不飽和土中の水分移動モデルにおける境界条件

斎藤宏隆*・坂井 勝**・Jiri Šimůnek*・取出伸夫**

Boundary Conditions for Numerical Analysis of Variably-saturated Water Flow in Soils

Hirotaka Saito*, Masaru Sakai**, Jiri Šimůnek* and Nobuo Toride**

1. はじめに

土中の不飽和水分移動の基礎方程式であるリチャーズ式は、一般に差分法や有限要素法などの数値的な近似解析手法により解かれる。一般に、非定常水分移動は、リチャーズ式に対して計算領域境界における条件を与える境界条件（boundary condition, BC）と計算の出発点での初期条件（initial condition, IC）を与え、初期値・境界値問題として扱われる（たとえば登坂・大西、1991）。特に土中の水分移動における境界条件は、支配方程式や初期条件に比べて複雑かつ多様であり、境界条件自体のモデル化が必要な場合も多い。しかし、境界条件のわずかな違いは、計算結果を大きく変化させるにも関わらず、多くの誤用も見受けられる。これは、多くの土壌物理の教科書において、支配方程式のリチャーズ式と比較して、境界条件の数学的な表現について十分な解説が行われていないこともひとつの原因と考えられる。また、土中の不飽和水分移動汎用プログラムを用いる場合においても、適切な境界条件の設定は最も重要であり、細心の注意を払う必要がある。

そこで本報では、土中の不飽和水分移動の計算に用いられる各種境界条件について、数学的表現、物理的な意味、適用条件について整理を行った。土中の不飽和水分移動における境界条件は、土中の条件に依存する系依存型境界条件と、依存しない独立型境界条件の2つに大別される。本報では、まず独立型境界条件として、圧力フラックス、圧力勾配条件を示した上で、系依存型境界条件である降雨浸透、地面蒸発、浸出面について、具体的な計算例を示しながら解説することを試みた。さらに、具体的な実測データに対する各種境界条件の適用事例として、マルチステップ流出法と現場浸透実験について示した。なお、計算には、不飽和水分移動汎用プログラム HYDRUS-1D（Šimůnek et al., 2005）を用いた。

2. 不飽和水分移動式と境界条件

等温条件下の体積が変化しない土において、鉛直1次元不飽和水分移動の基礎方程式は、水の保存則とダルシー則より導かれる。なお、乾燥した土においては、水蒸気移動が無視できないが、本報では、液状水移動のみを対象に議論する。微小直方体の不飽和土中の水分量の変化は、流出入量の差である正味の流入量と植物根による吸水などの吸い込み量の和で与えられる。微小時間間隔Δz→0、微小時間Δt→0の極限において、保存則は次の偏微分方程式で与えられる。

\[
\frac{\partial \theta}{\partial t} = - \frac{\partial q_L}{\partial z} - S \tag{1}
\]

ここで、θは体積含水率 [L^3/L^3]、tは時間 [T]、q_Lは液状水フラックス [L^2/T]、zは深さ [L]、Sは植物根による吸水などの吸い込み項 [T^-1] である。また鉛直1次元フラックスq_L（以降単にフラックス）は、以下のダルシー則で与えられる。

\[
q_L = -K(h) \left( \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \tag{2}
\]

ここで、K(h)は不飽和透水係数 [LT^{-1}] であり、圧力水頭h [L]（以降基本的に圧力と表記）の関数である。非定常水分移動では圧力hは時間と位置の関数であるため、上記ダルシー則は偏微分方程式により記述される。2式を(1)式に代入すると、鉛直1次元非定常水分流れの基礎方程式であるリチャーズ式が得られる（たとえば Jury and Horton, 2006）。

\[
\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[ K(h) \left( \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] - S \tag{3}
\]

不飽和透水係数K(h)が圧力hの関数であるリチャー
子は, 2 層の非線形微偏分方程式であり, 近年ではコンピュータを使って数値的に解くことが一般的になっている（たとえば Simůnek et al., 2005; Pruess, 2004; Fayer, 2000）。このリークス式に基づき現実の水分移動を適切に再現するためには, 不飽和透水係数などパラメータの正確な値だけでなく, 初期条件, さらには領域の上限および下限における境界条件の正しい表現が不可欠である。

（3）式のリークス式の境界条件には, 壊力, 壊力勾配, フラックスのいずれかを与え, 一般的に次式で表現できる（Mc Cord, 1991）。

\[
\frac{\partial h}{\partial z}{\Bigg |}_{z=r} = B(\Gamma, t) 
\]

ここで, \(a, \beta, B (\Gamma, t)\) は, それぞれ境界 \(\Gamma\) で与えられる関数であり, (4) 式より境界 \(\Gamma\) での圧力または圧力勾配, あるいは \(h\) を横断的なフラックスを特定する。たとえば, \(a \neq 0, \beta = 0\) のとき, (4) 式は第 1 境界条件 (first-type BC), あるいはディレクレ型境界条件とよばれ, 境界 \(\Gamma\) での圧力を与える。\(a = 0, \beta \neq 0\) のとき, 第 2 境界条件 (second-type BC), あるいはノイマン型境界条件, また, \(a, \beta\) の両者がゼロでない場合は, 第 3 境界条件 (third-type BC), あるいはコーネリー型境界条件とよばれる。このコーネリー型境界条件は, 水素移動問題や熱移動問題における溶質フラックスや熱フラックスとしてよく使われる境界条件であるが, 水素移動問題では適用されることが多い。

不饱和水分移動におけるノイマン型境界条件は, \(a = 0, \beta = K (h), B (\Gamma, t) = q (\Gamma, t)\) の場合を指すことが多い。しかし, 本来のノイマン型境界条件は, \(\beta\) が圧力に依存しない条件であるため, 難解には正しい分類ではない。Mc Cord (1991) は, この通常ノイマン型とよばれる境界条件を, フラックス境界条件とよんでいる。なお, フラックス境界条件は後述の (7) 式で与えられるが, (7) 式の左辺の重項を右辺に移項すると, (4) 式の形式となる。一方, 地下水流動解析の場合, \(\beta\) は飽和透水係数 \(K_c\) となり, \(\beta\) が \(h\) に依存しないノイマン型境界条件となる。鉱直 1 次元不飽和水分移動におけるノイマン型境界条件は, 正しくは次の条件である。

\[
\frac{\partial h}{\partial z}{\Bigg |}_{z=r} = B(\Gamma, t) 
\]

これは, 境界 \(\Gamma\) における圧力勾配を指定するため, 圧力勾配境界条件とよぶこともできる。ここにあげた用語の誤用は広く知られているが, 本質的ではない分類上の問題であるため, 取り上げられることは少ない。

土中の不飽和水分移動の特徴は, 境界条件が土の状態によって条件が変化し得る点である。潜水条件下境界の圧力が与えられる浸透実験のように, 土の条件（以降, 系）に依存しない境界条件は, 独立型境界条件 (system-independent BC) とよぶ。それに対して, 土中や周辺環境との相互作用の影響を受け, 系依存する境界条件は, 系依存型境界条件 (system-dependent BC) とよばれる。系依存型境界条件の具体例としては, 土と大気の接触面, すなわち地表面での降雨, 蒸発, また大気に開放された浸透面などである。

本報では, まず独立型境界条件としての, 圧力, フラックス, 圧力勾配の各境界条件について解説する。その上で, 境界条件が変化する系依存型境界条件として, 降雨浸透, 地表面蒸発, 浸透面について議論を行う。なお, 以降の議論では, 鉱直 1 次元水分移動を対象とし, 鉱直上向きを正, そして領域上端を \(z=0\), 下端を \(z=-L\) とする。

3. 独立型境界条件

3.1 圧力境界条件

リング式浸透計による潜水条件下での浸透実験や, 負圧ディスク浸透計における浸透計と土の接触面における圧力などは, 系の状態とは関係なく外部から与えられる独立型境界条件の例である。図-1 に圧力境界条件の例を模式的に示す（Rassam et al., 2004）。土断面の側面に水路が存在する場合は, 静水圧が境界圧力となる。吸水法カラムにおいては, 下端フィルターに与える負圧が境界圧力である。また, 地下水面が計算領域内に存在する場合は, 下端境界に地下水面までの距離を圧力条件として与えることにより, 地下水面位置を表現できる。このような境界面での圧力境界条件（ディレクレ型境界条件）は, 次式で与えられる。

\[
h|_{z=r} = h_c(t) 
\]

ここで, \(h_c (L)\) は時間 \(t\) における境界 \(\Gamma\) での既知の圧力であり, 計算期間を通して一定の場合を一定圧力境界, 変化する場合を変動圧力境界とよぶ。

図-2 は, 長さ 100 cm, 初期圧力一定 \((h_0 = -500\) cm) のシルト層の表面に一定負圧 \((h_0 = 500\) および \(-1\) cm) を与えたときの, 浸透後の圧力および水分分布の時間変化である。境界圧力が一定に保たれているので, 表面の水分量も一定である。浸透の進行は, 境界での圧力が大きい方 \((-1\) cm) が速い。浸透が進行すると, 表面から境界圧力に近づき, 上部の水分量も境界の水分量と等しくなる。図-3 は, \(-10\) cm の条件も加えた負圧浸透下での浸透速度（表面フラックス）の時間変化である。
浸潤速度は、境界での圧力が大きいほど速く、また、大きな圧力勾配が形成される浸潤初期に大きい。そして、時間の経過に伴い一定の値に近づく。十分な時間が経過すると、表面付近における圧力勾配はゼロとなり（dh/ dz = 0）、フラックスは式の重力項のみとなる。そのため、表面フラックスの値は、境界に与えた圧力に対応する不飽和透水係数の値と等しい。この例では、境界圧力が−1 cm および−50 cm の場合、それぞれ 3.7 cm d⁻¹ と 0.24 cm d⁻¹ である。また、積算浸潤水量は、その時間までに土に浸潤した全水分量であり、図-2 の水分分布における増加面積と等しい。

3.2 フラックス境界条件
フラックス境界条件は、境界でのフラックスが既知の場合に適用できる。たとえば、降雨や散水条件において、表面フラックスが土の浸透能を超えないような場合である。このフラックス境界条件は、次式で与えられる。

図-1 一定圧力境界条件の適用例（Rassam et al. (2004) より抜粋）。

図-2 一定負圧（h₁ = -50 cm および -1 cm）をシート層表面に与えた浸潤過程の（a）圧力分布と（b）水分布（初期圧力 h₁ = -500 cm）。
ここで、$q_c$ [LT$^{-1}$] は時間 $t$における境界層におけるフリックスであり、計算期間を通じて一定の場合は一定フリックス境界、変化する場合は変動フリックス境界とよぶ。図-4は、図-2と同じ長さ100cm、初期圧力一定 ($h_i= -500$ cm) のシルト層表面に対して、一定フリックス ($q_c=0.5$ cm$\cdot$d$^{-1}$ および 3 cm$\cdot$d$^{-1}$) をえたときの浸潤過程の圧力および水分分布の時間変化である。図-2の圧力境界と異なり、表面の圧力および水分量は時間の経過に伴い増加し、一定値に近づく。また、浸潤が進行するとき、上部の圧力と水分量も一定の値に近づき、表面付近の圧力勾配はゼロに近づく ($dh/dz=0$)。このとき、(2)式のフリックスは重力項のみとなり、境界フリックスと等しい不飽和透水係数の重力流れとえる。境界フリックスが0.5 cm$\cdot$d$^{-1}$ および 3 cm$\cdot$d$^{-1}$の場合は、収束する圧力はそれぞれ -30.7 cmと -2.3 cmであり、この圧力に対応する不飽和透水係数が境界フリックスに等しい。また、ゼロフリックス境界条件もフリックス境界条件のひとつである。ゼロフリックス境界条件は、境界面を通過する水分移動が生じない場合に適用できる。たとえば、土カラムの上端、あるいは下端が閉じられている場合や、下層に不透水層や難透水層が存在する場合が相当する。3.3圧力勾配境界条件圧力勾配境界条件は、主に、自由排水（free drainage）とよばれる圧力勾配ゼロの条件が用いられる。

$$\left. \frac{\partial h}{\partial z} \right|_{z=r} = 0$$

このとき、境界層では重力流れが生じ、フリックスは境界圧力 $h$ に対応した不飽和透水係数 $K(h)$ と等しい。この境界条件は、通常、鉛直流れの下端境界条件が圧力フリックスで与えられない場合に適用される。地下水位が十分に深く、下端境界の計算領域への影響が小さい場合に有効である。しかし、浸潤前線が最下端に到達する場合は、前線の形状が境界条件の影響を受けるため、計算領域を十分に大きくなるなどの工夫が必要である（5.2節参照）。
4. 系依存型境界条件

ここで、土に与えられる3種類の独立型境界条件について整理したが、制御された実験や不透水層の存在などの特殊な場合を除き、多くの場合、水分移動の進行とともに土の状態が変化し、境界における条件も変化する。たとえば、地表における大気と土の境界面(z = 0)を横切る浸透速度や蒸発速度は、降水量や可能蒸発量といった大気条件のみならず、土の水分量にも依存する。また、ライシメータや土カラムの下端(z = -L)における大気に開放された浸出面も、下端の土が飽和して初めて水分が浸透する系依存型境界条件である。このような系依存型境界条件のモデル化には、土の条件に応じて境界条件を適用する必要がある。これでは、土中の不飽和水分運動における最も一般的な系依存型境界条件として、降雨浸透、地表面蒸発、浸出面について、計算例を示して説明する。なお、この系依存型境界条件には、境界のフラックスや圧力の様々な方法で近似する方法も含まれる。たとえば、地下水面位置から経験的に下端フラックスを与える方法（Hopmans and Stricker, 1989）や、暗渠の距離、暗渠の深さ、地下水面位置などから暗渠へのフラックスを求め、それを下端の排水フラックスとして与える方法（van Dam et al., 1997）などである。

4.1 飽和浸透

3.2節で述べたフラックス条件は、表面フラックスが土の浸透能を超えない場合を対象とした。しかし、大きな強度の降雨が生じて土の浸透能を超えると、過剰な水分により地表面浸水や表面流出が生じる。この土の浸透能は、土の水分量と透水係数に依存する。図-4に示したように、一定フラックスを与えたときの最終的な表面圧力 h(0)は、境界フラックスに等しい飽和透水係数に対応した圧力に収束する。そのため、境界フラックスが飽和透水係数に等しいときは、圧力ゼロ、すなわち水分飽和する。さらに飽和透水係数以上の強度の降雨に対しては、浸透できない過剰な水分が地表面に生じる。このようないく降雨浸透は、地表面の水分量が不飽和で h(0) < 0 のときは降雨強度 R（上向き正なので負の値）がフラックス境界条件、飽和のときは地表面に与えられる圧力 h_r の圧力境界条件に変化させることにより、浸水や表面流出を考慮したモデル化が可能である（Feddes et al., 1974）。

\[ -K(h) \left( \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \bigg|_{z=0} = R \quad (h(0) < 0) \quad (9) \]

\[ h(0) = h_s(t) \leq h_r \]

ここで、R は地表面圧力 h(0) がゼロとなって飽和するまでの最大可能浸透速度である。また、地表面に与えられる圧力 h_r は、鉛直1次元流れでは、R と浸透速度の差で生じる浸透による静水圧である。そのため、許容最大圧力 h_r は浸透可能な深さであり、浸水を許さず地表面流出する場合はゼロである。

図-5は、図-4と同じ条件のシルト層 (h_s = -500 cm) に対して、飽和透水係数 K_s = 6 cm d^{-1}以上の強度の降雨を与え、浸水が生じずに地表面流出するときの浸透速度の時間変化である。また、図-6は、降雨強度 R = -10 cm d^{-1}における圧力分布の変化である。浸潤初期は、表面の圧力勾配が存在するため（図-6）、浸透速度は R に

\[ \text{Pressure head, } h (\text{cm}) \]

\[ \text{Time, } t (\text{d}) \]

図-5 潜水の生じないシルト層表面に飽和透水係数以上の強度の降雨を与えたときの浸透速度（表面フラックス）の時間変化（初期圧力 \( h_s = -500 \text{ cm}) \)。

図-6 降雨強度 \( R = -10 \text{ cm d}^{-1} \) による潜水の生じないシルト層への浸透過程における圧力分布（初期圧力 \( h_s = -500 \text{ cm}) \)。
等しい。表面が飽和に達すると \( R = -10 \text{ cm d}^{-1} \) では \( t = 0.17 \text{ d} \)、境界条件は圧力境界条件に変わる。この計算では、潜水が生じない \( h_s = 0 \) であるため、表面圧力はゼロで一定である。その後は、図3、図4に示した負荷浸潤と同様に浸潤速度は減少して、最終的にはフラックスが飽和透水係数に等しい重力流れに近づく。降雨強度が大きいほど速やかに水分飽和するため、浸潤速度が短時間で減少し始める（図5）。また、どの条件下も表面圧力ゼロの条件となるため、最終的には浸潤速度 \( 6 \text{ cm d}^{-1} \) に収束する。

特に降雨強度の大きい場合は、地表面の潜水の条件が浸潤過程に達し生じさせる。図-7（a）は、短時間（0.1 d）の激しい降雨（\( R = -50 \text{ cm d}^{-1} \））によるローム土（\( K_1 = 25 \text{ cm d}^{-1} 、 h_s = -100 \text{ cm} \））への浸潤で、過剰な水分が地表面流出する場合と潜水する場合における表面圧力と浸潤速度の変化である。この降雨条件では、約0.02 d に表面が飽和に達し、その後、急速に浸潤速度が減少するが、潜水が生じる場合の方が減少割合が小さい。これ

は、潜水が生じることにより表面に最大 \( 1 \text{ cm} \) の静水圧が生じて、浸潤速度の減少が抑えられるためである。また、潜水が生じない場合は、降雨終了と同時に浸潤速度がゼロとなるが、潜水がある場合は、降雨終了後も表面に溜まった水による浸潤が続く。図-7（b）の浸潤速度において、0.1 d までの浸潤速度と降雨速度で囲まれた領域が過剰な水分量であり、表面流出の場合には取り除かれた水量、また潜水が生じた場合は、0.1 d 以降に浸潤し

した水分量に相当する。

4.2 地表面蒸発

降雨下での浸潤同様に、地表面における蒸発も、系依存型境界条件である。土が十分に湿っている初期段階では、外部気象条件で決まる可能蒸発速度で蒸発が進行する（乾燥第1段階、または恒率乾燥段階）。地表面の乾燥が進むにつれて、水分の下方からの供給量は減少し、蒸発速度が土によって制限されるようになる（乾燥第2段階、または減率乾燥段階）。さらに乾燥が進むと、表面の乾燥層の厚みが増し、蒸発は主に水蒸気拡散に支配される（乾燥第3段階）。地表面蒸発のモデル化には、この恒率乾燥段階から減率乾燥段階への移行を適切に表現することが不可欠である。

蒸発速度は、伝統的に気象条件との関数的な関係を利用されて求められたが、経験則ではうまく予測できない例も多く、その利用には限界がある。また経験則の多くは、土中換気条件は独立に求められており、そこで求められた蒸発速度を、土中の水分移動の境界条件として単純に用いることは問題がある。Campbell（1987、p. 96、（9. 14））式は、地表面と大気の湿度から蒸発速度を求める式を示したが、より精度の高い蒸発速度の評価には、土中の液状水、水蒸気、熱エネルギーの地表面までの移動と、地表面から大気への水蒸気の（拡散）移動を取り入れた物理モデルを用いる必要がある（たとえば Saito et al., 2006）。しかし、そうした方法は、パラメータの数が多い上に複雑であり、パラメータの値を定めるのが難しい場合も多い（詳細な解説は後の講座で行なう予定）。さらに、土中の水蒸気移動を考慮する場合は、水蒸気移動の温度勾配による成分が無視できない（Philip and de Vries, 1957）。そのため、相互に依存し合っている液状水、水蒸気、および熱の移動を同時に考慮しなければならず、それぞれ異なる境界条件の設定が必要になる。

ここでは、可能蒸発速度（蒸発能）\( E \text{ [LT}^{-1}] \) を境界条件として与えることに、気象条件、水蒸気移動を考慮しない液状水移動のリチャーズ式を用いたモデルを示す。地表面蒸発により表面圧力 \( h_{0} \) は低下するが、許容最小圧力 \( h_{a} \) を与えて、表面圧力の範囲を \( h_{0} \leq h_{a} \) とする。そして、\( h_{0} > h_{a} \) ではフラックスが \( E \) に等し

図-7 短期間（0.1 d）の激しい降雨（\( R = -50 \text{ cm d}^{-1} \））によるローム土（飽和透水係数 \( K_1 = 25 \text{ cm d}^{-1} 、初期圧力 h_s = -100 \text{ cm} \））への浸潤過程において、地表面流による潜水が生じない場合と潜水が生じる場合の（a）表面圧力と（b）浸潤速度（表面フラックス）の時間変化。
いフラックス境界条件、乾燥して \( h(0) = h_A \) に達した段階で一定圧力境界条件とする。

\[
\begin{align*}
-K(h) \left( \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) & = E \quad (h(0) > h_A) \\
-h(0) & = h_d
\end{align*}
\]

なお、この地表面における最小圧力 \( h_d \) の絶対値は、HYDRUS においては \( h_{Cr} \) とよばれるパラメータである（Simůnek et al., 2005）。

図-8 は、長さ 10 cm で初期圧力 \( h_1 = -20 \) cm のローム質砂において、可能蒸発速度 \( E = 0.05 \) cm d\(^{-1} \)、最小圧力 \( h_d = -50,000 \) cm としたときの蒸発速度の時間変化である。また、そのときの圧力分布を図-9 に示す。なお、下端境界はゼロフラックスとした。18 日までは乾燥第 1 段階（恒率乾燥段階）であり、蒸発速度は可能蒸発速度 \( E \) に等しく一定である。この期間、表面の乾燥が進行して表面圧力が低下するが、00 式において不飽和透水係数の低下が圧力勾配の増加で補われ、一定の蒸発速度を維持する。そして、表面圧力が -50,000 cm に達すると、00 式の一定圧力境界条件となる。さらに乾燥が進行すると、表面圧力が -50,000 cm に保たれるが表面付近の圧力が低下するため、圧力勾配が小さくなる。その結果、表面フラックスが低下し、乾燥第 2 段階（減率乾燥段階）となる。

00 式の境界条件では、地表面における上方のフラックスを蒸発として表現するため、蒸発が生じるのは地表面のみである。図-10 は、20 日の水分分布について Philip and de Vries モデルを用いた水蒸気移動を考慮に入れた計算（坂井・森川, 2006）との比較を示す。水蒸気を考慮すると、蒸発面が下降し、表層に乾燥帯が形成される（Campbell, 1987, 図 9.3）。このように水蒸気移動が卓越した段階において、たとえば地表面付近の水分分布に注目する場合は、00 式の境界条件の適用には限界がある点には留意する必要がある。

大気の相対湿度を考慮しない境界条件の場合、土表面の圧力は蒸発が進行するにつれて無限に小さくなる。このため、数値計算上、圧力の最小値を設けることが必要となる。ここに示した蒸発境界条件は、最小圧力 \( h_d \) を用いて恒率乾燥、減率乾燥を表現する工学的な手法とも

![図-8 ローム質砂に可能蒸発速度 \( E = 0.05 \) cm d\(^{-1} \)を与えたときの乾燥第 1 段階から乾燥第 2 段階における蒸発速度の時間変化（初期圧力 \( h_1 = -10 \) cm）](image)

![図-9 ローム質砂に可能蒸発速度 \( E = 0.05 \) cm d\(^{-1} \)を与えたときの蒸発過程における圧力分布（初期圧力 \( h_1 = -10 \) cm）](image)

![図-10 ローム質砂（初期圧力 \( h_1 = -10 \) cm）に可能蒸発速度 \( E = 0.05 \) cm d\(^{-1} \)を与えたときの蒸発過程において、水蒸気移動を考慮した場合と考慮しない場合の 20 日の水分分布](image)
いえる。しかしこの値によって蒸発速度に違いが生じるので、その値の定数には注意が必要である。最適なこの値は、蒸発速度への影響が小さくなる最大値とするのがよいとされているが（Rassam et al., 2004），より正確な計算には、蒸発速度の実測値との比較を行うことが望ましい。

4.3 浸透面

大気を開放されたライシメータ、土壌を用いた下、また栄養水を注入しての浸透の浸透も、系の表層型浸透条件に近づけ、大気と接している浸透面（see page face）では、浸透圧が負である場合、すなわち水分飽和状態では水は排出しない。そして、水分量が増加する、浸透面が飽和したときに土中水分の浸出が始まる。このような下層浸透面においては、\( h(L) \leq 0 \) で与えられる浸透圧に対して、下層が不飽和で \( h(L) < 0 \) のときはゼロフラックス境界条件。飽和のときは \( h(L) = 0 \) の一定圧力境界条件を適用する。

\[
\begin{cases}
-K(h) \left( \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)_{z=L} = 0 \ (h(L) < 0) \\
h(L) = 0
\end{cases}
\]

図-11 は、深さ 100 cm に浸透面を持つローム質砂を \( h(t) \) を \(-500 \) cm に対して、表面に一定フラックス \( q_s = 0.3 \) cm d^{-1} を与えたときの水分分布の変化を示す。浸透前後は 17.5 日に下端に到達するが、水分は排水されず、下部に水分が溜まっていく。約 25 日のに下端が飽和に達した時点で、表面境界条件はゼロフラックスから \( h = 0 \) の一定圧力境界条件に変化し、排水が始まる。そして 25 日以降は、定常水分流れとなり、水分分布は変化しない。多くのライシメータの下端は大気を開放されており、図-11 と同様の水分分布を形成される。そのため、排水が進行している場合には、下端の位置に地下水面がある場合と等しい条件となる。そのため、ライシメータ内の水分分布は、地下水面が深い自然条件の水分分布とは大きく異なる場合が多いことに注意が必要である。

5. 適用事例

ここまで、鉱直 1 次元不飽和水分流動計算における境界条件について、主に実例的な条件下で計算例を用いて議論をした。次に、適用事例として、土壌を用いたマルチステップ流動法と現場浸透実験の実測データに対して、適用する境界条件に焦点を当て、その上で数値計算による再現例を示す。

5.1 マルチステップ流動法

マルチステップ流動法は、水分飽和した土壌に対し、試料内の空気圧を段階的に増加させ、積算流出量と試料内部の圧力の測定値に基づき土の水分移動特性（水分特性曲線と不飽和透水係数）を求める逆解決法である（van Dam et al., 1994；Eching et al., 1994；Inoue et al., 1998 など）。ここでは、HYDRUS-1D（Šimůnek et al., 2005）に例題として示されているデータを紹介する。

ほぼ水分飽和している長さ 6 cm の土壌に対し、土壌内の空気圧を 0, 12.41, 48.12, 105.92 時間後に 100, 200, 400, 700 cm に段階的に増加させ、上端から 3 cm の位置における圧力変化と下端からの積算流出量を測定した。この実験で変化させたのは試料片の空気圧であるが、下端の排水口が大気圧に保たれているため、大気圧との相対吸引圧、すなわち負圧を下端に与えた場合と物理的に等しい。言い換えると、マルチステップ流動法は、図-1 の吸引圧土壌において、段階的に負圧を与えて排水させることに等しい。そのため、下端境界条件には、独立型境界条件としての変動圧力を与えることが可能（van Dam et al., 1994）。また、上端を閉じている土壌下端境界条件は、ゼロフラックスを適用する。このとき、得られた深さ 3 cm における圧力と積算流出量の計算値は、実測データを良く再現している（図-12）。

なお、マルチステップ流動法では、下端のフィルターの通水抵抗が無視できず、フィルターを土とは別の層として取り扱うなどの下端部分の修正が必要な場合が多いが、下端境界条件には、同様の変動圧力を与える。マルチステップ流動法に関する詳細は、本特集で改めて取扱
5.2 現場浸潤実験

次にアメリカ合衆国ニューメキシコ州南部半乾燥地の有名なラスクルーセス・トレーチサイト（Las Cruces Trench Site, Wierenga et al., 1990）で行われた、不飽和帯の水分と溶質移動の現場実験の詳細なデータを用い
て、鉤直1次元水分移動の計算結果との比較を紹介する。現場では長さ 26.4 m、幅 4.8 m、深さ 6 m のトレーシ
（溝）を掘り、ニュートラウブローブなどのセンサーを溝壁面や地表面より挿入し、一定量の灌漑（平均 1.82 cm d⁻¹）を 86 日間与え、水分と溶質移動を測定した。

Wierenga et al. (1991) に沿って HYDRUS-1D を用いて不飽和水分流を再現した。初期条件は、各深さで
測定した圧力の平均値を用いた（図-13）。上端境界条件は、実験条件と同じ q_0 = 1.82 cm d⁻¹ の一定フラックス境
界条件を適用した。図-13 に、19 日と 35 日の水分分布の
測定値と計算値、またフラックス分布を示す。現場デー
クに対しても、計算に実験条件を正しく与えることによ
り、浸潤過程がよく再現されることがわかる。また、上
端境界における一定フラックス条件のもとで、浸潤前線よ
り上部におけるフラックスは 1.82 cm d⁻¹ で一定である。

35 日までは浸潤前線が下端に達していないため、下端
の境界条件の影響はほとんどない。この現場では、地下
水面がトレーシの深さに比べて十分に深いことが知られ
ているので、自由排水境界条件が適用できる。しかし、
浸潤前線が下端に到達する場合は、下端の境界条件には
注意が必要である。そこで下端における自由排水境界条
件が、深さ 60 cm での水分量の変化に与える影響を調べ
るために、計算領域が 600 cm の水蒸気の計算結果を
比較した。図-13 に、深さ 600 cm における水分量変化
の比較を示す。計算領域が 600 cm の場合、その深さに
おける圧力勾配ゼロの条件により、1,000 cm の場合と比
べて圧力が早く増加するため、水分量の増加も早い。こ
のようである深さでの水分量変化に対して、計算領域
を十分に大きくとり、下端の自由排水境界条件の影響を

![Graph](image-url)

図-12 マルチステップ流出法における（a）深さ 3 cm の圧力と（b）積算流出量の時間変化
（プロットは実測値、実線は計算値）。

![Graph](image-url)

図-13 ラスクルーセスサイトの現場浸潤実験における（a）19 日と（b）35 日の水分分布と（c）フラッ
クス分布（プロットは実測値、実線は計算値）。
なるべく少なくする必要がある。

6. おわりに

土中の不飽和水分移動の数値計算において、適切な境界条件を選択するは、境界条件の正しい理解と適用条件の認識が必要不可欠である。本報では、土中の不飽和水分移動の基本的境界条件について、特に実験例による物理的意味、適用条件について例を用いて説明した。その上で、そうした境界条件の実際の実験や現場測定における水分移動計算への適用例を示した。

一般に不飽和水分移動の境界条件は、土中の条件に依存しない独立型境界条件と、依存する系依存型境界条件の2つに大別される。本報では独立型境界条件として、土壌の状態に関係なく内部から与える単純境界条件、フラックス境界条件、または地下水面が十分に深い場合には適用可能な圧力勾配をゼロとする自由排水境界条件について、物理的意味や適用条件を計算結果と共に解説した。また、系依存型境界条件の代表例として、降雨透水、地表面蒸発、浸出面を設定し、境界条件のモデルを紹介し、具体的な計算例を用いて解説した。そして、適切な境界条件を使わないと、計算結果に大きな誤差をもたらす可能性があることを示した。

現在、HYDRUS（Simunek et al., 2005）に代表される不飽和水分移動計算汎用プログラムの普及は進んでおり、大学や研究所における研究や教育の上、民間コンサルタントなどにより、応用面においても広く利用されている。しかしながら、不飽和水分移動理論に対する正しい理解なくすることは避けられない。本報で、土中の不飽和水分移動モデルにおける境界条件の重要性を再認識し、整理し直す手がかりになれば幸いである。

図14 自由排水条件を下端境界に与えた異なる計算領域（600 cmおよび1,000 cm）における深さ600 cmの水分量変化。

謝辞

本報は、筆頭著者（斎藤）が平成18年度日本学術振興会海外特別研究員として、カリフォルニア大学リバーサイド校に赴任中に書かれたものであり、日本学術振興会の援助に感謝する。

引用文献

Campbell, G.S. (1987)：パソコンで学ぶ土の物理学（中野政詩・東山勇・監訳）、鹿島出版会、東京。
Jury, W.A. and Horton, R. (2006) ：土壤物理学—土中の水・熱・ガス・物理物質移動の基礎と応用—（取出口伸夫・監訳：井上光弘・長谷幸・西村拓・諸津利嗣・渡辺晋史訳）, 筑波書店、東京。
モデル特集解説：不飽和土中の水分移動モデルにおける境界条件

（2004）HYDRUS-2D による土中の不飽和流れ計算（松田徳俊・井上光弘監訳）。農業土木学会土壤物理研究部署 HYDRUS グループ，東京。


坂井勝・岡崎伸夫（2006）古典を読む：J.R. Philip and D.A. de Vries 著「温度変配下における多孔質体中の水分移動について」，土壌の物理性，103：105-112。


登坂宣好・大西和栄（1991）偏微分方程式の数值シミュレーション，東京大学出版。


要 旨

土中の不飽和水運動の計算に用いられる各種境界条件について，土中の条件に依存する系依存型境界条件と，依存しない独立型境界条件の 2 つに大別し，数学的表記，物理的な意味，適用条件について解説した。まず，独立型境界条件として，圧力，フラックス，圧力勾配境界条件を示した。そして，系依存型境界条件である降雪浸透，地表面蒸発，浸出面を対象に，土の状態に応じて境界条件が変化するモデルとその計算例を示した。さらに，マルチステップ流出法と現場浸透実験の測定データを用いて，各種境界条件の適用事例を示した。

受稿年月日：2006 年 8 月 30 日
受理年月日：2006 年 9 月 15 日