突固め試験における比抵抗と最適含水比に関する基礎的研究

大日本土木（株）  正会員  □植野  修昌
大日本土木（株）  新美  孝之介
大阪大学大学院  教授  松井  保

1．はじめに
現在、盛土施設の日常管理には、R I による測定法が多く用いられているが、厚層層状や岩戸盛土には適用が困難であることが指摘されている。筆者らは、盛土施工段階で見かけ比抵抗分布を迅速かつ高密度に採取し、従来の代表点での管理から面への管理を行う盛土管理手法を提案している (1)。現在までに、室内試験による基礎実験と野外試験盛土において比抵抗管理基準値の設定方法および適用性の検証、さらに比抵抗測定をより簡便にするための電導性ゴムを用いたゴム電極の開発を終了している (23)。

本報告では、これまでにおこなった室内試験から比抵抗 - 含水比 - 乾燥密度関係を整理し、突固め試験から得られる比抵抗と最適含水比の関係について考察する。

2．突固め試験方法および試験ケース
突固め試験は、表 - 1 に示すように、現場で採取した 5 種類の砂質土および礫質土を用いて行い、試料の含水比調整はすべて乾燥非繊返し法で行った。締固めエネルギーは、呼び名 DB を 100 % としてその前後でエネルギー変化を受っている。突固め供試体の比抵抗測定は、モールド内に電位電極を 2 cm 間隔で接地し、モールドの底盤と天盤に銅板を電流電極として接地して行った。

表 - 1  用いた試料の粒度と締固めエネルギー


3．結果と考察
図 - 1 にそれぞれの材料に対する締固め曲線および比抵抗と含水比の関係を示す。図中の □ は締固め曲線、経線は最適含水比、 □ は比抵抗値と含水比の関係であり、実線は比抵抗データの 2 次回帰曲線として示す。これら両図から、以下のことが指摘できる。

■ 試験に用いた試料は土質や粒度が様々であるが、どのケースにおいても乾燥密度の増加とともに比抵抗が減少する。
■ 含水比の増加とともに比抵抗が減少し、最適含水比付近で変曲点を持ち、その後は比抵抗がほぼ一定、もしくはやや増加する傾向を示す。この比抵抗と含水比の関係は、2 次回帰で高い相関が得られる。
■ このような比抵抗と含水比の関係は、最適含水比付近では供試体が飽和状態に近くになり、比抵抗を決定する電気的電導度数がほぼ一定になるためであると考えられる。
■ 粘土質砂（ □□□□□ ）は、比抵抗の変化量が他の材料に比べて小さいことから、比抵抗は粒度の影響を強く受けず、

キーワード  比抵抗、突固め試験、最適含水比、
連絡先  〒604-8272 大阪市北区堂島  □□□□□ □□□□□（株）  T E L □□□□□□□□□
4. まとめ
今回の突固め試験と比抵抗測定から、以下のが指摘できる。

比抵抗と含水比の関係は、2次回帰曲線で高い相関関係が得られ、含水比の増加とともに比抵抗は減少するが、最適含水比付近で減少率が変化し、一定またはやや増加傾向を示す。盛土の締固めにおいて含水比は重要な要素である。今回実験結果は、筆者らが提案する比抵抗を用いた盛土施工管理において、使用材料が最適含水比に対して湿潤側の乾燥側からの判定が、比抵抗データにより可能であることを示唆したものと云える。

参考文献：

□植野・新美・丹羽・松井「見かけ比抵抗を用いた盛土管理手法の開発と適用事例」土と基礎、□□□□□□□□□□□
□植野・新美・片岡・松井「盛土の締固め管理に用いる見かけ比抵抗の測定におけるゴム電極の開発と適用性」

土木学会年次学術講演会講演集，□□□□□□□□□□
□植野・松井「試験盛土による見かけ比抵抗を用いた盛土施工管理法の評価」土木学会年次学術講演会講演集，□□□□□□□□□□