平成27年5月7日

各　　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際低平地研究協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネパール地震被災者支援委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター）

ネパール地震の被災者支援に伴うご協力のお願い

　ネパール地震の深刻さはすでに多くの報道機関によって詳細が伝えられているところです。

　佐賀大学には現在、教職員および学生の立場として5名のネパールの方々が在籍しています。当委員会の所属機関においても1名のネパール籍教員が在籍していることから、被害の深刻さがいっそうの実態感を伴って伝わってきています。

　当委員会の所属機関は海外にサテライトを構えていることをはじめ、同所属機関の発足の当時から多くの国内外における研究者・技術者との間で研究・教育連携を持続的に発展させてきています。タイ・バンコクに拠点を構える研究仲間は、ネパール地震の発生直後に迅速な調査や支援物資の搬送を開始していること、また、国内外における多くの研究仲間からは、災害に対する知見が豊富な当委員会の所属機関が今こそ拠点化し、ネパール地震の被災者支援に臨むべきとの声が多く寄せられていること、などのことから、このたびの取り組みを始めました。

　つきましては、なにとぞ上記の趣旨にご賛同いただき、今後の行動をともにしていただけると幸いに存じ、ご協力のお願い申し上げる次第です。

　別紙により、支援金募集についてご案内しますので、ご協力ください。お寄せいただいた支援金は厳正な会計管理のもと、ご賛同いただいた皆様のご氏名・ご所属先等の情報とともに今後の災害調査団の派遣、物資の調達・搬送など、現地で最も効果的かつ必要とされるものに使用させていただく予定です。また、後日開催予定のネパール地震に関する報告会にぜひ招待させていただきたく存じます。

　上記の件につきまして、よろしくお願い申し上げます。

国際低平地研究協会（IALT）ネパール地震被災者支援委員会：

　　　　委員長　　荒木　宏之（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・センター長／教授・IALT実行会長）

　　　　　　　　　山西　博幸（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・副センター長／教授）

　　　　　　　　　大串浩一郎（佐賀大学大学院工学系研究科都市工学専攻・教授／副センター長）

　　　　　　　　　末次　大輔（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・准教授）

　　　　　　　　　木梨真知子（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・准教授）

実行委員会事務局：

　　　　事務局長　日野　剛徳（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・副センター長／教授）

　　　　　　　　　Suman Manandhar（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・外国人客員准教授・IALT幹事長）

　　　　　　　　　Le Gia Lam（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・講師（研究機関研究員））

　　　　　　　　　三島悠一郎（佐賀大学大学院工学系研究科都市工学専攻・講師）

　　　　　　　　　八尋満利子（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・事務補佐員）

　　　　　　　　　江頭　明子（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・事務補佐員）

■支援金のご協力について：

　金額は問いません。下記のお振込先をご利用いただくか、もしくは担当窓口まで直接お寄せください。また、ご協力の際、併せて別紙のFAX用紙をご利用いただき、その旨お知らせください。

|  |  |
| --- | --- |
| ■支援金のお振込先：佐賀銀行与賀町支店普通　2052810国際低平地研究協会ネパール地震被災者支援委員会事務局長　日野剛徳 | ■支援金のご持参先：佐賀大学低平地沿岸海域研究センター・1階事務室TEL：0952-28-8582（代）　FAX：0952-28-8189E-mail：ilmr@ilt.saga-u.ac.jp |

■別紙FAX用紙の記入例：

　FAX番号：0952-28-8189（もしくは持参ください）

　佐賀大学低平地沿岸海域研究センター　御中

ネパール地震における被災者支援の申込

|  |  |
| --- | --- |
| FAX送信日の日付： | 201●年●月●日（●） |
| ご氏名（英語））： | （例）Takenori Hino（名・姓の順） |
| ご氏名（漢字）・ご役職： | （例）日野剛徳・教授 |
| ご所属先： | （例）〒840-8502佐賀市本庄町1番地佐賀大学低平地沿岸海域研究センター |
| ご所属先（英語） | （例）Honjo 1, Saga 840-8502, JapanInstitute of Lowland and Marine Research, Saga University |
| お電話番号： | （例）0952-28-8582（代） |
| FAX番号： | （例）0952-28-8189 |
| E-mailアドレス： | （例）hino@ilt.saga-u.ac.jp |
| 支援金のお申込： | （例）●●,●●●円 |

■領収書等の発行について：

1) お振込によりご協力いただいた皆様におかれましては、お振込の際のご利用控をそのまま領収書に代えさせていただきますので、ご必要の期間大切に保管ください。

2) 少しでも多くの支援金を実りあるものにしたく、郵送による領収書の発行については控えさせていただきますので、ご了承ください。領収書のご必要な皆様におかれましては上記の「■支援金のご持参先：」まで直接支援金をご持参いただくか、pdfファイルによる発行をお許しください。

3) ご入金の無事の確認のことなどお気軽に上記の「■支援金のご持参先：」までお問い合わせください。

■FAX番号：0952-28-8189（もしくは持参ください）

　佐賀大学低平地沿岸海域研究センター　御中

ネパール地震における被災者支援の申込

|  |  |
| --- | --- |
| FAX送信日の日付： |  |
| ご氏名（英語））： |  |
| ご氏名（漢字）・ご役職： |  |
| ご所属先： |  |
| ご所属先（英語） |  |
| お電話番号： |  |
| FAX番号： |  |
| E-mailアドレス： |  |
| 支援金のお申込： |  |

May 7, 2015

 Committee for Nepal Earthquake Victims

 International Association of Lowland Technology

 (Institute of Lowland and Marine Research, Saga University)

**Request of Fund/Donation for Nepal Earthquake Victims**

Nepal is encountering with the severe and the devastated earthquake on April 25 and April 26, 2015, and casualties have already been understood through different news media and organizations. Currently, there are 5 Nepalese people are enrolled in Saga University as researchers and students including one Visiting Associate Professor at Institute of Lowland and Marine Research (ILMR). Everyone has been seriously suffering with the damages occurred in Nepal.

National and international Researchers and engineers have been continuously supporting to develop research and educational activities with the establishment of the institute and expanding their activities through launching satellites in overseas universities from ILMR as the headquarter. The research fellow from Kasetsart University (which has an agreement of Satellite with the ILMR) has already started to initiate for rapid relief supplies to Nepal to support strongly in the vicinity of damaged area brought by series of earthquakes in Nepal. Besides, many colleagues from Japan and overseas are raising voice to assist in Nepal through various ways and they on the way to act in the field at the fullest.

We would therefore humbly request you to support every victims of Nepal with your proper guidance and cooperation.

Method of financial support is explained in the separate sheet. Please fill up your name and belongings attached in the separate sheet which will be supplied through a resource of the disaster investigation team. The supported money will be most effective at the disaster site according to the necessity of the environment. You are invited to participate in the report meeting to discuss further about Nepal Earthquake nearby.

Thank you very much for your kind cooperation.

Committee Members:

Chairman/Prof. Hiroyuki Araki

Director, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University/Executive Director, International Association of Lowland Technology (IALT)

Prof. Hiroyuki Yamanishi

Deputy Director, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Prof. Koichiro Ohgushi

Deputy Director of ILMR, Department of Civil Engineering and Architecture, Graduate School of Science and Engineering, Saga University

Dr. Daisuke Suetsugu

Associate Professor, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Dr. Machiko Kinashi

Associate Professor, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Secretariat:

Secretary General/Prof. Takenori Hino

Deputy Director, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Dr. Suman Manandhar

Foreign Visiting Associate Professor, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University/Secretary General, International Association of Lowland Technology (IALT)

Dr. Le Gia Lam

Lecturer (Research Fellow), Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Dr. Yuichiro Mishima

Lecturer, Department of Civil Engineering and Architecture, Graduate School of Science and Engineering, Saga University

Mariko Yahiro

Secretary, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Akiko Egashira

Secretary, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Form

Financial Support:

Please donate as per your convenience freely. Please fill up the following form and FAX using the number and address given below.

|  |  |
| --- | --- |
| Payee's Bank Account for Fund/Donation:BANK OF SAGA LTD.SWIFT CODE: BKSGJPJTACCOUNT NO. 611-2052810YOKAMACHI BRANCH(ADDRESS 2-5-36, NISHITASHIRO, SAGA-CITY, SAGA, JAPAN)TEL:+81-952-23-6167 | Billing Address of Fund/Donation:Institute of Lowland and Marine Research,Saga UniversityTel.：+81-952-28-8582 Fax：+81-952-28-8189E-mail：ilmr@ilt.saga-u.ac.jp |

FAX Number：+81-952-28-8189 (Or please directly submitted)

Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Fund/Donation for Nepal Earthquake Victims

|  |  |
| --- | --- |
| FAXTransmission Date: | April 28, 2015 |
| Your Name: | (Example) Takenori Hino(order of name-last name) |
| Your Rear Position: | (Example) Professor |
| Affiliation: | (Example) Honjo 1, Saga 840-8502, JapanInstitute of Lowland and Marine Research,Saga University |
| Phone Number: | (Example) +81-952-28-8582 |
| FAX Number: | (Example) +81-952-28-8189 |
| E-mail Address: | (Example) hino@ilt.saga-u.ac.jp |
| Application ofFinancial Support: | (Example) ●●,●●● JPY |

Issuance of the Receipt Concerning with the Fund/Donation:

1) When the fund/donation is transferred in the bank account, the information received as custumer's receipt is considered to be receipt of the transaction. Please keep this record with you for the proof.

2) If you require the receipt, either please bring the transaction record (mentioned above) directly to us or permit us to send you in a PDF format by email.

3) For safety, you can inquire your successful transaction to above-mentioned billing address anytime, if require.

FAX Number：+81-952-28-8189 (Or please directly submitted)

Institute of Lowland and Marine Research, Saga University

Fund/Donation for Nepal Earthquake Victims

|  |  |
| --- | --- |
| FAXTransmission Date: |  |
| Your Name: |  |
| Your Rear Position: |  |
| Affiliation: |  |
| Phone Number: |  |
| FAX Number: |  |
| E-mail Address: |  |
| Application ofFinancial Support: |  |