 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．18＊管継手（レジューサ）

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 差込部 <br> 内径 | 61.1 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { J I S B } ~ 2 ~ 3 ~ 1 ~ 6 ~ に よ る ~ \\ & \text { 【マイナス規定 } \\ & \text { Iマ 側公差】 } \\ & \text { J I S B } 2316 \text { による規定 } \end{aligned}$ |
|  | 34.5 | $\begin{gathered} +0.3 \mathrm{~mm} \\ 0 \mathrm{~mm} \end{gathered}$ | 同上 |
| 厚さ | 6.1 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 5.0 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & 0 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．19＊管継手（キャップ）

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

管N O．20＊

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

管 N O．21＊管継手（レジューサ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 76.3 | $\begin{aligned} & +1.6 \mathrm{~mm} \\ & -0.8 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 <br> 【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
|  | 34.0 | $\begin{aligned} & +1.6 \mathrm{~mm} \\ & -0.8 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |
| 厚さ | 5.2 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & \text {-12.5\% } \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 3.4 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．22＊管継手（レジューサ）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\mathrm{mm}) \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | ```【プラス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差``` |
|  | 76.3 | $\begin{aligned} & +1.6 \mathrm{~mm} \\ & -0.8 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 同上 |
| 厚さ | 7． 1 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & \text {-12.5\% } \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 5． 2 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．23＊


管NO．24＊管継手（エルボ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { J I S B 2 3 1 2 による材料公差 } \\ & \text { 【マイナス側公差】 } \\ & \text { J I S B } \quad 2312 \text { による材料公差 } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| 厚さ | 7.1 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．25＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | ```【プラス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差``` |
| 厚さ | 7． 1 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．26＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
|  | 89.1 | $\pm 1.6 \mathrm{~mm}$ | 同上 |
| 厚さ | 7． 1 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & \text {-12.5\% } \end{aligned}$ | 同上 |
|  | 5.5 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．27＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | ```【プラス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差``` |
| 厚さ | 7.1 | $\begin{aligned} & \hline+ \text { 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．28＊管継手（キヤップ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 165.2 | $\begin{aligned} & +2.4 \mathrm{~mm} \\ & -1.6 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | ```【プラス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差 【マイナス側公差】 J I S B 2 3 1 2 による材料公差``` |
| 厚さ | 7． 1 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管N O．29＊

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 89.1 | $\pm 1 \%$ | J I S G 3 4 5 ¢ による材料公差 |
| 厚さ | 5.5 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |

管N O．30＊管継手（エルボ）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\text { (mm) } \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 89.1 | $\pm 1.6 \mathrm{~mm}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
| 厚さ | 5.5 | $\begin{aligned} & \hline \text { +規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．31＊管継手（ティー）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 89.1 | $\pm 1.6 \mathrm{~mm}$ | $\begin{aligned} & \text { 【プラス側公差】 } \\ & \text { J I S B 2 3 1 2 による材料公差 } \\ & \text { 【マイナス側公差】 } \\ & \text { J I S B 2 3 1 2 による材料公差 } \end{aligned}$ |
| 厚さ | 5.5 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

［主配管（続き）］
管NO．32＊管継手（キャップ）

| 主要寸法 <br> （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 89.1 | $\pm 1.6 \mathrm{~mm}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
| 厚さ | 5.5 | $\begin{aligned} & \text { + 規定しない } \\ & -12.5 \% \end{aligned}$ | 同上 |

管NO．33＊

| 主要寸法 （mm） |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\pm 0.8 \%$ | J I S G 3 4 5 5 ， |
| 厚さ | 9． 3 | $\pm 12.5 \%$ | 同上 |

管N O．34＊管継手（エルボ）

| $\begin{gathered} \text { 主要寸法 } \\ (\text { (mm) } \end{gathered}$ |  | 許容範囲 | 根拠 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 外径 | 267.4 | $\begin{aligned} & +4.0 \mathrm{~mm} \\ & -3.2 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | 【プラス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 <br> 【マイナス側公差】 <br> J I S B 2 3 1 2 による材料公差 |
| 厚さ | 9．3 | $\begin{aligned} & \text { +規定しない } \\ & \text {-12.5\% } \end{aligned}$ | 同上 |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。
注記＊：主配管の配置を明示した図面の管NO．を示す。

## 7.3 生体遮蔽装置

## ［凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
】】補助しやへい（壁）を示す。


## ［凡例】

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
\】補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


## ［凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
\】 補助しやへい（壁）を示す。補助しゃへい（床）を示す。


## ［凡例1

2次しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
$\square \square$補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


原子炉建屋 0．P．1．10m

## ［凡例1

2次しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
\】 補助しゃへい（壁）を示す。補助しゃへい（床）を示す。


## ［凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。補助しやへい（壁）を示す。
補助しゃへい（床）を示す。


## 凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
V／I／入 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。

補助しゃへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


注1：特記なき寸法はmmを示す
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない

名 2次しやへい壁，補助しやへい（原子炉建屋）構造図称（その7）（平面）

## ［凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


原子炉建屋 0．P．18．30m

## ［凡例】

2次しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
必 補助しゃへい（床）を示す。今回申請範囲
－》 補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


原子炉建屋 0．P． 22.50 m

## 【凡例】

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


原子炉建屋 0．P．28．50m

## ［凡例1

2次しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。

補助しやへい（壁）を示す。
補助しゃへい（床）を示す。


原子炉建屋 O．P．33．20m

注1：特記なき寸法はmmを示す。

名 2次しやへい壁補助しやへい（原子炉建屋）構造図
称（その11）（平面）


【凡例】
\＃\＃2次しやへい壁（床）を示す。今回申請範囲。


原子炉建屋 0．P． 50.50 m

## 【凡例】

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
2次しゃへい壁（床）を示す。今回申請範囲。
V I／／補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。
入1 補助しゃへい（壁）を示す。
補助しやへい(床)を示す。


注1：特記なき寸法はmmを示す。

## ［凡例1

2次しやへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
\＃\＃2次しやへい壁（床）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。
－補助しやへい（壁）を示す。補助しやへい（床）を示す。


注1：特記なき寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す。
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない
原子炉建屋 C－C断面

| 工事計画認可申請 | 第7－3－1－15図 |
| :---: | :---: | :---: |
| 女川原子 力発電所第2号機 |  |

名 2 次しやへい壁，補助しやへい（原子炉建屋䧿造図
称（その15）（断面）

## ［凡例1

（Z／A 補助しゃへい（壁）を示す。今回申請範囲。
$\triangle$ 補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。


## ［凡例1

（Z／A 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
$\Delta$ 補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。


[^0]
## 【凡例】

V／／ス 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
<br>補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。


注1：特記なき寸法はmmを示す。
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す。
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない
タービン建屋 0.P.24.80m

## ［凡例1

（2／त入 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
$\square$
補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。


$$
\text { タービン建屋 } 0 . \text { P. } 30.18 \mathrm{~m}
$$

注1：特記なき寸法はmmを示す。注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す
注 3 ：仕上等による
工事計画認可申請 第7－3－1－19図女川原子力発電所第2号機

名 補助しやへい（タービン建屋）構造図
称（その4）（平面）

## 【凡例】

（／7／入 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しゃへい（床）を示す。今回申請範囲。


注1：特記なき寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す。
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない
タービン建屋 O．P． 32.80 m

名 補助しやへい（タービン建屋）構造図
称（その5）（平面）

## ［凡例1

補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。


## ［凡例1

V／Z入補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲
補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。

タービン建屋 A-A断面

注1：特記なき寸法はmmを示す
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない

## ［凡例1

（Z／$\triangle$ 補助しゃへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。
$\Delta$
補助しやへい（壁）を示す。
補助しやへい（床）を示す。


## 【凡例】

［7／補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。


制御建屋 O．P． 15.00 m

## 【凡例】

（V／／A 補助しやへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。
補助しゃへい（床）を示す。


制御建屋 0．P．19．50m

注1：特記なき寸法はmmを示す。
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す
注 3 仕上等によるフカシは記載しない。

| 工事計画認可申請 | 第7－3－1－25図 |
| :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第 2 号機 |  |

名 中央制御室しやへい壁，中央制御室待避所遮蔽
称 補助しゃへい（制御建屋）構造図（その 2 ）（平面）

## 【凡例】

中央制御室しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
中央制御室しやへい壁（床）を示す。今回申請範囲。中央制御室待避所遮蔽（床）を示す。今回申請範囲。


制御建屋 0．P．23．50m


中央制御室待避所拡大図


注 1 ：特記なき寸法はmmを示す
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す。
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない
工事計画認可申請
第7－3－1－26図
女 川原 子 力発電所第2号機

名 中央制御室しゃへい壁，中央制御室待避所遮蔽，称 補助しゃへい（制御建屋）構造図（その3）（平面）

## 【凡例】

0 中央制御室しやへい壁（床）を示す。今回申請範囲。


制御建屋 O．P．29．15m
注 1 ：特記なき寸法はmmを示す。
注 2 ：特記なき寸法は公称値を示す
注 3 ：仕上等によるフカシは記載しない。

名 中央制御室しやへい壁，中央制御室待避所遮蔽称 補助しゃへい（制御建屋）構造図（その4）（平面）

【凡例】
中央制御室しゃへい壁（壁）を示す。今回申請範囲。
中央制御室しゃへい壁（床）を示す。今回申請範囲
補助しゃへい（壁）を示す。今回申請範囲。
補助しやへい（床）を示す。今回申請範囲。


注1：特記なき寸法はmmを示す。
注2：特記なき寸法は公称値を示す

## 【凡例】

紧枃 緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。


緊急時対策建屋 O．P． 51.50 m

注1：特記なき寸法はmmを示す。

## 【凡例】

弨 緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。



## 【凡例】

㞣敂 緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。
＊緊急時対策所遮蔽（床）を示す。


緊急時対策建屋 O．P． 62.20 m

## 【凡例】

－緊急時対策所遮蔽（床）を示す。


緊急時対策建屋 O．P．69．40m

【凡例】
关沗 緊急時対策所遮蔽（壁）を示す。
等急時対策所遮蔽（床）を示す。



A－A断面図
$B-B ⿰ ⿺ 𠃊 ⿻ 丷 木 斤 斤 斤 斤$ 面図

第 7－3－1－1～33 図 放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構造図別紙

## 工事計画記載の公称値の許容範囲

［中央制御室遮蔽］

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

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
注記＊：寸法は場所により異なるが，許容範囲は同一であるため記載を省略する。
［緊急時対策所遮蔽］

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

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
注記＊：寸法は場所により異なるが，許容範囲は同一であるため記載を省略する。


8．原子炉格納施設

## 8.1 原子炉格納容器



| 貫通部番号 | 名 称 | 估数 | 呼び径 | 仕棦 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| X－1 | 逃がし安全升䑤出入口 | 1 | 2000 （内徨） | 1 |
| $x-2 A \cdot B$ | 棫器艏出入用ハッチ | 2 | 3660 （内赁） | 2 |
| $x-3$ | 所員用エアロック | 1 | 2600 （内倠） | 1 |
| x－4 |  | 1 | 1450 （内徨） | 2 |
| $x-5$ | ISI用ハッチ | 1 | 300A | 1 |
| X－6A～H | ベント開口 | 8 | 2000 （内徎） | 1 |
| X－10A～D | 主蒸気（タービンへ） | 4 | 1050A | 1 |
| $x-11$ | MSR゙レン | 1 | 450A | 1 |
| X－12A．B | 給水（RPV ${ }^{\text {a }}$ | 2 | 900 A | 1 |
| X－13A．B | PLRホホンプージ水供給 | 2 | 150A | 1 |
| x－14 | PLRサンフリング | 1 | 200A | 1 |
| $x-20$ | CRD摙入 | 144 | 32A | 2 |
| $x-21$ | CRD引倣 | 144 | 25 A | 2 |
| $x-25$ | ほう絲水入 | 1 | 150A | 1 |
| X－30A．B | ドライウェルスナレイ | 2 | 250A | 2 |
| X－31A～C | R HR 唌压注入（LPCI） | 3 | 650A | 1 |
| X－32A．B | RHR戻り（噴歭鋃却） | 2 | 700A | 1 |
| X－33A．B | RHR供給（渎歭時却） | 2 | 750A | 1 |
| $x-34$ | 低圧艮心スコレイ | 1 | 650A | 1 |
| X－35 | 高圧师心スナレイ | 1 | 650A | 1 |
| $x-36$ | RCIC蒸気給 | 1 | 500A | 1 |
| x－37 | RPVヘッドスナレイ | 1 | 500A | 1 |
| X－50 | CUWボンナ給水 | 1 | 600A | 1 |
| x－51 | 倵器トレン | 1 | 80A | 2 |
| $x-52$ | 术ドレン | 1 | 150A | 1 |
| x－60 | MUWC供給 | 1 | 80A | 2 |
| X－61A．B | RCW供給 | 2 | 150A | 2 |
| X－62A．B | RCWEリ | 2 | 150A | 2 |
| X－63 | HNCW倛給 | 1 | 450A | 1 |
| x－64 | HNCW ${ }^{\text {E }}$ リ | 1 | 450A | 1 |
| x－70 | 所内用告気 | 1 | 80A | 2 |
| x－71 | 計装用鹤気 | 1 | 150A | 1 |
| X－72A．B | ADSアキュムレータ倠給 | 2 | 150A | 1 |
| X－73 | 常用アキュムレータ供給 | 1 | 150A | 1 |
| X－80 | ドライウエル挨気（送気） | 1 | 600A | 1 |
| X－81 | ドライウエル换気（䐈気） | 1 | 600A | 1 |
| X－82A．B | FCS吸这 | 2 | 100A | 1 |
| X－90 | 予詣 | 1 | 400A | 1 |
| $x-91$ | 代替高圧䇪素力不供給 | 1 | 400A | 1 |
| $x-92$ | 原子刘格絞容器下部注水 | 1 | 300A | 1 |
| X－93 |  | 1 | 300A | 1 |


| 貫通部番号 | 名 称 | 潩数 | 呼ひ径 | 仕様 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| X－100A～D | 計測 | 4 | 300A | 1 |
| X－101A～D | 高压動力 | 4 | 450A | 1 |
| X－102A～E | 制御 | 5 | 300A | 1 |
| X－103A～${ }^{\text {c }}$ | 計測 | 3 | 300A | 1 |
| X－104A～D | 計測 | 4 | 300A | 1 |
| X－105A～D | 低压動力 | 4 | 300A | 1 |
| X－106A | 予解 | 1 | 300A | 1 |
| X－106B | 代替高压荎素が供給 | 1 | 300A | 1 |
| X－130A～D | 計装 | 4 | 400A | 1 |
| $\frac{x-131}{}$ | 計装 | 1 | 100A | 1 |
| X－132A～D | 計装 | 4 | 100A | 1 |
| X－133A～D | 計装 | 4 | 100A | 1 |
| X－134A ${ }^{\text {d }}$ | 計装 | 4 | 100A | 1 |
| X－135A～D | 計装 | 4 | 400A | 1 |
| X－136A $\cdot \mathrm{B}$ | 計装 | 2 | 400A | 1 |
| X－137A～D | 計装 | 4 | 400A | 1 |
| $\frac{x-138}{}$ | 計装 | 1 | 400A | 1 |
| X－139A．B | 計装 | 2 | 400A | 1 |
| X $-140 \mathrm{~A} \cdot \mathrm{~B}$ | 計装 | 2 | 400A | 1 |
| X－150 | 計装 | 1 | 300A | 1 |
| X－151A $\cdot \mathrm{B}$ | 計装 | 2 | 250A | 2 |
| X－152A～D | 計装 | 4 | 300A | 1 |
| X－153 | 計装 | 1 | 300A | 1 |
| X－154 | 計装 | 1 | 100A | 1 |
| x－155 | 温えい戒筬用 | 1 | 300A | 1 |
| X－160A～D | 計装 | 4 | 40A | 1 |
| X－161 | 計装 | 1 | 40A | 1 |
| X－190A．B | 予俑 | 2 | 400A | 1 |
| X－191A $\cdot$ B | 予俑 | 2 | 400A | 1 |

1．表中の略渿の惹昧を下記に示す


2．表中の仕萐の意昧を下記に示す。
仕粎1：スリーフの最高使用圧力及び温度か
原子帅嗠綌哭と同一のもの。
仕様2：上記以外のもの。

## （

| 貫通部番号 | 名 称 | 佃数 | 呼ひ径 | 仕囦 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| X－200A•B | サフレッションチェンパ出入ロ | 2 | 1300 （内缺） | 1 |
| X－201A～H | ベント問 | 8 | 1800 （内偟） | 1 |
| X－202A～F | 真空破墥挔䍗 | 6 | 720 （内偟） | 1 |
| X－203A～H | ベント管トレン | 8 | 25 A | 1 |
| X－204 | 屚えい試幗用 | 1 | 50A | 1 |
| X－205A•B | ドレン用 | 2 | 200 A | 1 |
| $\begin{array}{\|r\|} \hline x-210 A \sim H \\ j \sim L \end{array}$ | 主蒸気逃かし安全升澌 | 11 | 250 A | 2 |
| X－212 | MSIVリークオフライン | 1 | 50A | 1 |
| X－213A•B | サフレッションチェンバスナレイ | 2 | 100A | 2 |
| X－214A～C | RHRホホン給水 | 3 | 500A | 1 |
| X－215A•B | RHRポンナテスト | 2 | 300A | 1 |
| X－217 | LPCSホホンア絞水 | 1 | 500A | 1 |
| x－218 | LPCSポンフテスト | 1 | 250 A | 1 |
| X－219 | HPCSホホン結水 | 1 | 500A | 1 |
| $x-220$ | HPCSポンナテスト | 1 | 250 A | 1 |
| $x-251$ | RCICホホン結水 | 1 | 150A | 1 |
| x－525 | RCICタービン排気 | 1 | 300A | ᄃ |
| X－223 | 真空ホンナ吹出（RCIC） | 1 | 50A | 1 |
| X－230 | サナレッションチェンバ殿気（排） | 1 | 600 A | 1 |
| X－231 | サフレッションチェンバ殿気（送気） | 1 | 600A | 1 |
| X－232A．B | FCS戻り | 2 | 150A | 1 |
| X－233 | 予備 | 1 | 100A | 1 |
| X－240 | 予備 | 1 | 100A | 1 |
| x－241 | 予備 | 1 | 150A | 1 |
| x－242 | 予備 |  | 150A | 1 |
| X－243 | FCVSフィルタタ装置ドレン | 1 | 100A | 1 |
| X－250A．B | 計測 | 2 | 300A | 1 |
| X－260A•B | 計装 | 2 | 20A | 1 |
| X－261A•B | 計装 | 2 | 204 | 1 |
| X－262A．B | 計装 | 2 | 20 A | 1 |
| X－263 | 計装 | 1 | 20A | 1 |
| X－270A～F | 計装 | 6 | 20A | 2 |
| X－271A•B | 計装 | 2 | 20 A | 1 |
| X－572A | 計装 | 1 | 25 A | 1 |
| X－272B | 計装 | 1 | 20A | 1 |
| x－572C | 計装 | 1 | 25 A | 1 |
| X－572D | 計装 | 1 | 20 A | 1 |
| x－272E | 計装 | 1 | 254 | 1 |
| X－272F | 計装 | 1 | 20A | 1 |
| X－280 | 計装 | 1 | $25 A$ | 1 |
| X－281 |  | 1 | $25 A$ | 1 |

$\frac{X-2100, G, K}{X-210, B, D}$
$X-210 A, B, D, E, F, H, J, L$


| MSIV |  |
| :---: | :---: |
| RHR | 残留整除去系 |
| LPCS |  |
| HPCS | 高压灾スコレイ |
| RCIC |  |
| FCS | 可婒性が濃度制缷系 |
| FCVS | 原子师将納容器フイルタバント系 |

2．表中の仕康の㶳侍を下記に示す。
仕槏1：スリーフの最高使用圧力及び温度が原子炉格納容器と同一のもの。

A～A断面図
B～B断面図

| 工事計画認可申請 第8－1－4－2図 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 女川原子力発電所 第2号機 |  |  |
| 貫通部一覧表(サプレッションチェンバ) |  |  |
| 東北電力株式会 |  |  |


|  | 唒数 | （1）スリーフ |  |  |  | （3）钽数 |  |  | 制式 | 嘦通施番号 | 㜢 | （1）スリーフ |  |  |  |  |  |  | 鋫珄 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | QDS（mm） | ts（mm） | L（mm） | H期 | $\Phi \operatorname{Dn}$（mm） | tn（mm） | 㭠 |  |  |  | \＄15 $(\mathrm{mm})$ | ts（mm） | L （mm） | W梅 | \＄ $\ln$（mm） | $\operatorname{tn}(\mathrm{mm})$ | 橉 |  |
| $x-5$ | 1 | 318.5 |  | 2689 | STS42 | 501.0 |  | SGV49 | D | X－205A．B | 2 | 216.3 |  | 191 | STS42 | 217.0 |  | SGV49 | B |
|  | 137 | 42.7 |  | 2627 | SUS316LTP | － |  | － | C－1 | $x-212$ | 1 | 60.5 |  | 356 | STS42 | － |  | － | A |
| x－20 | 7 | 42.7 |  | 2627 | SUS316LTP | 63.0 |  | SUSF316L | c－2 | $x-213 A \cdot B$ | 2 | 114.3 |  | 390 | STS42 | － |  | － | A |
| x－21 | 137 | 34.0 |  | 2631 | SUS316LTP | － |  | － | C－1 | $x-214 A \sim C$ | 3 | 508.0 |  | 1350 | STS42 | － |  | － | A |
| $x-21$ | 7 | 34.0 |  | 2631 | SUS316LTP | 54.0 |  | SUSF316L | C－2 | X－215A．B | 2 | 318.5 |  | 513 | STS42 | － |  | － | A |
| X－30A | 1 | 267.4 |  | 4049 | STS42 | $-$ |  | － | A | $x-217$ | 1 | 508.0 |  | 1209 | STS42 | － |  | － | A |
| X－30B | 1 | 267.4 |  | 4043 | STS42 | － |  | － | A | $x-218$ | 1 | 267.4 |  | 486 | STS42 | － |  | － | A |
| x－51 | 1 | 89.1 |  | 2950 | STSAL | － |  | － | A | $x-219$ | 1 | 508.0 |  | 1350 | STS42 | － |  | － | A |
| x－60 | 1 | 89.1 |  | 2750 | STS42 | － |  | － | A | $x-220$ | 1 | 267.4 |  | 486 | STS42 | － |  | － | A |
| X－61A．B | 2 | 165．2 |  | 2976 | STS42 | － |  | － | A | x－221 | 1 | 165．2 |  | 341 | STS42 | － |  | － | A |
| X－62A．B | 2 | 165．2 |  | 3024 | STS42 | － |  | － | A | $x-252$ | 1 | 318.5 |  | 521 | STS4E | － |  | － | A |
| X－70 | 1 | 89.1 |  | 2619 | STS4E | － |  | － | A | $x-223$ | 1 | 60.5 |  | 356 | STS42 | － |  | － | A |
| x－80 | 1 | 609.6 |  | 2652 | STS42 | － |  | － | A | X－230 | 1 | 609.6 |  | 529 | STS4E | － |  | － | A |
| $x-81$ | 1 | 609.6 |  | 3205 | STS42 | － |  | － | A | x－231 | 1 | 609.6 |  | 684 | STS4E | － |  | － | A |
| X－82A | 1 | 114.3 |  | 4700 | STS42 | － |  | － | A | X－232A．B | 2 | 165．2 |  | 376 | STS42 | － |  | － | A |
| X－82B | 1 | 114.3 |  | 4999 | STS42 | － |  | － | A | $x-233$ | 1 | 114.3 |  | 125 | STS42 | 115.0 |  | S6V480 | B |
| x－90 | 1 | 406． 4 |  | 2884 | STS42 | 407.0 |  | SGV49 | B | $x-240$ | 1 | 114.3 |  | 444 | STS42 | 115.0 |  | SGV49 | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x－241 | 1 | 165， 2 |  | 456 | STS42 | 166.0 |  | SGV49 | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $x-242$ | 1 | 165．2 |  | 456 | STS4E | 166.0 |  | S6V49 | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $x-243$ | 1 | 114.3 |  | 369 | STS42 | － |  | － | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x－281 | 1 | 34.0 |  | 329 | SUS316LTP | － |  | － | A |

住：特記なきす法は公移檤を表す。

工事計画認可申請 \begin{tabular}{l}
第8－1－5－1図 <br>
\hline

 

女 <br>
名 \& 配管貫通部構造図
\end{tabular}

工事計画記載の公称値の許容範囲


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


工事計画記載の公称値の許容範囲


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。



| 貫通部番号 | 脐 | （1）スリープ |  |  |  | （2）鏆 腺 |  |  | （3）管 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 9Do（mm） | tso（mm） | L（mm） | 木料 | doh（mm） | to（mm） | 材粼 | 9Dp（mm） | tp（mm） | 林動 |
| x－91 | 1 | 406.4 |  | 2807 | STS42 | 407.0 |  | SGV480 | 60.5 |  | SUS304LTP |
| $x-1068$ | 1 | 318.5 |  | 2842 | STS42 | 319.0 |  | S6V480 | 60.5 |  | SUS304LTP |

注：特記なき寸法は公称值を表す。

工事計画記載の公称値の許容範囲


注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。


注1：将記なき寸法はMMを表す。
注己：特記なき寸法は公称值を表す。

## 工事計画認可 申請 第8－1－5－5図

女川原子力発電所第2号機| 名 |
| :--- | :--- |
| 称 | 電気配線貫通部構造図（その2）称







タービン建屋


$$
A-A \text { 断面図 }
$$

注：寸法はmを示す。

## 8． 2 原子炉建屋



第 8－2－1－1 図「原子炉建屋大物搬入口 構造図」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲

| 主要寸法 <br> $(\mathrm{mm})$ |  | 許容範囲 | 根 拠 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| たて | 6230 |  | 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 |
| 横 |  | 同上 |  |

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
$\square$


8．3 圧力低減設備その他の安全設備

8．3．1 ベントヘッダ，ダウンカマ，真空破壊弁，ベント管及び ベント管ベローズ


枠囲みの内容は商業機密の䩤点から公開できません。

| 2 | ダウンカマ | 64 | SGV49 |  |  |
| ---: | :---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | ベントヘッダ |  | 1 | SGV49 |  |
| 番号 | 品 | 名 | 佃数 | 材料 |  |
| 表 |  |  |  |  |  |




タービン建屋


注：寸法はmを示す。工事計画認可申請 第8－3－1－2－2図
女川原子力発電所 第 2 号機名 ベントヘッダ，ダウンカマ，真空破壊弁，
名 ベントヘッダ，ダウンカマ，真
称 機器の配置を明示した図面（その2
東 北 電 力 株 式 会 社


[^0]:    タービン建屋 O．P．17．00m

