(54) Title: PROCESS AND DEVICE FOR STERILYZING THE CONTENTS OF CONTAINERS MADE OF DIELECTRIC MATERIAL

(54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF POUR RENDRE STERILE LE CONTENU DE RECIPIENTS EN MATÉRIAUX DIELECTRIQUE

(57) Abstract

In the process and the device, the container (3) made of dielectric material, the contents of which consist of a product to be sterilized (3a) and a layer of air (3b), is placed directly over one (6a) of the two electrodes (6a-5) connected to a high-voltage a.c. generator and at a frequency of less than 3000 HZ. One of the electrodes is masked by a coating (5a) of dielectric material which distributes the discharges. The electrodes (5-5) and (6a) base smooth polished surfaces and the distance E between them is equal to the weight H of the container increased by 0 to 5 cm. This device can sterilize all products, liquids, gases, powders, edible or not, placed in a dielectric material impenetrable by bacteria, such as water, jam, pâtés, dressings, compresses, flat-walled containers, etc.

(57) Abrégé

Dans le procédé et le dispositif, le récipient (3) en matériau diélectrique, dont le contenu est composé d’un produit à stériliser (3a) et d’une couche d’air (3b), est déposé directement sur l’une (6a) des deux électrodes (6a-5) reliées à un générateur de courant alternatif à haute tension et à une fréquence d’au moins 3000 Hertz. L’une des électrodes est masquée par une couche (5a) en matériau diélectrique de répartition des effluves. Les électrodes (5-5) et (6a) ont des surfaces ayant un état de surface poli sans aspérités, et sont espacées d’une valeur E égale à la hauteur H du récipient majorée de 0 à 5 cm. Ce dispositif peut stériliser tous produits, liquides, gazeux ou pulvéreux, comestibles, ou non, disposés dans un récipient diélectrique étanche aux bactéries, tels que de l’eau, confiture, pâtés, pansements, compresses, récipients en nappe.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Code</th>
<th>Pays</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AT</td>
<td>Autriche</td>
</tr>
<tr>
<td>AU</td>
<td>Australie</td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>Barbade</td>
</tr>
<tr>
<td>BE</td>
<td>Belgique</td>
</tr>
<tr>
<td>BG</td>
<td>Bulgarie</td>
</tr>
<tr>
<td>BJ</td>
<td>Bénin</td>
</tr>
<tr>
<td>BR</td>
<td>Brésil</td>
</tr>
<tr>
<td>CF</td>
<td>République Centrafricaine</td>
</tr>
<tr>
<td>CG</td>
<td>Congo</td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>Suisse</td>
</tr>
<tr>
<td>CM</td>
<td>Cameroun</td>
</tr>
<tr>
<td>DE</td>
<td>Allemagne, République fédérale de l'</td>
</tr>
<tr>
<td>DK</td>
<td>Danemark</td>
</tr>
<tr>
<td>FI</td>
<td>Finlande</td>
</tr>
<tr>
<td>FR</td>
<td>France</td>
</tr>
<tr>
<td>GA</td>
<td>Gabon</td>
</tr>
<tr>
<td>GB</td>
<td>Royaume-Uni</td>
</tr>
<tr>
<td>HU</td>
<td>Hongrie</td>
</tr>
<tr>
<td>IT</td>
<td>Italie</td>
</tr>
<tr>
<td>JP</td>
<td>Japon</td>
</tr>
<tr>
<td>KP</td>
<td>République populaire démocratique de Corée</td>
</tr>
<tr>
<td>KR</td>
<td>République de Corée</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Liechtenstein</td>
</tr>
<tr>
<td>LK</td>
<td>Sri Lanka</td>
</tr>
<tr>
<td>LU</td>
<td>Luxembourg</td>
</tr>
<tr>
<td>MG</td>
<td>Monaco</td>
</tr>
<tr>
<td>ML</td>
<td>Mali</td>
</tr>
<tr>
<td>MR</td>
<td>Mauritanie</td>
</tr>
<tr>
<td>MW</td>
<td>Malawi</td>
</tr>
<tr>
<td>NL</td>
<td>Pays-Bas</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Norvège</td>
</tr>
<tr>
<td>RO</td>
<td>Roumanie</td>
</tr>
<tr>
<td>SD</td>
<td>Soudan</td>
</tr>
<tr>
<td>SE</td>
<td>Suède</td>
</tr>
<tr>
<td>SN</td>
<td>Sénégal</td>
</tr>
<tr>
<td>SU</td>
<td>Union soviétique</td>
</tr>
<tr>
<td>TD</td>
<td>Tchad</td>
</tr>
<tr>
<td>TG</td>
<td>Togo</td>
</tr>
<tr>
<td>US</td>
<td>États-Unis d'Amérique</td>
</tr>
</tbody>
</table>
"Procédé et dispositif pour rendre stérile le contenu de récipients en matériau diélectrique".

La stérilisation des produits ou fluides disposés dans un contenant, étanche, aux bactéries, est de plus en plus soumise à des contraintes de rapidité éliminant les procédés traditionnels de pasteurisation, en général longs, au profit de procédés mettant en œuvre des champs électromagnétiques ou des rayonnements divers, plus rapides, mais exigeant un investissement important et entraînant des contraintes supplémentaires pour assurer la sécurité du personnel.

La présente invention est relative à l'application d'un autre procédé de stérilisation consistant à exposer, temporairement, contenant et contenu, à des effluves électriques générées, par effet CORONA, par des électrodes alimentées par un courant électrique alternatif à haute tension et basse fréquence.

Le brevet français 745354 décrit des dispositifs dans lesquels des électrodes rotatives portées de pointes de décharge et alimentées par un courant de 170 000 volts avec une fréquence de l'ordre de 680 hertz, sont disposées à distance d'une contre électrode, et forment avec cette dernière un espace de traitement dans lequel sont disposés, d'une part, un tapis isolant pour le transport des produits à stériliser et, d'autre part, une plaque isolante supportant le tapis. Cette dernière est réalisée dans un matériau ayant une grande impédance et comporte, en dessous des électrodes rotatives, des ouvertures modifiant localement l'impédance pour concentrer le flux de décharge partant des pointes des électrodes rotatives et pour l'obliger à traverser le produit dans cette zone du tapis transporteur.

En pratique, une telle installation mettant en œuvre une tension élevée à basse fréquence et générant des décharges sur des distances de l'ordre de 90 cm, est dangereuse pour le personnel qui peut être électrocuté par les décharges, mais aussi par les courants de fuites, malgré l'existence de plaques métalliques supplémentaires de concentration du flux.

Par ailleurs, l'émission des décharges, plus communément appelées effluves, à partir de pointes de décharge, même tournant à vitesse élevée, pour hacher ces décharges, peut, malgré les nombreuses
précautions prises, favoriser la formation d'arcs électriques aptes à détruire les récipients et éventuellement leur contenu.

Cette installation fournit des effluves se déplaçant suivant une trajectoire circulaire, et formant un flux cylindrique ayant une section en forme de couronne offrant une faible surface de traitement et conduisant à un temps de traitement long, incompatible avec les cadences de fabrication actuelle. Enfin, une telle installation conçue pour une action stérilisatrice, consistant à tuer des insectes ou leurs œufs, ne peut pas être utilisé pour rendre stérile le contenu de récipients en matière synthétique étanches, d’autant plus que ceux-ci risqueraient d’être perforés par le fort courant de décharge.

La présente invention a donc pour but de fournir un procédé et un dispositif pour rendre stérile le contenu de récipients en matériau diélectrique, et en particulier, quoique que non exclusivement en matière synthétique, dispositif qui soit sans danger pour le personnel, procure des effluves régulières réparties suivant une surface de traitement importante, soit peu onéreux et puisse assurer une stérilisation totale et réglable du contenu, dans un temps compatible avec les cadences de fabrication actuelle.

Ce procédé est du type consistant à disposer les récipients entre des électrodes reliées à un générateur de courant électrique alternatif.

Selon l’invention, chaque récipient est maintenu au contact de l’une des électrodes pendant la stérilisation, et une meilleure répartition des effluves est obtenue en masquant la partie métallique d’au moins l’une des électrodes par une couche en matériau diélectrique ayant une surface lisse sans aspérités et avec un état de surface poli, tandis que ces électrodes sont alimentées par un courant électrique alternatif de tension comprise entre 10 000 et 50 000 Volts avec une fréquence d’au moins 3000 hertz.

Dans le dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé, au moins l’une des électrodes est composée d’une partie conductrice à laquelle est associée, sur sa face faisant vis-à-vis à l’autre électrode, une couche en matériau isolant constituant diélectrique d’égalisation et de répartition des effluves, tandis que, d’une part, au moins l’une de ces électrodes est en contact avec le récipient, que
d’autre part toutes les électrodes présentent des surfaces lisses, sans aspérités, avec un état de surface poli, et dont au moins les génératrices sont parallèles à celles de l’autre électrode, et que, de plus, les électrodes en vis-à-vis sont séparées par un intervalle au plus égal à la hauteur du récipiendaire, augmenté d’une valeur comprise entre 0 et 5 mm, et sont reliées à un générateur apte à délivrer un courant alternatif de tension réglable comprise entre 10 000 et 50 000 volts et une fréquence d’au moins 3000 Hertz.

Grâce à l’état de surface poli des électrodes et à leur parallélisme, ce dispositif génère un flux d’effluves d’autant plus régulier que celles-ci sont réparties par la couche de matériau diélectrique accolé à l’une des électrodes. Il en résulte que, la formation d’arc électrique est considérablement atténuée. En outre, les caractéristiques du courant d’alimentation sont celles des courants qui, dits superficiels, circulent en surface sur l’homme et sont sans danger cardiaque pour lui.

Dans une forme d’exécution concernant le traitement de récipients étanches comprenant un produit ou fluide dont il faut assurer la stérilisation, ces récipients étant véhiculés par une bande transporteuse, l’une des électrodes est constituée par la bande sans fin, réalisée en matériau conducteur de l’électricité, tandis que l’autre électrode est constituée par une plaque métallique qui, disposée au dessus de la bande transporteuse est solidaire d’une couche en matériau isolant faisant vis-à-vis à cette bande.

Lors du passage du récipient isolant entre les électrodes sous tension, le courant ne circule pas sur le récipient, mais traverse celui-ci en formant, dans la partie exposée, composée d’une couche d’air et du fluide ou produit contenu dans le récipient, des effluves qui sont visibles jusqu’à transformation en ozone de l’oxygène de la couche d’air. Il en résulte que les bactéries situées dans le champ électrique sont détruites et que celles qui, dans le contenu n’auraient pas été détruites, le sont par la suite par l’action stérilisatrice de l’ozone formée dans le récipient.

Dans une autre forme d’exécution, visant à rendre stérile des récipients, formés par des nappes en matériau diélectrique superposée, l’une des électrodes est constituée par un cylindre qui, d’axe
transversal à la direction de déplacement des récipients en nappes, est composé d'un corps tubulaire en matériau diélectrique recouvert intérieurement par une couche en matériau conducteur relié électriquement au générateur, tandis que l'autre électrode est constituée par une plaque métallique en forme de gouttière coiffant sans le toucher le cylindre précité.

Avec cet agencement, après leur fabrication, les récipients sont stérilisés en continu. Après traitement, leur cavité interne reste stérile jusqu'à leur remplissage par des produits stériles ou non qui ne risquent donc pas d'être pollués par le récipient.

Enfin, dans une autre forme d'exécution concernant la stérilisation d'un fluide apte à circuler dans un récipient raccordé auxtronçons. d'arrivée et de départ du fluide, le récipient est constitué par un caisson en matériau diélectrique et étanche, ayant une hauteur intérieure supérieure au diamètre intérieur des tronçons et délimitant, entre sa paroi supérieure et le niveau supérieur du fluide qu'il contient, une chambre de traitement contenant de l'air, tandis que, d'une part, les électrodes opposées sont disposées à l'extérieur du caisson, respectivement au dessus de sa face externe supérieure et au dessous de sa face externe inférieure et que, d'autre part, débouchent dans la chambre supérieure de traitement des canalisations, respectivement, d'aménée et d'évacuation d'air sous pression associées à des moyens régulant le débit d'air sous pression pour maintenir un niveau de fluide sensiblement constant dans le récipient.

En fonctionnement, les effluves se forment dans la couche d'air de la chambre de traitement et traversent le fluide, qui constitue alors conducteur de ces effluves, pour rejoindre l'autre électrode, en réalisant ainsi la stérilisation de l'air et du fluide et en transformant en ozone l'oxygène de la couche d'air, mais aussi de l'air contenu dans les bulles en suspension dans l'eau.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui suit en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemples non limitatifs, des formes d'exécution du dispositif dans diverses applications.

Figure 1 est une vue générale de côté en élévation d'une
forme d'exécution du dispositif, dans le cas de son application à la stérilisation du contenu de récipients étanches;

Figures 2 et 3 sont des vues, respectivement, de côté et de face en élévation montrant l'application du dispositif de figure 1 à la stérilisation du contenu de récipients prismaïques ;

Figure 4 est une vue similaire à la figure 3 montrant le dispositif pour la stérilisation de récipients cylindriques ;

Figure 5 est une vue similaire à la figure 3 montrant l'application du dispositif à la stérilisation de bocaux fermés par des capsules métalliques ;

Figure 6 est une vue de côté, en coupe longitudinale, montrant le dispositif lorsqu'il est utilisé pour la stérilisation de produits alimentaires, ou autres, conditionnés dans un emballage formé par deux nappes en matière synthétique ;

Figure 7 est une vue de côté en coupe transversale d'une autre forme d'exécution du dispositif dans le cas de son application à la stérilisation d'un fluide contenu dans un récipient ;

Figure 8 est une vue de côté avec coupe d'une autre forme d'exécution du dispositif de figure 7 ;

Figure 9 est une vue partielle de côté en coupe d'une forme d'exécution du dispositif pour la stérilisation de récipients formés dans deux nappes en bande.

Dans son application à la stérilisation du contenu de récipients étanches, représenté aux figures 1 à 6, le dispositif selon l'invention, comprend un tapis transporteur 2, destiné à déplacer des récipients 3 pour les amener dans une enceinte de traitement 4, deux électrodes 5 et 6 reliées à un générateur 7 apte à délivrer un courant de tension réglable entre 10 000 et 50 000 volts a une fréquence d’au moins 3000 Hertz.

L'électrode inférieure est constituée par la bande 6a du tapis transporteur 6 qui est réalisée en matériau conducteur de l'électricité, et par exemple en métal. Cette bande passe sur une poulie de renvoi 8 dont l'arbre 9 est relié par un conducteur 10 à l'une des bornes du générateur 7.

L'électrode supérieure est constituée par une plaque métallique 5 en matériau conducteur de l'électricité, tel qu'en acier
inoxydable ou en aluminium. Elle est reliée par un conducteur 12 à l'autre borne du générateur 7. Sur sa face, faisant vis-à-vis à la bande 6a, elle est recouverte par une couche 5a en matériau diélectrique d'égalisation et de répartition des effluves. La face 5b de cette couche est parallèle à la bande 6a. Elle présente une surface régulière, sans aspérités, ayant un état de surface de qualité polie, c'est-à-dire ne dépassant une rugosité R.A. de 0,4 selon les normes ISO/TC 57 et ASA B46 - 1955.

Les électrodes sont séparées par une distance E qui est au moins égale à la hauteur H des récipients et au plus à la valeur de cette hauteur augmentée d'une valeur de l'ordre de 5 mm, pour tenir compte des variations dimensionnelles de ces récipients.

Les récipients 3 sont réalisés en matériau diélectrique et étanche aux bactéries. Ils contiennent, d'une part, un produit, un liquide ou un fluide 3a, conducteur de l'électricité ou ayant une impédance inférieure à l'air entre les électrodes, et, d'autre part, une couche d'air 3b interposée entre le contenu et le moyen d'obturation du récipient.

Lorsque ces récipients sont amenés par la bande 6a dans l'enceinte de traitement 4, ils sont chacun soumis à un champ électrique alternatif se caractérisant par des effluves reliant les électrodes en traversant le récipient et son contenu, à savoir la couche d'air et le contenu réel. Les effluves créées dans la pellicule d'air 3b transforment l'oxygène en ozone. En traversant le produit 3a contenu dans le récipient, elles assurent la stérilisation de ce contenu. Il en résulte qu'à la fin du traitement, non seulement le contenu est stérilisé, mais que la couche d'air 3b est remplacée par un gaz dont les propriétés bactéricides garantissent la conservation dans le temps de cette stérilisation et rendent stérile le contenu du récipient.

La qualité de la stérilisation dépend de la tension d'alimentation des électrodes et du temps de passage de chaque récipient entre celles-ci, c'est-à-dire de deux paramètres pouvant être aisément réglés en intervenant respectivement sur les moyens de contrôle du générateur 7 et sur la vitesse de rotation du moteur entraînant le tapis 6 ou sur le temps d'arrêt des récipients au
dessous de l'électrode 5.

Ce dispositif peut être utilisé pour traiter des produits liquides, ou fluides conducteurs, mais aussi pour traiter des produits non conducteurs. Dans le premier cas, et grâce à la conductibilité électrique du contenu, qui forme conducteur des effluves, le récipient peut avoir une grande hauteur sans perturber le traitement, pourvu que l'électrode supérieure soit en contact ou à faible distance de la face supérieure de ce récipient. Dans le second cas, la hauteur du récipient est limitée à une valeur variable, déterminée par l'impédance du récipient et de son contenu, impédance qui ne doit pas être supérieure ou égale à l'impédance de l'air entre les deux électrodes.

Il faut préciser, que grâce, d'une part, au parallélisme de l'électrode 5 et de la bande 6a, d'autre part, à l'état de surface de la face active 5b de cette électrode, et de plus, à la couche isolante 5a de répartition, les effluves sont régulièrement réparties, sur toute la surface de l'électrode, ont une très grande densité bien supérieure à celle obtenue par les électrodes de l'Art antérieur et ne risquent pas de se transformer en arcs électriques destructeurs.

Les figures 2 et 3 montrent que pour stériliser le contenu de récipients 15 en forme de bouteille de section transversale prismatic et notamment carrée, ces récipients sont couchés sur le tapis 6a du convoyeur. Cette disposition, favorable à la stabilité du récipient en déplacement, évite également tout amorçage d'arc entre les moyens de fermeture 16 du récipient et l'une ou l'autre des électrodes 5 ou 6. Lorsque le récipient est couché, l'air contenu dans celui-ci vient en partie supérieure, comme montré en 15b à la figure 2, et reste donc à proximité immédiate de l'électrode 5.

La figure 4 montre que, pour un récipient cylindrique 17, l'électrode supérieure 5 et sa couche isolante 5a sont cintrées en forme de tuile tandis que le tapis transporteur 6a comporte une gorge de positionnement 18.

La figure 5 montre la stérilisation de produits en pots 19, obturés par un bouchon conducteur de l'électricité 20. Pour éviter tout amorçage d'arc entre le bouchon 20 et l'électrode 5 par rapport à laquelle il se déplace, amorçage favorisé par les saillies du bouchon
ou par les salissures portées par ce dernier, le récipient 19 est retourné de manière que le bouchon 20 repose sur la bande 6a et que sa base soit en vis à vis de l'électrode 5.

La figure 6 montre l'application du dispositif de figure 1 à la stérilisation de produits, fluides ou liquides 25, disposés, avec une couche d'air 25b, dans récipients 26 composés de deux nappes étanches 26a-26b, en matériau diélectrique, étanche aux bactéries, synthétique ou autre, et fermées, par des soudures transversales 27 et éventuellement longitudinales non représentées, ou par tous autres moyens. Le produit 25 peut être un produit alimentaire, tel que de la viande, ou un plat cuisiné; ce peut être un vêtement, un pansement ou tout autre produit consommable ou non, conducteur de l'électricité ou non, et de manière générale, tout produit dont la conservation doit s'effectuer dans un milieu stérile ou qui doit être stérile avant d'être utilisé.

La couche 5a de l'électrode 5 peut être en contact avec le récipient 26 ou sans contact avec lui, la distance J variant entre 0 et 5 mm.

Il ressort déjà que le dispositif selon l'invention peut être utilisé pour stériliser le contenu de tout récipient réalisé dans un matériau diélectrique, et ainsi être appliqué à la stérilisation d'eau en bouteille, de confitures, de pâtes, de plats cuisinés, de tranches de viande, de jambon et de tous autres produits pour la consommation, humaine ou animale, ou à usage médical conditionnés dans des récipients étanches aux bactéries.

La figure 7 représente une forme d'exécution du dispositif pour la stérilisation d'un fluide 31, véhiculé par une conduite traversant un récipient et ayant une impédance inférieure à l'air. Le récipient est constitué par un caisson 28 en matériau diélectrique et étanche, tel qu'en verre, quartz, granit, porcelaine. Il est interposé entre les deux tronçons 29a-29b de la conduite. De section transversale rectangulaire, ce caisson a une hauteur intérieure I supérieure au diamètre intérieur D des tronçons 29a-29b de manière à délimiter une chambre de traitement 32 entre le niveau supérieur N du fluide et sa paroi supérieure 28a.

Cette chambre de traitement communique avec une canalisation
33 d'arrivée d'air sous pression et avec une canalisation de sortie d'air 34 munie d'un robinet 35. Le fonctionnement de ce robinet 35 est sous la dépendance d'un détecteur 36 du niveau de fluide dans le caisson 28.

La pression d'arrivée d'air est toujours supérieure, d'au moins un bar, à la pression du fluide dans le caisson 28. Le maintien de la hauteur a de la chambre 32 a une valeur de l'ordre de quelques millimètres, malgré les variations de débit ou de pression dans la conduite, est assuré par l'ouverture ou la fermeture du robinet 35.

Ainsi par exemple, si la pression d'air dans la chambre 32 diminue, ce qui entraîne une élévation du niveau N dans le caisson 28, le détecteur 36 commande la fermeture du robinet 35. Il en résulte que la pression dans la chambre 32 revient progressivement à la valeur de la pression d'admission de l'air et provoque un abaissement du niveau N sans pour autant qu'il parvienne au niveau maximal du fluide contenu dans les tronçons 29a-29b. A l'inverse, si ce niveau N s'abaisse trop et risque de venir au niveau maximal des tronçons précités, le détecteur 36 commande l'ouverture du robinet 35 pour créer une fuite abaissant la pression dans la chambre 32 et permettant l'élévation du niveau de fluide.

Cet agencement permet donc d'ajuster le niveau N à une valeur déterminée pour former, entre ce niveau et la paroi supérieure 28a du récipient 28 une couche d'air, d'épaisseur à, suffisante pour obtenir un bon effluvage.

Ce dispositif comprend également deux électrodes 37 et 38 disposées à l'extérieur du caisson, respectivement, au dessus de sa paroi supérieure 28a et au dessous de celle inférieure 28b. En pratique, les deux électrodes sont plaquées contre les faces externes des parois qui réalisées en matériau diélectrique et présentant des face internes parallèles avec un état de surface poli assurent la répartition des effluves. De plus, les électrodes et les parois du récipient sont parallèles au niveau du fluide N pour obtenir des effluves régulières. Les électrodes 37 et 38 sont raccordées, par des conducteurs 42-43 à un générateur de courant 7, à haute tension et basse fréquence, de type rotatif, dont l'excitation est commandée par des moyens de régulation 39 sous la dépendance d'un débitmètre 40.
Ainsi, en l'absence de toute circulation du fluide 31 dans le caisson, l'excitation du générateur est interrompue et les électrodes 37 et 38 ne sont pas alimentées. Par contre, dès que le fluide 31 circule dans le caisson, le générateur alimente les électrodes 37 et 38. Le champ électrique alternatif engendré entre ces électrodes génère, grâce aux parois diélectriques du caisson et à la couche d'air de la chambre 32, des effluves qui se répartissent à la surface du fluide et traversent ce dernier. Comme dans les autres formes d'exécution, ces effluves, d'une part, transforment l'oxygène de l'air en ozone et, d'autre part, détruisent les bactéries du fluide en mouvement, assurant ainsi une double action stérilisatrice. Il faut noter que pour éviter tout arrêt de l'effluvage consécutif à la perte de conductibilité du gaz dans la chambre 32, provenant de la transformation de l'air en ozone, le robinet 35 est légèrement ouvert pour laisser échapper un débit de fuite, inférieur au débit d'admission de l'air, et permettant le renouvellement de l'air dans cette chambre 32.

Un tel dispositif peut être utilisé pour stériliser tout liquide conducteur véhiculé dans une conduite et par exemple, de l'eau pour l'alimentation humaine ou animale.

La figure 8 montre une variante de réalisation du dispositif de figure 6, variante dans laquelle l'électrode supérieure est constituée par un cylindre 50 qui, d'axe longitudinal transversal, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de déplacement des récipients 26, est composé d'un corps tubulaire 52 en matériau diélectrique, tel qu'en quartz, verre, silice ou porcelaine. Ce corps comporte intérieurement une couche 53 en matériau conducteur de l'électricité, tel qu'une peinture métallique, reliée électriquement par un circuit 54 à l'axe 55 du cylindre, lui-même relié par un circuit 56 au générateur 7.

Les génératrices du corps tubulaire 52 sont parallèles à la face supérieure de la bande 6a du transporteur, constituant l'autre électrode. La face extérieure du corps tubulaire 5 a un état de surface de qualité polie.

Enfin, le corps tubulaire est lié en rotation à l'arbre 55 lui-même relié à des moyens aptes à entraîner la rotation avec une vitesse circonférentielle sensiblement égale à la vitesse de
défilement des récipients.

La figure 8 montre que pour augmenter la puissance de traitement ou augmenter la vitesse de déplacement des récipients, le cylindre 50 peut être associé à au moins un autre cylindre. Comme dans les formes d'exécution précédente le ou les cylindres sont en contact avec les récipients ou éloignés d'eux d'une distance comprise entre 0 et 5 mm.

En fonctionnement, un tel dispositif génère un flux d'effluves régulières et dense formant une nappe verticale transversale. Exceptée cette différence, le fonctionnement général du dispositif et les résultats obtenus sont les mêmes que ceux des formes d'exécution antérieures.

Ce dispositif peut être utilisé pour stériliser des produits alimentaires, des produits hygiéniques, des produits médicaux et de manière général tout produit contenu dans un récipient en matériau diélectrique étanche aux bactéries. Il peut aussi être utilisé pour stériliser des sachets vides.

La figure 9 montre une forme d'exécution de l'application du dispositif à la stérilisation interne de sachets ou sacs, détachables d'une bande et délimités par des soudures 59 dans deux nappes superposées 60-61 en un matériau diélectrique, monocouche ou multicouches, tel qu'en matière synthétique, papier ou complexes divers.

Il comprend une électrode cylindrique 50, de même structure que celle décrite dans la forme d'exécution précédente, et une électrode 62 en forme de gouttière coiffant la première sans la toucher. L'électrode 62 est réalisée en matériau conducteur de l'électricité, et par exemple en acier inoxydable ou en aluminium. Elle comporte une face active concave 63, dont l'état de surface est de qualité polie, c'est-à-dire a une rugosité R.A. de 0,4.

Le rayon intérieur R de la gouttière 62 est régulier et à une valeur supérieure à celle du rayon extérieur r du corps tubulaire de l'électrode 50. Le centre O1 de ce rayon R est décalé du centre O2 du rayon r d'une valeur S, inférieure à la valeur R - r, de manière que l'espace radial T, entre les deux électrodes, mesuré dans le plan médian P contenant l'axe longitudinal géométrique de l'électrode 52 et
l'axe longitudinal géométrique de la gouttière, soit supérieur à l'épaisseur des nappes 60-61, et aille en croissant de part et d'autre de ce plan. En pratique, cet espace T a une valeur de l'ordre de 2 mm.

Les génératrices de l'électrode 62 sont parallèles à celles de l'électrode cylindrique afin que les distances radiales entre elles soient constantes sur leur longueur.

En fonctionnement, l'électrode 52 est entraînée en rotation dans le sens de la flèche 64 et entraîne avec elle la bande de récipients. Dès que celle-ci pénètre dans l'intervalle entre les deux électrodes, elle est soumise à un champ électrique transversal, traversant les nappes 60-61 la composant et formant, dans la couche d'air enfermée dans chacun des récipients de cette bande, des effluves électriques régulières, transformant l'oxygène de cet air en ozone et stérilisant l'intérieur de ces récipients. La densité des effluves et leur puissance de traitement, va en s'accroissant jusqu'à l'espace T pour décroître au-delà, jusqu'à l'extrémité aval de l'électrode 62.

Les récipients ainsi obtenus sont stérilisés intérieurement et grâce à l'ozone qu'ils contiennent restent stériles jusqu'à leur ouverture. De tels récipients, peuvent recevoir, sans aucun risque de pollution, tous produits alimentaires ou médicaux, déjà stérilisés, ou devant subir ultérieurement un traitement de stérilisation moins poussé.

Pour faciliter la mise en place de la bande de récipient, mais aussi pour pouvoir s'effacer au passage d'une surépaisseur, l'électrode 62 est portée par un support, non représenté, apte à l'amener de sa position de travail, à une position escamotée, dans laquelle elle est très éloignée de l'électrode 50. Ce support est associé à des moyens coupant l'alimentation des deux électrodes dès que celle 62 n'occupe plus sa position de travail, afin d'éviter toute formation d'arcs électriques et éliminer tout danger pour le personnel.

Les bords amont 62a et aval 62b de l'électrode 62, comme d'ailleurs les bords latéraux et longitudinaux de toutes les électrodes statiques 5 sont arrondis pour supprimer toute amorçage d'arc par effet de pointe.

Les exemples ci-dessous illustrent la qualité de
stérilisation obtenue avec les dispositifs selon l'invention.

Exemple 1 : Stérilisation de l'eau en flacon

Un flacon en verre, de type utilisé en laboratoire, ayant une contenance de 75 cl, une hauteur de 150 mm, une épaisseur de 2 mm et un diamètre de corps de 90 mm avec fermeture par bouchon conique en verre rodé, a été remplie d'eau courante. Ce flacon a été posé couché sur une électrode inférieure en aluminium ayant une épaisseur de 2 mm et a reçu contre sa partie supérieure une électrode en aluminium de 1 mm d'épaisseur, en forme de gouttière, correspondant à la forme du flacon, ayant 100 mm de long, 30 mm de large et des bords arrondis. Les faces des électrodes en contact avec le récipient avaient une rugosité R.A. de 0,4. La surface de contact entre le flacon et la bouteille était de sensiblement 3000 mm².

L'une des bornes du générateur a été raccordée à la terre et à l'électrode inférieure et l'autre borne à l'électrode supérieure. Le générateur a été réglé pour fournir à 3000 hertz, 19 Kilovolts et 20 milliampères pendant 15 secondes.

Exemple 2 : Stérilisation de serviettes, tissus et pansements adhésifs

Une serviette en papier de 120 x 120 cm, pliée en quatre, un morceau de tissu de mêmes dimensions est plié en quatre, de même qu'un pansement du commerce, sorti de son emballage, ont été emballés individuellement entre deux nappes en matière synthétique multicouches, soudées entre elles pour former des sachets carrés, de 80 mm de côté. Ces sachets ont été stérilisés par une installation du type représenté à la figure 8 comprenant une seule électrode cylindrique dont le corps tubulaire avait un diamètre extérieur de 90 mm et une épaisseur de 3,5 mm, et une électrode plane en aluminium de 2 mm. Le générateur fournissait un courant de 3000 hertz, à 12 Kilovolts et 15 milliampères. Le traitement a durée 15 secondes.

Exemple 3 : Stérilisation de l'intérieur de sachets

Les sachets ont été formés à partir d'une nappe en matière synthétique, multicouches, de 60 micromètres d'épaisseur, de 120 mm de large et 170 mm de long, repliée sur elle et soudée sur ces 3 autres bords pour former un sachet de 60 x 170 mm. Les sachets ont été traités par le dispositif décrit dans l'exemple 2, ci-dessus, pendant
15 secondes avec un réglage du générateur fournissant un courant de 3000 Hertz, 18 kilovolts et 20 milliampères.

Tous ces essais ont été effectués dans un local à 18°C ayant une hygrométrie comprise entre 40 et 50 %.

Les flacons et sachets obtenus ont ensuite été envoyés pour analyse bactériologique consistant en une numération effectuée à 22°C après 72 heures et 37°C après 24 heures.

Pour effectuer l'analyse, chacun des sachets de l'exemple 3 ont reçu 3 ml d'eau stérilisé.

Les résultats d'analyse sont indiqués ci-dessous :

**NUMÉRATION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONDITIONS D'ESSAIS</th>
<th>Eau de l'Ex 1</th>
<th>Chacun des produits textiles de l'Ex 2</th>
<th>sachets de l'Ex 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22°C/72H</td>
<td>0 germe dans 20 ml</td>
<td>0 germe pour 4,6 grammes</td>
<td>0 germe pour 1 ml</td>
</tr>
<tr>
<td>37°C/24H</td>
<td>0 germe dans 20 ml</td>
<td>0 germe pour 4,6 grammes</td>
<td>0 germe pour 1 ml</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ce tableau montre clairement que le dispositif selon l'invention permet d'obtenir une stérilisation poussée avec des moyens simples, peu consommateur d'énergie, facilement adaptables en sortie de chaîne de fabrication et sans danger pour le personnel.
1. Procédé pour rendre stérile le contenu de récipients en matériau diélectrique étanche aux bactéries du type consistant à disposer les récipient entre des électrodes (5-6) reliées aux bornes d'un générateur de courant électrique (7) à haute tension pour former entre elles un champ électrique alternatif engendrant, par effet CORONA, des effluves électriques, caractérisé en ce que, d'une part, chaque récipient est maintenu au contact de l'une des électrodes pendant la stérilisation, d'autre part, une meilleure répartition des effluves entre les électrodes est obtenue en masquant la partie métallique d'au moins l'une de ces électrodes par une couche en matériau diélectrique et, de plus, les électrodes sont alimentées par un courant électrique alternatif de tension comprise entre 10 000 et 50 000 volts à une fréquence d'au moins 3000 Hertz.

2. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'au moins l'une des électrodes est composée d'une partie conductrice (5) à laquelle est associée, sur sa face faisant vis-à-vis à l'autre électrode (6), une couche (5a) en matériau isolant constituant diélectrique d'égalisation et de répartition des effluves, tandis que, d'une part, au moins l'une de ces électrodes (6a) est en contact avec le récipient, que d'autre part, toutes les électrodes présentent des surfaces lisses, polies, sans aspérités et dont au moins les génératrices sont parallèles à celles de l'autre électrode, et que, de plus, les électrodes en vis-à-vis sont séparées par un intervalle au plus égal à la dimension de la partie traitée du récipient augmentée d'une valeur comprise entre 0 et 5 mm et sont reliées à un générateur (7) apte à délivrer un courant alternatif de tension réglable comprise entre 10 000 et 50 000 volts à une fréquence d'au moins 3000 Hertz.

3. Dispositif selon la revendication 2, du type dans lequel les récipients sont déplacés par une bande transporteuse (6) caractérisé en ce que l'une des électrodes est constituée par la bande sans fin (6a), réalisée en matériau conducteur de l'électricité, tandis que l'autre électrode 5 est constitué par une plaque métallique qui, fixe et disposée parallèlement au dessus de la bande (6a), est solidaire d'une couche (5a) en matériau diélectrique faisant vis-à-vis à la bande (6a).
4. Dispositif selon la revendication 2, du type dans lequel les récipients sont déplacés par une bande transporteuse (6), caractérisé en ce que l'une des électrodes est constituée par la bande sans fin (6a), réalisé en matériau conducteur de l'électricité, tandis que l'autre électrode est constituée par un cylindre (50) qui, d'axe longitudinal parallèle au plan de déplacement de la bande (6a) et transversal à la direction de déplacement de celle-ci, est composé d'un corps tubulaire (52) en matériau diélectrique recouvert intérieurement par une couche (53), en matériau conducteur de l'électricité, reliée électriquement au générateur (7).

5. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que dans le cas de son application au traitement de récipients formés par des nappes (60-61) superposées, l'une des électrodes est constituée par un cylindre (50) qui, d'axe transversal à la direction de déplacement des récipients en nappes, est composé d'un corps tubulaire (52) en matériau diélectrique recouvert intérieurement par une couche (53) en matériau conducteur de l'électricité, reliée électriquement au générateur (7), tandis que l'autre électrode est constituée par une plaque métallique (62), en forme de gouttière, coiffant le cylindre précité, sans contact avec lui.

6. Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'électrode (62), en forme de gouttière, a un rayon intérieur R de valeur supérieure à la valeur du rayon extérieur r de l'électrode cylindrique (50) et de centre O1 décalé par rapport au centre O2 de cette électrode cylindrique, de manière que l'espace radial (T) entre les deux électrodes soit inférieur à leur différence de rayons et aille en croissant en s'éloignant de part et d'autre du plan médian P contenant leurs axes géométriques longitudinaux.

7. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que, dans le cas de son application à la stérilisation d'un fluide (31) apte à circuler dans un récipient (28) raccordé aux tronçons d'arrivée (29a) et de départ (29b) du fluide, le récipient est constitué par un caisson (28), en matériau diélectrique et étanche aux bactéries, ayant une hauteur I supérieure au diamètre intérieur D des tronçons et délimitant, entre sa paroi supérieure (28a) et le niveau supérieur du fluide qu'il contient, une chambre de traitement (32) contenant de l'air, tandis que, d'une part, les électrodes opposées (37-38), sont
disposées à l'extérieur du caisson, respectivement contre sa paroi supérieure (28a) et contre sa paroi inférieure (28b), et que, d'autre part, débouchent dans la chambre de traitement des canalisations, respectivement, d'aménée (33) et d'évacuation (34) d'air sous pression, associées à des moyens (35-36) régulant le débit d'air sous pression pour maintenir sensiblement constant le niveau de fluide dans le caisson.

8. Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que les moyens de régulation du débit d'air sont constitués par un robinet (35) monté sur la canalisation (34) de sortie d'air et dont l'ouverture est sous la dépendance d'un détecteur (36) du niveau de fluide dans le récipient.

9. Dispositif selon l'ensemble des revendications 7 et 8 caractérisé en ce que l'excitation du générateur (7) est commandée par des moyens de régulation (39) sous la dépendance d'un débitmètre (40) mesurant le débit dans l'un des tronçons de conduite (29a-29b).
### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

**International Application No.** PCT/FR 88/00163

#### I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC

| Int. Cl. | 4 B 65 B 55/02; A 23 L 3/26; A 61 L 2/02 |

#### II. FIELDS SEARCHED

<table>
<thead>
<tr>
<th>Classification System</th>
<th>Classification Symbols</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Int. Cl. 4</td>
<td>B 65 B; A 23 L; A 61 L</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched

#### III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

<table>
<thead>
<tr>
<th>Category</th>
<th>Citation of Document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 745354 (F. SMITH) 10 May 1933, see page 3, column 1, line 8 - page 4, column 2, line 7; abstract; fig. 1</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 2127406 (DORLYL) 13 October 1972 see page 2, line 15 - page 3, line 12; figs.</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US, A, 3753886 (R. MYERS) 21 August 1973, see column 2, lines 9-59; figs.</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US, A, 4309388 (R. TENNEY) 5 January 1982</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 823050 (A. MINARD) 12 January 1938</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Special categories of cited documents:**

- **A** document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- **E** earlier document but published on or after the international filing date
- **L** document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- **O** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- **P** document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

**Other categories:**

- **T** later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- **X** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step
- **Y** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- **A** document member of the same patent family

#### IV. CERTIFICATION

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date of the Actual Completion of the International Search</th>
<th>Date of Mailing of this International Search Report</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4 July 1988 (04.07.88)</td>
<td>18 July 1988 (18.07.88)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

International Searching Authority: EUROPEAN PATENT OFFICE

Signature of Authorized Officer:
ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. FR 8800163
SA 21812

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 11/07/88. The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Patent document cited in search report</th>
<th>Publication date</th>
<th>Patent family member(s)</th>
<th>Publication date</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FR-A- 745354</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FR-A- 2127406</td>
<td>13-10-72</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 3753886</td>
<td>21-08-73</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 4309388</td>
<td>05-01-82</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FR-A- 823050</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

For more details about this annex: see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82
### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

**Demande internationale N° PCT/FR 88/00163**

#### I. CLASSEMENT DE L’INVENTION

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

| CIB | B 65 B 55/02; A 23 L 3/26; A 61 L 2/02 |

#### II. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE À PORTÉ

<table>
<thead>
<tr>
<th>Système de classification</th>
<th>Symboles de classification</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CIB</td>
<td>B 65 B; A 23 L; A 61 L</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où de tels documents font partie des domaines sur lesquels la recherche a porté:

#### III. DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Identification des documents cités, avec indication, si nécessaire, des passages pertinents</th>
<th>N° des revendications visées</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 745354 (F. SMITH) 10 mai 1933, voir page 3, colonne 1, ligne 8 - page 4, colonne 2, ligne 7; résumé; figure 1</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 2127406 (DORLY) 13 octobre 1972, voir page 2, ligne 15 - page 3, ligne 12; figures</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US, A, 3753886 (R. MYERS) 21 août 1973, voir colonne 2, lignes 9-59; figures</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US, A, 4309388 (R. TENNEY) 5 janvier 1982</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>FR, A, 823050 (A. MINARD) 12 janvier 1938</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Catégories spéciales de documents cités: 
  - A = document définissant l’état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
  - E = document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
  - L = document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d’une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu’indiquée)
  - O = document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
  - P = document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

### IV. CERTIFICATION

- **Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée**: 4 juillet 1988
- **Date d’expédition du présent rapport de recherche internationale**: 13 juillet 1988

**Administrateur chargé de la recherche internationale**

**Signature du fonctionnaire autorisé**

**P.C.G. VAN DER PUTTEN**

*Formulaire PCT/ISA/2/10 (deuxième feuille) (Janvier 1988)*
La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche international visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenues au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 11/07/88
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Document brevet cité au rapport de recherche</th>
<th>Date de publication</th>
<th>Membre(s) de la famille de brevet(s)</th>
<th>Date de publication</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FR-A- 745354</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FR-A- 2127406</td>
<td>13-10-72</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 3753886</td>
<td>21-08-73</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 4309388</td>
<td>05-01-82</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FR-A- 823050</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82