| 柏崎刈羽原子力発電所第6号機 | 設計及び工事計画審査資料 |
| :---: | :---: |
| 資料番号 | KK6 添 $-3-014-9$ 改0 |
| 提出年月日 | 2024年1月 10 日 |

VI－3－別添 2－4 原子炉建屋の強度計算書

## 2024 年 1 月

## 目 次

1．概要 ..... 1
2．基本方針 ..... 2
2.1 位置 ..... 2
2.2 構造概要 ..... 3
2.3 評価方針 ..... 8
2.4 適用規格 ..... 10
3．強度評価方法及び評価条件 ..... 11
3.1 評価対象部位 ..... 11
3.2 荷重及び荷重の組合せ ..... 11
3．2．1 荷重 ..... 11
3．2．2 荷重の組合せ ..... 18
3.3 許容限界 ..... 19
3.4 解析モデル及び諸元 ..... 23
3．4．1 モデル化の基本方針 ..... 23
3．4．2 解析諸元 ..... 28
3.5 評価方法 ..... 29
3．5．1 屋根スラブの評価方法 ..... 29
3．5．2 屋根トラスの評価方法 ..... 33
3．5．3 耐震壁の評価方法 ..... 35
4．強度評価結果 ..... 36
4．1 屋根スラブの評価結果 ..... 36
4．2 屋根トラスの評価結果 ..... 45
4.3 耐震壁の評価結果 ..... 62
5．引用文献 ..... 63

別紙 年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書

## 1．概要

本資料は，VI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」に示すとおり，原子炉建屋が降下火砕物及び積雪の堆積時においても，内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能，放射線の遮蔽機能（以下「遮蔽性」という。）及び放射性物質の閉じ込め機能（以下「気密性」という。）の維持を考慮して，建屋全体及び建屋の主要な構造部材が構造健全性を維持することを確認するものである。

2．基本方針
原子炉建屋は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「3．2 機能維持 の方針」に示す構造計画を踏まえ，本資料では，「2．1 位置」，「2．2 構造概要」，「2．3評価方針」及び「2．4 適用規格」を示す。

## 2.1 位置

原子炉建屋は，VI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「3．2 機能維持の方針」に示す位置に設置する。原子炉建屋の配置を図2－1に示す。


図 2－1 原子炉建屋の配置図

## 2.2 構造概要

原子炉建屋は，VI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「3．2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて，構造を設定する。

原子炉建屋は，平面が $56.6 \mathrm{~m} ~(\mathrm{NS}$ 方向）$\times 59.6 \mathrm{~m} ~(\mathrm{EW}$ 方向）の鉄筋コンクリート造を主体とした建物で，屋根部分が鉄骨造（トラス構造）の地上4階，地下 3 階建ての建物である。屋根スラブを支える屋根トラスの平面形状は 39.0 m （NS 方向）$\times 59.6 \mathrm{~m}$（EW方向）の長方形であり，4階面（T．M．S．L．31．7m）からの高さは 18.0 m である。原子炉建屋の屋根面の概略平面図を図2－2 に，概略断面図を図2－3 に示す。


図 2－2 原子炉建屋の概略平面図（CRF，T．M．S．L．38．2m）（1／2）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（RF，T．M．S．L．49． 7 m ）（2／2）（単位：m）


注記＊：原子炉圧力容器を，以下「RPV」という。

図 2－3 原子炉建屋の概略断面図（NS 方向）（1／2）（単位：m）


図2－3 原子炉建屋の概略断面図（EW方向）（2／2）（単位：m）

## 2.3 評価方針

原子炉建屋の強度評価は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」のうち「4．荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している荷重，荷重の組合せ及び許容限界を踏まえて，建屋の評価対象部位に発生する応力等が許容限界に収まる ことを「3．強度評価方法及び評価条件」に示す方法及び評価条件を用いて計算し，「4．強度評価結果」にて確認する。強度評価フローを図2－4に示す。
原子炉建屋の強度評価においては，その構造を踏まえて降下火砕物堆積による鉛直荷重及びこれに組み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。

降下火砕物堆積による鉛直荷重及び設計荷重に対しては，鉛直荷重に抵抗する評価対象部位として屋根スラブ及び屋根トラスを，水平荷重に抵抗する評価対象部位とし て耐震壁を選定した。

設計荷重は，VI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．1 荷重及び荷重の組合せ」に従い設定する。

屋根及び耐震壁に作用する荷重は，VI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」 のうち「5．強度評価条件及び強度評価方法」に従い，原子炉建屋の質点系モデル及 び 3 次元 FEM モデルを用いて評価する。

許容限界は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．2 許容限界」 に従い設定する。


注記＊：VI－3－別添2－4「原子炉建屋の強度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」に示す。

図2－4 強度評価フロー

## 2． 4 適用規格

原子炉建屋の強度評価に用いる規格•基準等を以下に示す。

- 建築基準法•同施行令
- 新潟県建築基準法施行細則（昭和 35 年 12 月 30 日新潟県規則第 82 号）
- 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 O 1－1987（（社）日本電気協会）
- 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（（社）日本電気協会）
－鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説 — 許容応力度設計法一（（社）日本建築学会，1999改定）
－原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説（（社）日本建築学会，2005制定）（以下「RC－N 規準」という。）
－鋼構造設計規準 — 許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005改定）（以下「S規準」という。）
－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（（社）日本電気協会）
－2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所•国立研究開発法人建築研究所）（以下「技術基準解説書」という。）

3．強度評価方法及び評価条件
3.1 評価対象部位

原子炉建屋の評価対象部位は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の うち「4．2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，屋根スラブ，屋根トラ ス及び耐震壁とする。
3.2 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用 いる。

## 3．2．1 荷重

（1）屋根スラブ
a．鉛直荷重
表 3－1～表3－3に鉛直荷重の一覧を示す。屋根スラブに考慮する鉛直荷重 は，常時作用する荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{d}}$ ），降下火砕物による荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ ）及び積雪荷重（ F s，Fsb）を考慮する。常時作用する荷重は，固定荷重（G）及び積載荷重（P） とし，平成 3 年 8 月 23 日付け 3 資庁第 6674 号にて許可された工事計画の添付書類「IV－2－7－1 原子炉建屋の耐震性についての計算書」（以下「既工認」とい う。）に基づき設定する。ただし，屋根トラスの裕度向上を目的として，耐震強化工事を実施しており，その際に屋根スラブの積載重量の低減を図り，ルーフ ブロック等を撤去したため，その重量も反映する。降下火砕物による荷重は，湿潤密度 $1.5 \mathrm{~g} / \mathrm{cm}^{3}$ の降下火砕物が 35 cm 堆積した場合の荷重として考慮する。積雪荷重は積雪量 1 cm ごとに $29.4 \mathrm{~N} / \mathrm{m}^{2}$ とし，柏崎市における 1 日当たりの積雪量の年超過確率 $10^{-2}$ 規模の値 84.3 cm が堆積した場合の荷重を主荷重である降下火砕物による荷重に組み合わせる積雪荷重（ F s ）とする。また，ベース負荷 として日最深積雪量の平均値に当たる 31.1 cm による荷重を常時考慮する積雪荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{s} \text { b }}$ ）として考慮する。なお，原子炉建屋内は負圧となっており，屋根 スラブに鉛直下向きの圧力荷重が作用しているが，鉛直荷重と比較して $6.28 \times$ $10^{-2} \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ と非常に軽微なため考慮しない。
b．地震荷重
屋根スラブに考慮する地震荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ ）は，T．M．S．L．49．7mのスラブについて は，後述する「3．4 解析モデル及び諸元」に示す年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する 3 次元 FEM モデルの鉛直方向最大応答加速度より，T．M．S．L． 38.2 m 及び T．M．S．L．19． 6 m のスラブについては，VI－3－別添2－4「原子炉建屋の強度計算書」 のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」 に示す質点系モデルの鉛直方向最大応答加速度より算定した鉛直震度として考慮する。

表 3－1 $\quad$ 鉛直荷重一覧（屋根スラブ $\quad$ T．M．S．L．49．7m，スラブ厚さ $\mathrm{t}=\square \mathrm{mm}$ ）

| 常時作用 <br> する荷重 $\left(\mathrm{F}_{\mathrm{d}}\right)$ | 固定荷重（G） | 2． $746 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 積載荷重（ P ） | $0.5884 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 降下火砕物による荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ ） |  | $5.148 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 積雪荷重 | 年超過確率 $10^{-2}$（ F s） | 2． $478 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
|  | 常時考慮する積雪荷重（ F s b ） | $0.9143 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |

表 3－2 鉛直荷重一覧（屋根スラブ T．M．S．L．38．2m，スラブ厚さ $\mathrm{t}=\square \mathrm{mm}$ ）

| 常時作用 <br> する荷重 $\left(F_{d}\right)$ | 固定荷重（G） | 16． $22 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 積載荷重（P） | $0.8826 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 降下火砕物による荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ ） |  | $5.148 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 積雪荷重 | 年超過確率 $10^{-2}$（ F s） | 2． $478 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
|  | 常時考慮する積雪荷重（ F s b ） | $0.9143 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |

表 3－3 鉛直荷重一覧（屋根スラブ T．M．S．L．19．6m，スラブ厚さ $\mathrm{t}=\square \mathrm{mm}$ ）

| 常時作用 する荷重$\left(\mathrm{F}_{\mathrm{d}}\right)$ | 固定荷重（G） | $9.807 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 積載荷重（P） | 0． $2942 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 降下火砕物による荷重（ F a ） |  | $5.148 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 積雪荷重 | 年超過確率 $10^{-2}\left(\mathrm{~F}_{\mathrm{s}}\right.$ ） | 2． $478 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
|  | 常時考慮する積雪荷重（ F s b ） | $0.9143 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |

（2）屋根トラス
a．鉛直荷重
表 3－4に鉛直荷重の一覧を示す。屋根トラスに考慮する鉛直荷重は，常時作用する荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{d}}$ ），降下火砕物による荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ ）及 及 び積雪荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{s}}$ ， $\mathrm{F}_{\mathrm{s}} \mathrm{b}$ ） を考慮する。常時作用する荷重は，固定荷重（G）及び積載荷重（P）とし，「既工認」に基づき設定する。ただし，屋根トラスは裕度向上を目的として，耐震強化工事を実施しており，その重量も反映する。また，クレーン荷重は積雪荷重又は地震荷重と組み合わせることから入力する位置は待機位置とする。

降下火砕物による荷重は，湿潤密度 $1.5 \mathrm{~g} / \mathrm{cm}^{3}$ の降下火砕物が 35 cm 堆積した場合の荷重として考慮する。積雪荷重は積雪量 1 cm ごとに $29.4 \mathrm{~N} / \mathrm{m}^{2}$ とし，柏崎市における 1 日当たりの積雪量の年超過確率 $10^{-2}$ 規模の値 84.3 cm が堆積した場合の荷重を主荷重である降下火砕物による荷重に組み合わせる積雪荷重（F s）とする。また，ベース負荷として日最深積雪量の平均値に当たる 31.1 cm に よる荷重を常時考慮する積雪荷重（Fs b）として考慮する。

表 3－4 鉛直荷重一覧（屋根トラス）

| 常時作用 する荷重$\left(F_{d}\right)$ | 固定荷重 <br> （G） | 屋根スラブ | 2． $746 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | トラス鋼材 | $76.98 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{3}$ |
|  |  | クレーン荷重 | 3040 kN |
|  | 積載荷重（ P ） |  | $0.5884 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 降下火砕物による荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$ ） |  |  | $5.148 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 積雪荷重 | 年超過確率 $10^{-2}(\mathrm{Fs}$ ） |  | 2． $478 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
|  | 常時考慮する積雪荷重（ F s b ） |  | $0.9143 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |

## b．地震荷重

屋根トラスに考慮する地震荷重（ $\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ ）は，VI－3－別添 2－4「原子炉建屋の強度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」に示す地震応答解析から得られる燃料取替床レベル（4F， T．M．S．L．31．7m）の水平及び鉛直方向の時刻歴応答加速度を入力することで考慮 する。水平 2 成分，鉛直成分及び回転 2 成分の加速度時刻歴波形を図 $3-1$ 及 び図 3－2に示す。

○印は最大値発生時を示す。

（a）NS 方向（水平）

（b）EW 方向（水平）

（c）鉛直方向
図 3－1 燃料取替床レベル（4F，T．M．S．L．31．7m）の加速度時刻歴波形 （年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動，水平，鉛直成分）

○印は最大値発生時を示す。

（a）NS 方向（回転）

（b）EW 方向（回転）
図 3－2 燃料取替床レベル（4F，T．M．S．L．31．7m）の加速度時刻歴波形 （年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動，回転成分）
（3）耐震壁
耐震壁の評価に考慮する荷重は，VI－3－別添 2－4「原子炉建屋の強度計算書」 のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」 に示す。

## 3．2．2 荷重の組合せ

荷重の組合せを表3－5に示す。
ケース 1 は従荷重として地震荷重を組み合わせ，鉛直荷重と水平荷重を用いて評価するため屋根スラブ，屋根トラス及び耐震壁を評価対象とする。ケース2は従荷重として積雪荷重を組み合わせ，鉛直荷重のみを用いて評価するため屋根ス ラブ及び屋根トラスを評価対象とする。

表 3－5 荷重の組合せ

| 考慮する <br> 荷重の <br> 組合せ | 荷 重 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 常時作用 <br> する荷重 $\left(F_{d}\right)$ |  | 主荷重 | 従荷重 |  | ベース負荷 |
|  |  |  | 降下火砕物 による荷重$\left(\mathrm{F}_{\mathrm{a}}\right)$ | 地震荷重$\left(F_{k}\right)$ | 積雪荷重$\left(F_{s}\right)$ | 常時考慮す る積雪荷重$\left(\mathrm{F}_{\mathrm{s}} \mathrm{~b}\right)$ |
|  | 固定 <br> 荷重 | 積載 <br> 荷重 |  |  |  |  |
| ケース 1 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － | $\bigcirc$ |
| ケース 2 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |

注：「○」は考慮する荷重を示す。

## 3． 3 許容限界

原子炉建屋の許容限界はVI－3－別添 2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．2許容限界」にて設定している許容限界に従って，「3．1評価対象部位」にて設定して いる建屋の評価対象部位ごとに設定する。

屋根スラブ，屋根トラス及び耐震壁の許容限界を表 3－6に，鋼材の弾性限強度を表 3－7，コンクリート及び鉄筋の短期許容応力度を表3－8及び表3－9に示す。

表 3－6 許容限界


注記＊ 1 ：建屋全体としては，地震力を主に耐震壁で負担する構造となっており，柱，は り，間仕切壁等が耐震壁の変形に追従すること，また，全体に剛性の高い構造 となっており複数の耐震壁間の相対変形が小さく床スラブの変形が抑えられる ため，各層の耐震壁の最大せん断ひずみが許容限界を満足していれば，建物•構築物に要求される機能は維持される。また，VI－3－別添2－4「原子炉建屋の強

度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」にて補助壁を耐震要素とした地震応答解析を行っているため，評価対象部位には補助壁を含む。
＊2 ：弾性限強度として「S 規準」のF値に「技術基準解説書」に基づき 1.1 倍の割 り増しを考慮する。
＊3：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することと し，さらなる安全余裕を考慮して短期許容応力度とする。
＊ 4 ：地震時に生じる応力に対して許容応力度設計とし，地震時及び地震後において も気密性を維持できる設計とする。
＊5 ：事故時に換気性能とあいまって気密性を有する設計とし，地震時においてもそ の機能を維持できる設計とする。耐震壁の気密性に対する許容限界の適用性は， VI－2「耐震性に関する説明書」のらちVI－2－9－3－1「原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の耐震性についての計算書 別紙 2 原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の気密性に関する計算書」に示す。

表 3－7 鋼材の弾性限強度

|  |  |  | 弾性限強度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ <br> 材 料 <br> （mm） |  | F 値 <br> $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 圧縮＊ <br> 引張 | 曲げ＊ | せん断 |  |
| SS41（SS400相当） | $\mathrm{t} \leqq 40$ | 235 | 258 | 258 | 135 |
| SM50A（SM490A相当） | $\mathrm{t} \leqq 40$ | 325 | 357 | 357 | 187 |

注記＊：「技術基準解説書」に基づき F 値に 1.1 倍の割増しを考慮する。ただし，圧縮及び曲げの弾性限強度に対しては上限値であり，座屈長さ等を勘案して設定 する。

> 表 3-8 コンクリートの短期許容応力度
（単位： $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）

| 位置 | 設計基準強度 <br> F c | 圧縮 | せん断 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| T．M．S．L．49．7m | 22.1 | 14.7 | 0.94 |
| T．M．S．L．38．2m <br> T．M．S．L．19．6m | 32.3 | 21.5 | 1.21 |

表 3－9 鉄筋の短期許容応力度
（単位： $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）

| 種別 | 引張及び <br> 圧縮 | せん断 |
| :---: | :---: | :---: |
| SD35 <br> $($ SD345相当 $)$ | 345 | 345 |

## 3.4 解析モデル及び諸元

3．4．1 モデル化の基本方針
（1）屋根スラブ
T．M．S．L．49．7mの屋根スラブは， 1 方向スラブとしてモデル化する。スパンがほ ぼ均等なスラブが連続しており，その外端がスラブに比べて十分剛性の大きい鉄筋コンクリート造の壁と連続し，内端がスタッドを介してもやに接合されている ことから，両端固定ばりとして評価する。T．M．S．L． 38.2 m 及び T．M．S．L．19．6mの屋根スラブについても，同様に 1 方向スラブとしてモデル化し，両端固定ばりと して評価する。
（2）屋根トラス
a．基本方針
応力解析は， 3 次元 FEM モデルを用いた弾塑性応力解析とする。解析には，
「 f a p p a s e 」を用いる。解析コードの検証及び妥当性確認の概要につい ては，VI－3「強度に関する説明書」のうち別紙「計算機プログラム（解析コー ド）の概要」に示す。
応力解析モデルは，燃料取替床レベル（4F，T．M．S．L．31．7m）より上部の鉄骨鉄筋コンクリート造の柱，はり，壁，鉄骨造の主トラス，つなぎばり，上下弦面水平ブレース及びサブビームをはり要素，トラス要素及びシェル要素により立体的にモデル化した 3 次元 FEM モデルとする。解析モデルを図 $3-3$ に，部材リストを表3－10に示す。
b．使用要素
解析モデルに使用する要素は，各鉄骨部材は，軸，曲げ変形を考慮したはり要素（トラスの上下弦材及びサブビーム）と軸変形のみを考慮したトラス要素 （上下弦面水平ブレース，トラスの斜材及び束材）とする。また，耐震壁及び外周はりは各々シェル要素及び軸，曲げ変形を考慮したはり要素としてモデル化し，耐震壁の開口部についても考慮する。解析モデルの節点数は 434，要素数は1225である。

## c．境界条件

柱脚の条件は固定とする。
地震荷重を入力する際には，原子炉建屋全体の地震応答解析から得られる燃料取替床レベル（4F，T．M．S．L．31．7m）の応答結果を，燃料取替床位置を固定と して水平方向と鉛直方向の同時入力とする（水平 2 成分，鉛直成分及び回転 2成分）。
（3）耐震壁
耐震壁は，VI－3－別添2－4「原子炉建屋の強度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」に示す地震応答解析モデ ルを用いて評価する。地震応答解析モデルを図 3－4に示す。


屋根トラスモデル化範囲


図 3－3 解析モデル図（単位：m）

T．M．S．L．


NS 方向

T．M．S．L．


EW 方向

注：K ${ }_{\theta 1}$ は鉄筋コンクリート製原子炉格納容器（以下「RCCV」という。）回転ばねを示 す。

図 3－4 地震応答解析モデル（水平方向）

表 3－10 部材リスト

| 部位 |  | 使用部材 | 材質 | $\begin{gathered} \text { 断面積 } \\ \left(\times 10^{2} \mathrm{~mm}^{2}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 断面二次 } \\ \text { モーメント } \\ \left(\times 10^{4} \mathrm{~mm}^{4}\right) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主トラス | 上弦材 | $\mathrm{H}-428 \times 407 \times 20 \times 35$ | $\begin{gathered} \text { SM50A } \\ \text { (SM490A相当) } \end{gathered}$ | 360.7 | 119000 |
|  | 下弦材 | $H-400 \times 408 \times 21 \times 21$ | $\begin{gathered} \text { SM50A } \\ (\text { SM490A相当) } \end{gathered}$ | 250.7 | 70900 |
|  | 斜材 | $\begin{aligned} & H-400 \times 400 \times 13 \times 21 \\ & H-350 \times 350 \times 12 \times 19 \\ & H-244 \times 252 \times 11 \times 11 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { SM50A } \\ (\text { SM490A相当) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 218.7 \\ 173.9 \\ 82.00 \end{gathered}$ | － |
|  | 束材 | $2[s-200 \times 90 \times 8 \times 13.5$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | 77.30 | － |
| つなぎ <br> ばり | 上弦材 | $\mathrm{H}-394 \times 398 \times 11 \times 18$ | $\begin{gathered} \text { SS41 } \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | 186． 8 | 56100 |
|  | 下弦材 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | 63.53 | 4720 |
|  | 斜材 | $\begin{gathered} \hline 2 \mathrm{Ls}-90 \times 90 \times 10 \\ 2 \mathrm{Ls}-120 \times 120 \times 8 \\ 2 \mathrm{Ls}-130 \times 130 \times 9 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 34.00 \\ & 37.52 \\ & 45.48 \end{aligned}$ | － |
|  | 束材 | $2[s-200 \times 80 \times 7.5 \times 11$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | 62.60 | － |
| $\begin{gathered} \text { 水平 } \\ \text { ブレース } \end{gathered}$ | 上弦面 | $\begin{gathered} 2[s-400 \times 130 \times 14 \times 22 \\ +2 P L s-22 \times 116 \\ 2[s-400 \times 130 \times 14 \times 22 \\ 2[s-300 \times 100 \times 8 \times 12 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 267.2 \\ 216.2 \\ 93.80 \end{gathered}$ | － |
|  | 下弦面 | $\begin{aligned} & \text { CT }-150 \times 300 \times 10 \times 15 \\ & \text { СT }-175 \times 350 \times 12 \times 19 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \mathrm{SS} 41 \\ (\mathrm{SS} 400 \text { 相当) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 59.90 \\ & 87.00 \end{aligned}$ | － |

## 3．4．2 解析諸元

使用材料の物性値を表3－11に示す。

表 3－11 使用材料の物性値

| 使用材料 | ヤング係数 <br> $\mathrm{E}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | せん断弾性係数 <br> $\mathrm{G}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 減衰定数 <br> $\mathrm{h}(\%)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鉄筋 <br> コンクリート | 28800 | 12000 | 5 |
| 鉄骨 | 205000 | 79000 | 2 |

## 3.5 評価方法

3．5．1 屋根スラブの評価方法
（1）応力解析方法
a．荷重ケース
降下火砕物堆積時の応力は，単独荷重による応力を組み合わせて求める。
単独荷重の記号を以下に示す。また，鉛直震度算定のための最大鉛直加速度 は，VI－3－別添 2－4「原子炉建屋の強度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」に示す地震応答解析結果に基 づき算定する。ただし，T．M．S．L．49．7mの屋根スラブについては，屋根トラス の立体的な挙動を考慮できる 3 次元 FEMモデルにより得られた屋根面の応答加速度のうち，最大の応答加速度を採用する。最大鉛直加速度及び鉛直震度を表 3－12に示す。
$\mathrm{F}_{\mathrm{d}} \quad$ ：常時作用する荷重
Fa ：降下火砕物による荷重
Fk ：地震荷重（鉛直方向）
F s ：積雪荷重（地震時以外）
Fsb ：積雪荷重（常時）

表 3－12 最大鉛直加速度及び鉛直震度

| T．M．S．L． <br> $(\mathrm{m})$ | 階 | 最大鉛直 <br> 加速度 <br> $\left(\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}\right)$ | 鉛直震度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

b．荷重の組合せケース
荷重の組合せケースを表3－13に示す。

表 3－13 荷重の組合せケース（屋根スラブ）

| 組合せケース | 荷重の組合せ |
| :---: | :---: |
| ケース 1 | $\mathrm{~F}_{\mathrm{d}}+\mathrm{F}_{\mathrm{a}}+\mathrm{F}_{\mathrm{k}}+\mathrm{F}_{\mathrm{s} \mathrm{b}}$ |
| ケース 2 | $\mathrm{~F}_{\mathrm{d}}+\mathrm{F}_{\mathrm{a}}+\mathrm{F}_{\mathrm{s}}+\mathrm{F}_{\mathrm{s} \mathrm{b}}$ |

c．応力算出方法
等分布荷重を受ける両端固定ばりの曲げモーメント及びせん断力は下式より求める。
（端部曲げモーメント）

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{M}=\frac{1}{12} \cdot \mathrm{w} \cdot \mathrm{~L}^{2} \ldots \ldots \ldots \ldots \\
\text { こ乙で, } \quad \mathrm{w} & : \text { 等分布荷重 }(\mathrm{N} / \mathrm{m}) \\
\mathrm{L} & : \text { スパン }(\mathrm{m})
\end{aligned}
$$

（端部せん断力）

$$
\begin{equation*}
\mathrm{Q}=\frac{1}{2} \cdot \mathrm{w} \cdot \mathrm{~L} \tag{3.2}
\end{equation*}
$$

（2）断面の評価方法
断面の評価は以下の方法で行う。
屋根スラブについては，曲げモーメントによる鉄筋の引張応力度及び面外せん断力を算定し，各許容限界を超えないことを確認する。
a．曲げモーメントに対する断面の評価方法
断面の評価は，「RC－N 規準」に基づき，次式をもとに計算した評価対象箇所 に生じる曲げモーメントによる鉄筋の引張応力度が，短期許容応力度を超えな いことを確認する。

$$
\begin{equation*}
\sigma_{t}=\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{a}_{\mathrm{t}} \cdot \mathrm{j}} \tag{3.3}
\end{equation*}
$$

ここで，$\sigma_{\mathrm{t}}$ ：鉄筋の引張応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
M ：曲げモーメント $(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm})$
$\mathrm{a}_{\mathrm{t}}$ ：引張鉄筋断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
j ：断面の応力中心間距離で，断面の有効せいの $7 / 8$ 倍の値（mm）
b．面外せん断力に対する断面の評価方法
断面の評価は，「RC－N 規準」に基づき，評価対象箇所に生じる面外せん断力 が，次式をもとに計算した許容面外せん断力を超えないことを確認する。

$$
\begin{equation*}
\mathrm{Q}_{\mathrm{A}}=\mathrm{b} \cdot \mathrm{j} \cdot\left\{\alpha \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{s}}+0.5 \cdot \mathrm{w}_{\mathrm{t}} \mathrm{f}_{\mathrm{t}} \cdot\left(\mathrm{p}_{\mathrm{w}}-0.002\right)\right\} \tag{3.4}
\end{equation*}
$$

ここで， $\mathrm{Q}_{\mathrm{A}}$ ：許容面外せん断力（N）
b ：断面の幅（mm）
j ：断面の応力中心間距離で，断面の有効せいの $7 / 8$ 倍の値（mm）
$\alpha$ ：許容せん断力の割増し係数
（2を超える場合は 2,1 未満の場合は 1 とする。）
$\alpha=\frac{4}{\mathrm{M} /(\mathrm{Q} \cdot \mathrm{d})+1}$
ここで， M ：曲げモーメント $(\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm})$
Q ：せん断力（ N ）
d ：断面の有効せい（mm）
f s ：コンクリートの短期許容せん断応力度で，表 3－8に示す値 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
${ }_{\mathrm{w}} \mathrm{f} \mathrm{t}$ ：せん断補強筋の短期許容引張応力度で，表 3－9 に示す値 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ）
$\mathrm{p}_{\mathrm{w}}$ ：せん断補強筋比で，次式による。（0．002以上とする。＊）
$\mathrm{p}_{\mathrm{w}}=\frac{\mathrm{a}_{\mathrm{w}}}{\mathrm{b} \cdot \mathrm{x}}$
$\mathrm{a}_{\mathrm{w}}$ ：せん断補強筋の断面積 $\left(\mathrm{mm}^{2}\right)$
x ：せん断補強筋の間隔（mm）
注記＊：せん断補強筋がない領域については，第2項を 0 とする。

## 3．5．2 屋根トラスの評価方法

（1）応力解析方法
屋根トラスについては，3次元 FEM モデルを用いた地震応答解析（ケース 1）及 び静的応力解析（ケース2）により得られた各部材の応力を評価する。
a．荷重ケース
降下火砕物堆積時の応力は，次の荷重を 3 次元 FEMモデルに入力して求める。荷重の記号を以下に示す。
$\mathrm{F}_{\mathrm{d}}$ ：常時作用する荷重
Fa ：降下火砕物による荷重
$\mathrm{F}_{\mathrm{k}}$ ：地震荷重（燃料取替床レベルの年超過確率 $10^{-2}$ 地震時の水平及び鉛直方向の時刻歴応答加速度）

Fs ：積雪荷重（地震時以外）
Fsb ：積雪荷重（常時）
b．荷重の組合せケース
荷重の組合せケースを表3－14に示す。
水平地震荷重と鉛直地震荷重は，加速度時刻歴波形を同時に入力して組み合 わせる。

表 3－14 荷重の組合せケース（屋根トラス）

| 組合せケース | 荷重の組合せ |
| :---: | :---: |
| ケース 1 | $\mathrm{~F}_{\mathrm{d}}+\mathrm{F}_{\mathrm{a}}+\mathrm{F}_{\mathrm{k}}+\mathrm{F}_{\mathrm{s} \mathrm{b}}$ |
| ケース 2 | $\mathrm{~F}_{\mathrm{d}}+\mathrm{F}_{\mathrm{a}}+\mathrm{F}_{\mathrm{s}}+\mathrm{F}_{\mathrm{sb}}$ |

c．荷重の入力方法
屋根面の固定荷重及び積雪荷重は面荷重として，天井クレーンは待機位置（ ${ }_{R} B$通り）にあるものとし，その重量は対応する節点に集中荷重として入力する。

地震荷重は，図 3－1及び図 3－2 に示した加速度時刻歴波形を 3 次元 FEM モ デルの脚部に入力する。
（2）断面の評価方法
断面の評価は以下の方法で行う。
3 次元 FEM モデルの地震応答解析及び静的応力解析により各部材に生じる応力 が許容限界を超えないこと及び塑性化部材では破断しないことを確認する。
a．主トラス，つなぎばり（上下弦材）及び上弦面水平ブレース
部材に生じる軸力及び曲げモーメントに対する断面検定について，下式を用 いて行う。ただし，主トラスの斜材，束材及び上弦面水平ブレースは軸応力度 のみ評価する。なお，主トラス上下弦材の弱軸周りの曲げモーメントはつなぎ ばりが直交方向の変形を拘束しているため考慮しない。
（圧縮）

$$
\begin{equation*}
\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}} \leqq 1.0 \tag{3.5}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{aligned}
\text { ここに, } & \sigma_{\mathrm{c}}: \text { 部材の軸応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \sigma_{\mathrm{b}}: \text { 部材の曲げ応力度 }\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right) \\
& \mathrm{f}_{\mathrm{c}} \text { : 圧縮応力度に対する許容値* } \\
& \mathrm{f}_{\mathrm{b}}: \text { : 曲げ応力度に対する許容値 }{ }^{*}
\end{aligned}
$$

（引張）

$$
\begin{equation*}
\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}} \leqq 1.0 \tag{3.6}
\end{equation*}
$$

ここに，$\sigma_{\mathrm{t}}$ ：部材の軸応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\sigma_{\mathrm{b}}$ ：部材の曲げ応力度 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$
$\mathrm{f}_{\mathrm{t}}$ ：引張応力度に対する許容値＊
$\mathrm{f}_{\mathrm{b}}$ ：曲げ応力度に対する許容値＊

注記＊：技術基準解説書に基づく鋼材の材料強度（F 値の 1.1 倍）による。
b．つなぎばり（斜材及び束材）及び下弦面水平ブレース
各部材の累積塑性変形倍率を整理した上で，累積塑性変形倍率が最も大きい部材について評価する。当該部材の軸ひずみの時刻歴を参照し，座屈及び降伏 の繰返し回数が，当該部材の最大ひずみ度に対する破断寿命（繰返し回数）と比較し，十分な裕度を有していることを確認する。

## 3．5．3 耐震壁の評価方法

耐震壁は，VI－3－別添2－4「原子炉建屋の強度計算書」のうち別紙「年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書」に示す耐震壁のせん断ひ ずみが許容限界を超えないことを確認する。

4．強度評価結果
4．1 屋根スラブの評価結果
屋根スラブの評価対象箇所は T．M．S．L．49．7m，T．M．S．L．38． 2 m 及び T．M．S．L．19．6m のそれぞれについて，各断面の検定値が最も大きい箇所とし，図4－1～図4－3 に示 す。また，評価結果を表4－1～4－6に示す。

降下火砕物堆積による鉛直荷重等によって発生する曲げモーメントに対する鉄筋の引張応力度が許容限界を超えないこと及び発生する面外せん断力が許容限界を超えな いことを確認した。



図 4－1 評価対象箇所（屋根スラブ，T．M．S．L．49．7m）（単位：m）


図 4－2 評価対象箇所（屋根スラブ，T．M．S．L．38．2m）（単位：m）


図 4－3 評価対象箇所（屋根スラブ，T．M．S．L．19．6m）（単位：m）

|  | 老 | 屋根スラブの評価結果 | 1，T．M．S．L． |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | T．M．S．L．（m） | 49.7 |
|  |  | 厚さ $\mathrm{t}(\mathrm{mm})$ |  |
|  |  | 有効せい d （mm） | 50 |
|  |  | 配 筋 （鉄筋断面積） | $\begin{gathered} \text { D13@ 100 } \\ \left(1270 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
|  | 曲 | 発生曲げモーメント $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} / \mathrm{m})$ | 6． 745 |
|  | $\begin{aligned} & \text { げ } \\ & \text { モ } \\ & \hline \end{aligned}$ | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 121.4 |
|  | メ $\stackrel{y}{*}$ － | 許容限界 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | 345 |
|  |  | 検定値 | 0.36 |
| 울 |  | 発生せん断力 Q（kN／m） | 19． 55 |
| $\begin{aligned} & \text { ざ } \\ & \text { 览 } \end{aligned}$ | 面 世 世 | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1.0 |
| $\begin{aligned} & \overline{\pi N} \\ & 0 \\ & \stackrel{1}{5} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 断 } \\ & \text { 力 } \end{aligned}$ | 許容限界 （kN／m） | 41.12 |
| $\Theta$ |  | 検定値 | 0.48 |


|  | 老 | 屋根スラブの評価結果 | 1，T．M．S．L． |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | T．M．S．L．（m） | 38.2 |
|  |  | 厚さ $\mathrm{t}(\mathrm{mm})$ |  |
|  |  | 有効せい d （mm） | 410 |
|  |  | 配 筋 （鉄筋断面積） | $\begin{gathered} \text { D19@200 } \\ \left(1435 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
|  | 曲 | 発生曲げモーメント $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} / \mathrm{m})$ | 14． 93 |
|  | $\begin{aligned} & \text { げ } \\ & \text { モ } \\ & \hline \end{aligned}$ | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 29． 00 |
|  | メ $\stackrel{y}{*}$ － | 許容限界 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | 345 |
|  |  | 検定値 | 0.09 |
| 울 |  | 発生せん断力 Q（kN／m） | 35.14 |
| $\begin{aligned} & \text { ざ } \\ & \text { 览 } \end{aligned}$ | 面 世 世 | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1.96 |
| $\begin{aligned} & \overline{\pi N} \\ & 0 \\ & \stackrel{1}{5} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 断 } \\ & \text { 力 } \end{aligned}$ | 許容限界 （kN／m） | 850.9 |
| $\Theta$ |  | 検定値 | 0.05 |

表 4－3 屋根スラブの評価結果（ケース 1，T．M．S．L．19．6m）

| T．M．S．L．（m） |  | 19.6 |
| :---: | :---: | :---: |
| 厚さ t （mm） |  |  |
| 有効せい d（mm） |  | 210 |
| 配 筋 （鉄筋断面積） |  | $\begin{gathered} \text { D19@200 } \\ \left(1435 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} \text { 曲 } \\ \text { げ } \\ \text { モ } \\ \text { । } \\ \text { メ } \\ \text { ト } \end{gathered}$ | 発生曲げモーメント $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m} / \mathrm{m})$ | 31.10 |
|  | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 118.0 |
|  | 許容限界 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 345 |
|  | 検定値 | 0.35 |
| $\begin{aligned} & \text { 面 } \\ & \text { 世 } \\ & \text { 世 } \end{aligned}$ん断力 | 発生せん断力 $\mathrm{Q}(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 41.47 |
|  | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1.0 |
|  | 許容限界 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 222.3 |
|  | 検定値 | 0.19 |

表 4－4 屋根スラブの評価結果（ケース 2，T．M．S．L．49．7m）

| T．M．S．L．（m） |  | 49． 7 |
| :---: | :---: | :---: |
| 厚さ t （mm） |  |  |
| 有効せい d （mm） |  | 50 |
| 配 筋 <br> （鉄筋断面積） |  | $\begin{gathered} \text { D13@100 } \\ \left(1270 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} \text { 曲 } \\ \text { げ } \\ \text { モ } \\ \text { । } \\ \text { メ } \\ \text { ン } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 発生曲げモーメント } \\ \mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m} / \mathrm{m}) \end{gathered}$ | 4． 238 |
|  | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 76． 28 |
|  | 許容限界 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | 345 |
|  | 検定値 | 0.23 |
| $\begin{aligned} & \text { 面 } \\ & \text { 外 } \\ & \text { 世 } \\ & \text { L } \end{aligned}$断力 | 発生せん断力 $Q(k N / m)$ | 12． 29 |
|  | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1.0 |
|  | 許容限界 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 41.12 |
|  | 検定値 | 0.30 |

表 4－5 屋根スラブの評価結果（ケース 2，T．M．S．L．38．2m）

|  | T．M．S．L．（m） | 38.2 |
| :---: | :---: | :---: |
| 厚さ t （mm） |  |  |
| 有効せい d （mm） |  | 410 |
| $\begin{gathered} \text { 配 筋 } \\ \text { (鉄筋断面積) } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { D19@200 } \\ \left(1435 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} \text { 曲 } \\ \text { げ } \\ \text { モ } \\ \text { । } \\ \text { メ } \\ \text { ン } \end{gathered}$ | 発生曲げモーメント $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m} / \mathrm{m})$ | 13.89 |
|  | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 26.98 |
|  | 許容限界 （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | 345 |
|  | 検定値 | 0.08 |
| $\begin{aligned} & \text { 面 } \\ & \text { 外 } \\ & \text { せ } \\ & \text { ん } \\ & \text { 断 } \\ & \text { 力 } \end{aligned}$ | 発生せん断力 $\mathrm{Q}(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 32.69 |
|  | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1． 96 |
|  | 許容限界 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 850.9 |
|  | 検定値 | 0.04 |

表 4－6 屋根スラブの評価結果（ケース 2，T．M．S．L．19．6m）

| T．M．S．L．（m） |  | 19.6 |
| :---: | :---: | :---: |
| 厚さ t （mm） |  |  |
| 有効せい d（mm） |  | 210 |
| 配 筋 （鉄筋断面積） |  | $\begin{gathered} \text { D19@200 } \\ \left(1435 \mathrm{~mm}^{2} / \mathrm{m}\right) \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} \text { 曲 } \\ \text { げ } \\ \text { モ } \\ \text { । } \\ \text { メ } \\ \text { ト } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 発生曲げモーメント } \\ \mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m} / \mathrm{m}) \end{gathered}$ | 31.46 |
|  | 鉄筋の引張応力度 $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 119.3 |
|  | 許容限界 $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 345 |
|  | 検定値 | 0.35 |
| $\begin{aligned} & \text { 面 } \\ & \text { 世 } \\ & \text { 世 } \end{aligned}$ん断力 | 発生せん断力 $\mathrm{Q}(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 41.94 |
|  | せん断スパン比による割増し係数 $\alpha$ | 1.0 |
|  | 許容限界 $(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 222.3 |
|  | 検定値 | 0.19 |

## 4．2 屋根トラスの評価結果

（1）主トラス，つなぎばり（上下弦材）及び上弦面水平ブレース評価対象箇所は，各部材の検定値が最も大きい箇所とし，図4－4～図4－9に示す。 また，断面算定結果を表4－7～表4－12に示す。

主トラス，つなぎばり（上下弦材）及び上弦面水平ブレースにおける発生応力度が許容限界を超えないことを確認した。


○：最大応力発生位置を示す。
（a）主トラス：${ }_{R} D$ 通り


○：最大応力発生位置を示す。
（b）主トラス：${ }^{\mathrm{k}} \mathrm{E}$ 通り
図 4－4 評価対象箇所（ケース 1，主トラス）（単位：m）

表 4－7 断面算定結果（ケース 1 ，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（ $1 / 4$ ）

| 部材（種類） |  | 上弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{TU}_{12}$ |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H $-428 \times 407 \times 20 \times 35$ |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| $\mathrm{N}(\mathrm{kN})$ |  | 2670 | 0＊ |
| $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$ |  | 459 | 459 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 97.5 | － |
|  | $\sigma_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 0 |
|  | $\sigma_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 82.5 | 82.5 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 342 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | 357 |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | $0.51(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | － | $0.24(<1.0)$ |

注記＊：圧縮軸力が生じないため 0 とする。

表 4－7 断面算定結果（ケース 1，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（2／4）

| 部材（種類） |  | 下弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | TL 6 |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－400×408×21×21 |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| $\mathrm{N}(\mathrm{kN})$ |  | 0＊ | 2230 |
| $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$ |  | 233 | 233 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma{ }_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 88.9 |
|  | $\sigma_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 65.9 | 65.9 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 313 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | 357 |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | $0.19(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | － | 0． $47(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。

表 4－7 断面算定結果（ケース 1，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（3／4）

| 部材（種類） |  | 斜材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $0_{12}$ |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－400 $\times 400 \times 13 \times 21$ |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 3320 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma{ }_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 152 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 342 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.45(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。

表 4－7 断面算定結果（ケース 1，主トラス：${ }_{\mathrm{R} D} \mathrm{D}$ 通り）（4／4）

| 部材（種類） |  | 束材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{V}_{4}$ |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | $2[\mathrm{~s}-200 \times 90 \times 8 \times 13.5$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 502 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 65.0 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 206 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.32(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。


○：最大応力発生箇所を示す。
（a）主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{D}$ 通り


○：最大応力発生位置を示す。
（b）主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り
図 4－5 評価対象箇所（ケース 2 ，主トラス）（単位：m）

表 4－8 断面算定結果（ケース 2，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（1／4）

| 部材（種類） |  | 上弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{TU}_{1}$ |  |
| ケース |  | ケース2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－428×407×20×35 |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| $\mathrm{N}(\mathrm{kN})$ |  | 2020 | 0＊ |
| $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$ |  | 358 | 358 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 73.8 | － |
|  | $\sigma$ c $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 0 |
|  | $\sigma_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 64.3 | 64.3 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 342 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | 357 |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | $0.39(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | － | $0.19(<1.0)$ |

注記＊：圧縮軸力が生じないため 0 とする。

表 4－8 断面算定結果（ケース 2，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（2／4）

| 部材（種類） |  | 下弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | TL |  |
| ケース |  | ケース2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－400×408×21×21 |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| $\mathrm{N}(\mathrm{kN})$ |  | 0＊ | 1550 |
| $\mathrm{M}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$ |  | 180 | 180 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}} \quad\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 61.9 |
|  | $\sigma_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 50.8 | 50.8 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 313 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{b}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | 357 |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | $0.15(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}+\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{b}}}$ | － | $0.35(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。

表 4－8 断面算定結果（ケース 2，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{E}$ 通り）（3／4）

| 部材（種類） |  | 斜材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $0_{1}$ |  |
| ケース |  | ケース 2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H $-400 \times 400 \times 13 \times 21$ |  |
|  | 種別 | SM50A（SM490A相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 2590 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma \mathrm{c}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 119 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 357 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 342 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\text {c }}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.35(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。

表 4－8 断面算定結果（ケース 2，主トラス：${ }_{\mathrm{R}} \mathrm{D}$ 通り）（4／4）

| 部材（種類） |  | 束材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{V}_{4}$ |  |
| ケース |  | ケース2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | $2[s-200 \times 90 \times 8 \times 13.5$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N （kN） |  | 0＊ | 342 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 44． 2 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 206 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.22(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。


○：最大応力発生箇所を示す。
図 4－6 評価対象箇所（ケース 1 ，つなぎばり上下弦材：${ }^{2} 4$ 通り）（単位：m）

表 4－9 断面算定結果（ケース 1，つなぎばり上下弦材： R 4 通り）（ $1 / 2$ ）

| 部材（種類） |  | 上弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{STU}_{11}$ |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－394×398×11×18 |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N （kN） |  | 497 | 0＊ |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 26.7 | － |
|  | $\sigma_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 0 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 256 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | 0.11 （＜1．0） | － |
|  | $\frac{\sigma_{c}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.00(<1.0)$ |

注記＊：圧縮軸力が生じないため 0 とする。

表 4－9 断面算定結果（ケース 1 ，つなぎばり上下弦材：${ }^{2} 4$ 通り）（ $2 / 2$ ）

| 部材（種類） |  | 下弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{STL}_{1}$ |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | $\mathrm{H}-200 \times 200 \times 8 \times 12$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N （kN） |  | 0＊ | 337 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 53.1 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 96.0 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{c}}{f_{c}}$ | － | 0.56 （ $<1.0$ ） |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。


図 4－7 評価対象箇所（ケース 2 ，つなぎばり上下弦材：${ }_{\mathrm{R}} 4$ 通り）（単位：m）

表 4－10 断面算定結果（ケース 2，つなぎばり上下弦材：${ }_{\mathrm{R}} 4$ 通り）（ $1 / 2$ ）

| 部材（種類） |  | 上弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{STU}_{11}$ |  |
| ケース |  | ケース2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H $-394 \times 398 \times 11 \times 18$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 344 | 0＊ |
| 断面算定 | $\sigma_{\text {t }}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 18.5 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 0 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 256 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}$ | $0.08(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{c}}{f_{c}}$ | － | $0.00(<1.0)$ |

注記＊：圧縮軸力が生じないため 0 とする。

表 4－10 断面算定結果（ケース 2，つなぎばり上下弦材：${ }_{R} 4$ 通り）（2／2）

| 部材（種類） |  | 下弦材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | $\mathrm{STL}_{1}$ |  |
| ケース |  | ケース 2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | H－200×200×8×12 |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N （kN） |  | 0＊ | 279 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 44.0 |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | f c $\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 96.0 |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{t}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.46(<1.0)$ |

注記 $*$ ：引張軸力が生じないため 0 とする。


図 4－8 評価対象箇所（ケース 1，上弦面水平ブレース：T．M．S．L．49．7m）（単位：m）

表 4－11 断面算定結果（ケース 1 ，上弦面水平ブレース）

| 部材（種類） |  | 上弦面水平ブレース |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | 図4－8参照 |  |
| ケース |  | ケース1 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | 2 ［s－300×100×8×12 |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 376 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 40.1 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 171 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{c}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.24(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。


図 4－9 評価対象箇所（ケース 2，上弦面水平ブレース：T．M．S．L．49．7m）（単位：m）

表 4－12 断面算定結果（ケース 2 ，上弦面水平ブレース）

| 部材（種類） |  | 上弦面水平ブレース |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | 図4－9参照 |  |
| ケース |  | ケース2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | $2[\mathrm{~s}-300 \times 100 \times 8 \times 12$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 249 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{c}\left(\mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 26.5 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 171 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{\mathrm{f}_{\mathrm{t}}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{c}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | 0.16 （＜1．0） |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。
（2）つなぎばり（斜材及び束材）及び下弦面水平ブレースの評価結果
評価対象箇所は，各部材の評価結果のうち，検定値が最も大きい箇所とするが， ケース 1 については，部材の一部が塑性化しているため累積塑性変形倍率が最も大きい部材とする。評価対象箇所を図4－10及び図4－11に，ケース1の破断評価結果を表4－13に，ケース2の断面算定結果を表4－14に示す。

つなぎばりにおける発生応力度が弾性限強度を超えないこと，また，弾性限強度を超えた場合には，中込ほか（引用文献（1）参照）による破断寿命と比較し，十分な裕度を有していることを確認した。なお，破断評価の対象となる部材の接合部については，保有耐力接合である。


○：累積塑性変形倍率が最も大きい箇所を示す。
図 4－10 評価対象箇所（ケース 1 ，つなぎばり斜材：${ }_{\mathrm{R}} 4$ 通り）（単位：m）

表 4－13 破断評価結果（ケース 1）

| 部位 <br> （使用部材） | 部材 | $\begin{gathered} \text { 最大等価 } \\ \text { 軸ひずみ } \\ \varepsilon_{\text {max }}\left(\times 10^{-3}\right) \end{gathered}$ | 累積塑性変形倍率 $\eta$ | 応答による＊1繰返し回数 $\mathrm{n}_{\mathrm{i}}$ | 評価基準 ${ }^{*} 2$ （破断寿命） $\mathrm{N}_{\mathrm{p}}$ | $\frac{\mathrm{n}_{\mathrm{i}}}{\mathrm{N}_{\mathrm{p}}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \hline \text { つなぎばり } \\ (2 \mathrm{Ls}-130 \times 130 \times 9) \\ \text { SS41 } \quad(\mathrm{SS} 400 \text { 相当 }) \\ \hline \end{gathered}$ | 斜材 | 0.00776 | 0.828 | 614 | 1190000 | 0． 0006 |

全てカウントする。
＊2：最大等価軸ひずみ（設定ひずみ振幅）に対応する鋼材の破断寿命を引用文献 （1）より算定し，これを評価基準とする。


図 4－11 評価対象箇所（ケース 2，つなぎばり斜材： $\mathrm{R}_{\mathrm{R}} 4$ 通り）（単位：m）

表 4－14 断面算定結果（ケース 2 ，つなぎばり斜材）

| 部材（種類） |  | 斜材 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 位置 |  | 図4－11参照 |  |
| ケース |  | ケース 2 |  |
| 鉄骨断面 | 部材 | $2 \mathrm{Ls}-130 \times 130 \times 9$ |  |
|  | 種別 | SS41（SS400相当） |  |
| 応力状態 |  | 引張 | 圧縮 |
| N（kN） |  | 0＊ | 557 |
| 断面算定 | $\sigma_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 0 | － |
|  | $\sigma_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 123 |
|  | $\mathrm{ff}_{\mathrm{t}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | 258 | － |
|  | $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}\left(\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}\right)$ | － | 143 |
|  | $\frac{\sigma_{t}}{f_{t}}$ | $0.00(<1.0)$ | － |
|  | $\frac{\sigma_{\mathrm{c}}}{\mathrm{f}_{\mathrm{c}}}$ | － | $0.87(<1.0)$ |

注記＊：引張軸力が生じないため 0 とする。

## 4． 3 耐震壁の評価結果

「3．5 評価方法」に基づいた評価結果を表4－15に示す。なお，各方向において最大せん断ひずみが生じる部材のみを示す。

年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動による水平荷重等によって，評価対象部位に生じるせん断ひずみが許容限界を超えないことを確認した。

表 4－15 耐震壁の評価結果

| 検討 <br> ケース | 評価項目 | 方向 | 部材番号 | せん断ひずみ <br> $\left(\times 10^{-3}\right)$ | 許容限界 <br> $\left(\times 10^{-3}\right)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ケース1 | せん断 <br> ひずみ | NS 方向 | 7 | 0.0660 | 2.0 |
|  | EW 方向 | 6 | 0.0574 | 2.0 |  |

5．引用文献
（1）中込ほか「繰返し力を受けるSM490鋼の疲労性に関する研究」（日本建築学会構造系論文集，第 469号，127－136，1995年3月）

別紙 年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答計算書

## 目 次

1．概要 ..... 別紙－1
2．基本方針 ..... 別紙－1
2.1 位置 ..... 別紙－1
2.2 構造概要 ..... 別紙－2
2． 3 解析方針 ..... 別紙－14
2．4 適用規格 ..... 別紙－16
3．解析方法 ..... 別紙－17
3.1 検討用地震動 ..... 別紙－17
3.2 地震応答解析モデル ..... 別紙－20
3．2．1 水平方向モデル ..... 別紙－21
3．2．2 鉛直方向モデル ..... 別紙－22
3.3 解析方法 ..... 別紙－34
4．解析結果 ..... 別紙－35
4．1 固有値解析結果 ..... 別紙－35
4．2 応答解析結果 ..... 別紙－35

1．概要
本資料は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．1 荷重及び荷重 の組合せ」に示す年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する原子炉建屋の地震応答解析につい て説明するものである。

2．基本方針
2.1 位置

原子炉建屋の設置位置を図2－1に示す。


図2－1 原子炉建屋の設置位置

## 2.2 構造概要

原子炉建屋は，地上4階，地下3階建ての鉄筋コンクリート造を主体とした建物で，屋根部分が鉄骨造（トラス構造）となっている。原子炉建屋の概略平面図及び概略断面図を図2－2及び図2－3に示す。

原子炉建屋の平面は，地下部分では $56.6 \mathrm{~m} ~(\mathrm{NS}$ 方向）$\times 59.6 \mathrm{~m}$（EW方向），最上階は 39.0 m （NS方向）$\times 59.6 \mathrm{~m}$（EW方向）である。基礎スラブ底面からの高さは 63.4 m であ り，地上高さは 37.7 m である。なお，原子炉建屋の屋根部分には主排気筒が設置され ている。また，原子炉建屋は隣接する他の建屋と構造的に分離している。

原子炉建屋の基礎は厚さ5．5mのべた基礎で，支持地盤である泥岩上に設置している。原子炉建屋の中央部には原子炉圧力容器を収容している鉄筋コンクリート製原子炉格納容器（以下「RCCV」という。）がある。RCCVは円筒形で基礎スラブ上から立ち上 がり，床スラブによって原子炉建屋と一体構造になっている。このRCCVの高さは底部上端からトップスラブ部下端まで 29.5 m ，内径は 29.0 m であり，壁厚は 2.0 m である。原子炉建屋の主な耐震壁は，RCCVと外壁である。主要な耐震壁は建屋の中心に対し てほぼ対称に配置しており，開口部も少なく，建屋は全体として非常に剛性の高い構造となっている。


注：東京湾平均海面を，以下「T．M．S．L．」という。

図2－2 原子炉建屋の概略平面図（B3F，T．M．S．L．－8．2m）（1／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（B2F，T．M．S．L．-1.7 m ）（2／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（B1F，T．M．S．L．4．8m）（3／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（1F，T．M．S．L．12．3m）（4／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（2F，T．M．S．L．18．1m）（5／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（3F，T．M．S．L．23．5m）（6／9）（単位：m）



図2－2 原子炉建屋の概略平面図（4F，T．M．S．L．31．7m）（7／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（CRF，T．M．S．L．38．2m）（8／9）（単位：m）


図2－2 原子炉建屋の概略平面図（RF，T．M．S．L．49． 7 m ）（ $9 / 9$ ）（単位：m）


注記＊：原子炉圧力容器を，以下「RPV」という。

図2－3 原子炉建屋の概略断面図（NS方向）（1／2）（単位：m）


図2－3 原子炉建屋の概略断面図（EW方向）（2／2）（単位：m）

## 2.3 解析方針

原子炉建屋の地震応答解析は，VI－2「耐震性に関する説明書」のうちVI－2－1－6「地震応答解析の基本方針」に基づいて行う。

図2－4に原子炉建屋の地震応答解析フローを示す。
地震応答解析は，「3．1 検討用地震動」及び「3．2 地震応答解析モデル」におい て設定した地震応答解析モデルを用いて実施することとし，「3．3 解析方法」に基づ き，「4．解析結果」において，加速度，変位，せん断ひずみ等を含む各種応答値を算出する。


図2－4 原子炉建屋の地震応答解析フロー

## 2．4 適用規格

地震応答解析において適用する規格•基準等を以下に示す。

- 建築基準法•同施行令
- 鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説 — 許容応力度設計法—（（社）日本建築学会，1999改定）
－原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準•同解説（（社）日本建築学会， 2005制定）
- 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 O 1－1987（（社）日本電気協会）
- 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（（社）日本電気協会）
－鋼構造設計規準 — 許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005改定）


## 3．解析方法

3.1 検討用地震動

原子炉建屋の地震応答解析モデルは，建屋と地盤の相互作用を評価した建屋—地盤連成モデルとする。この建屋－地盤連成モデルへの入力地震動は，VI－3－別添2－1－2「原子炉建屋の強度計算の方針」の「4．1 荷重及び荷重の組合せ」に示す解放基盤表面レベルに想定する年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動を用いることとする。

年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動の加速度時刻歴波形と加速度応答スペクトルを図 $3-1$ 及 び図 $3-2$ に示す。

○印は最大値発生時を示す。

（a）水平方向

（b）鉛直方向

図3－1 加速度時刻歴波形（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動）

（a）水平方向


（b）鉛直方向

図3－2 加速度応答スペクトル（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動）
3.2 地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは，VI－2「耐震性に関する説明書」のうちVI－2－1－6「地震応答解析の基本方針」に基づき，水平方向及び鉛直方向それぞれについて設定する。

地震応答解析モデルの設定に用いた建物•構築物の物性値を表3－1に示す。
ここで，コンクリート剛性については，実現象に近い応答を模擬するという観点か ら，建設時コンクリートの91日強度データを基に設定した実強度を用いて算定する。

表3－1 建物•構築物の物性値

| 部位 | 使用材料 | ヤング係数 E （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | せん断弾性係数 G （ $\mathrm{N} / \mathrm{mm}^{2}$ ） | 減衰定数 <br> h <br> （\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 建屋部 | $\begin{aligned} & \text { コンクリート*: } \\ & \sigma \mathrm{c}=43.1 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2} \\ & \left(\sigma \mathrm{c}=440 \mathrm{kgf} / \mathrm{cm}^{2}\right) \\ & \text { 鉄筋: SD35 } \\ & \text { (SD345 相当) } \\ & \hline \end{aligned}$ | $2.88 \times 10^{4}$ | 1． $20 \times 10^{4}$ | 5 |
| 基礎スラブ | $\begin{aligned} & \text { コンクリート* }: \\ & \sigma \mathrm{c}=39.2 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2} \\ & \left(\sigma \mathrm{c}=400 \mathrm{kgf} / \mathrm{cm}^{2}\right) \\ & \text { 鉄筋: SD35 } \\ & \text { (SD345 相当) } \end{aligned}$ | 2． $79 \times 10^{4}$ | 1． $16 \times 10^{4}$ | 5 |
| 屋根トラス部 | 鉄骨：SS41（SS400 相当） | $2.05 \times 10^{5}$ | $0.79 \times 10^{5}$ | 2 |
|  | 鉄骨：SM50A（SM490A 相当） | $2.05 \times 10^{5}$ | $0.79 \times 10^{5}$ | 2 |

注記 $*$ ：実強度に基づくコンクリート強度。

## 3．2．1 水平方向モデル

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，弾性時刻歴応答解析を行う。

建屋のモデル化はNS方向，EW方向それぞれについて行っているが，EW方向にお いては，使用済燃料貯蔵プール壁がRCCVの曲げ変形を拘束する影響を考慮して回転ばねを取り付けている。また，設計時には考慮していなかった補助壁を，実現象に近い応答を模擬するという観点から，耐震要素と位置づけ，地震応答解析モ デルに取り込む。地震応答解析モデルを図3－3に，地震応答解析モデルの諸元を表3－2及び表3－3に示す。

地盤は，地盤調査に基づき水平成層地盤とし，基礎底面地盤ばねについては，「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（日本電気協会）」（以下「JEAG4601－1991追補版」という。）により，成層補正を行 ったのち，振動アドミッタンス理論に基づき求めたスウェイ及びロッキングの地盤ばねを，近似法により定数化して用いる。基礎底面地盤ばねの評価には解析コ ード「ADMITHF」を用いる。

また，埋込み部分の建屋側面地盤ばねについては，建屋側面位置の地盤定数を用いて，「JEAG4601－1991追補版」により，Novakの方法に基づき求めた水平ばねを，基礎底面地盤ばねと同様に，近似法により定数化して用いる。また，設計時に考慮していなかった回転ばねを，水平ばねと同様に，定数化して用いる。 なお，地盤表層部（新期砂層）については，地盤ばねは考慮しない。建屋側面の水平•回転ばねの評価には，解析コード「NOVAK」を用いる。

水平方向モデルへの入力地震動は，一次元波動論に基づき，解放基盤表面レベ ルに想定する年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する地盤の応答として評価する。ま た，基礎底面レベルにおけるせん断力（以下「切欠き力」という。）を入力地震動に付加することにより，地盤の切欠き効果を考慮する。図3－4に，地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を示す。入力地震動の算定には，解析コード「S H A K E」を用いる。

年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する地盤定数を表3－4に示す。なお，地盤定数 は地盤のひずみ依存特性を考慮して求めた等価地盤物性値を用いる。ひずみ依存特性については，VI－2「耐震性に関する説明書」のうちVI－2－1－3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく。設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置 （T．M．S．L．-13.7 m ）における入力地震動の加速度応答スペクトルを図3－5に示す。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰係数を表3－5に示す。

なお，水平方向の解析に用いる解析コードの検証，妥当性確認等の概要につい ては，VI－3「強度に関する説明書」のうち別紙「計算機プログラム（解析コード） の概要」に示す。

## 3．2．2 鉛直方向モデル

鉛直方向の地震応答解析モデルは，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，弾性時刻歴応答解析を行う。水平方向モデ ルと同様に，補助壁を地震応答解析モデルに取り込む。鉛直方向の地震応答解析 モデルを図3－6に，地震応答解析モデルの諸元を表3－6に示す。

地盤は，地盤調査に基づき水平成層地盤とし，基礎底面地盤ばねについては， スウェイ及びロッキングばね定数の評価法と同様，成層補正を行ったのち，振動 アドミッタンス理論に基づき求めた鉛直ばねを近似法により定数化して用いる。基礎底面地盤ばねの評価には解析コード「ADMITHF」を用いる。

鉛直方向モデルへの入力地震動は，一次元波動論に基づき，解放基盤表面レベ ルに想定する年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動に対する地盤の応答として評価したもの であり，基礎底面レベルに直接入力する。図3－7に，地震応答解析モデルに入力 する地震動の概念図を示す。入力地震動の算定には，解析コード「SHAKE」 を用いる。
設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置（T．M．S．L．-13.7 m ）における入力地震動の加速度応答スペクトルを図3－8に示す。なお，地盤定数は表3－4に示すとおりである。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰係数を表3－7に示す。

なお，鉛直方向の解析に用いる解析コードの検証，妥当性確認等の概要につい ては，VI－3「強度に関する説明書」のうち別紙「計算機プログラム（解析コード） の概要」に示す。


NS方向

T．M．S．L．


EW方向

注：K $\boldsymbol{\theta}_{1}$ はRCCV回転ばねを示す。

図3－3 地震応答解析モデル（水平方向）

表3－2 地震応答解析モデル諸元（NS方向）

| 質点番号 | 質点重量 <br> W（kN） | 回転慣性重量 $\begin{gathered} \mathrm{I}_{\mathrm{G}} \\ \left(\times 10^{5} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}^{2}\right) \\ \hline \end{gathered}$ | 部材番号 | せん断断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{S}}\left(\mathrm{~m}^{2}\right)$ | $\begin{gathered} \text { 断面二次 } \\ \text { モーメント } \\ \text { I (m²) } \end{gathered}$ | 質点番号 | 質点重量 <br> W（kN） | $\begin{gathered} \text { 回転慣性重量 } \\ \mathrm{I}_{\mathrm{G}} \\ \left(\times 10^{5} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}^{2}\right) \\ \hline \end{gathered}$ | 部材番号 | せん断断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{S}}\left(\mathrm{~m}^{2}\right)$ | $\begin{gathered} \text { 断面二次 } \\ \text { モーメン } \\ \text { I (m4) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 50590 | 90.5 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |
|  |  |  | 1 | 41.0 | 13600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 84680 | 429.5 |  | 82.4 | 50500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 86730 | 484.7 | 2 | 82.4 | 50500 | 11 | 94140 | 33.3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 182.1 | 71400 |  |  |  | 10 | 119.9 | 7200 |
| 4 | 83140 | 287.7 | 4 | 127.8 | 70400 | 12 | 157400 | 384.4 | 11 | 107.9 | 23300 |
| 5 | 55570 | 200.3 |  |  |  | 13 | 101890 | 303.0 |  |  |  |
| 6 | 82400 | 293.4 | 5 | 156.5 | 87200 | 14 | 199370 | 400． 1 | 12 | 150.0 | 23500 |
| 6 | 82400 | 293.4 | 6 | 180.2 | 103000 | 14 | 199370 | 400.1 | 13 | 133.0 | 23400 |
| 7 | 78650 | 291.3 | 7 | 191.6 | 112800 | 15 | 125920 | 392.3 |  | 129 | 336 |
| 8 | 79430 | 293.2 | 7 | 191.6 | 112800 | 16 | 136710 | 369.7 | 14 | 129.7 | 23600 |
| 8 | 79430 | 293.2 | 8 | 225.0 | 119000 | 16 | 136710 |  | 15 | 176.2 | 29500 |
| 9 | 339800 | 936.5 | 9 | 3373.4 | 900600 |  |  |  | $=$ |  |  |
| 10 | 216920 | 580.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 1973340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

K6（1）VI－3－別添2－4 別紙 R0
（1）建屋部
ヤング係数 E
2． $88 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$
1． $20 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$
1． 20
0.2
5\％
せん断弾性係数 G
ポアソン比 $v$
減衰定数h
（2）基礎スラブ

基礎形状 56.6 m （NS 方向）$\times 59.6 \mathrm{~m}$（EW 方向）$\times 5.5 \mathrm{~m}$（厚さ）

表3－3 地震応答解析モデル諸元（EW方向）

| 質点番号 | 質点重量 W（kN） | 回転慣性重量 $\begin{gathered} \mathrm{I}_{\mathrm{G}} \\ \left(\times 10^{5} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}^{2}\right) \end{gathered}$ | 部材 <br> 番号 | せん断断面積 $\mathrm{A}_{\mathrm{S}}\left(\mathrm{~m}^{2}\right)$ | $\begin{gathered} \text { 断面二次 } \\ \text { モーメント } \\ \text { I (m²) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 50590 | 188.6 | 1 | 54.7 | 29900 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 84680 | 321.1 | 2 | 122.6 | 61200 |
| 3 | 91730 | 304． 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 | 162.2 | 89400 |
| 4 | 67180 | 275.6 | 4 | 132.8 | 82600 |
| 5 | 52200 | 220.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 158.4 | 96200 |
| 6 | 81320 | 330.6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 197.4 | 111700 |
| 7 | 77080 | 317.7 | 7 | 211.6 | 124000 |
| 8 | 77960 | 320.7 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 258.7 | 131000 |
| 9 | 339800 | 1030.7 | 9 | 3373.4 |  |
| 10 | 216920 | 647.2 |  |  | 998600 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 1973340 |  |  |  |  |

（1）建屋部

| ヤング係数 E | $2.88 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
| :--- | :--- |
| せん断弾性係数 G | $1.20 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
| ポアソン比 $v$ | 0.2 |
| 減衰定数 h | $5 \%$ |
| 回転ばね $\mathrm{K}_{\theta 1}$ | $2.13 \times 10^{10} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} / \mathrm{rad}$ |


（2）基礎スラブ
ヤング係数 E
2． $79 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$
1． $16 \times 10^{4} \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$
$\begin{array}{ll}\text { せん断弹性係数 G } & 1.16 \\ \text { ポアソン比 } v & 0.2\end{array}$
減衰定数h $5 \%$

[^0]

図3－4 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図（水平方向）

表3－4 地盤定数（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動）



図3－5 入力地震動の加速度応答スペクトル
（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動，水平方向，T．M．S．L．-13.7 m ）

表3－5 地盤のばね定数と減衰係数（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動）
（a）NS方向

| ばね番号 | 質点番号 | 地盤ばね成分 | ばね定数＊1 $\mathrm{K}_{\mathrm{C}}$ | 減衰係数＊2 $\mathrm{C}_{\mathrm{C}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K1 | 7 | 側面•並進 | $1.62 \times 10^{6}$ | $5.10 \times 10^{5}$ |
| K2 | 7 | 側面•回転 | 1． $26 \times 10^{9}$ | 1． $26 \times 10^{8}$ |
| K3 | 8 | 側面•並進 | $4.31 \times 10^{6}$ | 1． $35 \times 10^{6}$ |
| K4 | 8 | 側面•回転 | $3.34 \times 10^{9}$ | $3.34 \times 10^{8}$ |
| K5 | 9 | 側面•並進 | $9.31 \times 10^{6}$ | $1.82 \times 10^{6}$ |
| K6 | 9 | 側面－回転 | $7.33 \times 10^{9}$ | $4.17 \times 10^{8}$ |
| K7 | 10 | 側面 •並進 | $4.82 \times 10^{6}$ | $8.89 \times 10^{5}$ |
| K8 | 10 | 側面－回転 | $3.77 \times 10^{9}$ | $2.02 \times 10^{8}$ |
| K9 | 10 | 底面•並進 | $7.82 \times 10^{7}$ | $2.93 \times 10^{6}$ |
| K10 | 10 | 底面•回転 | $7.62 \times 10^{10}$ | $6.21 \times 10^{8}$ |

注記＊1 ：K1，K3，K5，K7 及び K9 の単位は $\mathrm{kN} / \mathrm{m}$ ，K2，K4，K6，K8 及び K10 の単位は $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} / \mathrm{rad}$ とする。
＊ 2 ：K1，K3，K5，K7 及び K9 の単位は $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{s} / \mathrm{m}$ ， K 2 ， $\mathrm{K} 4, \mathrm{~K} 6, \mathrm{~K} 8$ 及び K 10 の単位は $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s} / \mathrm{rad}$ とする。
（b）EW方向

| ばね番号 | 質点 <br> 番号 | 地盤ばね <br> 成分 | ばね定数 ${ }^{* 1}$ <br> $\mathrm{~K}_{\mathrm{C}}$ | 減衰係数 ${ }^{* 2}$ <br> $\mathrm{C}_{\mathrm{C}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K1 | 7 | 側面•並進 | $1.62 \times 10^{6}$ | $5.11 \times 10^{5}$ |
| K2 | 7 | 側面•回転 | $1.26 \times 10^{9}$ | $1.26 \times 10^{8}$ |
| K3 | 8 | 側面•並進 | $4.31 \times 10^{6}$ | $1.36 \times 10^{6}$ |
| K4 | 8 | 側面•回転 | $3.34 \times 10^{9}$ | $3.35 \times 10^{8}$ |
| K5 | 9 | 側面•並進 | $9.31 \times 10^{6}$ | $1.82 \times 10^{6}$ |
| K6 | 9 | 側面•回転 | $7.33 \times 10^{9}$ | $4.20 \times 10^{8}$ |
| K7 | 10 | 側面•並進 | $4.82 \times 10^{6}$ | $8.89 \times 10^{5}$ |
| K8 | 10 | 側面•回転 | $3.77 \times 10^{9}$ | $2.03 \times 10^{8}$ |
| K9 | 10 | 底面•並進 | $7.78 \times 10^{7}$ | $2.91 \times 10^{6}$ |
| K10 | 10 | 底面•回転 | $8.21 \times 10^{10}$ | $7.24 \times 10^{8}$ |

注記＊1 ：K1，K3，K5，K7 及び K9 の単位は kN／m，K2，K4，K6，K8 及び K10 の単位は kN•m／radとする。
＊ $2: ~ \mathrm{~K} 1, \mathrm{~K} 3, \mathrm{~K} 5$ ， K 7 及び K 9 の単位は $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{s} / \mathrm{m}$ ， $\mathrm{K} 2, \mathrm{~K} 4, \mathrm{~K} 6, \mathrm{~K} 8$ 及び K 10 の単位は $\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s} / \mathrm{rad}$ とする。


注： $\mathrm{K}_{\theta_{2}}$ は屋根トラス端部回転拘束ばねを示す。

図3－6 地震応答解析モデル（鉛直方向）

表3－6 地震応答解析モデル諸元（鉛直方向）



図3－7 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図（鉛直方向）


図3－8 入力地震動の加速度応答スペクトル
（年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動，鉛直方向，T．M．S．L．-13.7 m ）

表3－7 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，年超過確率 $10^{-2}$ 相当地震動）

| ばね番号 | 質点 <br> 番号 | 地盤ばね <br> 成分 | ばね定数 <br> $\mathrm{K}_{\mathrm{C}}(\mathrm{kN} / \mathrm{m})$ | 減衰係数 <br> $\mathrm{C}_{\mathrm{C}}(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{s} / \mathrm{m})$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| K 1 | 10 | 底面•鉛直 | $1.29 \times 10^{8}$ | $6.74 \times 10^{6}$ |

[^1]
## 3.3 解析方法

原子炉建屋の地震応答解析は，VI－2「耐震性に関する説明書」のうちVI－2－1－6「地震応答解析の基本方針」に基づき，時刻歴応答解析により実施する。時刻歴応答解析 には，解析コード「NUPP 4 」を用いる。なお，解析に用いる解析コードの検証，妥当性確認等の概要については，VI－3「強度に関する説明書」のうち別紙「計算機プ ログラム（解析コード）の概要」に示す。

4．解析結果
4．1 固有値解析結果
固有値解析結果（固有周期及び固有振動数）を表4－1に示す。刺激関数図を図4－1 に示す。

なお，刺激係数は，モードごとに固有ベクトルの最大値を1に規準化して得られる値を示す。

4．2 応答解析結果
地震応答解析結果を図4－2～図4－12及び表4－2，表4－3に示す。

表 4－1 固有値解析結果
（a）NS方向

| 次数 | 固有周期 <br> $(\mathrm{s})$ | 固有振動数 <br> $(\mathrm{Hz})$ | 刺激係数＊ | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 0.428 | 2.34 | 1.588 | 地盤建屋連成 1 次 |
| 2 | 0.187 | 5.34 | -0.724 | - |
| 3 | 0.094 | 10.61 | 0.109 | - |
| 4 | 0.079 | 12.70 | 0.082 | - |
| 5 | 0.078 | 12.88 | 0.063 | - |

（b）EW方向

| 次数 | 固有周期 <br> $(\mathrm{s})$ | 固有振動数 <br> $(\mathrm{Hz})$ | 刺激係数＊ | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

（c）鉛直方向

| 次数 | 固有周期 <br> $(\mathrm{s})$ | 固有振動数 <br> $(\mathrm{Hz})$ | 刺激係数＊ | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 0.372 | 2.69 | 2.537 | 屋根トラス1次 |
| 2 | 0.254 | 3.93 | -1.643 | 地盤建屋連成1次 |
| 3 | 0.104 | 9.60 | 0.135 | - |
| 4 | 0.069 | 14.43 | -0.053 | - |
| 5 | 0.049 | 20.58 | -0.104 | - |

注記＊：モードごとに固有ベクトルの最大値を1に規準化して得られる刺激係数を示す。








図4－2 最大応答加速度（NS方向）


図4－3 最大応答変位（NS方向）


図4－4 最大応答せん断力（NS方向）




RCCV部 $\left(\times 10^{6} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}\right)$

|  |
| :--- |
| 0.0167 |
| 0.0896 |
| 0.257 |
| 0.391 |
| 0.531 |
| 0.711 |
| 0.878 |
|  |
| 1.20 |
| 1.29 |
| 1.72 |
| 1.77 |
| 2.42 |

図4－5 最大応答曲げモーメント（NS方向）




図4－6 最大応答加速度（EW方向）


図4－7 最大応答変位（EW方向）


図 $4-8$ 最大応答せん断力（EW方向）




|  |  |
| :---: | :---: |
| 0.0725 |  |
| 0.201 | RCCV 部 |
| 0.315 | $\left(\times 10^{6} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{~m}\right)$ |
| 0.486 |  |
| 0.590 | 0.137 |
| 0.896 | 0． 262 |
| 0.985 | 0． 452 |
| 1． 22 | 0.141 |
| 1． 29 | 0． 189 |
| 1.66 | 0.319 |
| 1． 76 | 0．485 |
| 2． 56 | 0.731 |
| 2． 48 | 0.862 |
| 3.25 | 1． 30 |
| 2.99 | 1． 36 |
| 3.92 | 1.91 |

図4－9 最大応答曲げモーメント（EW方向）


図4－10 最大応答加速度（鉛直方向）


図4－11 最大応答変位（鉛直方向）


図4－12 最大応答軸力（鉛直方向）

表4－2 耐震壁（外壁部）の最大せん断ひずみ

| NS 方向 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| T．M．S．L． <br> （m） | 地震応答解析 モデルの部材番号 | 最大せん断ひずみ $\left(\times 10^{-3}\right)$ | 許容限界 $\left(\times 10^{-3}\right)$ |
| 49．7～38．2 | 1 | 0.0270 | 2． 0 |
| $38.2 \sim 31.7$ | 2 | 0.0311 |  |
| $31.7 \sim 23.5$ | 3 | 0.0260 |  |
| $23.5 \sim 18.1$ | 4 | 0． 0498 |  |
| 18．1～12．3 | 5 | 0.0501 |  |
| $12.3 \sim 4.8$ | 6 | 0． 0618 |  |
| $4.8 \sim-1.7$ | 7 | $\underline{0.0660}$ |  |
| $-1.7 \sim-8.2$ | 8 | 0.0550 |  |

注：下線は各層の最大せん断ひずみのうち最も大きい値を表示。

| EW方向 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| T．M．S．L． <br> （m） | 地震応答解析 モデルの部材番号 | 最大せん断ひずみ $\left(\times 10^{-3}\right)$ | 許容限界 $\left(\times 10^{-3}\right)$ |
| 49．7～38．2 | 1 | 0.0182 | 2.0 |
| $38.2 \sim 31.7$ | 2 | 0.0196 |  |
| $31.7 \sim 23.5$ | 3 | 0.0211 |  |
| $23.5 \sim 18.1$ | 4 | 0.0329 |  |
| 18．1～12．3 | 5 | 0.0445 |  |
| $12.3 \sim 4.8$ | 6 | $\underline{0.0574}$ |  |
| 4．8～－1．7 | 7 | 0.0541 |  |
| $-1.7 \sim-8.2$ | 8 | 0.0522 |  |

注：下線は各層の最大せん断ひずみのうち最も大きい値を表示。

表4－3 地震応答解析結果に基づく接地率

| 方向 | 最大接地圧 <br> $\left(\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}\right)$ | 最大転倒モーメント <br> $\left(\times 10^{6} \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}\right)$ | 最小接地率 $(\%)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| NS方向 | 838 | 7.11 | 100 |
| EW方向 | 825 | 7.03 | 100 |


[^0]:    基礎形状 56.6 m （ NS 方向）$\times 59.6 \mathrm{~m}$（ EW 方向）$\times 5.5 \mathrm{~m}$（厚さ）

[^1]:    

