原　康子

京都市にて夫と息子と3人暮らし。

1996年：名古屋大学国際開発研究科修士課程修了。

2001年：認定NPO法人ムラのミライ（当時ソムニード）のインド事務所（アーンドラ/プラデッシュ州）設立時に赴任。

2001年から2016年：インドとネパールを拠点に、NGO、JBIC、JICAの住民主体のコミュニティ開発プロジェクトに専門家として従事。

2016年：関西大学非常勤講師

2017年・2018 年：公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会の委託でメタファシリテーション研修講師（東京とカンボジア）。

2018年〜現在：認定NPO法人ムラのミライ研修事業チーフ。

主な著書：『南国港町おばちゃん信金〜 ‘支援’って何？「おまけ組」共生コミュニティの創り方〜』、新評論、2014年。

Yasuko HARA

Living in Kyoto with husband and son.

M.A. (Graduate School of International Development, Nagoya University) 1996.

Joined Muranomirai’s first overseas office in India (Andhra Pradesh) in 2001.

Worked as expert in community based development projects for NGOs, JBIC and JICA in India and other Asian countries during the period from 2001 to 2016.

Part-time lecturer, Kansai University 2016.

Conducted Meta-facilitation trainings in Cambodia and Tokyo for Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities 2017 and 2018.
Chief Trainer of Meta-Facilitation in Muranomirai since 2018.

Author of "No winner no loser - a story of women who made their own haven from Market Economy", Shinhyoron, Tokyo, 2014.