## 第 2 編 橋 梁 一 般

## 第1章 設 計 荷 重

## 1－1 橋の設計自動車荷重

橋の設計に用いる自動車荷重は245kNとする。

## 1－2 橋の幅員構成

（1）一般道路の橋梁は，道路構造令によるものとする。
（2）積雪地域の幅員構成
積雪地域において投雪が不可能な区分の長大橋は，事前に県担当課の承認のうえ路肩幅員を中小橋標準断面 とすることができる。（投雪の可否については，交差物件の管理者と十分打合せ協議して決定のこと。）
（1）一般道路の橋梁幅員は道路構造令（一部改正に対応する当面の措置も考慮）に従い，宮城県「土木マ ニュアルII設計施工編」に示す＂橋梁部＂を適用するものである。ただし橋長100m未満の橋梁では＂一般部＂と同幅員とする。
（2）積雪地域とは最大䅡雪深の10年再現期待值が 50 cm 以上の地域をいい，図 3－5を参照のこと。皘雪地域の橋梁幅員は（1）にかかわらず，表3－1に示す路肩を確保すること。

表2－1 積雪地域の路肩

| 橋梁部（路肩；m） |  |  |
| :--- | :---: | :---: |
| 橋長100m以上 |  | 檑長100m未満 |
| 主要幹線 | 1.25 |  |
| 幹 |  |  |
|  | 線 | 1.00 |
| 補助幹線 | 0.75 |  |

設計にあたつては，次の荷重を考慮するものとする。
（1）主荷重（P）
（3）主荷重に相当する特殊荷重（PP）
1．死荷重（D）
2．活荷重（L）
3．衝 撃（I）
4．プレストレス力（PS）
5．コンクリートのクリープの影響（CR）
6．コンクリートの乾燥又縮の影響（SH）
7．上圧（E）
13．雪荷重（SW）
14．地盤変動の影響（GD）
15．支点移動の影響（SD）
16．波 圧（WP）
17．遠心荷重（CF）
8．水 圧（HP）
18．制動荷重（BK）
9．浮力または揚圧力（ U ）
19．施工時荷重（ER）
（2）従荷重（S）
20．㣫突何重（C0）
10．風荷重（W）
11．温度変化の影響（T）
12．地震の影響（EQ）

憍梁を設計する時に考えなければならない荷重の種頪を列挙したものであって，架憍地点の諸条件，構造な どによって適宜選定するものとする。

## 1－4 死 荷 重

死荷重の算出には，表2－1 に示す単位重量を用いるものとする。

表2－1 材料の単位重量

| 材 料 | 単位重量 <br> $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{3}$ | 材 料 | 単位重量 <br> $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{3}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鋼•鋳鋼•鍛鋼 | 77.0 | コンクリート | 23.0 |
| 鏞 鉄 | 71.0 | セメントモルタル | 21.0 |
| アルミニウム | 27.5 | 木 材 | 8.0 |
| 鉄筋コンクリート | 24.5 | 歴青材（防水用） | 11.0 |
| プレストレストコン㚈トト | 24.5 | アスファルト哺装 | 22.5 |

## $1-5$ 活 荷 重

活荷重は，自動車荷重（渮重，L荷重）およひ群集荷重とし，大型の自動車の交通の状況に応じてA活荷重またはB活荷重を適用するものとする。
（1）本マニュアルでは，高規格道路，一般国道，県道およびこれらの道路と基幹的な道路網を形成する市町村の橋，高架などの設計活荷重は，B活荷重によるものとする。その他の市町村の橋の設計にあたっては，大型の自動車の交通の状況に応じてA活荷重またはB活荷重を適用するものとする。
（2）B活荷重は，自動車荷重（T荷重，L荷重）およひ群集荷重とする。
1）床版および床組を設計する場合の活荷重床版および床組を設計する場合の活荷重は次のとおりとする。
（1）車道部分にはT荷重（図2－1）を載荷するものとする。T荷重は橋軸方向には1組，橋軸直角方向には組数に制限がないものとし，設計部材に最も不利な応力が生じるように載荷するものとする。T荷重の橋軸直角方向の載荷位置は片側の載荷面の中心が車道部分の端部より 25 cm までとする。一つ の載荷面の辺長は橋軸方向および橋軸直角方向にそれぞれ $20 \mathrm{~cm}, 50 \mathrm{~cm}$ とする。

200 kN


図2－1 T 荷重の載荷位置
（2）歩道部には，群集荷重として5．0kN／mºの等分布荷重を載荷するものとする。
（3）床組を設計する場合にほ，T荷重によって算出した断面力等に表2－2 に示す係数を乗じたものを用 いるものとする。ただし，この係数は1．5をこえないものとする。また，文間長が特に縦げたなど はL荷重でも照查し，不利な応力を与える荷重を用いて設計するものとする。

表2－2 床組等の設計に用いる倸数

|  | $\mathrm{L} \leqq 4$ | $\mathrm{~L}>4$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 係 数 | 1.0 | $\frac{\mathrm{~L}}{-}+\frac{7}{-}$ |

L ：部材の支間長（m）

2）主げたを設計する場合の活荷重
主げたおよび主構を設計する場合の活荷重は，次のとおりとする。
（1）支間長が 15 m 未満の橋梁の主げたおよび主構は，原則としてT荷重を用いるものとする。 この場合，T荷重を橋軸直角方向に3組以上載荷する際には，3組目からT活荷重の值を $1 / 2$ に低減す るものとする。また，T荷重によって算出した断面力等には表2－2 に示す倞数を乗じるものとする が，この係数は1．5をこえないものとする。


図2－2 主げた設計時のT荷重の載荷方法
（2）支間長が 15 m 以上の橋梁の主げたおよび主構は，原則としてL荷重を用いるものとする。 この場合，L荷重の載荷方法は次のとおりとする。
a）車道部分には1橋につき各1個の等分布荷重p1，p2よりなるL荷重（図2－3 および表2－3）を載荷するものとする。L荷重は考えている点または部材に最も不利な応力が生じるように橋の幅5．5mまでは等分布荷重p1およびp2（主載荷荷重）を，残りの部分にはそれらのおのおのの1／2 （従載荷荷重）を載荷するものとする。


図2－3 L 荷 重

表2－3 L 荷 重（B 活 荷 重）

| p1の <br> 載荷長 $D(\mathrm{~m})$ | 主 載 荷 荷 重（幅 5.5 m ） |  |  |  |  | 従載荷荷重 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 等分布荷重 p 1 $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |  | 等分布荷重 p 2 $\mathrm{kV} / \mathrm{m}^{2}$ |  |  |  |
|  | 曲げ | せん断 | L $\leqq 80$ | $80<L \leqq 130$ | L＞ 130 |  |
| 10 | 10 | 12 | 3.5 | 4．3－0．01L | 3.0 | 主載荷荷重の50\％ |

曲 げ：曲げモーメントを算出する場合に用いる等分布荷重
せ儿断：せん断力を算出する場合に用いる等分布荷重
L ：支間長（m）

なお，ゲルバーげたの吊りげたおよび片持部に対しては，表2－3 における支間長Lとしてそれ ぞれ図2－4 に示すL1およびL2をとるものとする。


図 2－4 ゲルバーげたにおける支間長のとり方
b）等分布荷重 1 の適用にあたっての基本方針は，表2－4 のとおらとし，上部構造形式別方よひ部材別の運用は，表2－5 のとおりとする。

表2－4 等分布荷重P1適用の基本方針

| せ | ん | 断 |  |  | $12 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 反 |  |  |  | 力 | ＂ |
| 軸 |  |  |  | 力 | $10 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |
| 曲げモー＂ |  |  |  |  |  |
| ねじりそーメント |  |  |  |  | $12 \mathrm{kN} / \mathrm{mm}^{2}$ |
| た | わ |  |  | み | $10 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ |

表2－5 上部構造形式別および部材別の運用
$\bigcirc 10 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2} \bigcirc 12 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$

| 形 式 | 部 材 | 曲げモーメン たわ | 軸 力 | せ | ね じり | 反力 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 単純げた <br> 連続げた | 主げた | $\bigcirc$ |  | － | － | － |
|  | 横げた | 0 |  | － | － | － |
| トラス | 上下弦材 |  | $\bigcirc$ |  |  |  |
|  | 斜材垂直材 |  | － |  |  |  |
| アーチ系 <br> 橋 梁 | $ア$ アーチリブ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － |  | － |
|  | 補 剛 材 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － |  |  |
|  | 垂 直 材 |  | － |  |  |  |
|  | 斜 材 |  | － |  |  |  |
| ラーメン <br> 橋 | 主げた | 0 | $\bigcirc$ | － | － | － |
|  | 脚 | 0 | － | － | － | － |

連続げたなどで影響線が短い区間で反転する場合，等分布荷重p1は載荷長10mの範用で同一符号区間のみに載荷するものとする。

d）斜橋および曲線橋の場合，等分布荷重p1の載荷範囲は図2－6，図2－7に示すように，載荷範囲を決定 するための基準ラインを設け，基準ライン上で着目横断面に平行に前後 10 m の範囲をとるものとする。 なお，基準ラインは原則として，構造物中心とする。


図2－6 基本的な載荷範囲の取り方


図2－7 斜橋の場合の載荷範囲
（4）歩道等には，群集荷重として表2－6 の等分布荷重を載荷するものとする。
表2－6 歩道等に載荷する等分布荷重

| 支間長 $(\mathrm{m})$ | $\mathrm{L} \leqq 80$ | $80<\mathrm{L} \leqq 130$ | $\mathrm{~L}>130$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 荷 重 $\mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ | 3.5 | $4.3-0.01 \mathrm{~L}$ | 3.0 |

（1）活荷重には衝撃を荷慮するものとする。
（2）群集荷重には衝撃を考慮しないものとする。
（3）ト部構选は一般に衝撃による影響度合が小さいため，設計には原則として衝撃を落慮しないものと するが，支承部や，衝撃による曲げ応力の影響か無視できないト部講造形式の場合伿，衝撃を考慮す るものとする。

衙撃を考慮する下部構造形式は，一般的に次のとおりとする。
（1）鋼製橋脚
（2）コンクリート橋脚の張出しばり
（3）コンクリートラーメン橋脚
（4）2柱式，3柱式やバイルベントのような組い柱式のコンクリート橋脚
（1）設計に用いる基準温度は，原則として $+10^{\circ} \mathrm{C}$ を標準とする。
（2）鋼橋の温度変化可動支承の移動量算定に用いる温度変化の範囲は，$-20^{\circ} \mathrm{C} \sim+40^{\circ} \mathrm{C}$ までとし，構造全体の温度変化を考慮する場合の温度変化の範囲は $-30^{\circ} \mathrm{C} \sim+50^{\circ} \mathrm{C}$ までとする。
（3）鋼憍の温度差
補剛アーチ，ラーメン，鋼床版橋で日光直射部分と日陰部分との温度差は $15^{\circ} \mathrm{C}$ とする。
コンクリート床版と鋼行の温度差による影響を考慮する必要がある場合には，その温度差を $10^{\circ} \mathrm{C}$ とする。
（4）コンクリート橋の温度変化
可動支承の移動量算定に用いる温度変化の範囲は $-15^{\circ} \mathrm{C} \sim+35^{\circ} \mathrm{C}$ までとし，構造全体の温度変化を考慮する場合の温度変化の範囲は $\pm 15^{\circ} \mathrm{C}$ までとする。ただし，断面の最小寸法が 70 cm 以上の場合は $\pm 10$ ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ としてよいものとする。
（5）コンクリート橋の温度差
床版とその他の部分の温度差により生ずる断面力を算出する場合の温度差は，原則として $5^{\circ} \mathrm{C}$ とし，温度分布は床版およびその他の部分においてそれぞれ一様とする。

基潐温度とは，設計図に示された構造物の形状や寸法が再現される時の温度であるとともに，設計におい て温度による影響を考慮する場合の基準となる温度であるが，東北地方の橋梁にあたっては，道示 I ．2．2． 10 に規定する寒冷な地方を標準としたものである。

## 1－8 地震の影響

地震の影響こついては，「第3編 耐震設計」によるものとする。

## 1－9 雪 荷 重

（1）雪荷重は原則として $1.0 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ とする。
（2）地震時には原則として雪荷重は考慮しないものとする。
（3）積雪量の特に多い地域で冬期間通行止めが予測される区間にある橋梁にあつては，活荷重を載荷せず雪荷重のみを載荷した状態について検討するものとする。この場合，地震時における雪荷重の影響は鉛直力のみ考慮し，水平力は考慮しないものとする。
（1）本県における除雪の出動基準は新雪で $5 \sim 10 \mathrm{~cm}$ であるが，不測の事態に備え積雪地域においては，
$1.0 \mathrm{k} \mathrm{Vm}^{2}$（圧雪で 15 cm ）の雪荷重を考慮するものとし，その地域は積雪深 50 cm 以上（年最大積雪深の 10 年再現期待値）の地域とする。


図2－6 積雪深分布図
ただし，橋台の設計において，橋台上（パラペット上含む）および橋台背面の雪荷重は影響が少ないので考慮しないものとする。
（2）雪荷重の1．0kN／m は，十分圧縮された雪の上㿟自由に車輛が通行する場合を想定している。この場合の雪荷重は，「主荷重に相当する特殊荷重」に位置付けられていることから，道示各編「荷重の組合せ」の规定をふまえ，地震時における雪何重を考慮しないものとする。
（3）積雪が特に多くて，自動車交通が不能となる橋梁におすける雪荷重は上記の場合と異なり，主荷重と同等 を考えられる。したがのて，この場合は地震時との組合せを考慮するが，このような自然に積雪した状態の雪が水平方向の地震に対して橋体と一体となのて挙動するとは考えられないことから，雪の鉛直力のみを考慮し，地震時水平力低無視するものとする。
（4）未供用区間の橋梁については，原則として除雪をおこならものとする。除雪が不可能な場合は雪荷重を考慮するものとするが，この場合は，冬期間通行止めが予測される区間の橋梁に淮ずるものとする。

## 1－10 支点移動の影響

支点移動が予想される場合は，上部構造に対する影響を考慮するものとする。
（1）下部構造は，原則として支点沈下を起こさない構造とするが，基啱形式が摩檫杭の場合や薄い支持層の下に弱い層，もしくは压密層を有する支持杭の場合における連続げたにおいては，安全性を高める意味か ら，次に示す支点洗下量を考慮するとともに，不慮の洸下に備えて支点付近をジャッキアップ可能な構造 とするものとする。


调橋
$\delta_{1}=\frac{\ell_{1}}{1,000}$

$$
\delta_{2}=\frac{\left(\ell_{1}+\ell_{2}\right)}{2} \times \frac{1}{1,000}
$$

コンクリート憍
$\delta_{1}-\frac{\ell_{1}}{2,000}$
$\delta_{2}-\frac{\left(\boldsymbol{\ell}_{1}+\boldsymbol{\ell}_{2}\right)}{2} \times \frac{1}{2,000}$
図2－8 支点沈下量
（2）方杖ラーメンや斜 $\pi$ 橋などに杭基礎が用いられる場合は，上部構造の設計に基礎の水平移動量を考慮す るものとし，その水平移動量は原則として10mm（片側5mm）とするが，常時の基礎変位量が大きい場合やプ レストレストコンクリート部材の場合はこれによらなくてもよいものとする。


図2－9 支点移動量
（3）橋脚のはりの変形が大きく，上部構造への影響が無視できないと思われるような橋脚（張出しの大きいT形及び逆L形の橋脚，支間の大きい門形橋脚など）上の上部構造を設計するような場合は下部構造の変位 の影響を考慮する。

## 第2章 支 承 部 構 造

## 2－1 — 般

支承部は，以下に示す構造とするものとする。
（1）上部構造の自重，およびこれに作井する荷重を，確実に下部構造（橋台およひ橋脚）に伝えるとともに，地震などによるけたの移動，落下を支承部あるいは落橋防止システムと共同して確実に防止できること。
（2）上部構造の温度変化，乾燥収縮，クリープ，および地震時の移動などによる伸縮を妨げないこと。
（3）荷重載荷によるけたの嵏形（けたのたわみ角）により，けたまたはト部構造に有帮な影響を与えないこと。
（4）文承部の耐震設計は道示V耐震設計編及び本マニュアル第3編耐震設計編の規定による。
（1）支承についての一般的事項を述べたものであり，これ以外については「道路橋示方書」および「道路橋支承使覧（日本道路協会）」によるものとする。
1）支承部とは上部構造とト部構造との接合部に設置される支承本体，アンカーボルトやセットボルト等 の上下部構造との取付部材及び沓座モルタルを含生部分を言ら。
2）免震橋あるいは，地震時水平力分散構造の橋の支承部は，橋全体采の地震時挙動が設計で想定したも のと著しく異なる事がないような性能を有するものとする。

3）支承部には荷重伝羊機能と爱位吸収機能の他に，地震時に生じる振動に対して，減衰機能を付加する等，複数の機能が求められる。これらの機能を単一の部材で同時に確保する場合や，単一機能を有す る文承の組合せ及て機能を明確に分離した構造など，対応する条件及び経済性に応じて検討する。
（2）レベル1地震動及びレベル2地震動に対して，支承のせん断変形により隣接するト部構造どうし，ト部構造と橋台又は橋脚の段違い部が衝突しないように必要な遊間を設けることを標淮とする。伸縮を妨げな い上部構造端部の遊間に関しては，道示V14．4．10規定による。
（4）支承部は地震力に十分耐えられる構造でなければならない。支承の種類や機能，落橋防止システムとの組合せを十分に理解の上，そのモデル化には留意するものとする。支承の耐震設計に関しては，第3編而震設計編によるものとする。

## 1－1 適 用

（1）支承の種類は，ゴム支承を標準とする。
（2）支承の選定にあたつては，以下に示す事項に配慮する。
1）反力の大きさ，移動量，回転量，移動方向と回転方向との関係，支承の特性，上部構造形式とそ の構造特性，地盤条件も含めた下部構造の特性およひ経済性などを考慮し，要求される機能を十分発揮できるものとする。
2）同一支承線上における支承の種類は，1種類を基本とする。

従来は，レベル2地震動に対して支承部の機能を確保できる支承をタイプBの支承部と定義し，これを基本 とすることが規定され，レベル1 地震動により生じる水平力及ひ鉛直力に対しては支承部の機能を確保でき るが，レベル2地震動に対しては変位制限構造と補完し合って抵抗する構造をタイプAの支承部と定義し，橋台の拘束により上部構造に大きな振動が生じにくい場合や支承部の構造上やむを得ない場合にはタイプAの支承部を用いてもよいことが規定きれていた。

しかし，支承部の点検や維持管理のために支承部周辺は可能な限り複雑な構造としない方がよいこと，地震によりタイプAの支承部が損傷した場合にその部材や破片の落下による第三者被害が生じないよう配慮 が必要であること等を踏まえ，今回の改定では，原則しベル 2 地震動に対して支承部の機能を確保する構造 のみを規定している。


図2－10支承部選定の一般的な考え方
（2）1）ゴム支承は下記に示す特性により耐震性が優れていることから，支承部にはゴム支承を用いることを標準とした。
（1）設計で想定している地震力を超えても支承本体の信頼性がある。
（2）地震時における変形に対し弾性的（線形的）に抵抗でき，衝撃が生じにくい。
（3）変形の方向が自由であるため，損傷を受けにくい。
（4）上部祖造の変位に対する追随性があり，復元力がある。
（5）支承本体が破壊しても路面の高さを維持できる。

2）鋼製支承は，主として鋳鋼品や鋼材からなる支承でゴム支承に比較して鉛直岡性が高いことや回転吸収量を大きくできるという特徴が利点となり得るが，地震時の水平力に抵抗する場合は鋼部材の而力に依存するため，変形性能が低い火点がある。

したがって，地震時の水平力等に対する設計に関しては，鋳鋼品を用いる場合はじん性が保証された材料（SCW480N）を使用し，部材に応力集巾を緩和するための丸み付けを施した構造等として採用を検討する ものとする。

3）支承部は塵埃，水の滞留等の劣化要因，さびに対する耐久性及び接触曲面の経午劣化によって摩擦特性が変動し，水平移動機能や回転機能を阻害する要因があることから，特に鋼製の支承板支承は，密閉 ゴム支承板支承（BP．B）を基本とした。

4）支承が高くなる場合は，段差防止構造の設置が有効である。
5）ゴム支承およひ鋼製支承の種類を示す。

| 材料分類 | 支承形式 | 文承の種類 |
| :---: | :---: | :---: |
| ゴム支承 | 固定可動支承 | パッド型ゴム支承 |
|  |  | 帯状ゴム支承 |
|  |  | 積層ゴム支承 |
|  |  | すべりゴム支承 |
|  | 地震時水平力 <br> 分散型ごム支承 | 積層ゴム支承 |
|  | 免震支承 | 鉛プラグ入り積層ゴム支承 |
|  |  | 高減水積層ごム文承 |
| 鋼製支承 | 固定可動支承 | 密閉ゴム支承板支承 |
|  |  | ピン支承※ |
|  |  | ピボット支承※ |
|  |  | ローラー支承※ |
| コンクリートヒンジ | 固定支承 | メナーゼヒンジ |

注）※の使用については，地耐力に対する十分なじん性の確保や地震時に支承が
破損した場合でも，ローラーが支承部から逸脱しにくい構造とするなどの配慮
をおこならものとする。
鋼製支承の固定可動支承には多点固定（反力分散構造）を含む号。


注）＊1 $R_{D}$ ：死荷重による支承反力
＊2 $R_{L+1}$ ：衝撃を含む活荷重による最小反力
＊3 $T_{0}$ ：固定構造とした場合の固有周期
※ T。は文承条件を全て固定と仮定した固有周期，Tは免震時の固有周期である。

図2－11 支承形式の選定フローチャート
（3）1）支承は，その特性を十分発捙できる形式を採用するものとする。
a）死荷重により負の反力（ $\mathrm{Rd}<0$ ）が作用する支承部にゴム支承を用いる場合には，水平方向の地震力 を受けるゴム支承の破断強度やエ衣ルギ一吸収性能などの動的特性が分に確認されていないため，免震構造や反力分散構造は用いないこととする。
b）活荷重載荷状態のRd＋RL＋1により負反力が算出さえる場合には，ゴム支承に直接引張力を取らせるよ らな構造としてはならない。
c）基礕周辺の土層が耐震設計上土質定数を零にする土層に相当する場合や沖積地盤におふいて，ゴム支承 を用いた地震時水平分散構造を採用すると，地盤の共振により水平変位が増加することもある。共振は，橋と地盤の固有周期が近い場合において振幅が大きくなり生じる可能性が高くなる。過去 の検討例によると，レベル2地震動の地盤の固有周期は，地盤のせん断慆性の低下により1．5～2．0•T $\mathrm{T}_{\mathrm{G}}$ （ $\mathrm{T}_{\mathrm{G}}$（秒）：地盤の特性値）程度になるようである。橋の固有周期が，この固有周期に近いようであれ ば，反力分散構造は採用しないことを原則とし，橋と地盤の共振に十分留意して多点固定構造やラー メン構造を選定するものとする。
d）下記の場合には，鋼製支承の採用を検討するものとする。
1）活荷重によりたわみやすいアーチ橋等で端支承部の回転変形が大きくなり，ゴム支承の回転変形性能では対処できない場合。
ロ）ゴム支承の鉛直変位により路面の平坦性が損なわれ，交通振動の発生や構造部材の疲労が問題と なる場合。
八）移動量や反力が大きいためゴム支承を用いると構造寸法が大きくなり けたとの取合い構造が困難となる場合
$\Rightarrow$ ）免震支我に負の力が生じる場合
負の力を受けた状態で水平方向の地震力が作用したときのゴム支承の破断強度やエネルギー吸収性能などの特性について現在のところ十分に確認されていない。
－橋長が長い割りに文承反力が小さい場合。
せえ断変形で移動量を取るためにゴム厚さが厚くなり二次形状係数 S $2>4$ を満足しない場合
へ）支承反力と回転変位のバランスが恶く，特に大きな回転角（ $1 / 150 \sim 1 / 300$ 以下）が必要な場合。鉛直力と回転変位が大きく，ゴム支承では設計不可能が不経済な寸法となる場合。
e）とくに幅員の広い場合，あるい怆斜角の小さい場合で幅員方向の乾燥収縮，クリーブを無視できない場合は，幅員方向の移動を拘束しない構造とする。
f）機能分離型支承
支承部には荷重伝達機能，変位追随機能など複数の機能が求められる。これらの複数の機能を構造部分に集約して確保する「機能集中型支承」が一般に用いられてきた。このような機能集中型支承の場合，一部の局所的な損傷や耐久性の低下による機能の損失が他の機能に影響を与えることもある。 このような場合には，複数の機能を必ずしも同一の構造部材に集中させる必要はなく，橋の構造や，規模等を考慮した上で必要に応じて支承部の機能を複数の構造部分に分離させた「機能分離型支承」 の支承部構造の採用を検討するのがよい。
なお，機能分離型支承を採用する場合には，施工性についても十分考慮のうえ設計を行うこと。
g）ゴム支承の変位調整
橋長が長く設計移動量がとくに大きくなり，最高温度時に設置されるものとして設計を行らとゴム支承の設計が不合理となる場合は設置時の温度を想定し施工時に水平ジャッキにより上部構造を水平移動させてゴム支承にあらかじめせん断変形を与えたりジャッキアップによりせん断変形を開放する等の方法による変位調整を検討し適切な移動量で設計を行う。
h）免震支承•高減衰ゴム支承
エネルギー吸収性能の向上による減衰性の向上と固有周期を長くすることよる上部構造の地震時慣性力の低減を図ることに重点を置き，過度な長周期化を計ってはならない。採用にあとっては，基礚周辺土層が土質定数が零になる土層や地盤と橋の共掁を引き起こす可能性がある場合，負反力が生ず る場合等の採用は避けるものとする。採用にあたつては，技術の進歩とその性能をよく確認のらえ検討を行うものとする。
免震支承を採用する場合の設計上の留意点は以下の通り。
1）免震支承の非線形性と橋脚の塑性化を考慮する免震憍では，免震憍の限界状態は，免震支承によ るエネルギー吸収が確保できる限界の状態とし，橋脚は副次的な塑性化にとどまる状態とする。
p）免震支承を用いた場合の橋の固有周期は，すべての支承を固定支承とみなした場合の固有周期の 2 倍程度以上を目安とする。
ハ）多径間連続栃で基礰周辺地盤が安定し，下部構造の剛性が高く，橋の固有周期が短い場合汇適す る。
$\Rightarrow$ 設計で想定する変位が許容できるよう，橋台，橋脚等主要構造物との進間量は衝突しないよう十分に確保する。
ホ）免震支承に対して，従来は等価岡性のばらつきか設計值の $10 \%$ 以内とすることが求められてい たが，今回の改訂では，道示V15章の規定を満たす力学的特性を有し，かつ15．3（1）の規定 に基づいて非線形履歴特性を適切にモデル化するものとするる。
へ）従来の規定では，「免震支承は地震後に橋の機能に悪影響を及ばす残留変位を生じないもの」 を求められたが，124道示V15章の規定を満たす力学的特性を有する支承であれば残留変位に関 して求められる機能を有するため，今回の改定ではこれを規定しない。

2）解析上同一支承線上のゴム支承のせん断変形は同じであるため，異なったせん断バネを有する支承 があれば各支承部に作用する水平力が異なり地震時挙動が複雑となるため同一支承線上では同一支承 を基本とした。
a）ゴム支承：同一支承線上の支承形状は 1 種類とするのが望ましいが同一支承線上に配置された各支承の鋁直反力が大きく異なる場合は 最大鉛直反力により形状決定したゴム支承を鉛直反力の小 さな支点部にも設置すると活荷重たわみによる回転変位を吸収できないことがあるため このよう な場合は 2 種類 程度の支承を配置するものとする。
b）免震支承：同一支承線上で支承形状が異なる場合は個々の免震支承の挙動を正碓に設計に反映さ せる必要があり同一支承線上の支承形状は 1 種類とする。（曲率半径が極端に小さく交角の大きい曲線橋や斜角の小さい斜橋での免震支承は少ない
c）鋼製支承：各支承の回転中心の整合や下部構造の施工などを考慮し同じ機能をもった 2 種類程度 の形状を配置するのが望ましい。

3）各橋種に対する支承の適用
a）鋼 桁

| 上部工 |  | 支承の形式 | 支承の種類 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 単 <br> 純 <br> 桁 | 1．鈑桁 | 固定可動 | ゴム支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承 |
|  | 2．箱桁 | 固定可動 | $コ ゙ ム$ 支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承 |
|  | 3．鈑桁 | 固定可動 | ゴム支承支承板支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承支承板支承 |
|  | 4．箱桁 | 反力分散 | ゴム支承支承板支承 |

1）単純げたにおける反力分散形式は，下部構造の岡性が大きく変わらない条件等で，支承による分散効果が有効に図れる場合で経済的メリットがある場合に使用するものとする。

2）免震支承•多点固定型支承•機能分離型支承が有利となる場合は別途採用を検討するものとす る。

3）鋼製の文承板支承な密閉ゴム支承板支承（BPB）を基本とする。
4）支承構造は維持管理性向上のため，取替が容易となる構造を基本とする。
b）P C 桁

| 上部工 |  | 支承の形式 | 支承の種類 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 単 <br> 純 <br> 桁 | 1．PCプレテンション中空床版 <br> 2．PCプレテンションT桁 | 固定可動 | $コ ゙ ム$ 支承 |
|  | 3．PCポストテンションT桁 | 固定可動 | ゴム支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承 |
|  | 4．PCポストテンション箱桁 | 固定可動 | ゴム支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承 |
| $\begin{aligned} & \text { 連 } \\ & \text { 続 } \\ & \text { あ } \\ & \vdots \\ & \vdots \\ & \text { は } \\ & \text { 連 } \\ & \text { 稚 } \end{aligned}$ | 5．連結PCプレテンション箱行 | 固定可動 | ゴム支承 |
|  | 6．連結PCプレテンションT桁 | 反力分散 | ゴム支承支承板支承 |
|  | 7．連結PCポストテンション T桁 | 固定可動 | ゴム支承支承板支承 |
|  |  | 反力分散 | ゴム支承支承板支承 |
|  | 8．連続 PC中空床版 | 固定可動 | ゴム支承 |
|  |  | 反力分散 | $\begin{gathered} \text { メナーゼヒンジ } \\ \text { ゴム支承 } \end{gathered}$ |
|  | 9．連続 PC 箱行 | 反力分散 | ゴム支承 |

1）単純げたにおける反力分散形式は，下部構造の岡性が大きく変わらない条件等で，支承による分散効果が有効に図える場合で経済的メリットがある場合に使用するものとする。
2）免震支承•多点固定型支承•機能分離型支承が有利となる場合は別途採用を検討するものとす る。
3）鋼製の支承板支承は密閉ゴム支承板支承（BPB）を基本とする。
4）支承構造は維持管理性向上のため，取替が容易となる構造を基本とする。

## 2－3 設計一般

（1）レベル2地震動に対する設計水平地震力は下記とする。
橋却の㚠性化を考慮する場合•••橋脚の終局水平耐力に相当する水平力
基礎に塑性化を考慮する場合•••基礎な最大応答変位に相当する水平力
（2）支承においては，水平地震力によって支承部に生じる鉛直方向反力及ひ鉛直方向地震力によって生じる鉛直方向反力を算出し下記（3）の照査を行らものとする。
（3）支承は上記（1）の設計水平地震力及び（2）の設計鋁直地霅力が作用した場合に，支承本体及び取り付け部材 に生じる断面力が，当該部材の耐力以下となる事を照査するものとする。ここで，支承本体及び取り付け部材 の耐力は割増係数1．7を考慮した許容応力度から算出する。

静的照査法を用いて，支承部の照査を行う場合に用いる設計地震力及び照査力法を示したものであるが，動的照査法により支承部の照査を行ら場合には上記によらず，動的解析により求められる最大応答値を用い，道示V15．5の規定により支承の照査を行うものとする。
（1）橋脚もしくは基礎に塑性化が生じることを想定して支承部に対する設計地震力を規定しているが，設計振動単位内のいずれの構造部材にも羔性化を考慮しない場合や，もともと地震時保有水平耐力に余裕のある壁式憍脚や橋台の直角方向については，設計振動単位にレベル2地震動を作用させた時に各支承に作用する水平力を考慮して支承部を設計することが望ましい。
（2）鉛直方向地震力について
1）支承部に作用する水平方向地震力と鉛直方向地震力は同時に考慮するものとした。

2）支承部においては上向きの地震力の下限値として -0.3 Rd を用いてよい。但しこの値をとる場合 は水平方向の地震力と同時に考慮しなくてよい。

$$
\begin{align*}
& \mathrm{R}_{\mathrm{L}}=\mathrm{R}_{\mathrm{D}}+\sqrt{\left(\mathrm{R}_{\mathrm{HEQ}}^{2}+\mathrm{R}_{\mathrm{VEQ}}^{2}\right)}  \tag{1}\\
& \mathrm{R}_{\mathrm{U}}=\mathrm{R}_{\mathrm{D}}-\sqrt{\left(\mathrm{R}_{\mathrm{HEQ}}^{2}+\mathrm{R}_{\mathrm{VEQ}}^{2}\right)} \tag{2}
\end{align*}
$$

ここに，
$\mathrm{R}_{L}$ ：支承部の照査に用いる下向きの設計鉛直地震力
$\mathrm{R}_{1}$ ：支承部の照查に用いる上向きの設計鉛直地震力
$\mathrm{R}_{\mathrm{D}}$ ：上部構造の死荷重により支承に生じる反力
$\mathrm{R}_{\mathrm{H} \text { a }}$ ：支承部の設計水平地震力が支承線方向に作用したときに支承部に生じる鉛直方向の反力
$\mathrm{R}_{\mathrm{yu}}$ 設計鋁直震度kvによって生じる鋁直方向の地震力で，式（3）により算出する。

$$
\begin{equation*}
R_{\text {vea }}= \pm k v \cdot R_{d} \tag{3}
\end{equation*}
$$

kv ：設計鉛直震度で，レベル2地震動の設計水平震度に道示V15．2表－15．4．1の倸数を乗した値とする。


図2－12 地震力によって生じる支承部反力
（3）レベル2地震動に対応する支承部の耐力を割増係数 1.7 を考慮した許容応力度から算出すること としたのは，レベル2地震動により生じる地震力に対して文承部を降伏程度に収めることを目安 とした。ただし，ゴム支承あるいは免震文承を用いる場合は，

- 支承本体に生じるせん断ひずみが許容せん断ひずみ（250\％以下）を上限値とするのがよい。
- 支承本体の座屈に対して安全であることを照査。
- 従来は支承の剛性は設言値に対して $\pm 10 \%$ 以内に収めるものとしていたが，道示V15章の規程 を満たす力学性を有し，かつ，道示 V 15．3（1）の規程に基づいて非線形履䄳特性を適切にモデ ルすること。
（1）支承に用いる水平力は下記の通りとする。

$$
H_{1}=S_{1} \cdot \mathrm{~Kb}---------(1)
$$

ここで， Kb ：ゴム支承のせん断ばね定数（ $\mathrm{kN} / \mathrm{m}(\mathrm{tf} / \mathrm{m})$ ）
$\mathrm{S}_{1}$ ：水平力によるゴム支承の変位量（m）または構造系の変位量（レベル2地震動）

Lベル1地震動およびんベル 2 地震動による慣性力の算定は，道示V6．3．2およびV6．4．2による。
（1）鋼製支承を，可動支承として使用する場合の水平力は，次式によるものとする。また，上沓は レベル2地震動による移動量の呼吸を妨げない寸法を確保するものとする。

$$
\mathrm{H}=\mathrm{f} \cdot \mathrm{Rd}
$$

ここで Rd：支承に作用する死荷喠反力（ $\mathrm{kN}(\mathrm{tf}$ ））
$\mathrm{f}:$ 鋼製支承の摩擦係数（道示1．4．1．2に規定される値）
なおごム支承は水平力分散支承として設計するものとする。
（1）支承に用いるゴム材料と破断ひずなは，表2－9 のとおりとする。
表2－9 弾性ごムの物理定数の標準値

|  | 材料の種類 | JIS K 6397 による略号 | 適用規格 <br> （参考） | 呼び | 破断伸び <br> \％ | せ久断弾吽敉数 （Vmr） | 主な用途 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 天然ゴム | 天然ゴム | NR | $\begin{gathered} \text { JIS K } \\ 6386-1999 \\ (\text { A08~14) } \end{gathered}$ | G6 | 600 | 0.6 | ゴム支我本体，緩衝材（G14はリン グブレートタイ プに使用例が多 い） |
|  |  |  |  | G8 | 550 | 0.8 |  |
|  |  |  |  | $\mathrm{C}_{1} 10$ | 550 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | G12 | 500 | 1．2 |  |
|  |  |  |  | G14 | 450 | 1.4 |  |
| 合成ゴム | $\begin{gathered} \text { クロロプレン } \\ \text { =゙ム } \end{gathered}$ | CR | $\begin{gathered} \text { JIS K } \\ 6386-1999 \\ (\text { C08~12 }) \end{gathered}$ | G8 | 450 | 0.8 | ゴム支承本体，緩衝材，支承板，防塵力バー |
|  |  |  |  | G10 | 450 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | G12 | 450 | 1.2 |  |
|  |  | SBR |  | G12 | 150 | 1． 2 | コククリートビジ，蝺輣 |
| 高減衰ゴム | 天然ごんるひ <br> は合成ゴム | － |  | 68 | 650 | 0.8 | ゴム支承本体，緩衝材 |
|  |  |  |  | G10 | 600 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | G12 | 550 | 1.2 |  |

破断伸びはシート加減したダンベル片による値をふす。
な㧍，JIS K 6336－1999では，弾性倸数の呼びきM，の整数值に合わせるために，弾性係数値の中央值を2\％宫くしたため，JIS K 6386－1995と同じ呼びであっても，弾性係数の範囲は異なる材料の規格を示す。
（2）ゴム休の許容値は，表2－10 のとおりとする。
表2－10 ゴム支承の設計における許容値

| 項 目 |  |  | 許容值 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 圧 縮応力度 | 最大圧縮心力度 （有効支生面積を考慮） | $\mathrm{S}_{1}<8$ | $\sigma$ maxa＝ $8.0 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | $8 \leqq \mathrm{~S}_{1}<12$ | $\sigma$ maxa $=\mathrm{S}_{1} \quad \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | $12 \leqq \mathrm{~S}_{1}$ | $o$ maxa $=12.0 \quad \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  | 最小上縮応力度 |  | $\sigma$ mina $=1.5 \quad \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  | 応力振幅 | $\mathrm{S}_{1} \leq 8.0$ | $\Delta \sigma_{a}=5.0 \mathrm{~N} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | $S_{1}>8.0$ | $\begin{aligned} & \Delta \sigma_{a}=5.0+0.375\left(S_{1}-8.0\right) \\ & \text { ただし最大 } 6 . \overline{\mathrm{N}} / \mathrm{mm}^{2} \end{aligned}$ |
| さん断 ひずみ | 常 時 |  | $\gamma_{s a}=70 \%$ |
|  | 風 時 |  | $\gamma_{\mathrm{w} 2}=150 \%$ |
|  | 地 震 時 | レベル 1 地震動 | $\gamma_{\text {eat }}=150 \%$ |
|  |  | レバル 2 地震動 | $\gamma_{\text {ca }}=250 \%$ |
| 局部 さん断 ひずみ | 常時の局部せん断ひずみ |  | $\begin{aligned} & \gamma_{\mathrm{La}}=\gamma_{\mathrm{u}} / \mathrm{f}_{\mathrm{a}} \\ & \mathrm{f}_{\mathrm{a}}=1.5 \\ & \text { 表 } \text { 破断伸びで, } \\ & \text { 表-2.9 } \text { による } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 引 張 } \\ & \text { 応」 度 } \end{aligned}$ | 常 時 |  | $\sigma_{\text {La }}=0.0 \quad \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  | 風 時 | G6 | $\sigma_{t_{d}}=0.9 \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | G8 | $\sigma_{\text {la }}=1.2 \quad \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{3}$ |
|  |  | G10 以上 | $\sigma_{\text {la }}=1.5 \quad \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  | 地 震 時 | G6 | $\sigma_{t a}=1.2 \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | G8 | $\sigma_{\text {la }}=1.6 \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |
|  |  | G10以上 | $\sigma_{\text {ta }} \quad-2.0 \quad \mathrm{~V} / \mathrm{mm}^{2}$ |

$\mathrm{S}_{1}$ ：一次形状係数（支承便覧）
（1）現在一般的に用いられているゴム素材の呼びと設計に用いるせん断弾性係数，破断伸びを表2－9に示し た。これらはJISK6386を準用しておうり，平成3年道路橋支承便覧のせん断弾性係数（重力単位系）をSI 単位系に換算した値よりも約 $2 \%$ 大きくなっているので過去に設計されたゴム支承を照査する場合には，注意 が必要である。
（2）これまでの検証試験や実績などによりゴム支承本体の許容值を兄直し，表2－10に示した。
表 2－10以外の許容値を採用して設計する場合は，ゴム材料の特性や，支承の特性に応じ，耐久性や限界性能などを実験などで十分に検証し設定する必要がある。

## 2－4 支承の配置

## 2－4－1 配置の基本

支承は，上•下部構造の特性を考慮し，上部構造から下部構造へ力が無理なく伝わり，上部構造の動きを拘束することがないように配置するものとする。
（1）固定支承位置
固定支承の位置は，橋梁の上•下部構造とその支持条件，けたの伸縮量などとの関連，および下記項目を考慮のらえ，総合的に決定するものとする。

1）橋梁全体の経済性
2）水平反力をとりやすい支点
3）死荷重反力が大きい支点
4）可動支承の移動量をより少なくする支点
5）緢断こら配により傾斜している橋梁の場合には低い方の支点
（2）曲線げた，斜橋，折れげた及び広い幅員を有する場合の支承の配置に関しては，道路橋支承便覧2．8．1に よる。
ゴム支承は移動に方向性を持たないため，変位制限装置の配置と方向の基本を示す。
設計で想定した条件に適合するように配置することとし，以下の点に配慮する。
（1）けたの伸縮，（2）けたの回転，（3）地震のけたと下部構造との相対変位を自由とする場合はそれぞれを拘束しない。

1）曲線橋
（1）分散構造•免震構造
主桁の接線方向に配置し全方向回転可能とする（図2－13－（a））
（2）固定呵動構造
可動支承の移動方向を固定支承の方向に配置し，全方向に回転可能とする（図2－13－（b））曲率の大きな曲線橋に関しては，支承の移動方向を主桁方向とする（図2－13－（c））

2）斜橋
斜橋における可動部は伸縮と回転が異なった方向に生じるため，全方向回転可能な支承形式とする。 （図2－13－（d）），また全方向に回転ができない形式の鋼製支承を用いる場合は，伸縮方向に配置する （図2－13－（e））

3）折線げた橋
中間支点上で主桁な折った連続桁橋の支承配置は，曲線橋に準じる。
回転方应を折角の二等分方向とし左右の回転変形による拘束力を緩和することもできるが，全方向 に回転可能な支承（球面支承）を用いるものとする。（図2－13－（f））

4）広い幅員を有する固定可動構造の橋
温度変化による上部構造の伸縮を考慮して（図2－13－（g））にように移動可能な支承部とするのが理想であるが，一般には（図2－13－（h））としてよい。
弾性


（a）曲線橋の支承配置
（d）回転軸方向に配置

（a） 1 版 $\sigma$ 場合
（a）いたの品合
（g）広い幅員（1）

固定

（b）固定支承方向への配置

（e）伸縮方向に配置

（c）主桁接線方向への配置
（f）折線柎橋の回転軸

（b）床㤆つ）場合

（b）以応か場合
（h）広い幅員（2）

ゴム支承を用いた支承部の橋軸直角方向の支承条件は下記のとおりとする。
（1）地震時水平力分散構造を採用する橋は，橋軸直角方向に変位を拘束しないことを基本とする。
（2）固定•可動構造を採用する橋は，橋軸直角办向変位を拘束することを基本とする。
（3）通信情報管等，重要な添架物がある場合は，橋台及び，架け違部では橋軸直角方向は固定を原則と する。
（1）地震時水平力分散構造では，橋軸直角方向にもその効果を期待し橋軸直白方向劣位を拘束しないことを基本とした。
ただし，下記の場合は橋軸自角方向の変位を拘束することなどについて検討するものとする。
a）レベル1の地震に対して，橋軸直角方向を固定して伂縮紝手の破損を防止する橋梁。
b）1）地震時水平力分散構造の端文点部に可動文承やせん断バネの小さいゴム文承を用いる橋梁。
口）同一振動単位内で橋軸直角方向の剛性が大きく異なる下部構造がある橋梁。
c）橋台部き架け違い部において重要な添加物（通信情報管など）破損を避ける必要がある場合（レべ ル2地震動まで）。

これらの憍梁は憍軸角方向地震時の上部倛造慣性ノノの分担比率が不均等になり，ゴム支承や下部㤨造の設計に大きな影響を及ぼすことが懸念されるため，下図の例のように橋軸直角方向を固定として分担率 の均一化を図るなどの検討を行うものとする。


| 支承条件 |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
|  | $P_{A}$ | $P_{B}$ | $P_{C}$ |
| 橋軸方向 | $E$ | $E$ | $E$ |
| 橋軸直角方向 | $E$ | $E$ | $F$ |

図2－14 橋軸直角力向固定（例）

## 2－5 支承の据付こう配

文承は，原則として水平に据え付けるものとする。
（1）鋼橋の場合は，紌断方向にソールブレートの板厚を変化させて調整するものとする（最小厚 22 mm ）。
（2）コンクリート橋の場合は，レアーを設けて䋊断方向に対応するものとするが，詳細については「第5編コ ンクリート橋」を参照するものとする。

## 2－6 支承下面の構造

（1）支泉下面と下部構造との間の沓座モルタルの厚さは，原則とこて下部構造天端から 30 mm 程度とする。 （2）沓座モルタルが厚くなる場合は台座コンクリートとし，補強鉄筋を配置するものとする。
（1）支承下面の標準的な構造は，次のとおりとする
1）箱抜きの高さが低い，あるいは箱抜き幅が狭いと支承据え付け時に沓座モルタルの充填不足が発生しや すいことから，箱抜きの形状は図2－15を噤準とする。

2）パット型ごム支承の沓座モルタルの標準り法は図2－16とし，沓座モルタルには補強鉄筋を配置すること を標準とする。


図2－15 支承下面の標準構造寸法


図2－16 沓座モルタル標準寸法

3）沓座モルタルは，原則として無収縮モルタルと

することを原則とする。
4）設計図には支承の箱抜き図（設計積算マニュア ル参照）や補強鉄筋の図を記入するものとする。
5）プレデンションPC床版橋のような連続したゴム支承を用いる場合は，荷重が分散されるため沓座モルタル補強鉄筋や沓座鉄筋は省略してもよ いものとする。

（2）沓座モルタル厚は，下部構造天端から30mm程度を標準とするが，50mm上の場合は，図2－17に示す ような台座コンクリートとする。台座コンクリートを用いる場合の平面形状寸法及び補強鉄筋量は「道路橋支承便覧」5．2．2（4）3）より算出するものとする。


図2－18 支承下面の標準構造

図2－17 台座コンクリート（例）

## 2－7 段差防止構造

段差防止構造は，文承が破壊した場合にも上部構造を適切な高さに支持できる構造とするこ とを目的とした構造である。

段差防止構造は緊急車両の通行をできる限り可能とするために設置されるものであり，落橋の防止を目的とする落橋防止システムとは，設置の目的が異なるため，段差防止構造については，支承部の構造的な配慮事項の1つとする。
段差防止構造は，地震時に文承が破損した場合に路面に大きな段差が生じることのないように，図 2－34 に示すように上部䐟造を適切な高さで文持する構造である。したがって，支承高が高く損傷 しやすいと考えられる支承を用いる場合には，段差防止構造を設置することも考えられる。ここで は高さ 40 cm 程度以上の鋼製支承を用いる場合に段差構造を設置する。

段差防止構造は，支承損傷時に上部構造を一時的に支えることができればよく，水平方向の地震力を考慮しなくてよい。ただし，段差防止構造は路下への落下を防ぐため中規模地震を考慮した地震動の設計水平地震力の $1 / 2$ 程度に抵抗できるのがよい。ここで，段差防止構造の設計に対する許容応力度の割増を 1.5 としてよい。

## 綱製受台あるいは <br> 予䚚コム支承



## 3－1 設計の基本

（1）構造部材や地盤の破壊に伴ら予期できない構造系の破壊が生じても，上部構造の落下を防止できる ように落橋防止システムを設けるものとする。
（2）落橋方止システムは，けたかかり長，落橋防止構造，変位制限構造および段差防止構造から構成す る。落橋防止システムを構成する要素は，橋梁の形式，地盤条件などに応じて適切に選定しなかれ ばならない
（3）落橋防止システムの設置にあたつては，支承の機能や上下部䐟造の機能を阻害してはならない。
（1）落橋防止システムは，下部構造が倒壊等の致命的な状態に至っていない段階において，支承部の破壊 によって上部構造と下部構造の構造的に分離し，これらの間に大きな相対変位が生じる場合にも上部構造の落下を防止するシステムとして用いられる。

表2－11落郖方止システム

|  |  | 機能方向 | 役弯 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 落 } \\ & \text { 防 } \\ & \text { 步 } \\ & \text { Z } \\ & \text { - } \end{aligned}$ | けたかかり長 | 橋䨋方向 | 下部䐟造や支承が破壊し，上下部䐟造に大きな相対変位が生じた場合改落橋を防止する。 |
|  | 落楿防止構造 | 橋軸方向 | 下部傋造や支承が破壊し，上下部構造にけたかかり長を超えるよう な変位が生じないようにする。 |
|  | 横変位拘束構造 | 橋軸直角方 <br> 向 | 斜憍や曲線橋，下部構造に頂部幅が狭い橋，1支承線上の支承の数 が少ない橋。地盤の流動化の影響により橋軸直角方向に橋脚の移動 が生じる可能性のある橋では，橋軸直角方向への移動を伴って落橋 が生じる可能性があることから橋軸直角方向の変位を制限する。 |







## 3－2 けたかかり長

けたかかり長は，下部構造や支承が破壊し，上下部構造に予期しない大きな相対変位が生じた場合に， けたかかり長を確保することで落橋防止するものであり，道示V．16．2によることを基本とする。
（1）けたかかり長は図2－20に示すように标端部から下部構造の頂部の縁端までの上部構造の長さとして定義される ものである。

（2）上部構造の構造条件や幾何学的条件から，支承部の破壊後に上部構造が隣接杕や橋台の拘束を受けずに回転で きる橋で，かつ径間数が 1 径間又は 2 径間の上部構造を有する橋は，構造的な特性により上部構造の回転による落橋が生じる可能性があるため，回転の影響を考慮して必要桁かかり長を設定することを規定している
（3）従来は，斜橋が上部構造の重心を回転中心として回転する場合を対象としていたが，今回の改定では，地震時に生じる上部構造の回転挙動の特性を踏まえ，さらに，上部構造の平面形状によらず柎端部に斜角を有する上部構造に対して適用できる式とするために，以下の図のようにしている。

（4）曲線橋においては，道示V式（162．4）における斜角には，図2－22に示す曲線橋の回転条件を評価するための斜角 $\theta^{\prime}$ を用いる。


図2－22 曲線橋の移動によるけたかっから長
（4）条文のけたかかり長を算出する際に，地盤の相対変位 $\mathrm{u}_{\mathrm{G}}$ の計算におういて1橋の中でも地盤条件が異なる場合は，地盤条件のより軟弱な条件で算出するものとする。


図2－23 1 橋の中で地盤条件の異なる場合

## 3－3 落橋防止構造

（1）落橋防止構造は，けたかかり長を補完するものであり，特に下部構造や支承が破壊して上下部構造間に予期しない大きな相対変位が生じた場合に，けた端部がけたかかり長に達する前に機能するもの で，道示16．1，16．3によることを基本とする。
（2）構造特性により，橋軸方向に大きな変位が生じにくい橋又は端支点の鉛直支持が失われても上部構造が落下しない構造特性を有する橋は，落橋防止構造の設置を省略してもよい。
（3）落橋防止構造本体，下部構造取り付け部および上部構造取り付け部の耐力は，設計地震力を下回って はならない。
（1）落橋防止構造は橋軸方向の落橋防止として機能させるものであり，橋軸方向への移動に追随できる構造とする。
1）衝撃的な地震力を緩和するため，ごムなどの緩衝材を用いて耐衝撃性を高める構造とする。代表的な落橋防止構造を図2－25～2－30に示す。
（1）上部構造と下部構造を連結する構造
（2）上部構造および下部構造に突起を設ける構造
（3）2連の上部構造を相互に連結する構造
2）隣妾する上部構造の形式や規模が著しく異なる橋では，設計振動単位ごとに位相が異なるため，大き な相対変位が生じることがある。これに該当する橋の条件としては，隣妾する橋の重量の比が2倍以上， または2つの設計振動単位の固有周期の比 1.5 倍以上であり，この場合には隣接する上部構造間を相互に連結するタイプの落橋防止構造をさける。

3）落橋防止構造の設計移動量は上下部構造の相対変位がけたかかり長の $75 \%$ 超えないように設定し，落橋防止構造が破断した場合でも25\％以上のけたかかり長を確保することとする。ただし，タイブBのゴム支承を用 いる場合には，大地震時におつてゴムの変形能力を最大限確保するため，ゴムの許容せん断ひずみに相当ま る移動量を確保することが望ましい。
（2）橋軸方向の落橋防止構造省略について
次の条件のいずれかに該当する場合には橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性の橋であるとみなして，落橋防止構造を省略してもよい。

1）両岸が橋台に支持された一連の上部構造を有する橋
2）橋軸方向に 4 基以上の下部構造において弾性支持又は固定文持される一連の上部構造を有する橋
3）2基以上の下部構造が剛結される上部構造を有するラーメン橋
4）活荷重及び衝撃以外の主荷重による作用のみを考慮する場合に支点反力が生じない又は負反力が生じる端支点の場合

なお，両端が岡性の高い憍台に支持された橋のらちゆら以下の一連の上部構造を有する条件を満たす場合にも，地震時に不安定となる地盤の有無にかかわららず，落橋防止構造を省略してよい。
（3）落橋防止構造を橋台パラペットや上部構造の端横げたに取付ける場合は，その構造部位について設計地震力に よる曲げモーメント，せん断，押し抜きせん断に対して照査し，取り付け部の而震性を確保する必要がある。

1）落橋防止システムは，上部構造の落下を防止できるように配慮するものであるが，落橋防止構造からの荷重は，下部構造の安定計算では考慮しない。

2）パラペットの破壊が上部構造の落下に つながる可能性があるため，落橋方止構造から荷重 HF によりパラペット基部に発生する曲げモーメントが道示IV．5．2．2に規定する降伏曲げモーメント以下になる

こと及び，せん断力が道示IV．5．2．3に規定

$H_{F}$ ：落橋防止構造の設計に用いる地震力 $(\mathrm{kN})$
$M_{O}:$ 落橋防止構造からの荷重によりパ ラペット基部に発生する叀げモー メント $(\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$

3）降伏曲げモーメントは，パラペット全幅を有効として計算してよい。
4）落橋防止構造の取付部が破壊しないよら，押抜きせん断に対する照査を行う。
パラペットの押伖きせん断耐力は道示IV．4． 2 （1）1）に規定する押し抜きせん断応力度 $\tau$ a3に地震時割増係数 1.50 を考慮してよい。

押㤢きせん断に関する照査は道示III．4．6（4．6．1）式による。
5）上記照相は上部構造が下部工橋座から落下する直前の状態を想定しているため，背面士厚や踏掛版からの荷重は考慮しなくてもよい。

1．橋 台 部

鋼 橋


PC 橋

a）橋台と上部構造を連結する落橋防止構造
図2－25 橋台部落橋防止構造例（1）


注） $1 . \delta:$ 落橋防止構造の設計移動量
2．適用区分は，a）を標準とする。構造上の制限によりa）が設置できない場合はb），c）を使用するものとする。
b），c）については，上部構造及び規模に応じて決定するものとする。

2．橋 脚 部
鋼 橋
PC橋

a）2連の上部構造を相互に連結する落憍防止構造 b）橋脚を上部構造を連結する落橋防止構造
図2－28 橋脚部落橋防止構造例（1）


注）1．$\delta:$ 落橋防止構造の設計移動量
2．適用区分はa）を標準とする。隣接する橋の重量の比が2倍以上，または，2つの設計振動単位の固有周期の比が1．5倍以上の場合なb），またねc），d）の構造とする。
3．b），c），d）についは，上部構造及び規模に応じて決定するものとする。
（1）横変位拘束構造は，道示V．16．1，16．4によることを基本とする。
（2）上部構造の橋軸直角方向への移動により落橋する可能性が低い橋梁については，横変位拘束構造を省略して もよい。
（1）落憍防止構造と同樣に，横変位㣘束構造が機能するためには，横変位枸束構造本体だけでなく，この取り付 け部材やこれが取り付けられる下部構造が上部構造の応答を拘束する際に生じる力に抵抗できることが前提と なる。よって横変位拘束構造の設計地震力は当該支点を支持する下部構造の耐力に相当する力としている。

$$
\begin{aligned}
& H_{s}=P_{T R} \\
& \text { た抁し, } H_{s} \leqq 3 k_{n} R_{d} \\
& \text { ここに, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& R_{d} \text { : 死荷重反力 ( } \mathrm{kN} \text { ) }
\end{aligned}
$$

（2）次の条件のちちいずれかった該当する橋は，横変位拘束構造を省略できない。
1）上部構造の構造条件や幾何学的条件から，支承部の破壊後に上部構造が隣接们や橋台の拘束を受けず に回転できる橋で，かつ径間数が 1 径間又は 2 径間の一連の上部構造を有する橋
2）下部構造O頂部幅か狭しい憍


図 231 上部工構造が回転できる場合の横変位制限構造設置位置

1．龬 橋
橋車山㚗角方向

a）鋼製ブラケット

b）コンクリートブロック

図 $2-32$ 鋼橋の横変位拘束構造例 ）
2．P C 橋
橋軸直角方向


図233． PC 橋の横変位拘束構造例

各構造は上下部構造形式に応じて選定する。

## 4－1－般

（1）橋梁用防護柵の種類は，橋梁用車両防護椓，歩行者自転車用柵兼用車両防護柵，およぴ歩行者自転車用柵とする。
（2）車両防護柵は，種号にこ応じて次の性能を有するものでなければならない。
1）車兩の逸脱防止性能
2）乗員の安全性能
3）車両の誘導性能
4）構造部材の飛散防止性能
（1）橋梁用防護柵の機能は以下の通りとする。
1）橋梁用車両防護柵は，橋梁に設置する車両防護柵の総称で，走行中に進行を誤った車両が橋梁外などに逸脱するのを防ぐ とともに，乗員の傷害および車両の破損を最小限にとどめて，車両を正常な進行方向に復元させることを目的としたもの である。

2）歩行者自転車用柫兼用車両防護棚ま，橋梁用車両防護㶲に歩行者，自車車の橋面外への転落を防止することを目的とした歩行者自転車用柵としての機能をもたせたものである。

3）歩行者自転車用柵は，歩行者および自転車の橋梁外への転落を防止することを目的としており，歩車道境界に橋梁用車両防護棚が設置される場合に，歩道部の地覆上に設置するものとする。

4）歩車道境界の車同防護柵は，次の場合に設置するものとする。
（1）橋梁，高架からの車両の転落による二次的被害を防止するために，必要と認められる場合。
（2）橋長がおおおむよね100m以上の橋梁の場合。
（3）橋長 20 m 以上で曲線半径がおおおさる 2300 m 以下の橋梁の場合。
（4）縦断勾配がおおおさられ24を越える橋梁で，設置することによりその効果があると認められる場合。
（5）気象状況によって特に必要と認められる場合。
（6）その他，設置することによりその効果があると認められる場合。


A：車卌用防謢栦
B：歩行者自転車用防護梱
C：歩行者自車車用柵を兼用した車兩用防護柵
※歩行者等が混入するおそれでない場合はA，混入するおそれがある場合はCを用いる。
（2）防護卌の機能を発揮するために満足す心゙き性能を示し，防護卌の設置にあたつてはこれらの性能が確認されているものを用 いることとした。

1）車両の逸脱防止性能について
（1）強度性能
車両の衝突に対して，陦護柵が突破されない強度を有すること。
（2）変形性能
たわみ性防護柵にあたつては，車両の衝突に対して車両の最大進入行程が設置場所に応じて所定の値を満足するこ ととし，剛性防護栅にあっては主たる部材に塑性変形が生じないこととする。

2）乗員の安全性能について
車両の衝突に対して，車両の受ける加速度が種別，種類に応じて所定の値を満足すること。

3）車両の誘導性能について
（1）車両は，防護棚衝突後に横転などを生じないこと。
（2）防護栅衝突後の離脱速度は，衝突速度の6割以上であること。
（3）防護柵衝突後の離侻角度は，衝突角度の6割以下であること。

4）構成部材の飛散防止性能について
車両の㣫突時に構造部材が大きく飛散しないこと。

## 4－2 車両防護柵の区間区分と種別の適用

車両用防護柵は，表 2－13 に示す道路の区分により設計速度及ひ設置する区間に応じて表2－14に示す種別を適用するもの とする。

|  |  | 一般区間 | 重大な被害が発生するおそれのある区間 | 新幹線などと交差または近接す る区間 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 二次被害の <br> 重大性 | －右記以外の区間 | 一次被害が発生すれば重大なものとな るおそれのある区間 | －二次被害が発生すれば極めて重大なものとなるおそれのあ る区間 |
|  | 乗員安全性 | －右記以外の区間 | －逸脱すれば当事者が過度の損傷を受け るおそれのある区間 | － |
| $\begin{aligned} & \text { 路 } \\ & \text { 俍 } \\ & \text { 況 } \end{aligned}$ | －次被害の <br> 重大性 | －右記以外の区間 | －大都市近郊鉄道，地方幹線鉄道との交差近接区間 <br> －高速自動車道国道，自動車専用道路な どとの交差近接区間 <br> －走行速度が特に高く，かつ交通量の多 い分離帯設置区間 <br> －その他重大な二次被害のおそれのある区間 | - 新幹線との交差近接区間 <br> - ガスタンク近接区間など |
|  | 乗員安全性 | －右記以外の区間 | －路外に大きな落差があるなど乗員の安全性からみて極めて危険な区間 |  |


| $\begin{aligned} & \text { 道 } \\ & \text { o } \\ & \stackrel{O}{O} \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | 設計 <br> 速度 <br> （km／h） | 一般区分 |  | 重大な被害が発生 するおそれのある区間 |  | 新幹線などと交差 または近接する区間 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 種别 | 衝撃度 <br> （kJ） | 種別 | 衝撃度 <br> （kJ） | 種别 | 衝撃度 <br> （kJ） |
|  | 100以上 | A | 130 | SB | 280 | SS | 650 |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60以下 |  |  | SC | 160 | SA | 420 |
| $\begin{aligned} & そ \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \\ & \text { 道 } \\ & \text { 路 } \end{aligned}$ | 60以上 | B | 60 | A | 130 | SB | 280 |
|  | 50以上 | C | 45 | B | 60 |  |  |

注）設計速度 40km／h以下の道路では，C，Cm，Cpを使用することができる。
（1）防護柵の種別について
1）道路区分の高速自動車国道の種别 SA ， SB ， SC ，Aについては，4－4に示す構造詳細で所定の耐力を確保できるため，同一種別の取扱いとする。
2）その他道路の種別A，B，Cについては，上記の同様の理由により，同一種別の取扱いとする。

## 4－3 橋梁用車両防護柵および歩行者自転車用柵兼用車両防護柵

橋梁用車両防護棵および歩行者自転車用相兼用車両防護卌は，原則としてブロックアウト型およひ岡性防護柵 とする。
（1）橋梁用車両防護柵および歩行者自転車用栅兼用車両防護柵の高さは，図2－38 のとおりとする。


橋梁用車幽队護柫 $(\mathcal{P}$ 場合
歩行者向転車用栦兼用車㝳阿营柵 $O$ 場合

$\mathrm{H}=1000 \mathrm{~mm}$
$\mathrm{H}=1100 \mathrm{~mm}$

図2－38 防護柫の高さ
（2）岡性防護柵は，次の場合に設置するものとする。
1）車両が橋梁外に転落し，二次的災害を起こす可能性が高い，こ線橋，こ道橋および高架橋など。
2）高規格道路の橋梁。（ただし，中央分離帯側で車両が橋梁下に落下する恐れがない場合は，ガードレールを設置するもの とする。）

3）管轄する道路管理者の基淮が別途定められている場合には，これにあすせて防護柵を設置するものとする。

## 4－4 剛性防護柵

剛性防護梱は，鉄筋コンクリート壁式とする。
（1）鉄筋コンクリート壁式防護柵の形状は，図2－39に示すものを標準とする。
－高規格幹線道路

（種品USS）
－一般道路


図2－39 剛性防護梱標準断面
（2）鉄矨コンクリート壁の高さは，原則として車道面から100cm（4－2に規定する種別 $15 S$ のみ 110 cm ），歩道面から 110 cm とする。
（3）鉄筋コンクリート壁には，中間支点上および 10 m 間隔程度で伸縮目地を設置し，橋軸方向水平鉄筋は伸縮目地部で切断す
 リートを使用することを標準とする。

## 壁高睏部 体繀目地

 10 m 間隔程度

図2－40 伸縮目地配置図

## $4-5$ 歩行者自転車用柵

歩行者自転車用柵は，歩行者および自転車の橋梁外への転落防止機能を有する構造とするものとする。
（1）歩行者自転車用柫の一般的な形式としては，横栈型およひ縦桟型があるが，その使用区分は下記のとおりとする。


ただし，周囲の環境，大規慔憍梁などでこれによりがたい場合は，別途形式を考慮するものとする。
（2）歩行者自転車用卌の高さは，図2－41のとおりとする。
図2－41歩行者自転車用柫の高さ


橋梁用防護柵の設置位置は，地覆への定着，建築限界などを考慮して定めるものとする。
（1）ブロックアウト型の橋梁用車両防護柵および歩行者自転車用桃兼用車両防護柵の設置位置は，図2ー42のとおりとする。

（a）車道部

（b）歩道部

図2－42 ブロックアウト型防護㤨の設置位置
（2）歩行者自転車用柵の設置位置は，地覆の中央部とする。
（3）高規格道路の中央分離帯側ガードレールの設置位置は，図2－43 のとおりとする。


図2－43 中央分離帯側ガードレールの設置位置

橋梁拥方護桃は，アンカーボルト万式を基本とし，地覆部に十分定着するものとする。
（1）アンカーボルト方式の一般的な定着構造は，図2－45 のとおりとする。


図2－45 アンカーボルト方式の定着構造

## 第5章 地 覆•路 肩

## 5－1 地覆の形状

地覆の形状は，建築限界，橋梁防護柵の構造などを考慮して定めるものとする。
（1）車両用防護柵部の地覆形状は，図2－46，47を基本とする。
地覆高さは，橋梁防護柵のアンカー定着を考慮し決定することとする。


図2－46 車両用方護柵部の地覆形状


マンタブル縁石
図 2－47 高規格幹線道路の地覆形状

歩車道境界部の地覆幅は500mを標準とするが，防護柵の構造，建築限界等を考慮し，必要に応じ地覆幅を 600 mm とする。


図2－○歩車道境界部の地覆形状
（1）地覆は，温度変化，乾燥収縮によりにひびわれが生じやすいため，原則としてVカットを設けるものとする。 （2）ひび割れて防止に関しては現場養生を十分行らとともに，䗅材等の混和材を使用するものとする。
（1）地覆には，防水のため伸縮目地は設けず，（岡性防護囬の伸縮目地位置に合わかせ）中間支点上およびその間に10m間隔程度にVカットを設置し，同目地位置で軸方向鉄筋は切断する。


図2－48Vカット形状
（2）床版コンクリートとの材齢差による新旧打継句束と，乾燥収縮によって発生する引張応力を相殺もしくは低減させる効果が有効的にひひ犗㫙防止に寄与することから，地覆コンクリートには膨張材を用いることを標準とする。単位䚂掁材量は所要の朧張率が得られる資料がある場合はそれにもとづき決定してもよい。コンクリート標淮示方書［施丁編 でば単位膨張材量は $30 \mathrm{~kg} / \mathrm{m} 3$ 程度としている。

## 5－3 路肩の横断形状

（1）橋梁および高架区間の路肩の横断こら配は，原則として車道と同一こら配とする。
（2）積雪寒冷地における高規格道路の橋梁および高架区間の路肩には，原則として外下がりの横断こう配を付すも のとする。
（1）橋梁および高架区間の路肩の横断こら配は，施工性を考慮し，原則として車道と同一こら配とするものとする。
（2）積雪寒冷地に出いては，凍結融解が繰返され，融雪水が車道へ流入し，路面が凍結する恐れがあることと，高規格道路では高速走行となることから，走行時の安全に配慮し，条文の規定を設けたものである。
1）路肩折れの位置は，側帯の外側とすることから，路肩幅の狭い中央分離帯側で融雪水の車道への流入を防止する場合は，地覆幅の一部を通水断面とするものとする。
この場合，路肩折れては縁石前面舗装厚を5 cm として，舗装工でおこなうものとする。

（a）標準断面図

（b）通水断自確保

図2－49 路肩折れの位置

2）暫定施工の橋梁の路肩折れは，完成断面の路肩折れも考慮して決定するものとする。
3）路肩折れは，舗装折れ点を側帯の外側とし，原則として床版大端は必ず折ることとするが，路肩幅員が狭い場合などで，舗装厚で対応できる場合はこれによらなくてもよいものとする。
a）PC箱げた，PCおよよひRC床版構造では，床版の折れ位置A（×）と舗装の折れ位置P（O）は一致させるものとし，床版張出し位置と床版の折れ位置の関係は考慮しないものとする（図2－50）。折れ位置が主版内に入る場合は，施工性を考慮し，調整コンクリートにより路肩折れをおこなうものとするが，極力，調整コンクリートを少なくするものとする（図2－ 51）。


図2－50 PC箱げた，PCおよぴRC床版構造の床版の折れて位置（1）


図2－51 PC箱げた，PCおよよひRRG床版構造の床版の折れ位置（2）
b）PCげたなど床版上面での調整が出来難い形式は，調整コンクリートにより路肩折れをおこなうものとするが，極力，調整コンクリートを少なくするものとする。
c）鋼鈑げた，鋼箱げたの場合は，床版折れ点は原則として外げたウェブ中心上とするが，舗装折れ点が外げたより内側 にある場合は，中げたのウェブ中心上とする。ただし，舗装折れ点が外げたフランジ上にある場合は，床版折れ点をこ れに一致させるものとする。

（a）䑺I析

（b）鋼箱桁

図2－52 鋼げたの床版の折れて位置
d）曲線橋において，主構造を曲線とする場合は，床版折れ点は曲線なりとし，橋軸方向を一定とする。主構造が直線の場合 は，床版折れ点はけたウェブ中心上とするが，舗装折れ点が床版折れ点より内側になる恐れがあるので注意するものとする。

## 6－1 歩 道 部

歩道形式は，道路利用者の安全性および前後歩道との連続性等を勘案の上，セミフラット形式またはマ ウンドアップ形式を採用するものとする。
（1）歩道部の構造は図2－53のとおりとする。
セミフラット構造 マウンドアップ構造


図2－53歩道部の構造
セミフラット構造は歩車道境界の識吅性の確保と歩道面に生じる勾配を少なくすることの両面を考慮し，歩道面は車道面よ り5 cm 高く設定する。
マウンドアップ形式を採用する場合は，取付部のすり付け構造に十分留意すること。
歩車道境界ブロックの高さは，土工部のL型側購のこら配を考慮し，橋梁部と土工部での歩車道境界ブロックの天端を合わ せるものとする。
（2）車道部歩道部床版とも防水層施工を原則とするが，歩道部の中詰に砕石などの透水性の良い材料を用いると雨水が床版面に達し，防水層のはく離が生じる可能性があることから，歩道部中詰材料にはコンクリートを用いるものとする。

6－2 橋面唃装

橋面舗装はアスファルト舗装とし，厚さは車道 8 cm ，歩道 3 cm を標準とする。また，必要に応じて高機能朎甫装とする。
（1）一般道路および高規格道路の車道橋面調装厚は 8 cm （表層 4 cm ，基層 4 cm ）を標準とし，曲線橋や斜獢など舗装厚が変化す る場合は最小厚 8 cm m確保するものする。ただし，道路管理者が異なる場合の橋の設計では，その管理基準に基づくものと する。
（2）高機能舗装は住宅地など走行時の騒音対策が必要な場合に採用するものとする。
（3）橋梁部の舎装構成は，図2－54を標淮とする


図2－54 通常舗装の場合の舗装構成

4）鋼床版は，鉄筋コンクリート床版に比べ，たわみやすいことと，雨水などによる鋼床版の発錆を防止することから，基層混合物には原則として不透水性でたわみに対する追従性が高いグースアスファルト混合物を用いるものとする。

## 6－3 高機能舗装

（1）橋面舗装に高機能舗装を用いる場合は，厚さは車道 8 cm ，歩道 3 cm を標準とする。
（2）舗装内に滞留する水を排水ますまで，速やかに導水する装置を設けるものとする。
（3）床版には排水処理装置を設け，水を排水するものとする。
（4）舗装部と縁石及び伸縮装置等との境界部では，防水層を立ち上げるものとする。
（5）詳細は「排水性舗装技術指針（案）」（日本道路協会）を参考とするものとする。

1）高機能舗装の採用は住宅地など走行時の騒音障害やバリアフリーを考える必要性のあるところで採用するものとし，土工区間の舗装構造と整合を取るものとする。高機能战装は自動車の走行騒音を低減し，沿道環境の改善を可能とする事や，雨天時（）水しぶき，水はま，ヘッドライトの）反射が減少し，視認性やすべり抵抗 0 ）向上が期待できるなど 0 ）利点がある一方，空隙づまりを生じさせやすい箇所や，寒冷地での適用などその機能を十分理解の上，採用を検討するものとする。道路管理者が異なる場合は，その管理基淮に基づくものとする。

2）高機能舗装を採用する場合，コンクリート床版上の舎装構成は下図を標準とする。


図2－55 高機能舖装の場合の舗装構有

表層の排水性アスファルト混合物は最大粒径 13 mm の高粘土改質アスファルトを用いる事とする。基層のアスファルト混合物は水密性を高めて耐水性を向上させるため密粒度アスファルト混合物（最大粒径 13 mm ）とし，改質アスファルトII型を用いる事を標準とした。

床版の出来形を，管理基準（高さ $\pm 20 \mathrm{~mm}$ ）としていることや，他機関の耐久性（耐流動，耐水性）試験で確認，実績も あり，コスト的に優れた改質アスファルトワ型で十分であると判断した。

3）鋼宋版は，鉄筋コンクリート床版に比べ，たわみやすことと，雨水などによる鋼宋版の発錆を防止することから，基層混合物には原則として不透水性でたわみに対する追従性が高いグースアスファルト混合物を用いるものとする。
4）歩道部においても，重点整備地区等においては透水性舗装（開粒度As13）を標淮とし，表層30mm とする。
5）舗装を浸透した水や，構造物と舗装の境界部から浸透した水は，防水層の上に滞留することになる。舗装は水の中に置か れると，水浔录離などの劣化が促進される恐れがあるので，速やかに水を排除しなければならない。縁石や地覆あるいは排水桝などと舖装との境界部は路面の水が浸透しやすい。したがって，この上らな部分では防水層を立ちトげるものとす る。
6）排水ますと床版鉄筋が結合されるように，アンカーは4 本以上設置する。
7）高機能舗袁採用時の細部ディテールは一般舗装の場合と異なるため注意を要する。
8）表層に高機能舗装を採用する場合の縱断方向の排水処理例と，排水ますの加工例を参考として以下に示す。高機能舗装の縦断排水施設として，図2－56に示すように舗装端部を排水側溝として利用される場合が一般的である。また，側䐟の形状等は降雨量あるいは路肩の供用条件によつて考慮されている。高機能舖装は主に層排水であるため，一般に使用されてい る排水ますは側面（排水層の面）からの水の流入口がないため，図2－57のように流水方向の側面に切り込みなどを設け排水する必要がある。この図は一般に使われている排水ますを高機能舎甫装用に加工し，使用した 1 例である。


図2－56 縦断方向 $\sigma$ 排水好理例


図2－57 排水ますの加工例

## 6－4防水層

橋梁の床版には，防水層を設置するものとする。
（1）床版への雨水や塩化物の浸透を防止し，床版の耐久性の向上を図るために防水層を設置するものとする。
（2）防水層の設置範囲は車道部，歩道部とも舗装面全面に設置するものとし，地覆部，橋軸方向床版端部では立ち上げるものと する。
また，鋼床版に関しても同様に舗装面全面に防水層を設置するものとする。

（a）歩道形状がセミフラット構造の場合

（b）歩道形状がマウンドアッブ構造の場合
図2－58 防水層の設置範囲
（3）防水層上に溜まった水は，舗装と床版を劣化させる原因となるので，排水ますの水抜孔設置，床版の水抜き孔およよひ導水パ イプの適切な配置により，速やがに排除するものとする。
1）床版の水抜き孔は，紛断勾配に応じて設置する必要がある。床版の水抜き孔設置間隔の規定の例を表 5 －Oに示す。
表5－1 床版の水抜き孔設置間隔の規定の例

| 縦断勾配 | 設置間隔 $\mathrm{L}(\mathrm{m})$ |
| :---: | :---: |
| $1 \%$ 以下 | 5 |
| $1 \%$ を超える場合 | 10 |

床版の水抜き孔の設置は，下り公配側の伸縮装置の手前，調整コンクリート立ち上げ位置，排水ますで処理しにくい場所 など，水が溜まりやすい場所に設置することとする。

2）導水パイプは地覆に隣妾して緃断方向に設置するものとする。
（4）床版仕上げ面は金ゴテ仕上げとする。（従来はホウキ目仕上げとしていたが，防水層下面に気泡が残ることから仕上げ面は金ゴテ仕上げとする。）


設置平面図

（a）排水ますの水抜き孔

（b）床版の水抜き孔（排水パイプ）

（c）導水パイプ（スパイラルパイプ）

## 7－1 — 般

橋面の排水を速やかっおこならため，路肩部分に必要な間隔で，十分な排水機能を有する装置を設けるものとす る。

## 7－2 排水ます

（1）排水ます本体の材質は，ねずみ鋳鉄品（FC250）および炭素鋼鋳鋼品（SC450）とする。
（2）排水ますの間隔は，原則として設計計算により求めるものとする。
（3）床版上の排水をますの側面から行うことができるように，ますの側面には孔開け加工を施し，排水孔を設けるもの とする。
（4）高規格幹線道路における排水ますは，原則として長尺排水ますとする。
（1）排水ますの材料としては，ねずみ鍂鉄品（FC250）と炭素鋼鋳鋼品（SC 450 ）が一般的であるが，排水ます上に直接輪荷重が作用 することが考えられる場合は，耐荷力の増大を考慮し，炭素鋼鋳鋼品（SC450）を用いるものとする。
（2）1）排水ますの間隔は次式により求めるものとする。

$$
\mathrm{L}=\frac{2.46 \times 10^{8} \times \mathrm{A} \times \mathrm{R}^{23} \times \mathrm{I}^{1 / 2}}{\beta \times \mathrm{rh} \times \mathrm{B}}
$$

ここに
L：排水ます間隔（m）
A ：通水断面積（m2）（許容通水断面積ではない，図2－60参照）
路面排水の通水断面は，側帯までとして車線部は考慮しない。ただし，中央分離帯側は通水断面幅を1mまで有効とする。

R：径深（m）
I：路面排水の縦断こう配
$\beta \times \mathrm{rh}: ~$ 設訃降雨強度
$\left\{\begin{array}{lll}\text { 高規格道路 } & \cdots \cdots \cdots & 50 \mathrm{~mm} / \mathrm{h} \\ & \\ \text { 一般道路 } & \ldots \ldots \ldots . . & 80 \mathrm{~mm} / \mathrm{h}\end{array}\right.$（宮城県）
$B$ ：集水幅（ m ）
式（2－1）は，路面はアスファルト舗装とし，流出係数 $\mathrm{C}=0.9$ ，粗度係数 $\mathrm{n}=0.013$ ，ますの落下率 $\gamma=1.0$ と し，20\％の余裕を見込んだ場合である。


図 2－60 通水断面積

2）中央分離帯の路肩折れ部の排水ます間隔ま，設計計算で求めた間隔の2倍とするものとする。

3）次のような場合においては，2）にかかわらず排水ますの間隔ま，20m程度以下とするものとする。
（1）一般道路の橋梁。
（2）高規格幹線道路の橋梁で，交通量の多い路線や暫定2車線の路線など頻繁に路肩を規制して清掃することが困難な場合。
（3）高規格幹線道路の橋梁で，河川上などで垂れ流し構造を採用する場合。
（3）施工中（舗装前）や床版に防水を行った場合の床版上の排水を，ます側面から行らことができるよらに，孔は適切な位置に設けることとする。
（4）高規格幹線道路においては日本道路公団がおこなった積雪寒冷地における排水ますの使用実態調査をふまえ，路面水の速や かな排水と排水ます間隔を大きくすることから長尺排水ますを使用するものとする。ただし，主げた配置上，使用が困難 な場合はこれによらなくてもよいものとする。
（5）排水ますの設置高さは，舗装表面より10m程度低くし，周囲の舗装ですりつけるものとする。
（6）排水ますを用いることにより，排水管などで景観性を損なら場合には，鋼製排水溝の採用も検討するものとする。
（7）排水ますの設置により，床版の鉄筋を切断するときは，切断した鉄筋に相当する補強鉄筋を排水ますの周囲に設置するもの とする。
（8）路面排水の総断曲線が四となる場合には，その中央に必ず排水ますを設け，ますの両サイドには現地状況に即して排水パイ プを設置するものとする。


図2－61 サグ地点の排水ますと排水パイプの配置例
（9）伸縮装置の上流側には，原則として排水ますを設けるものとするが，伸縮装置に埋設ジョイントを用いた場合は，これによ らなくてもよいものとする。
（10）緩和曲線区間およびS 曲線区間の変曲点付近に生ずる横断こら配が水平，またはこれに近くなる箇所は，路肩折れ（2．0\％） をおこなつて通水断面を確保するものとし，路肩折れの始まる地点には，流木処理として排水ますを設けるものとする。


図2－62 変曲点付近の排水処理

## 7－3 排水管

（1）排水管の管径は鉛直管，横引き管ともに $\phi 200$ を用いることを基本とする。
（2）材質は硬質塩化ビニル管を用いる。
（3）新設橋においては，垂れ流しの排水管は採用しないことを基本とする。
（4）箱杕内に排水管を配管する構造々採用しないことを基本とする。
（5）横引き管のこうは配は3\％以上とし，主桁高の範囲で極力急勾配とする。
（6）排水管の屈曲部には原則として曲がり管を使用するものとする。
（2）1）排水管は，これまで冬期凍結に対する強度面およひ経済性を考慮して一般構造用炭素鋼鋼管（S TK400）を用いるものと していたが，排水管の中を流れる橋面水には凍結抑制剤の代表的な成分であり鋼材の腐食促進因子である塩化ナトリウム が含まれているため，維持管理に配慮した材質として硬質塩化ビニル管（VP管）を用いるものとした。但し，水平方向 の支持間隔を大きく取る必要がある場合や，冬期東結による影響が著しく強度面における特段の配慮が必要な場合につい ては，硬質塩化ビニル管の耐久性が問題となる場合もあるため，溶融亜鉛メッキを施した一般構造用炭素鋼鋼管を検討す るのが良い。

2）排水管の取りつけ構造は，維持補修の容易さから添架方式とする。
（3）1）垂れ流し排水管については，凍結抑制剤を含んだ排水管からの水が風に流され，鋼析の腐食，PC桁等の内部鋼材の腐食・ひび割れ等の不具合を生じている。

このため，新設橋においては，横引き排水管を支間全長に渡って設置し，排水ます・床版水抜き孔からの排水を確実に流末処理することを基本とした。

2）やむな得ず垂れ流し構造の場合，排水管下端は支間中央部では下フランジから60cm下がり，支承部では沓座面より60cm下 がりとする。


図2－63 垂れ流し排水管の下端処理
（4）箱桁内配管を採用せざるを得ない場合には，以下に留意するものとする。 （1）箱桁内延長を極力短くする
（2）排水管の接合部は蛇腹等を用いるものとし，ずれた場合でも漏水しにくい構造とする （3）排水管の接合部からの漏水があった場合でも，箱桁内に滞水しにくいように水抜きを設ける。 ④橋梁完成後は，降雨後に点検を行い，箱桁内の滞水が確認された場合には，すみやかに滞水の排水ならびに，排水管か らの漏水など発生原因の除去を行うこと。
（5）横引き管は，排水性を考慮して，けたより下には下げない範囲でできるだけ急こう配で設置するものとする。


図2－64 横引き管のこう配
（6）排水装置の清掃は，ジェットクリーナを使用していることから，屈曲部を設ける場合には曲り管を用いるものとする。


図2－65 屈曲部の曲り管
（5）1）上部工と下部工とを縁切りした受けます方式では，ますからの溢水によるツララの発生が懸念されることと，積雪寒冷地 の路面水は谏結抑制剤の塩分を含んでおり，コンクリート劣化の原因になるので，下部工のコンクリートに路面水のかから ない構造にする必要がある。したがって，接続部は，排水性，保全性が良く地震時において上下部構造の相対移動量を吸収できるフレキシブル管を用いるものとする。


図2－66 フレキシブル管の配置

2）景観に配慮する場合には，鋼䍮排水溝を使用して横引き管を省略したり，下部工躯体の一部に配管用のスペースを設ける など，適宜考慮するものとする。


図2－67 下部工軀体の配管例

## 7－4 支持金具

（1）支持金具および取り付けボルトの材質は，原則としてSS400木才とし，溶融曲鉛めっきを施すものとる。
（2）支持金具は，適切に固定し排水構造に有害な振動，ゆるみを抑制する。また，管に要求される設置間隔を確保する とともに，損傷した場合に管の脱落がないよら留意する。
（1）支持金具は，発錆の著しい箇所であるにもかかわらず塗り替えが頻繁におこなえないことから，原則として溶融覀鉛めつき （JIS H86412種 HDZ55相当）を施すものとする。
（2）支持金具について
1）文持金具と構造物本体の離㣂か離れていると，文持金具が振動しやすくなり，ボルトの緩みや排水管の破損の原因となる ため，極力，排水管が構造物本体を沿らように支持金具を設置すること。やむを得す離隔を大きく取らなけれじならない場合，取付金具の強度に留意するとともに筋交いによる補強を標準とする。


図2－68 支持金具

2）塩化ビニール管を水平方向に配管する場合の支持間隔は，一般に図2—○を標準とする。排水管の取付金具は，排水管の ずれ防止のため，原則としてスリーブ下端部に設ける。また，破損した場合に排水管の脱落がないように，さらに中間部 に1箇所設置する。


図2－69支持金具の支持間隔

3）排水ますと排水管の接続部分の支持金具は，原則として，床版からスリーブを吊る構造とする。


図2－70 排水ますと排水管の接続部

## 7－5 排水の流末処理

垂れ流し構造を除き，排水管の端末には，原則として集水ますを設けるものとする。
（1）下部工の排水管の端末には，原則として集水ます（泥溜めますを兼ねる）を設けるものとする。集水ますが設置できない場合 は，直接側溝に流すものとするが，周囲が洗掘されないようにコンクリートシールをおこならのが望ましい。
（2）集水ます底と管の端末とは50cm程度離すとともに，集水ますからさらに排水溝を設け，最終の流末まで導くものとする。


図2－70 集水ます

## 第8章 伸 縮 装 置

## 8－1 形式の選定

仲縮表置は，憍梁形式，必要伸縮量を基本江而次性，平时生（走行性），排水性と水密性，施工性，補修性および経済生を考慮して形式を選定するすのとする。
（1）伸維装峘は，埋設ジョイント，ゴム系ジョイント，鋼ソインガージョイントを用いるものとする。
（2）鋼憍に扑いては，原則として鋼フィンガージョイントを用いるものとする。
（3）埋設ジョイントは，原刑としてコンクリート橋に斎いるものとするが，鋼橋においても，振動，騒音を抑制する必要がある場合は，これによらなくてもよいものとする。
（1）温度変化等による件縮量またはレ心゙ル1地震動による移動量が大きくなる場合には，大遊間円のジョイント を別途検討するものとする。

## 8－2 設計一般

伸縮表置は，次の基本的串項に配慮するものとする
（1）橋げたの温度変化，コンクリートのクリ—プ，乾喿又縮などによる俥縮に適応できると同时にレバル1地震動 でも健尒であること。
（2）橋げたのたうつみ変化などによる変化に適応できること。
（3）橋面が平肯で走行性の良い構造であること。
（4）橋体と 体こなるような高（岡性の構造で，而人性があること。
（5）橋座部への漏水を防止するため元全に防水，末たは排水ができる構造であること。
（6）構造が単純て施工，おちよて彩付持修善が容易であること。
 たレベル1地震動時での移動量が温度変化による伸縮量を超える場合はレベル1地震動こよる移動量も確保する こととし，この場合，橋帆方向へのジョイントブロラクタターほ劣略してよい。なお，雨伸縮量の組み又合わせを芩慮する必要はないものとする。


Le：温度変化等による伸維量 とレベル1地震動の移動量の大きい方の値

岡2－71 伸縮装置の遊間
 りとする。

衣2－15 据们時温度

| 据付時期 | 温 度 |
| :---: | :---: |
| 啬 • 秋 | $+15^{\circ} \mathrm{C}$ |
| 夏 | $+25^{\circ} \mathrm{C}$ |
| 冬 | $+5^{\circ} \mathrm{C}$ |

3）RC橋においては，コンクリートの乾燥緛によるけたの緔み量を，PC橋におるいては，コンクリートロリリープおおよ び乾燥桜縮によるけたの縮み量を考慮しなけれじなるないが，その際のコンクリートロクリープ係数，おらよびクリー プ，乾操双縮の低減係数は表 2－16，表 2－17 のとおりとする。


| クリーフ係数 | $\phi=2.0$ |
| :---: | :---: |
| 乾相小縮量 | $20^{\circ} \mathrm{C}$ 降下相当 |

表2－17 クリーブ，乾燥中縮 か低减係数

| コンクリートの材分（月） | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 低 減 係 数（ $\beta$ ） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

4）けた端部には温度変化等の伸縮のみでなく，地震㭙（レべル2地震動）の移動量に対しても拘束しないようなけた端括間を確保するのが㘶ましい

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{S}_{\mathrm{B}}=\mathrm{U}_{\mathrm{B}}+15 \quad \text { (けたと憍白間) } \\
& =\mathrm{C}_{\mathrm{R}} \mathrm{U}_{\mathrm{B}}+15 \text { (隣接するけた临) }
\end{aligned}
$$

ここで $\mathrm{S}_{\mathrm{B}}$ ：図2－72に示すけた端部の遊間
$\mathrm{U}_{\mathrm{B}}$ ：レベル2地震動による支承の変位量
CB ：遊間量の固有周期差補正係数で道示V表一14．4．1による。


図2－72 けた端部の遊間

ノックオフ構造や人変仿吸収システムのよりに人規模地震时に実質的に遊間を確保できる構造もあるので，遊間 が井常に大きく通常の件樎装亘では不経済となるような場合は検討するのがよい
 の据付けに上夫が必要である。

現在，上述 のようなレべル2地震動の移動量に対して経済的なけた端部の構造（人変倘吸収システム）の開発（土



図2－73 大変位吸収システムの構造（兩則可動式）

常時の伸縮量またはレベル1地震動の移動量に対しては伸縮装置のみで収収し，レベルン地震動の移動量に対し てはアスファルト舗装下に設置したスライドプレートが移動して吸义よる。
設計に際しては「免震橋梁用の変位吸収システムに関する研究；1 木研究所資料3576号 リ成10年9月」による ものとする。
（2）活荷重および死荷重などによる橋のたわみにともなうけた端部の変位量は，表 2－18，図 2－74 のとおうり とする。

表2－18 橋端部のたわみ角と $\kappa$ 値との関係

| $1 / \delta$ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $0(\mathrm{rad})$ | $1 / 100$ | $1 / 125$ | $1 / 150$ | $1 / 175$ | $1 / 200$ | $1 / 225$ | $1 / 250$ | $1 / 375$ | $1 / 500$ |
| $\kappa$ | 0.0100 | 0.0080 | 0.0067 | 0.0057 | 0.0050 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0027 | 0.0020 |

ここに，к：たすつみ曲線が2次族物線の単純けたとして算出した係数
1：橋の文攸
$\delta:$ 支間中央のたねみ入量
$\theta(\mathrm{rad}):$ 橋端－でのたわみ向（ラジアンで示す）


図2－74 橋端部の回本云変位
（3）伸縮装置は，先付け，後付け上法があるが，埋設ジョイント等は平たん性を確保するために，原則として鋪装 を先行し，後で必要部分を切削して設置する後付工法とする。

ただし，鋼フィンガージョイントはこれによらなくてもよいものさする。
（1）仲縮装亚部は，雨水などによるけたや支承の）腐食を防止することから，原則として非排水構造とする。

## 8－3 鋼フィンガ－ジョイント

鋼フインガージョイントの形式は，原則として片持ち式とし，けたや支承部の腐食に配慮し，非排水楧造を基本とする。
（1）鋼フインガージョイントの一䑧的な形式は，図 2－75に示すこおりとする。宋抽，バックアッブ材は高弾性バッ クアップ材を使用するものとする。


図2－75 鋼フィングージョイント（非排水構造）
（2）雪荷重を考慮する地域にあつては，除雪車に対する配慮として，スノープラウ防護材または誘導板を取り付け るものとする。スノープラウ誘導板は，車道伸縮装置の両測に250mロピッチで（標準）で設置する。ただし，上下線が分離されている場合は，進行方向の全面側のみでよい。


図2－76 スノーブラウ防護材
（3）フィンガ－の形人は，フィンガ－長に応じて図2－78に示すへ～C形を基本とするが，輪帯幅の小さい車（表2－19参昭） が通る場合で，フィンが長が大きい場合は，タイヤガフィン方－の隙間に入り込む危険があるので形を用いるも のとする。

（a）A 形
$l_{0}>190 \mathrm{~mm}$

（c）C 形

（b）B 形

$$
\ell_{0}>190 \mathrm{~mm}
$$


（d）D 形
le:フィンガート
図2-78 フィンガー長によるフィンガーの杉状

| 表2－19 最小タイヤ塩 |
| :--- |
| 車 種 |
| 輪車（オートバイ） |
| 最小タイヤ愊 |
| 転 申． |
| 約 58 mm |

（1）化縮量•移動量による使用制限は特に受けないので，非排水構造が可能な範网で使用することができる。

## 8－4 ゴム系ジョイント

ゴム奚ジョイントは，伸縮白在な各種形はのゴム材と鋼才をを組な合わせて，用接掄荷重を支持できる構造と するものとする。
（1）伸縮量によってゴムのセル数を変えるものと，ゴム形状を変えるものとがあり，伸縮量は100mm（ $\pm 50 \mathrm{~mm}$ ）以下で用いるのがよい。いずれも設置時に初平縮を与えるものとする。
（2）ゴム采ジョイントは，原則として輪荷重を床版怐间で文持できる荷重文持型至用いるものとする。
（3）雪荷乎を考慮する地域にあっては，除雪車に対する配慮として，スノーブラウ防護材（誘導栜）を取り付 けるものとする。

## 8－5 埋設ジョイント

 した継日なしの構造とするものとする。
（2 埋設ジョイントの一般的な使用範囲は表 2－20 のとおりとし，これ以外は適用を検討して採用する ものとする。

表2－20 埋設ジョイントの㹬用範囲

| 橋 種 |  | 仲 縮 咠 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 高规格幹綵道路 | 一般道路 |
| コンクリート橋 |  | 30 mm 木涡 | 40mm木湍 |
| 鋼 | 橋 | － | 40mm木両 |

（1）畦設ジョイントは，仲縮量，耐入性，施工性，補修性などを考慮して，総合的に選定するものとする。
（2）1）高規格亁線道路においては，埋設ジョイントの补修性を芯慮し，般道路の伸縮量より使用範囲を小さく


2）鋼橋においては，振動，騒音を抑们する場合に限り使用を検討するものとする。
3）設言に際しては「悓設橋梁ノージョイント工法の設訳施工手引き（案）」半成7午1月（財）道路保全技術センターンによるものとする。

## 8－6 その他


（1）伸縮装置の構造図には，据付時の温度を基準として，けたの温度変化による伸び量と温度降下による縮み量などを明記するものとする。


図2－79 迹問～据付温度図（鋼橋， $\mathrm{L}=60 \mathrm{~m}$ の場合）
（2）伸絔装置の前後は摩もらによる段差が生じやすいので，図2－80のようにコンクリート仕上げとし，パラ ペット部のジョイント背面鉄第は据心吽け時の作業性を考慮して配筷をするものとする。


龱 $\mathfrak{V}^{2}-80$ 仲縮装置前後の構造

## 第9章 その他の構造

## 91 橋梁検査路

上部及び下部構造検査路については，桁下空間を利用した点検活動や保守活動の可能性について検討 を行ったらえで，検相路設置の要否を判断するものとする。ここで，桁下空間利用可能な場合とは，桁下（地上）への進入が可能であり，地上から橋座面までの高さが 5 m 未満で，地上からの近接目視及び梯子を利用した点検活動や保守活動が可能な場合などをいら。

## 91－1 設置基準

（1）橋梁の点検，および保守のため，橋梁検榃路を設置するものとする。
（2）橋梁検査路は，上部工検査路（上部構造検査路，外桁外面上部構造検相路，桁内検査路）（け た方向），下部構造検査路（横方向），検査路支持構造，萛降設備とする。
（3）上部構造検査路（けた方向），下部構造検査路（横方向），昇降設備は相互に連絡する配置と し，本線上から通行可能な構造とするものとする。
（4）鋼橋についてほ，上部構造検査路（けた方向），下部構造検査路（横方向），および昇降設備 を設置するものとする。
（5）コンクリート橋については，下部構造検査路（横方向）および昇降設備を設置するものとす る。上部構造検査路については，上部工の構造特性，設置条件などを総合的に検討し，設置の要否を判断するものとする。
（6）橋梁検相路の設置個所は表2－22のとおりとする。表2－22 検査路の設置

| 種類 |  | 橋 種 | 設置箈所等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 梌部 } \\ & \text { 路遘 } \end{aligned}$ |  | 鋼Iげた橋 | けた高1．6m以上の場合，けた間に設置 |  |
|  |  | 鋼箱げた橋 | けた間に設置 |  |
|  |  |  | 床組下面に設置 |  |
|  |  | コン外－1橋 | 桁間に設置 |  |
| 下 <br> 部 <br> 構 <br> 梌 <br> 路 | 検橋俩 | $\begin{aligned} & \text { 鋼憍 } \\ & \text { コ夘一个橋 } \end{aligned}$ | 橋脚高が高い場合 （地表面より5m以上） | ゴム支承，鋼製支承の設置されて いる橋脚 |
|  |  |  | 橋脚高が低い場合 （地表面より5m末満） | ゴム支承，鋼製支承の設置されて <br> いる掛違し橋脚，河川部の橋脚 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 検 } \\ & \text { 橾 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 鋼橋 } \\ & \text { コ覑-一橋 } \end{aligned}$ | 橋台高が高い場合 （地表面からの高さがぢm以上） | 橋台前面に検査路を設置 |
|  |  |  | 橋台高が低い場合 （地表面からの高さが5m未満） | 橋台前面に検査路または検査梯子 |
| 昇降設備 |  | 鋼祜 | 橋台毎 |  |
|  |  | コン外－ト橋 | 下部構造検査路の設置されている橋台，橋脚 <br> 上部構造検査路が設置される場合は，設置の要否を判断するものと する。 |  |

1）支承高が 80 cm 程度以上の場合には，橋脚天端に検査手摺を設置する。
2）連続高架橋や橋脚，橋台高が引くお交差道路等に下部構造検査路を設置する場合は，設置 する箇所のけたや下部構造形状も考慮し，景観に配慮した検本路の構造，配置を行うこと とする。
3）橋台高が低い場合の昇降設備は，階段タイプを標準とする。
（7）一般道路の昇降設備は，橋面からが一般的であるが，高架橋などにおいては地上からの設置も検討するものとする。
（8）上部構造検査路は，橋却天端から地表面までの高さが 5 m 未満，かつ，流心部以外で桁下から検査が可能であれば設置しない。
（1）上部構造検査路
上部構造検査路の設置位置及び条数については，点検及び保守活動の目的を考慮して，移動や作業に最も有益となる箇所に設置するものとし，検本路下面はフランジ下面より突出させないも のとする。

なお，検相路の設置位置及び条数は，下記の項目を総合的に判断して決定するものとする。
（1）部材や添架物との位置関係（検相路作業空間の確保）
（2）損傷が生じやすい部位（漏水懸念籄所，腐食環境部位，重車両等走行車線直下）
（3）災害時に損傷を受けやすい部位への接近しやすさ
（4）対象橋梁の周辺噮竟（第三者等被害の可能性有無）
（5）占用添架物件の有無（点検及び保守活動の必要性）

（a）必要とする箇所全てに設置した例


図 $2-81$ 上部榑造検査路
（2）下部侢造検査路
1）㭢耿検査路
 ト・ト線か俨列まえは近接している場合はト卜線を連結した構造とするものとする。





（2）支承高が 80 cm 程度以上 $\rightleftharpoons$ 場合
図2－82 橋啩検惁路

また橋脚高が地Lから5m程度であれれば点検車等により地上からの点検を行うものとし橋脚の検査路洔省略し てよいものとするが，河川部の橋脚については設置するものとする。

2）橋台検査路


図2－83 橋台高の高い場合

（1）標淮

（2）検查梯子を設峉する場合
（3）昇降設備
コンクリート橋では下部構造検榃路設置筒所毎に，鋼橋では橋台検㭗路設置箇所毎に界降梯子を設置するものと する。

## （3）昇降設備

コク夘ー橋では下部構造検東路設置箇所毎（上部䐟造検査路が設置される場合は，設置の要否を判断
するものとする）に，鋼憍では橋台検相路設置箇所毎に昇降悌子を設置するものとする。
$9-1-2$ 基本構造
（1）上部構造検査路は，以下の事項を満たすように設䐜するものとする。
1）有効幅員は 60 cm を標準とする。
2）手摺高さは 110 cm を標準とする。
3）支柱間隔は1．9m以内とする。
（2）下部構造検査路は，上部構造検査路と共通の基本構造を標準とする。
（3）検相路支持構造は，以下に示す構造を基本とする。
1）上部構造検査路支持構造は受け台タイプを標準とする。
2）下部構造検査路支持構造はブラケットを標準とする。
（4）异降設備は，以下に示す構造を基本とする。
1）梯子の有効幅員は，40cmとする。
2）梯子のステップ間隔は30cmを標準とする。
3）下部構造からの離れは，20 cm を標準とする。
4）梯子には転洛防止リングを設けることとし，内径は 75 cm ，間隔 60 cm 要標準とする。

## 9－1－3 設計荷重

（1）歩㾿行の設言に用いる設言活荷重ほ3． $5 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2}$ とする。
（2）手すりの設言荷重は，上段の手与り位真に鉛宣方向 $0.59 \mathrm{kV} / \mathrm{m}$ ，水平力向 $0.39 \mathrm{kV} / \mathrm{m}$ とする。
想定きれる。その場合は，検査路には 50 cm 程度の問隔で並ざと考え衝撃を含めた若干の余裕をみて，歩廊推の設忆幻いる設話活荷重は $3.5 \mathrm{kN} / \mathrm{m}^{2} と し た 。$

橋梁本体を設計する場合は，検査路に設計活荷重を載苮せず，検査路の白重のみ考慮する。検查路の白重は 1条あたり1．0kV／mとしてもよい。
（2）千すりに作用きせる荷重は，「防護椢 $($ ）設置基淮•同解説 歩行者白転車用冊 種別 P（H16．3日木道路協会）」


## 9－2 非常駐車帯


（2）非常辞斗耑な，長大橋し設置するものとし，設置聞隔む，原則として概れよ500mとする。
1）非常駐車耑は，原則として，左石対称の位㯰に設けるものとするが，段階施工（軗定の踢合は，完成断面とした場合の左側路肩となる側し設けるものとする。

2）非常駐本带の形状は龱2－85に示すとおりとし，横断こら配は，小線が外下がりの場合ばは線こう配と同 どする（最大 $3 \%$ ）が，逆こら配の場合は儧苻外縁より $2 \%$ の外下がりとする。


図2－85 非常駐中帯

## 9－3 落下物防止柵

こ線橋には，車両積載物などの落下防止，除雪時における列車の安全性の確保および歩行者の感電事故防止の ため，落下物防止柵を防護柵上に設けるものとする。

また，鉄道以外の交差物件を横過する橋梁は，交差物件の管理者との協議こより落下物防止柵の設置を決定す るものとする。
（1）J R 東日本の東北地域本社，盛岡•秋田•水戸•新潟の各支礼から，電化，非電化区間にか加わらず，道路からの名•空缶類，その他車而積載物などの落下防止，除雪の際の飛雪からの列車連行の安全倠保，および歩行者0）感電事故防止な図るため，阶護施設を要請されている。したがって，道路管理者がこ線橋を新設する場合 には落ト物乃止妍を設惪し，管理するものとする。
（2）一般道路 橋梁に設置する㥢造などについては，下記のとおうりとし，各支神などと調軗を風るものとする。
1）設莦範雨は，鉄道施設（鉄道事業上必要な十地の範雨）と父差する部分を基木とし，憍の両側こ設真す るものとする。

2）設惪高さは，路向より $\mathrm{H}=2.0 \mathrm{~m}$ とし，風荷重に対し防護柫おふよひ性版の照査をおふこなうものとする。
3）落下物防止栦を設ける防護栦は，剛性防護相を基本とするものとする。
（3）高規格幹線道路の橋梁に設惪する落下物防止機は日本道路公用の詎計要領によるものとする。

## 9－4 遮音壁

遮音壁を設置する区間，または将柬設置の可能归がある区間の栝梁については，遮音壁こよる荷重を考慮のうえ設訶けるものとする。
（1）橋体を設言ける場合は，遮言壁の自重およよじ庶咅壁に作用する風荷重を考慮するものとする。
 た呩準構造の場合で，W＝145kgf／mとするものどする。

## 9－5 中央分離帯転落防止網

置するものとする。

中央分離帯転落防止網は図2－86とする。なお，橋梁下が道路あるいは鉄道の場合には積雪の影響を考慮し，構造物の離㣂こ応じた適切な構造を検討するものとする。構造物の離㣂が 10 cm 程度の場合は図2－87とする。


岡2－86 転落防止網


図2－87 こ道橋，こ線橋の場合

## 9－6 情報ボックス

光ファイバーケーブルの情報ボックスは，原剈として坜込み管峈による方法を標準とする。
 コンクリート内に㙕込むをのとする。
（2）地覆部への埋込みが不可能な場合は添架方式（複数管式または単管式）とする。
（3）憍梁前後の土工部にハンドホールを詎け，バラベット部に異種管継于およよび伸結継于を介して憍梁に接続 するものとずる。

## 第10章 耐 久 性

10－1 - 般

橋梁部材の設計にあたつては，経年的な劣化による影響を考慮するものとする。
（1）橋梁の設計にあたつては，環境条件に対して必要な䄪人性が得られるよう，検討するものとする。
（2）海岸線近くに建設される橋は，飛来塩分によるコンクリートの劣化，鉄筋き鋼材の腐食等に伴う

（3）凍結印制剤散布の影響を受ける橋は，六地条件および使用村料に心じた対策を施すものとする。
（4）コンクリートの初期ひひ割れは，凍号，塩まし対まる耐久性低下の要因となるため，設計•施工に留意するものとする。
（1）梪梁の設計に抽いては，耐久性や景観等の要求に応じて，環境条件，点倹と補修に関する維持管理計画，経済性を当慮しなければならない。
（2）海岸線近くに建設される憍のコンクリート部材が所要の笖久性を确保するためには，4性化，塩化物イオン の侵入にともなう鋼材の留食等を学慮する必㻃があり，設言•柂いに十分留意しなけれげならない。また，鋼部材についても，飛來堛分革などに応じた防せい防食法の採用が必要となる。
（3）凍結抑制剤ぶ散布されることが子想される橋 これに隣接する橋は，その影響が懸念されるため設言••施T， に十分留意しなければならない。
（4）橋梁のコンクリート構造物は，従来に比べ部材寸法が大きくなってきているなど，水和熱による満造物の温度変化に伴って生じる温度心力によって，構造物にひび绪れが発生することがしばしば見られる。初期ひび制 れは，凁害，塩害に刘する耐入性低下の要因となるため設計•施工に沙たり留意が必要である。

## 10－2 海岸線近くに建設される鋼橋の塩害対策

鋼橋の塩夆刘策は，飛米塩分量ざ景観等の要求に応じて鐗才の種頑，防さい防食法を選定するものとする。

防さい防食法としては，使用鋼材により下記のものが考えられる。
普通鋼材 ：塗装，全属被覆（井鉛溶射，アルミ溶射等）


円安となる。また，飛来塩分星調査を省略できる地域の月安を，表2－23にボす。
－飛来塩分量による耐候忛鋿彬の使井区分月安
無涂装：飛来坆分量 $\leq 0.05 \mathrm{mdd}\left(\mathrm{NaC} 1: \mathrm{mg} / 100 \mathrm{~cm}^{2} / \mathrm{day}\right)$
ニッケルレ系高而猴性鋼材：飛来塩分量 $>0.05 \mathrm{mdd}$（ 0.4 mdd 以トまでが月安）

表2－23 而候性鋼材を無塗装で使用する場合の適用地域

| 地域区分 | 飛来塩分の測定を省略してよい地域 |
| :---: | :---: |
| 太平沿岸部 | 海岸線から 2 km を超える地域 |

## 10－3 海岸線近くに建設されるコンクリート橋の塩害対策

## 10－3－1 適川範网

表2－24に示す地域に位置する僑のコンクリート構造物（住䚗コンクリート構造物社除く）のうち，白接外気に接する部分の詎言忆適用するものとする。

表224 塩害対策を必曹くする地域

| 地域区分 | 地 域 |
| :---: | :---: |
| B |  |
| C | ト－記以外の地域のらち，海下部およよび海岸線から概ね200mまでの部分 |

別表－1 地域区分Bとなる地域

```
秋田県 (7号 秋田市~山殁県境)
山形県 (7 号 秋山県境~酒山市, 由良~新渇県境)
```

塩害対策を必要とする地或は，海临線付近における既設のコンクリート橋の損傷状況などにもとづいて地域区分 をおこなったものである。

## 10－3－2 刘策区分

刘策区分は，原則として地或区分と海岸線からの距離にもとづいて道路橋示方書（コンクリート橋編）の表－5．2．2 の分類とするものとする。

## 10－3－3 刘策丁汒

塩青刘策は，鋼材の最小純氻ぶり（道路憍示方書 コンクリート憍編 表－5．2．1）の確保によりおことなら ものとし，対策区分Sならびに鉄筋コンクリート構造の対策区分Iでは，塗装鉄筋の使用またはコンクリート塗装を併用するまっのとする。

直接塩害を受け，その影響が著しい対策区分Sおよひ鉄筋コンクリート構造の対策区分 I について，考えられ る対策一覧表を表225に示す。

なお，条件に応じ，適用可能な項目を適宜選択して適用するものとする。

表2－25 耍耐久性コンクリート憍の仕様

| 項 | H | 仕：様 |
| :---: | :---: | :---: |
| 構造形状 | 上部構造 | 閉断画の稍げたもしくは中系床版憍。注2） |
|  | 下部構造 | 橋脚のみ海上に出し，丸みをつける。 |
| 鋼材 の <br> 純かふり | 上部構造 | 7 cm 以上（塗装铁筋使用）， 3.5 cm 以上（箱げた内部） |
|  | 下部構造 | 9 cm 以上 |
|  | スペーサ | コンクリート本体と阿筞以ト，○品質を有するコンクリート製またはもルタル製 |
| $\begin{aligned} & \text { コンタリートの } \\ & \text { 配 合 } \end{aligned}$ | 水セメント比 | $\begin{aligned} & \text { 上部構造; 43\%以下 } \\ & \text { 下部構造; } 55 \% \text { 以下 (普通ボルトランドセメント: } 50 \% \text { 以下) } \end{aligned}$ |
|  | 型 枠 | 透水性型枠 |
|  | コンクリート打設 | 冬期にかがらないこと。 |
|  | 空 気 量 | $6 \%$（AE剤添㞦で粗骨材最大寸法25mm） 5．5\％（粗骨材最大，江 40 mm ） |
|  | セメントの種類 | 高炬セメント（下部構造）泟3），ポルトランドセメント |
|  | 単位セメント量： | $330 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}$ 以上 |
|  | 单位水量注4） | 粗骨材 25 mm 以ト：単位水量 $175 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}$ 以ト <br> 粗尙析 40 mm ：単位水量 $165 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}$ 以下 |
| エポキシ樹腹涂装鉄第 | 卜．部構造 | 塗装鉄筋 |
|  | 下部構造 |  |
|  | 加工•組立 | 切断面等は工ポキシ樹指，樹指結束筋を用いる。 |
| 表面被覆 PC 鋼材 |  | 樹脂被覆された PC 鋼材の使用定着具等は，防せい処理 |
| 耐食シース |  | インデント形状の硬質ボリエチレン菅 |
| その他 | 文 珴 | ゴム支承にて付属鋼材（アンカー等）は良質のステンレス鋼（SUS316）O使用， または常温覀鉛溶射等の防食処理 |
|  | 什縮装置 | ゴム系ジヨイントまたは埋設型ジョイント（分散型）とし，㘿人数鋼材や露 1徐鉜訳防食処地 |
|  | 防水 層 | 床版上面に而次性に富古防水層 |
|  | 排 水 | 土工での排水処理を㷧則，橋長が長い場合は，合成樹指製の非水ます・排水菅 |

注1）工場で製作されるプレキャストコンクリート構造は除く。
注2）隅角部の数が少なく，塩分付着面積は少なくできる箱桁もしくは中空床板等が望ましい。塩害対策げたについては，第5編15参照

注3）上部構造に高炉セメントは使用しない
注4）単位水量は上部構造に適用する。
注5）底板型枠など，透水型枠の効果が得にくい部位については適用しなくてもよい

## 10－4 凍結抑制剤散布の影響を受ける橋の対策

## 10－4－1 上部構造

（1）適用管进
凍結抑制剤散布による影響を受ける範井として，国道6号（福島県内）を除く管内尒路線の橋梁の地覆•岡吽防護柵，地山に近接する橋，並列橋，交差道路に凁結抑制剤が版布されるこ道橋木体に適井するものとする。
（2）地覆•剛性防護柶
地覆•剛性汸諼柵のココンクリートは，高炉セメントを用いる場合は水セメント比を55\％以下，普通セメントを井いる場合は $50 \%$ 以下とする。
（3）鋼橋
地山に近接する橋，並列橋，交差道路に凁結抑件剤が改布されるこ道橋として建設される鋼憍に おける凍結抑制剤散布に刘する刘策は，鋼材の偅頪に心忍じた防せい防食力沬とするものとする。

普通鋼材 ：涂装，金属被覆（出鉛浴射，アルミ溶射等）

（4）コンクリート憍
地山に近接する橋，前列橋，交差道路に谏結抑制剂が敬布されるこ道橋として建設されるコンクリー ト橋については，周辺の朁設上部構造の損傷状沙等を十分に把执し，適比な対策区分（道路橋示）j書• コンクリート橋編表－5．2．1）を想定して必要な咠小純办ぶりを確保するものとする。
（1）凍結抑制剂め影響については不確定な部分が多いが，コンクリート部仏に刘して涷害との相互作用も懸念され る。このため，当面の対策として手した。なむ，国道6号（福勿只内）は凁結抑制剤の散价量がきわつて少ない ことから適用䉓网外とした。
桁本体に対する対策は，図2－88に示す地山に近接する橋むよよび高低差のある並列橋と，図2－89に示す交养道路に凍結抑制剤が散布されるこ道橋で交差道路而からこ道橋路而までの高さが 10 m 以下の橋にのみ適用する。


| 地山近接部 | 高低差のある並列橋 |
| :---: | :---: |
| $\mathrm{S} \leqq 5 \mathrm{~m}$ ，かつ $\mathrm{h} \leqq 2 \mathrm{~m}$ | $\mathrm{~d} \leqq 3 \mathrm{~m}$ ，かつ $2 \mathrm{~m} \leqq \mathrm{f} \leqq 10 \mathrm{~m}$ |

S，h：凍結非制剤を含んだ雪が地にに堆雪し，橋梁部构に接すると了想される範囲。
d：憐接橋からの除雪が他方の橉接橋に影響を与えると了想される範州。
f ：下方の憍の除雪の舞い土がりにより山方の隣接憍に影響を与えると予想される範井。
図2－88 凍結抑制剤散有の影響範囲
（2）地覆•岡性防護柵は道路付属物であり，損傷が発生しても比較的容易に補修できることおよび橋梁本体の塩害損傷の目安にもなることから，凍結抑制剤対策として水セメン比のみを規定した。
（3）無塗装の而侯性鋼材は使用しないものとする。 だだし，路面排水の漏水による安定さびの流出を防止するために，排水ますと排水管との接続部 をシールし，スラブドレーンの流末をフレキシブルチューブで横引き排水管に導水するなど，流末処理を確実にできる場合は無塗装の而㬋性鋼材を使用してよい。
（4）一般には対策区分 T 相当の最小純かな゙りを確保するのが肝ましい。

表2－26 対策区分 I 相当の最小純かがり

| 構 造 | コンクリートの仕様 | 最小純かぶり（mm） |
| :---: | :---: | :---: |
| 上場で製作されるブレストレストコンクリート構造 | W／C $\subseteq 36 \%$ | 50 |
| 上記以外のブレストレストコンクリート柍造 | W／C $\leq 43 \%$ | 70 |
| 鉄筋コンクリート構造 | W／C $\subseteq 50 \%$ | 70 |

10－4－2 下部構造
（1）適用範囲
凍結抑制材散布による影響を受ける範囲として，国道 6 号（福島県内）を除く全路線 の，橋軸直角方向の地山または盛土法面に近接する橋台•橋脚，および交差道路に凍結抑制剤が散布されるこ道橋の橋台•橋脚に適用するものとする。なお，適用は橋単位を基本 とする。
（2）対策として，大気中にある梁，柱，壁については最少純かぶりを 90 mm とし，水セメント比 $55 \%$ 以下のコンクリートを使用するものとする。
（3）橋座面に設置されるRC壁タイプの落橋防止構造は，10－5（3）コンクリート塗装により保護するとともに，鉄筋の最小糺かぶりは 10－4－2（2）に準拠するものとする。
 することを基本とする。

凁結抑制剤を散布する道路と交差するこ道橋におおいて，凁結抑制剤の影響学考虑する範囲は図2－89をH安と する。憍車直角方向の地山または盛十法面の近接による凍結抑㑬剤影響範間については，図2－88を参花とする。


図2－89 谏結抑制剤散布の影響を＂受けるこ道憍の憍脚
（2）小セメント比55\％以下のコンクリートを使用するものとする。ただし，普通ポルトランドセメントを使用 する場介は，W／C $550 \%$ とする灾のとする。

常に水中および山中にある底版は，酸系の供給が少ないため適用外とし，人気中にある梁，柱，壁に適用 するものとする。最小純かぶりを90mとするものとする。柱主鉄筋に太径鉄筋を使用する場介や 25 mm 以上 （の配／鉄筋，岗鉄筋を使用する場合は，最小純力丸ぶり90mmを確保したらえで，主鉄筋仕置を 1 cm ラウンド にするものとする。
（1）適用範囲
全橋に適用する。
（2）下部構造頂部の排水処理として，橋台，橋脚の橋座面は，水が溜まらないように勾配をつけるものとする。
（3）コンクリート橋の杽端およひ䉼緛部に位置する下部構造頂部（全橋）は，コンクリート塗装により保護する ものとする。
なお，ひひ割れ頻度が極めて少ないと考えられるコンクリート部材（PC部材）には標潐的な塗装什様CC －Aを，コンクリート部材に多少のひひ書肌を生じる恐れのある場合（RC部付）には塗装仕様CC—Bを適用するものとする。
（4）鋼憍析端の外面塗装は，下塗りを1層多くするものとする。
（2）下部満造頂部は，伸縮表青かっらの漏水の他，支承部廻りは 般に風通しが悪く，塵芥が結露水が溜まるな ど腐食•劣化しやすいい環境にある。このため，橋軸直们方向に水平な場合は，水が溜まらない上ら橋軸方向に下図のような $1 \sim 2 \%$ 程度め勾性をつけるものとする。






上部構造コンクリート塗装設置範囲
－プレキャスト桁
桁端部とパラペット
－場所打ち桁
桁端部
（後打ちパラペット：パラペット前面の鉄筋の糺力っぶりを90m以上上とする力塗装鉄筫を使用 するものとする。）


（施工順序などにより施工可能な範井にコンクリート塗装を施すものとする。）
図2－91 コンクリート塗装の設置範囲
（ア）桁端部の塗装について
1）パラペット先行施Lの場合は，パラペットはコンクリート塗装とし，端横桁に塗装鉄筋を使用す るものとする。
2）端横桁先行施工の場合は，パラペット前面鉄筋を塗装鉄筋とし，端横桁にコンクリート塗装を施 すものとする。
（イ）下部構造頂部の塗装について
1）橋台については，橋座部全面にコンクリート塗装を施すものとする。
2）橋脚については，伸縮継手がある場合は橋座部全面にコンクリート塗装を施すものとし，伸縮継手が無い場合はコンクリート塗装は行わないものとする。
3）側面の1mの範囲は，凍害による劣化防止として施工するものであり，橋座面に雪や雨水が溜まら ず東結しないと判断される場合は不要とする。
（4）鋼橋伍端部は什縮装置からっの漏水などにより発錆など劣化しやすいことから，桁端かふら橋台前面までの範囲 の外面は，塗装の下荼りを1層多くするものとする。

参考資料「鋼道路橋余装•防食便覧（平成17年12月）

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \text { ving } \\ \text { mat } \end{gathered}$ |  <br> （hame | 蒌整及清 |  |
|  |  | － | 0.10 | $\frac{x y^{2}}{4+5-5}$ | 1－109 |
| Hid ${ }^{\text {a }}$ |  | － | 035 | A ${ }^{\text {a }}$ | －18日 |
| \％ |  | 0 | $\begin{aligned} & 022 \\ & 8.26 \end{aligned}$ | $\frac{h 2}{1+5}$ |  |
| $\pm$ 泷 |  | 3 | $\begin{aligned} & 015 \\ & 1018 \end{aligned}$ | $\frac{72}{12}$ | 1－108 |



| 工 整 |  | 5 5 \％ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \text { Mane } \\ (\mu) \end{gathered}$ |  （thestiz |  |  |
|  |  | － | 010 | $\frac{27}{\operatorname{dit}-2-1}$ | 1－10e |
|  |  | － | 830 | －5 | $1-109$ |
| 戠 書 |  | 60 | $\begin{aligned} & 0.32 \\ & 10.25 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} x y- \\ 64+5-1 \end{gathered}$ | 1－10日 |
| 1 |  | 30 | $\begin{aligned} & 015 \\ & 1012 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 27 \\ (4+5-5-5 \end{gathered}$ |  |

## 10－6 コンクリート構造物の耐久性向上のための設計•施工上の留意事項

割れなどの初期ひひ制れては，巾性化，凁害および塩害に対する耐久性低下の要因となるため設計•施工にあたり留意するものとする。

【設訃 上の留甞事項】
（1）初期ひひ割れが発生しやすいい部怢
1）広がりのあるスラブ（厚さ $50 \sim 100 \mathrm{~cm}$ 以上）：鉄筋コンクリート床版，フーチング
2）下端が拘束された壁（厚さ 50 cm 以上）：逆 T 式橋台竪壁，鉄䂏量の多い橋脚柱，剛性队護梱
3）不静定構造物 ：ラーメン」式橋台，筯武橋台
4）新川コンクリートの打継目施丁を設詰｜時点で言｜画する構造物。この場合，新コンクリート側の打継目近傍に禣艮鉄粠を配置する。
5）岡性のある鋼部相にコンクリートを打ち継ぐ場合
6）切欠き，開い部を有する部材
7）マッシブなコンクリート部材
 れ愢，閒隔おふご発生位置を制御することが必要である。
（2）ひび割れて誘発口地および初期ひひ割れての補修
般にマッシブな壁状の構造物などに発生する温度ひひ割れを材料，䡉合上の刘策により制御することは困難 な場合が多い。予め所定の間隔でひひ割えて誘発日地を設けてひひ割れを誘発し，その他の部分でてひ割れて発生を防止するとをもに，ひび绪れ箇所での補修を容易にする方法がある。しかし，効果的なひび刲れ誘発目地を設け ることは鉄筋かぶりが大きくなり胃実には困歎である。

1）ひひ割れて誘発目地の目穴
間 隔：一般的にはコンクリート部材高の $1 \sim 2$ 倍
断面人愪率： $20 \%$ 以上（片側 $10 \%$ 以下）
2）初期ひひ割れしの博修
補修こおいては，ひび割れ部ふらの漏水，鉄労の腐食を防止できるように比美な防水处理が必要である。補修時期 $\begin{cases}\text { 橋台，橋脚 } & \text { ：埋め㞍し，著込め盛 } 1 \text { 施工前 } \\ \text { 鉄筋コンクリート床版 } & : ~ \text { 防水工施工前 }\end{cases}$
【施工上の留意事項】
（1）材料およひ製告
数箇所のレディーミクストコンクリート工場から購人する場合は，セメントおよび混和谚は製造会社 1 社と
し，細岌材，粗肖材も可能であれば同一産地のものを川いるのお゙よい。
1）セメント
高灿セメント学標準とする。ただし，養生期問巾の日平均気温が $10^{\circ} \mathrm{C}$ 以ドと了想される期問こついても高炉セメントを標準とするが，普通ポルトランドセメントの使用も可能とする。近牛，低熱型ポルトランドセメ ントが開発されている（ただし，PC 構造物は除く）。

2）混和材料
フライアッシュ ：水和熱こよる温度上昇が小さい
高性能AE減水剤：単位水量の減少に伴う単位セメント量の減少によってコンクリートの温度上昇を小 さくできる。
3）配合
コンクリートの発熱量はセメント量にほぼぼ比例するため，できるだけ弾位セメント量が少なくなるように配合を選定する必要がある。コンクリートの淐度ト昇量は単位セメント量 $10 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}$ に対してほぼ $1^{\circ} \mathrm{C}$ の割合で曽减する。
4）製造
打ち込为温度を低くすることは，部付内外の温度差と部村内の最吕温度を低減させるため，温度ひひび割れ の低咸に有効である。
（2）施T．
蒠生方法等も適切に選定するなど，製造およひ施工全般に留意が必要である。
1）打込み区棵，リフト高およよひ組
傋造物の形状•小江，拘束条件，コンクリートの供給能力，打込み能力，気象条什等を考慮してこれらを適切に定める必要がある。

リフト高：打ち込斥恃間間隔と型体の㶱料や情造を考慮すると，橋梁構造物の場合のリフト高は $3 \sim 4$
 る。

2）打込み
配今設計て設定した打込み温度を超えないように管理することが必要である。特に気温の高い峙期に炎人下 でコンクリートを打込む場合は，材料の取拨い，コンクリートの製造，運股，打込み等に配慮する必要がある。
（プレクーリンク，運般，打込少時間の短縮）また，打込み後の沈除ひひ割れは，初期して割えの原因にもな るため，再振䖪締固めやタンピングなどを行うこと。
3）盖生
コンクリート温度をできるだけ緩やつか外気温に近つける配慮が必要である。必要に応じてコンクリート表而を断熱生のよい材料（スチロール，シート等）で覆う保温，你隻などの処萓をとる。打込み後の温度例御方沚の一つとしてパイプクーリングがある。
コンクリートの便化開始恃に養生シートで覆い，散水する。散水はコンクリートの便化開始洔期から日照水和熱こより乾燥状態にならないよう入念に行うことが重要である。

湿澖養生日数
普通セメント仕惮 5 日间以上
古強セメント什様 3日間以上，
噎張コンクリート仕様 5口間以上
現場条件によって散水養生が仰能な場合は被膜養生剂と養生シ一トにより㙖生する。
寒中コンクリート施工では，給熱養生が必要となる。

4）型朹
コンクリートの洫度管理を考慮して材料およし構造字選定することが琞ましい。橋梁構造物では一般に向耐合性や銈製型化が使用されることから，養牛によるところが人きい。温度上昇を小さくするためには，放熱吽 の晑い鋼製型枠がよい。ただし，冬期においては，内部と表面の温度差が大きくなるため，保温性のよい型枠代よい。

5）打ち継ぎ目
打継目はできるだけせん断力の小さい位惪に設け，打繙面を部㤔の圧縮力の作井方向と自色にすること。水平打緗目：•型枕に接する線はできるだけ水平な直線になるようにしなければならない。
－既に打ち込まれたコンクリートの表向のレイタンス，品質の悪いコンクリート，緩んだ粗削忉 などを完个に取り除き，1分に吸水させなければならない。
－打ち込みに際しては既に打ち込まれたコンクリートと密着するように締め固めなければならな い。
鈖直打緗目：•打緗自の型枠を強固に支持しなければならない。
－既に打ち込まれた硬化したコンクリート打繙面は，ワイヤブラジで表面を削るか，チッピング等により粗面にして十分忣水させ，セメントペースト，モルタルあるい灶湿㵎面用工ボキシ樹脂などを塗布した後，新しくコンクリートを打ち継ぶなければならない。
－打ち込斥に際しては，打緗面が十分に密着するように締め固めなければならない。また，新し いコンクリートの打ち込み後，適当な時期に両振動締䖝めを行らのがよい。

## 第11章 橋梁照明

## 11－1 設 置 基 準 〔道路照明施設設置基準•同解説〕

（1）長大な橋梁には原則として照明施設を設置するものとする。
（2）上記以外の橋粱についこも必要に応じて照明施設を設置するものとする。

橋梁に照明が必要と考えられる理由は次のとおりである。
（檤路幅員が一般部よりも縮小されている場合があり事故の発生するおそれが多い。
（口）霖などが発生しやすく，走行条件が悪くなりやすい。
（ 1 ）一旦事放が発生すると逃げ場がなく，二次的事故につながりやすく，また交通のネックとなるため他に与える影響も大きくなりやすい。
 の状涀により，必要に応じて設置するものとする。ただし，長大な撟梁にあっても，気象条件が良好で幅員の縮小幅も小さいなど，事故の危険性が低いと考えら礼る場合には，設置の必要性あるいは橋梁全体にあたって灯具 を設置する必要性等について十分検討する必要がある。

## 㯵梁の照明は，原則として局部照明として取扱い，設計にあたっては，下記の事項を考慮する必要がある。

1）橋梁の對造などによっては，灯具の取付高さや間雨が制限されることがある。灯具の取付高さが制限 された場合に洔，灯具の取付位置に注意して，グレでをできるだけ少なくするようにし，間㣂は取付高さ を基本として，道路䧂明施設設置基準•同解説3－6の規定に適合するようにする。

2）付近を船舶が航行する場合には，橋梁部分の照明光がグレアを与えたり，航路灯との語認を生じさせ たりすることがある。したがって，このような状況にある橋梁の照明に用いる灯具の配光に忙特別の注意 が必要である。

## 第12章 踏掛版 他

## 12－1 踏 掛 版

12－1－1 設 置 基 準

アスファルト舖装の場合における踏掛版の設惪基準は，橋台の形式，盛士の高さ，裹込村料などによって表3－27のとおりとずる。

## 表3－27 踏掛版設置の考え方

|  |  | 普通地䑰 |  | 軟弱地盤 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 断込砂利硬岩など | 左記以外の材料 | 全ての材料 |
| 樀台高さ | 4 m 未満 | 設置しない | 設㯰する | 設置ずる |
| 樆台高さ | $4 \mathrm{m以上}$ | 設置する | 設置する | 設置ずる |

踏掛版は，原則的に設直するものとするが下記の条件においては省略することもできる。
1）他の管理者との協議を踏まえ，踏掛版の設遣が不要と判断される場合。
2）設計車両が小さく，交通量が極めて少ないと判断できる場合。
3）低盛土の橋台の場合。
 る場合。

## 構造むよび設置位置

（1）踏掛版の長さは 6.0 m を標準とする。
（2）踏掛版の設置幅は，原則として橋梁部の路肩き含んだ幅までとする。
（3）踏挂版の上面の高さは，原則として基首下面または安定処理路艦がある場合はその下面とする。
（4）構造の検討は，道路橋示方書•同解説の下部構造編P611を参照し，コンクリー ト編7章7．4の床板の設計に準じて行うものとする。

$$
12-1-3 \text { 参考図 }
$$

1）踏掛版の設直幅


平面図


図 3－51 踏掛版の設置幅
2）踏掛版の設置位置


図3－52 崉挂版の配蒀図
その他
道路橋示方書•同解説 下部構造編 8 章 8.9 橋台背面アプローチ部に準じた設計を行らもの
とする。

# 12－2 橋 梁 添 架 <br> 12—2—1 一般事項 

添架位直は，添架後の維持管理を考箅し，保守点検および橋梁補修等の支障にならないよう充分検討する こと。
（1）添架搆造は，吊り下げ搆造ではなく，占用物件を添架部材の上に設置する構造とし，原則としで主部材 への直接添架はしない。また，できるだけコンパクトにまとめる構造とする。
（2）橋側歩道橋（側道橋），既設橋梁及び木橋への占用物件の添架は，原則として認めない。
（3）棓梁への派架にあたっては，橋梁の平面図，側面図，断面図及び詳細図を添付し，占用物件，各部材の寸法，その地点のH．W．L及び堤防天端高等を必ず明示すること。また，他の占用物件がある場合も，位置重量等を明示すること。
（4）橋梁本体及び占用物件支持金具の構造計算を行うこと。
（5）上記事項によりがたい場合には，その事由を明らかにし道路管理浬と事前協議をすること。

10－5－2 新設梧梁に添架する場合

新設栭梁の計画をする揚合には，橋梁の設計，施工およびその他の事務手続きを円滑に進めるために占用物件について事前に調査を行うこと。

なぁ，費用負担については，資料編を参照すること。
（1）橋梁添架計画を行う場合は通常占用を行うであろうと予測される公益事業者に対し，橋梁計画を提示し，占用意思，占用規模等の確認を行うこと。
（2）占用物件の添架計画がある場合にな，橋梁の詳細（実施）設計を行う前に，道路管理課と打合わせを行うこと。
※ 奄際に占用物件を橋梁に添架する時点では，すでこ下部工の箱抜きや上部工の彆作等が完了しでおり，添架工法の変更が不可能である場合が多いので注意を要する。
（3）占用物件を橋梁に添架させる場合には，後日添架方法，添架時期等が問題とならないよう橋梁添架計画 を十分検討すること。

## 12－3 標識

## 12－3－1 設 置 の 基 本【道路標識設置基準〕

原則として，橋長がおおおむねる 30 m を越える橋梁前面に表示板を設置するものとする。 なお，標舾種別恃「著名地点（114－А）」とする。

## 12－3．2 設 置 場 所

道路標識の設置場所の選定に際しては，次の各項に留意のうえ決定するものとする。
（1）道路利用者の行動特性に配慮すること。
（2）標識の視認珄が妨げられないこと。
（3）沿道からの道路利用にとって障害にならないこと。
（4）枢力交差点付近を避けること。
（5）その他，道路管理上障晝とならないごと。

## 12－3－3設 置 方 式

原則として路側式とし，多車線道路の場合または情郊量の多い場合は，片持式を娭討すること。掲示板の設置高さ，支柱及び設置位置，取付角度のついては「道路標識設置甚準」による。

| 設畕方式 |  |
| :---: | :---: |
| 路 <br> 㩔 <br> 式 | 歩道等 車道部 <br> 㦋柱型 |
|  |  |

## 図 3－53 道路標識の設置方式

## 12－3－4表 示 板

標示板の寸法及び文字•靯号等の大きさ，形，色，揭示板•文字等の拡大率は，交通が安全かつ円滑に走行できるよう，道路標識の種類と道路及び交通の状況を考虑の方え，適切に決定するものとする。
（1）寸法
（1）漢字の大きさ
30 cm （甚準値）
（2）ローマ字の大きさ
大文字……漠字の大きさ $1 / 2$
（小文宇は大文宇の $3 / 4$ 程度である。）
（3）文字（漢字）の間隔は，渶字の大きさの $1 / 10$ 以上とする。
（2）拡 大 虷
拡大率は1．0とし，交通量が多い場合は1．5とする。
（3）文字の大きさと標垡の設置位置
路線もしくは地域ごとに文字の大きさは一定であることが望ましい。その文字の大きさに対してドライ バーがその棌識の指示に安全かつ円滑に従えるように設置位置を決定しなければならない。
（4）文字の形等
標識の用いる日本語は丸ゴシック体とする。
表示板の色は白地に青女字とする。


## 12－4 記録及び台帳

12－4－1 設 計 図 書 の 保 管

橋梁完成時には設計図書を保管するものとする。
（1）保存対象
1）橋長 2 m 以上の橋梁
2）鉄道，道路との立体交差による高架橋
（2）保存図费
図面（平面図，䊼断図，一般図，上部工図，下部工図），設計計算書，土質調查書，（数量計算書）とす る。な脑，表紙には以下のものを記入のこと

橋名，路線名，地名，架設年度，フィルム枚数，設計コンサルタント名，上部工業者名，下部工業者名，工事期問及び 電子納品の内容
（3）保存方法
成果品の電子納品（正•副）を道路 課こて保管する。

12－4－2 橋－梁 台＂帳 の整備

橋梁完成時打よび移管時には橋梁台塇を整備するものとする。
（1）整備対象
橋長2m以上の橋梁（工事施工者は問わない）

## （2）整備帳票

1）設計諸元
橋梁台帳入カシートに入力し，「撟梁総合管理システム」にて電算入力し，帳票を出力する。記入要窅は「橋梁台帳入カシート記入手引書」による。
2）一般図
（3）保存方法
帳票2部作成し，1部を各公所で保管する。他の1部を道路管理課にて保管する。（次年度6月上筍までに当該年度分をまとめて整理ける。）
（4）橋梁カード
撟長20m以上の橋梁については完成橋梁カードも同時に2部作成し，1部は各公所で，1部は道路建設課でそれ ぞれ保管する。

## 12－4－3 橋 名 板

新設橋梁の橋名は工事完ア時に決定するが，関倸機関（市町村，地琙住民等）と十分㙝萋して選定す ること。
（1）：橋名決定の手順
橋長 50 m 以上の場合


橋長50的末満の場合

（2）橋名板は青銅製とし，標準寸法は次のとおりとするが，文字数を考虑し，大きさを決定するものとする。高 $15 \mathrm{~cm} \times$ 畏 $40 \mathrm{~cm} \times$ 厚1． 3 cm （縁取り幅 1 cm ）
なお，取付位㯰等によって上記によりがたい場合は材質も含め別途考㢜する。
（3）橋名板の配直は図3－55のとおりとする。


図2－100 橋名板の配置
（1）．道路起点左側
橋名（漢字）

（3）．道路起点右側
河川名（漁字）又は，鉄道路線名

（3）道路終点右唰
橋名（ひらがな）
○○○○ばし
（4）道路終点左側
完成年月（漢字）
平成 年 月完成

注）完成後に桩幅，継足しを行い，高欄を新設，取替える場合をは「完成年月」の名板を「○○○○拡幅f 等と麦宗しても良い。（又は，新，継，2段書き）

