| 女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 |  |
| :--- | :--- |
| 資料番号 | 02 －変 2 －工－B－04－0004 改 1 |
| 提出年月日 | 2023 年 5 月 18 日 |

VI－3－3－3－3 残留熱除去設備の強度計算書

2023年5月
東北電力株式会社

申請範囲目録

VI－3－3－3－3 残留熱除去設備の強度計算書
VI－3－3－3－3－1 残留熱除去系の強度計算書
VI－3－3－3－3－1－4 弁の強度計算書（残留熱除去系）
VI－3－3－3－3－1－5 管の強度計算書（残留熱除去系）
VI－3－3－3－3－1－5－2 管の応力計算書（残留熱除去系）

> VI-3-3-3-3 残留熱除去設備の強度計算書

目次

VI－3－3－3－3－1 残留熱除去系の強度計算書

> VI-3-3-3-3-1 残留熱除去系の強度計算書

$$
\mathrm{O} 2 \text { 変二 VI-3-3-3-3-1 R } 0
$$

## 目次

VI－3－3－3－3－1－4 弁の強度計算書（残留熱除去系）
VI－3－3－3－3－1－5 管の強度計算書（残留熱除去系）

VI－3－3－3－3－1－4 弁の強度計算書（残留熱除去系）

まえがき

本計算書は，添付書類「VI－3－1－2 クラス 1 機器の強度計算の基本方針」及び「VI－3－2－3 ク ラス 1 弁の強度計算方法」並びに「VI－3－1－3 クラス 2 機器の強度計算の基本方針」及び「VI－ 3－2－5 クラス 2 弁の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお，評価条件の整理に当たつて使用する記号及び略語につ いては，添付書類「VI－3－2－1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。
－評価条件整理表

| 機器名 | $\begin{gathered} \text { 既設 } \\ \text { or } \\ \text { 新設 } \end{gathered}$ | 施設時の技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか | クラスアップするか |  |  |  | 条件アップするか |  |  |  |  | 既工認に <br> おける評価結果 の有無 | 施設時の適用規格 | 評価区分 | 同等性 <br> 評価 <br> 区分 | $\begin{aligned} & \text { 評価 } \\ & \text { クラス } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { クラス } \\ & \text { アップ } \\ & \text { の有無 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 施設時 } \\ & \text { 機器 } \\ & \text { クラス } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { DB } \\ \text { クラス } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { SA } \\ \text { クラス } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 条件 } \\ & \text { アップ } \\ & \text { の有無 } \end{aligned}$ | DB 条件 |  | SA 条件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力 （MPa） | 温度 <br> （ $\left.{ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $\begin{aligned} & \text { 圧力 } \\ & (\mathrm{MPa}) \end{aligned}$ | 温度 <br> （ $\left.{ }^{\circ} \mathrm{C}\right)$ |  |  |  |  |  |
| E11－F004A，B | 既設 | 有 | 無 | DB－1 | DB－1 | － | 無 | 8.62 | 302 | － | － | 無 | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | DB－1 |
| E11－F008A，B | 既設 | 有 | 無 | DB－2 | DB－2 | － | 無 | 3.73 | 186 | － | － | 無 | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | DB－2 |
| E11－F016A，B | 既設 | 有 | 有＊ | DB－2 | DB－1 | － | 無 | 8.62 | 302 | － | － | 無 | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | DB－1 |
| E11－F018A，B | 既設 | 有 | 有＊ | DB－2 | DB－1 | － | 無 | 10． 40 | 302 | － | － | 無 | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | DB－1 |
| E11－F021 | 既設 | 有 | 有＊ | DB－2 | DB－1 | － | 無 | 8.62 | 302 | － | － | 無 | S55告示 | 設計•建設規格又は告示 | － | DB－1 |

注記 $*$ ：原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の拡大によるクラスアップ。

## 目次

1．クラス 1 弁 ..... 1
1.1 設計仕様 ..... 2
1．2 強度計算書 ..... 3
2．クラス 2 弁 ..... 12
2.1 設計仕様 ..... 13
2.2 強度計算書 ..... 14

$$
\text { 1. クラス } 1 \text { 弁 }
$$

1．1 設計仕様

系統：残留熱除去系

| 機器の区分 |  | クラス 1 弁 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 弁番号 | 種類 | 呼び径 | 材料 |  |  |  |
|  |  | （A） | 弁箱 | 弁ふた | 弁体 | ボルト |
| E11－F004A，B | 止め弁 | 250 | SCPH2 | SCPH2 | SCPH2 |  |
| E11－F016A，B | 止め弁 | 350 | SCPH2 | SCPH2 | SCPH2 |  |
| E11－F018A，B | 止め弁 | 300 | SCPH2 | SCPH2 | S25C |  |
| E11－F021 | 止め弁 | 100 | SCPH2 | SCPH2 | S25C |  |

## 1.2 強度計算書

系統：残留熱除去系

| 弁番号 | E11－F004A，B | シート | 1 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |








系統：残留熱除去系

| 弁番号 | E11－F016A，B | シート | 4 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |





系統：残留熱除去系


系統：残留熱除去系

| 弁番号 | E11－F018A，B | シート | 4 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |




2．クラス 2 弁

## 2.1 設計仕様

系統：残留熱除去系

| 機器の区分 |  | クラス 2 弁 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 弁番号 | 種類 | 呼び径 <br> （A） | 材料 |  |  |
|  |  |  | 弁箱 | 弁ふた | ボルト |
| E11－F008A，B | 止め弁 | 350 | SCPH2 | SCPH2 |  |

## 2.2 強度計算書

系統：残留熱除去系

| 弁番号 | E11－F008A，B | シート | 1 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |



| 弁番号 | E11－F008A，B | シート | 2 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |


VI-3-3-3-3-1-5 管の強度計算書 (残留熱除去系)

## 目次

VI－3－3－3－3－1－5－2 管の応力計算書（残留熱除去系）

VI－3－3－3－3－1－5－2 管の応力計算書（残留熱除去系）

1．管の応力計算書（残留熱除去系）
本申請は，残留熱除去系 主要弁（E11－F004A，B）の弁体を取替えるものであるが，過去の製作図面に基づき同仕様（材料，寸法，重量）の弁体を製作するものであり，解析条件となる重量に変更はなく，評価結果の変更もないことから，本計算書は令和 3 年 12月 23 日付け原規規発第 2112231 号にて認可された設計及び工事の計画から変更はない。

