# 乱雜音による 2 次元後流の乱雧化 

佐藤 浩，斉藤博之助，中村 宏（ながれ研究集団）

# The randomization of 2 －dimensional wake by random noise 

## H Sato ，H．Saito and H，Nakamura

## Institute of Flow Research


#### Abstract

An experiment was carried out on the randomization process of a wake excited by random sound．The randomization is accelerated by random noise as well as by sinusoidal sound commposed of 7 distinct frequencies． The elementary－wave analysis method was used for clarifying the details of randomization mechanism．．The so－called random number based on the analysis is a good indication of the progress of randomization．


Key Words：two－dimennsional wake，ranndomization process

## 0．はしがき

正㤝被の音を使っての乱維化の実験につ いては過去2回に银告しました。今回は主 として乱維な音を使っての実䮭結果を喑告 しまま。使われた戍洞は測定部断面が25 $\mathrm{cm} \times 25 \mathrm{~cm}$ mbので，流れの中にゆが 4 mm m金䋛を湘いて， 2 头元の後流を作 りました。音を送り込さために，測定部の横にラウドスビーカーを置きました。賏定 は単線の熟線風速計てす。実験風速はすべ


第1図 音s d16のスベクトル

て $4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ で，金䋞の巾を使って作られた レイノルス数任ほぼぼ1000です。
1．音の種類
奉験に使った音はほぼほ種頪です。 s d 11 は糺体な 270 Hz の正弦被で子。s d 16 は 7 つの正弦波を重ねてもの で，乱檴な音に做ています。 s d 3 1 は人工的に作られた270 Hzを中心とした
信号を咅にしたものです。
2．流れ場
熱線で䛥られた速度変動の x 方向への変


第2図
化を第2図に示します。 $\mathrm{x}=75 \mathrm{~m}$ あたり までは總型成辰で，烈しく成長します。そ の後では城衰して，非線型干涉が始まり，乱雜化が非行します。 $x=400 \mathrm{~mm}$ あた

りで乱稚化は完成します。他の音であこの䫅間はあまり素わりません。
3．変動波形
速度変娌の被形を第3図と第4图に示し ました。
 2wndw
第3园


第4 龱
$\mathrm{x}=100 \mathrm{~mm}$ での 4 種類の比較です。
s d 1 では波形は㱠ど同期的で，甜雜き は志りません。その他の音では周期性と乱㒕さとが同居してます。乱維な音で思襍化 が加速されていることが分かります。
4．スベクトル
 のスベタトルです。まだ況山の線スベクト ルが愐っています。それに比へて の第6図では，汪注速続スベクトルて，含
 す。乱維な音の効果がはつきりと分かりま子。 s d 5 1 の埸合も做たような枯果を示 しています。
5．素浓分析
逨度変䡃の性質を何よりら楼弁に物活る

のは波形です。しかし波形を既めているだ けでははっきりしたことは言えません。そ こで我々が考えたのが素波分析の手法で


第 5 図


第 6 龱
す。波形を一つすつ追いかけて，被長を振楅とを㱚定します。今の実曒では 4 0 0 か 5500 目との㿰形をバソコンで処理しま



## 第7国

平均优でイタを粏って，正覞化します。 その誹幅と波形を聞方の軸の上に小さな円 で表し串す。また（1，1）の点から各点 まての距䑏を䐓り，それを平均し，100倍してきの值を珵雍数と呯ふことにしま卓。

第7图は一つの例です。s d11とい う正弦波の意を送ると波形はものままに維持されなす。その結果，小円はほほぼほ点に集中しています。この重なりは500の小円の集まりです。乱唯化はこの重なった小


第 8 图
円の掋散という形で進行します。
その一例が第 8 図で宩。小阳が上下，左右に攻らばってい业ち。上下の㬴らばりは いわゆる㹉楆変諰に相当し，在右のちら任 りは，效長変到です。この龱を見すと同方


第 9 図
の変潤が同じ上うに行われた，混合変調の形になっています。また平均半程は 80 近 くになり，この×では注活乱䙈化が績了し たことを物話っています。

この思稪数がどのように分布するかの一例が第9図に示されています。これを見る と×が小さいとき（100mm）には中心触の付近て大きく，絔の方で小さくなって います。しかし大きな×（300mm）で は分有が平垍になって，垉所に筑関佰に乱锥化が進行しています。
number of waves $=500$


第10国
 す。第7図と同じメですが，音が乱絡なの で，小円の分布が可成り広がっていること

が㑑えます。乱維数は50近くになってい ます。これが乱襍音による乱誰化の初期条件です。この速度変動はそのまま成長して乱流になるのではなく，袙型領城の買抧的成長で変形します。
number of weves $=500$

average radus $=64.56$
ss31 $x=100$ an $y=0$
第 11 図
$\mathrm{x}=100 \mathrm{~mm}$ では敬在図は第 11 図の ようにやや広がり，乱雄は 60 を超えて，乱流に近ついています。


第12龱
乱絞数の横方向の分布を兄ましょう。第12図は正弦波音の畤です。単音のs d 11では中心で大きく，横の方で小さくな っていますが，7つの袮音のsd16では ほほ一定の分布になって，芯流に近ついて いることが荿み取れます。

乱維音の場合が第13図です。sd31


第 13 図
と s d 5 1 との間には殖と美がありませ ん。これは双方とも乱流に近ついているこ とをあらわしています。


第14因
最後に前の報告で定義された䞌誰度と，こ こで使われた乱襍數とを比校してみましょ う。第14图はそれを表しています。乱維度 は秋序からの距㢕として表現されますから，乱維音の時には使えません。単音のs d 11 の時だけに使えます。满れ方向への変化を示 した第14龱では乱㒕度と乱維数は平行に変化しているように見えます。乱擞数には機 らになれば舌流と言えるかという限界傎が ありませんが，図を見ると，乱離数が 80 あ たりで乱難度が1に近づく，㽗ち乱流が出来上がっていることが原えます

乱雜化は後流にだけ起こるものではあり
考えると，自筧症状のない錗形成長から，运移を伴う想維化にまで変わります。

