（様式２－１）

平成 　　年 　　月　 　日

(財)奈良先端科学技術大学院大学支援財団

理 事 長　　田 代　　和　 　様

海　　外　　派　　遣

成　果　報　告　書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属・職名 | | Yamaguchi Laboratory, D2 | |
| 氏　名 | | Muhammad Niswar　　　　　　　　　　　　　印 | |
| 派遣目的 | | IEEE PerCom Workshop on Pervasive Wireless Network 2009 | |
| 派 遣 先 | | Galveston, Texas, US | |
| 派遣期間 | | 平成　2009年　03月　08日　～　平成　2009 年03月14日　（　7　日間） | |
| 会計報告 | | 申請額：　150,000円 | 決算額：　　150,000円 |
| 海 外 で の 活 動 成 果 | ①滞在期間中の活動状況について　　②今後の研究へつながる成果等について  ＊発表論文の採択通知の写し（学生のみ）を添付して下さい。  I have presented a research paper titled “Seamless VoWLAN Handoff Management based on AP Queue Length and Frame Retries” in IEEE PerCom Workshop on Pervasive Wireless Networking　2009.  Furthermore, I have obtained many latest update of Wireless Technology such as application of Wireless Sensor Network. I met the worldwide researchers and discuss several issues regarding latest/current update of Wireless Technologies, in particular, I have an extensive discussion with Prof.Ben Lee from Oregon State University regarding my research work since Prof. Ben Lee also conduct a research similar to my current research work. I have exchange the idea with him and we are going to discuss further in future. | | |