*SWIFT テクノロジー セミナー*

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター　Board Room

SWIFTの提供するサービス・製品はお客様のビジネスニーズに沿うため、継続的に進化し続けています。

直近のテクノロジーについての情報を得ていただくため、SWIFT Open Day Japan 2016, テクノロジーセミナーに是非ご参加下さい。当セミナーでは、SWIFTが提供するInterfaceや、今後予定されている変更と対応に必要なご準備や手順を解説いたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 13:30 – 14:00 | **開場及び受付** |
|  |
| 14:00 – 14:30 | **テクノロジーセミナー　開会の挨拶**スピーカー（同時通訳付）：**Anand Bindumadhavan**, Head of Services and Support Asia Pacific, SWIFT  |
|  |
| 14:30 – 15:00 | **SWIFT Interfaces （第一 部）**スピーカー（日本語による講演）：**Newton Soo**, Solution Architect, Asia Pacific, SWIFT |
|  |
| 15:00 – 15:15 | **休憩** |
|  |
| 15:15 – 15:45 | **SWIFT Interfaces （第二部)）**スピーカー（同時通訳付）：**Hemant Chandak**, Solution Architect, Asia Pacific, SWIFT |
| 15:45 – 16:15 | **SWIFTNet 7.2の詳細と今後の予定**スピーカー（日本語による講演）：**Newton Soo**, Solution Architect, Asia Pacific, SWIFT |
|  |
| 16:15 – 16:30 | **休憩** |
|  |
| 16:30 – 16:45 | **Technical Services**スピーカー（日本語による講演）：**Newton Soo**, Solution Architect, Asia Pacific, SWIFT |

* ご来場の皆様へ：本フォーラムにおける撮影・録音は固くお断りいたします。なお、使用された資料のうち公開可能な資料は、後日http://www.swift.com/jpに掲載されます。
* 講演内容等は事前の予告なしに変更させていただく場合がございます。予めご了承願います。

|  |
| --- |
| Alliance and SWIFTNet Release 7.2 - Mandatory upgrade |
| A mandatory upgrade to the underlying technology behind SWIFTs Interface products is planned for 2017. The aim of the release is to continue to provide a highly secure and efficient SWIFT service for our customers in the years ahead.This upgrade will apply to Alliance Access, Alliance Entry, Alliance Gateway, Alliance Web Platform Server-Embedded and SWIFTNet Link product.Release 7.2 will be available by the end of March 2017. It is necessary for affected customers to upgrade by June 2018, to ensure that their SWIFT services remain uninterrupted. The [Alliance 7.2 Preliminary Release Overview](https://www2.swift.com/uhbonline/books/protected/en_uk/al_7_2_prel_rel_ov/index.htm) and [SWIFTNet 7.2 Preliminary Release Overview](https://www2.swift.com/uhbonline/books/protected/en_uk/sn_7_2_prel_rel_ov/index.htm) documents provide further details to help planning for this change. |