**アジア地域における温室効果ガスとエアロゾルによる**

**排出インベントリ・モデリング・気候影響に関する国際ワークショップ**

**（つくば国際会議場、2013年6月26-28日）**

**International Workshop on “Inventory, Modeling and Climate Impacts**

**of Greenhouse Gas emissions (GHG’s) and Aerosols in the Asian Region”**

**(June 26-28, 2013; Tsukuba International Conference Center, Japan)**

**開催のお知らせ**

本年6月26-28日、つくば国際会議場（エポカルつくば）において、独立行政法人国立環境研究所とGOFC/START(Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics/ SysTem for Analysis Research and Training, USA)の主催、財団法人日本環境衛生センター・アジア大気汚染研究センター(ACAP)の後援により「International Workshop on “Inventory, Modeling and Climate Impacts of Greenhouse Gas emissions (GHG’s) and Aerosols in the Asian Region”」を開催します。概要は添付したfirst circularのとおりです。

--------------------------------------------------------------------------------

日時：2013年6月26日（水）～6月28日（金）

場所：茨城県つくば市　つくば国際会議場（エポカルつくば）　中会議室406

主催：独立行政法人国立環境研究所、GOFC/START(USA)

後援：財団法人日本環境衛生センター・アジア大気汚染研究センター（ACAP）

会費：無料

--------------------------------------------------------------------------------

本ワークショップは、北東アジア、東南アジア、および南アジアにおける温室効果ガスとエアロゾルによる大気環境影響の現状の理解、排出インベントリ・モデリング・気候影響に関する情報交換、国際的な研究協力を目指して、国立環境研究所と米国のGOFC/STARTが共催するものです。ワークショップでは、国内外の約40名の研究者の参加のもとで下記の４つのセッションを設け、アジアの大気環境に関する理解を深めます。
（１）人為起源排出インベントリ
（２）土地被覆・土地利用・大気汚染・温室効果ガスの地球監視プログラム
（３）森林火災による放出
（４）エアロゾル・気候変動・大気質

本ワークショップを契機として、国内外の研究者や行政担当者の間での交流と情報交換が進むことを期待するものです。

つきましては、本ワークショップへの参加をお願いするものです。 ワークショップへの参加を希望される方は、下記に御記入の上、6月7日（金）までに奥村典子（okumura.noriko@nies.go.jp）宛に、お送りくださるよう、宜しくお願い致します。
----------------------------------------------------------------------------
所属【日本語（　　　　　　　　　　　　　）；英語（　　　　　　　　　　　　　）】
氏名【日本語（　　　　　　　　　　　　　　）；英語（　　　　　　　　　　　　　）】
ワークショップへの参加を希望します。
　　　6/26（　）、6/27（　）、6/28（　）　　　【参加日に○を付けて下さい】
----------------------------------------------------------------------------

事務局　大原利眞（独立行政法人国立環境研究所・地域環境研究センター）
　　　〒305-8506　茨城県つくば市小野川16-2

TEL: 029-850-2491、FAX: 029-850-2569、Eメール：tohara@nies.go.jp