القاهرة, 20 مايو 2020

تحية طيبة و بعد,

في ما يلي يمكنكم قراءة تطور وضع Coronavirus في مصر، منذ ظهوره لأول مرة وصولا الي الوقت الحالي، نأمل أن نتمكن جميعًا من رؤية نهاية لهذا الموقف قريبًا.

ابتداءً من 14 فبراير و صدور انباء عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في مصر (مع سائح أجنبي)، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لاحتواء الموقف وإبطاء انتشار الفيروس، بعد 16 يومًا وفي الأول من مارس، اكتشفنا الحالة الثانية ايضا مع سائح أجنبي.

لطالما كان رئيس الوزراء يتابع الوضع الوبائي العالمي للفيروس التاجي الناشئ. أوعز وزير الصحة برفع مستوى جاهزية جميع المستشفيات المخصصة للعزل وتزويدها بكل الإمكانيات اللازمة.

ظل قطاع الطب الوقائي يراقب دائمًا الحالة الوبائية العالمية على مدار الساعة، وينشر ويوزع المخطوطات والمنشورات والمبادئ التوجيهية للمرض في جميع انحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة والسكان في أعلنت تقريرها عن اكتشاف الحالة الثانية من المرض لمواطن أجنبي، مما يؤكد قدرة وفعالية الخطة الوقائية التي تم تطويرها. وأكدت الوزارة، تحت إشراف ومتابعة الوزيرة د. هالة زايد، قدرة الجهاز الصحي المصري على مراقبة أي حالة مرض وبائي واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره.

وأشارت الوزارة في تقريرها الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه قد تم رفع أقصى درجة من الاستعداد في جميع المرافق الصحية وأقسام الحجر الصحي في جميع نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية، حيث تتم مقارنة جميع الحالات القادمة من المناطق المتضررة من المرض. للكشف المبكر عن أي حالة واردة، أيضًا، تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية وتمت مراقبة المشاركين في الحالة للتأكد من أن المرض لا ينتشر.

في الاول من مارس،

أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء فحوصات طبية للمصريين الذين كانوا موجودين مع السائحين المصابين بفيروس كورونا الجديد، في حين أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، ومصدر ومكان الإصابة لا يزال قيد التحقيق.

في الثاني من مارس،

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رفعت الحد الأقصى من الاستعداد في المرافق الصحية وأقسام الحجر الصحي عند نقاط الدخول إلى البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا "Covid 19"

وأشارت السلطات المصرية إلى أن جميع من يأتون من مناطق مصابة بالمرض يخضعون لعملية الفحص، في محاولة لاكتشاف أي حالات جديدة محتملة في وقت مبكر.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقييد ومتابعة الأشخاص الذين يتعاملون مع الحالتين المصابتين للتأكد من عدم انتشار المرض، ورفع درجة استعداد وتأهب جميع المستشفيات المخصصة للعزل وتزويدها بجميع القدرات اللازمة.

في الرابع من مارس،

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الوقائية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لضمان حماية البلاد من فيروس كورونا.

لم يمض ستة أيام على إعلان الحالة الثانية لفيروس كورونا الخبير الكندي البالغ من العمر 53 عامًا، حتى أعلنت وزارة الصحة اكتشاف الحالة الثالثة في مصر، وهي الحالة الأولى لمصري مصاب بالفيروس، حيث أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما سابقًا هما أجانب.

وتبع وزير الصحة والسكان عقد غرفة إدارة الأزمات على مدار 24 ساعة والتي ضمت ممثلين من جميع الوزارات والجهات ذات الصلة في ديوان الوزارة لمتابعة حالة فيروس كورونا الناشئ داخل الدولة ووزارة. الخطة الوقائية في الموانئ وجميع مديريات الصحة في الجمهورية.

في السادس من مارس،

وزير الصحة: إجراء تحليلات لـ 2166 حالة مشتبه بها من فيروسات التاجية والإنفلونزا في مصر كلها سلبية.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحليل 2166 حالة مشتبه بها من فيروسات التاجية الناشئة (Covid-19) والإنفلونزا في مصر، من يناير الماضي إلى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها كانت سلبية، باستثناء 15 حالة أثبتت أنها إيجابية. .

قال وزير الصحة والسكان أنه تم اكتشاف 15 حالة إيجابية، 12 منها تم اكتشافها اليوم الموافق الجمعة 6 مارس على متن سفينة سياحية نيلية قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر, حيث كان المصابون حاملين للفيروس دون ظهور أي أعراض، وتم نقلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مع ملاحظة أن الحالات المتبقية كانت تخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم مراقبة صحتها وطمأنتها.

وأضافت أن الحالة التي تم تشخيصها بالأمس، الخميس 5 مارس 2020، لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عاد من صربيا عبر فرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وعند عودته إلى مصر لم تظهر عليها أي أعراض و بعد بضعة أيام من ظهور أعراض طفيفة، تم نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية على أولئك الذين كانوا على اتصال به.

واصلت وزارة الصحة والسكان رفع استعدادها في جميع موانئ الدولة (الجوية والبرية والبحرية)، ومتابعة الوضع مباشرة فيما يتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد أي فيروسات أو معدية الأمراض.

في التاسع من شهر مارس،

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للفيروس التاجي إلى 59 حالة.

أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان للشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحالات التي ثبتت فاعليتها المختبرية لفيروس كورونا، 4 حالات، بينها 3 مصريين وسيدة أجنبية، جميعهم على اتصال بالحالات التي تم الإعلان عنها سابقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف هذه الحالات هو جزء من أعمال الاستقصاء التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة من أجل الاتصالات المباشرة وغير المباشرة للحالات التي أثبتت أنها إيجابية، وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

في العاشر من مارس،

الصحة: 48 أجنبياً يغادرون أحد زوارق النيل البخارية في الأقصر بعد أن أثبتوا نتائج سلبية لتحليلهم لفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن 48 أجنبياً كانوا على متن سفينة سياحية نيلية بمحافظة الأقصر سيغادرون إلى بلادهم مساء اليوم، و 35 أجنبياً آخرين سيغادرون بلادهم صباح الغد.

غادر هؤلاء الأجانب محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة صحتهم والتأكد من النتائج السلبية لتحليلاتهم لفيروس كورونا الجديد (Covid-19) وبناءً على طلب بلدانهم بالعودة إلى بلادهم واتباع جميع الإجراءات الوقائية الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

لن يتم الكشف عن أي حالات إصابة جديدة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية باستثناء ما تم الإعلان عنه، مع ملاحظة أنه بمجرد الاشتباه في أي إصابة، سيتم الإعلان عنها على الفور، بشفافية كاملة وفقًا للصحة الدولية اللوائح وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالية التابعة للوزارة بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالعمل في غرفة عمليات لمتابعة أوضاع العمال المصريين لحظة بلحظة، والرد على أي استفسارات منهم، وتقديم الدعم اللازم. ومساعدتهم في أي وقت، وخاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار الفيروس"كورونا "والوقوف على القرارات الصادرة، والتي تتعلق بالعمل الأجنبي، بما في ذلك العمالة المصرية، والعمل على الحفاظ على حقوق تلك العمالة التي قد تتأثر ببعض التدابير التي اتخذتها بعض الدول في هذا الصدد. في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وتحث أطفالها على الخروج لحماية حقوقهم.

وأكدوا استمرار الاتصال المستمر مع المجتمع المصري، ووجدت أنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس بينهم، وأن جميع حالات الإصابة داخل منطقة القطيف ليست من الجنسية المصرية، والتي تم إغلاقها بشكل دائم. مما أدى إلى صعوبة الحركة للعاملين في القطاع المغلق، ومكان إقامتهم الدمام.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية والوقائية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" على النحو التالي:

1. تأجيل تنفيذ الأحداث والفعاليات الرياضية بما لا يضر بمصالح النظام الرياضي المصري وفق جدول الالتزامات الدولية وحدودها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.
2. توقف كل الأحداث والفعاليات الشبابية والرياضية التي تؤدي إلى وجود الجماهير.
3. التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تعقيم الأماكن الرياضية وتدريب الشباب.
4. تنبيه جميع المؤسسات والمرافق الرياضية والشبابية بما في ذلك النوادي الرياضية ومراكز الشباب لمراقبة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد الشباب والشباب وجميع مرافقها.

في 11 مارس،

الصحة: ارتفع عدد الحالات التي تم تحويلها نتيجة اختباراتها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 27 حالة، وتسجيل حالة إيجابية جديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحالات التي تحولت نتيجة اختباراتها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم الأربعاء، بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية السلبية مواطن مصري ضمن الحالات الأربع التي أُعلن عنها إصابة يوم الاثنين الماضي.

وأشار إلى تسجيل حالة جديدة، أثبتت أنها إيجابية لتحليلاتها لفيروس كورونا الجديد، اليوم، كانت على اتصال بالحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، وبذلك أصبح عدد الحالات التي سجلت إيجابية للفيروس في مصر 60 حالة، منها 27 حالة تحولت نتيجة تحليلاتها إلى سلبية بعد تلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تكثف المطارات المصرية بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان إجراءات وعمليات التعقيم بشكل كبير، بما في ذلك قاعات الدخول والخروج للسفر والوصول، وحاويات جوازات السفر، وأحزمة الحقائب، ومركبات نقل الأمتعة، وأماكن انتظار الركاب والمتلقون والمودعون والحمامات، ومن جانب الشركة الوطنية لمصر بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران، والتي تشمل قمرة القيادة وحجرة الركاب والممرات والمقاعد والمراحيض ومخازن الطائرات، بالإضافة إلى جسم الطائرة من الخارج كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

نشرت المطارات المصرية ملصقات لزيادة الوعي بطرق الوقاية من الاكليل والمبادئ التوجيهية العامة للحماية من الفيروس.

في 13 مارس،

أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بياناً حول أنشطة الكنيسة وتجمعاتها ومواسمها خلال الفترة القادمة.

وقال نص البيان: "إن العالم بأسره يمر بأوقات عصيبة على المستوى الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول وإصابة الكثير من الأشخاص وتزايد عدد الوفيات".

وقال البيان: "لذلك، يتعين على الجميع توخي الحذر والحفاظ على التوجيهات التي تساعد على منع انتشار المرض. هذه مسؤولية كل واحد منا".

وأضاف: "من وجهة النظر هذه، يرى آباء المجمع البطريركي توصية جميع كنائسنا بعدم إقامة الاحتفالات والرحلات وإحياء الفصح والتجمعات الكثيفة حتى انتهاء الأزمة، هذه المسألة تنبع من واقع مسؤولية الكنيسة في حماية حياة الجميع ".

في الرابع عشر من مارس,

وصف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد (109 حالات) بأنها "محدودة" مقارنة بحجمها في جميع أنحاء العالم.

وعزا مدبولي، في مؤتمر صحفي، يوم السبت، تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات فورية للتعامل مع الوباء بأنه "منذ أن أعلنا عن أول حالة منذ فترة طويلة، كانت الإصابات محدودة للغاية، ولكن خلال هذه الفترة بدأت الأعداد بالزيادة، الأمر الذي أجبرنا على اتخاذ قرارات سريعة ومستمرة ".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتمد على خطة واضحة في مواجهة فيروس كورونا تعتمد على 3 مراحل، مشيراً إلى أن "توفر المعلومات حول وجود حالات في أكثر من منقطة، وفي أكثر من مكان، هو ما أجبرنا على التحرك وفق المرحلة الثانية (ظهور المرض) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات ".

كان مدبولي يتحدث خلال المؤتمر للتعليق على قرار الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، قائلاً إن مسؤولي التعليم سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة لتعقيم جميع المنشآت التعليمية خلال هذه الفترة، للتصدي لهذا الفيروس.

وجّه الرئيس السيسي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي: "نحن ،كحكومة، نتخذ قرارات من جانبنا لحماية أطفالنا. وبالمقابل، يجب على المواطنين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أطفالهم من النزول إلى الشوارع".

كما ناشد رئيس الوزراء المصري "الحد من حالات المغادرة لحمايتهم" من إمكانية الإصابة بالفيروس، مشيراً في نفس الوقت إلى الإجراءات التي اتخذتها صلاة في المساجد التي اتخذها وزير الأوقاف، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الكنائس لمنع انتشار المرض.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إنه لا يوجد سوى 7 طلاب في مناطق منفصلة من إجمالي عدد المصابين بالفيروس على الصعيد الوطني.

وأشار شوقي إلى أنه سيتم استخدام القنوات التعليمية وموقع الوزارة على الإنترنت من خلال موقع إلكتروني خاص لمساعدة الطلاب في بعض مستويات التعليم.

سجلت مصر وفاة شخصين بسبب المرض، الأولى لمواطن ألماني، والثانية لامرأة تعيش في محافظة الدقهلية في دلتا مصر.

اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا من الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقالت الكنيسة في بيان، تضامنا مع توجيهات الرئيس بوقف الدراسة في المدارس والجامعات من أجل الحماية الصحية من فيروس COVID-19 الجديد، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل مع مجموعة من القرارات لمدة أسبوعين.

وأوضحوا أن تلك القرارات تشمل ما يلي:

1. تعليق جميع خدمات تعليم الكنيسة من جميع الأعمار.
2. تعليق الجلسات العلنية والسرية.
3. تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي لها تجمعات مثل (حضانات - مراكز تأهيل - رحلات ... الخ).
4. تعليق الدراسة في جميع المعاهد والكليات اللاهوتية.

وأضاف البيان أنه من الممكن إقامة أكثر من خدمة يومية لتجنب الازدحام خاصة في المناسبات والأعياد مع الحرص قبل الذهاب إلى الجماهير للتأكد من عدم ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو الإنفلونزا، مع إحضار كل مصلي خاص به أدوات (تغليف ، زجاجة ماء وغطاء رأس للنساء).

وأشارت الكنيسة في بيانها إلى ضرورة مراعاة حدود المصافحة قدر الإمكان، مؤكدة أنها ستواصل الصلاة من أجل الله ليحمي مصر ودول العالم كله من كل شر وينقذ البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.

في 16 مارس،

سجلت مصر 16 حالة جديدة بها ما مجموعه 126 حالة مصابة، 34 تحولت من اختبارات إيجابية إلى سلبية و 26 شفاء تماما من الفيروس.

في 17 مارس،

سجلت مصر 30 حالة جديدة بها ما مجموعه 196 حالة إصابة، 34 تحولت من اختبارات إيجابية إلى سلبية و 26 شفيت بالكامل من الفيروس.

في 18 مارس،

سجلت مصر 14 حالة جديدة بها ما مجموعه 210 حالة مصابة، 40 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 28 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 6 حالات وفاة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تعليق كافة الأنشطة الرياضية والثقافية للسيطرة على الفيروس.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع الفيروس.

وزارة الأوقاف تحظر المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أنها حظرت مساجدها قائلة إنها ستقتصر على عمل المسجد للصلاة وخطبة الجمعة فقط، لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة.

وطالبت الوزارة بالحد من التجمعات في العزاء على مراسم الجنازة دون إقامة باركيه، بالإضافة إلى قصر الدعوة على حفلات الزفاف للعائلات.

تم تعليق الطيران حتى 31 مارس

أعلن د. مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، تعليق الحركة الجوية في جميع المطارات المصرية من بعد ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس.

وأشار مدبولي إلى أن الإجراء يأتي كخطوة استباقية لمنع تفشي "كورونا" في البلاد وللوقاية من الأمراض.

تخفيض عدد العاملين في الدولة

أصدر مدبولي، في 16 مارس 2020، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في الدولة في الدوائر والوكالات الحكومية.

في التاسع عشر من مارس،

سجلت مصر 46 حالة جديدة بها إجمالي 256 حالة مصابة، وتحولت 42 حالة من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 28 شفيت بالكامل من الفيروس مع 7 وفيات.

في 20 مارس،

سجلت مصر 29 حالة جديدة بها ما مجموعه 285 حالة مصابة، 60 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 39 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 8 حالات وفاة.

أعلن المجمع الكاثوليكي، الهيئة العليا للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، عن توقف صلاة القداس الإلهي وجميع صلوات الجماعة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 الجديد المعروف باسم كورونا.

قالت الكنيسة في بيان بعد اجتماع آباء السينودس اليوم: ستبقى الكنائس مفتوحة للصلاة الفردية فقط من أجل الحفاظ على الصحة العامة واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وسنكرس صلواتنا حتى يتسنى لله إزالة هذا الوباء منا والعائلات التي فقدت أحباءهم.

وشدد السينودس على أن صلاة الجنازة يجب أن تقتصر على عائلة الفقيد فقط، وأن يبقى جميع الرعايا في المنزل، كل حسب ظروفه وحالته، مشيراً إلى أن آباء الكنيسة ينتظرون ما سينتج عن المرحلة الحالية لتقرر ماذا سيكون في صلاة الأسبوع المقدس وعيد القيامة.

وأضاف بيان الكنيسة: نصلي من أجل الأطباء والممرضين وجميع المتطوعين، أن يكافئهم الله على معاناتهم ويحميهم من كل شر.

استجابت الكنائس المصرية على الفور لتعليمات الدولة والإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، في حين أوقفت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات تعليم الكنيسة، ودعت الكنيسة الكاثوليكية إلى إغلاق المقاهي وأماكن التجمع و منعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

في 21 مارس،

سجلت مصر 9 حالات جديدة بها ما مجموعه 294 حالة مصابة، 73 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 41 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 10 حالات وفاة.

اجتمعت اللجنة الدائمة للسينودس المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم لمناقشة آخر التطورات في قضية تفشي فيروس كورونا COVID-19، حيث أصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: "في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، بالإضافة إلى البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، والتي توضح الانتشار السريع لفيروس COVID-19 الذي تم إنشاؤه حديثًا في مختلف دول العالم بما في ذلك بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم لاحتواء الوباء، وهو أكبر أزمة صحية خطيرة واجهناها منذ مئات السنين.

وتابع البيان: "وبما أن التجمعات تمثل أكبر خطر يؤدي إلى الانتشار السريع للفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من مسؤوليتها الوطنية والكنسية، ومن أجل الحفاظ على جميع شعب مصر:

1. إغلاق جميع الكنائس ووقف الخدمات الطقسية والجماهير والأنشطة.
2. إغلاق قاعات العزاء، وتقتصر الجنازات على عائلة المتوفى فقط، على أن تخصص كل رعية كنيسة واحدة للجنازات وتمنع زيارة جميع أديرة الراهبات والراهبات.

يسري هذا القرار اعتباراً من يوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وختم البيان: "إذ يشير إلى الكنيسة بقوله يسوع:" لا تجرِّب الرب إلهك "(متى 4: 7)، يناشد جماهير الأقباط في مصر وفي الخارج أن لا يرضى عن الأزمة الحالية، وأن يلتزم للتدابير التي أعلنتها السلطات المسؤولة، للمساهمة بشكل فعال في تفادي كارثة تلوح في الأفق، تترجم من قبل عدد متزايد من المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم، ليس من الحكمة أو الصدق أن يكون هناك شخص يسبب العدوى في الآخرين أو فقد أحد أحبائه.

تدعو الكنيسة الجميع إلى رفع الصلوات والدعاء في كل مكان، واثقة من أن صلواتهم ستصل إلى قلوب الرب القدير، وأنه سيشتاق إلينا ويرفع هذا الضيق، ويعطي الشفاء والسلام والهدوء للعالم أجمع و يبارك كل الجهود المبذولة لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم كله.

في 22 مارس،

سجلت مصر 33 حالة إصابة جديدة بها ما مجموعه 327 حالة إصابة، 74 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 56 شفاء تمامًا من الفيروس مع ما مجموعه 14 حالة وفاة.

في 23 مارس،

سجلت مصر 39 حالة اصابة جديدة بها 366 حالة مصابة، 96 تحولت من اختبارات ايجابية الى سلبية و 68 شفاء تماما من الفيروس مع 19 حالة وفاة.

في 24 مارس،

سجلت مصر 36 حالة جديدة بها ما مجموعه 402 حالة مصابة، 100 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 80 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 20 حالة وفاة.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن فرض حظر تجول ليلي في البلاد من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا لمدة 15 يومًا من الأربعاء.

قررت الحكومة المصرية فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا (17:00 حتى 4:00 بتوقيت جرينتش) لمدة 15 يومًا بدءًا من الأربعاء، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

أعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، والتي سيتم تطبيقها جميعًا اعتبارًا من يوم الأربعاء لمدة 15 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا، وأبرزها "حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة من السابعة مساء (19:00 بتوقيت جرينتش) حتى صباح اليوم التالي ".

واضاف انه تقرر ايضا "وقف جميع وسائل النقل العام والخاص خلال نفس الفترة". وتابع أنه "ابتداء من الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت جرينتش) حتى صباح اليوم التالي، سيتم إغلاق جميع المتاجر والحرف اليدوية والمراكز التجارية التي نسميها مراكز التسوق ومتاجر الخدمات وبيع البضائع مع إغلاق كامل في الجمعة والسبت."

وأوضح أن القرار الأخير "لن ينطبق على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات".

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "جميع المقاهي والمقاهي والنوادي الليلية ستغلق بالكامل خلال هذه الفترة (أسبوعان)، وستغلق جميع المطاعم، بشرط أن يقتصر العمل على توصيل الطلبات للمنازل".

وقال إن المكاتب الحكومية التي تقدم خدمات "التسجيل العقاري (التسجيل العقاري والوكالات القانونية) والسجل المدني وجوازات السفر وتصاريح البناء سيتم إغلاقها باستثناء المكاتب الصحية".

وشدد مدبولي على أن "العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ ستطبق على المخالفين والتي تبدأ بغرامة قدرها 4000 ألف جنيه (حوالي 670 دولاراً) وتصل إلى السجن".

وأوضح أن "خطتنا مقسمة إلى 3 مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولى عندما كان عدد المصابين أقل من مائة".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي زيادة الجرحى إلى المئات، وبمجرد أن وصلنا إلى هذه الأرقام، بدأنا في اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى إنقاذ حياة المواطنين المصريين.

وحذر من أنه إذا وصل عدد المصابين إلى ألف، "فسوف تكون هناك زيادة سريعة في الأعداد، وهي المرحلة التي نأمل أن نتباطأ للوصول إليها".

وشدد على أنه إذا تقدم المرض "فهناك قرارات أكثر شدة قد نتخذها".

وأضاف أن "التوجيهات الصادرة لوزارة الداخلية هي التعامل بحزم وحزم مع أي مخالفات".

وأكد مدبولي أن حكومته "تتخذ كل الخطوات وفق تطور وانتشار الوباء في مصر".

وأوضح أن الحكومة تفرض تدابير وقائية للحد تدريجياً من انتشار كورونا لتحقيق تأثير هذه القرارات على "فرص العمل وسبل العيش لكثير من الناس لدرجة أننا لا نؤذي أولئك الذين يعتمدون على قوتهم ومعيشتهم في عدم انتظام عمل."

يعيش حوالي ثلث المصريين حول خط الفقر، أو حوالي 30 مليون مواطن. لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العمال اليومي والموسمي في مصر، لكنها تقدر بالملايين.

بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، أعلن وزير الإعلام أسامة هيكل عن تمديد "تعليق الحركة الجوية لمدة 15 يومًا إضافية" حتى الخامس عشر من أبريل المقبل.

واصلت شركة الشحن الجوي بمطار القاهرة إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا من خلال سلسلة من الإجراءات التي تم تضخيمها بقرارها تخفيض العمالة في مكان العمل بنسبة تصل إلى 50٪.

وقالت مصادر الشركة لـ "اليوم السابع": "نحن ندرك جيدًا أننا في ظروف صعبة وأمام حالة فريدة، وليس لدينا علامات واضحة على ما يجري في المستقبل. لقد قمنا بتحليل الأحداث الجارية التي تدور حولنا وآخرها بيان من رئيس مجلس الإدارة ". أوقف الوزراء المصريون الحركة الجوية في جميع المطارات المصرية، باستثناء حركة الشحن الجوي، ابتداء من ظهر الخميس حتى 31 مارس 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا.

اتخذت الشركة مجموعتين من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس وتأمين جميع الطرود التي يتم تلقيها أو سفرها والتأكد من خلوها وحتى حفظها من أي فيروس يصل إليها. تم تنبيه جميع العاملين في جميع المواقع في الشركة، وخاصة أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع البضائع الواردة والصادرة والذين يترددون في استكمال إجراءات الإفراج. يمارس رجال الجمارك عناية وحذرًا كبيرًا أثناء التعامل مع جميع هذه المتغيرات والتأثيرات، بما في ذلك:

* انتبه إلى مكان عملك لتقليل خطر التعرض لنفسك وللآخرين.
* دع مديرك يعرف ما الذي يمكن أن يحدث لعمليات تداول الطرود وأيضاً ما قد يحدث للتجار من حولك.
* العمل على تقليل أعداد من يفترض أن يكونوا داخل المكاتب الإدارية وداخل ساحات الإفراج الجمركي، لأن ذلك سيقلل بشكل فعال من مخاطر التعرض لانتشار الفيروسات والحد من الاجتماعات.
* الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن ستة أقدام (حوالي مترين) عن الناس وعن بعضهم البعض.
* إذا كنت مريضًا أو لديك أي من الأعراض الرئيسية المرتبطة بالفيروس التاجي، يرجى إبلاغ مديرك والبقاء في المنزل حتى تتعافى تمامًا.
* إذا كنت قادمًا من خارج الدولة، فلا يجب أن تأتي إلى مقر الشركة، ويجب أن تذهب بعد وصولك إلى الوطن لمدة لا تزيد عن 24 ساعة، وتذهب إلى مستشفى تابع لوزارة الصحة وأحضر شهادة مشيراً إلى أنك خالية من المرض

إلغاء جميع الرحلات المتعلقة بسفر موظفينا، بما في ذلك المؤتمرات والدورات التدريبية، داخليًا وخارجيًا.

واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تشمل تطهير أماكن التردد والتعامل مع استخدام المطهرات ووسائل التعقيم المناسبة والقفازات الواقية والأقنعة.

كما نقوم بتوفير وحدات تطهير اليدين في جميع المواقع وسنقوم بزيادة أعدادهم وفقًا للتغيرات التي نراها وفقًا للتطورات.

مع توفير أجهزة قياس درجة الحرارة لجميع الموظفين والعملاء، سيتم استبعاد المشتبه بهم ومنعهم من الاختلاط مع موظفينا للحد من انتشار الفيروس.

في 25 مارس،

سجلت مصر 54 حالة جديدة بها ما مجموعه 456 حالة مصابة، 113 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 95 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 21 حالة وفاة.

في 26 مارس،

سجلت مصر 39 حالة جديدة بها ما مجموعه 495 حالة مصابة، 130 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 102 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 24 حالة وفاة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس أول اجتماع عبر الفيديو، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعطي رسالة مفادها أن الحكومة تبدأ في تنفيذ قرارات الحد من التجمعات ومنع الاختلاط، خاصة في ظل توفر البنية التحتية ل التحول الرقمي.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة فيروس كورونا الجديد خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني والحد من الانعكاسات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأسفر اجتماع الحكومة عن مجموعة من القرارات المهمة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي رصدتها "الأخبار" من خلال النقاط التالية:

1. إعطاء إجازة مدفوعة للموظفين والعمال الذين ينتقلون من محافظة إلى أخرى لتقليل النقل والحركة لمنع الاختلاط
2. سرعة الانتهاء من سيناريوهات الاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم
3. تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط لها بهدف التنسيق في التعامل مع العمال غير النظاميين.
4. حصر العالقين في الدول المختلفة وتجميعهم ثم التنسيق مع الأطراف المختلفة لإعادتهم إلى مصر.
5. تطبيق فكرة الحجر الصحي الآمن في بعض مواقع العمل لمشاريع الإسكان.
6. إنفاق حوالي 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان على الشركات التي تتعامل معها حتى تتمكن من دفع مستحقات موظفيها.
7. تمديد فترة صرف المعاش لمدة 12 يوم لتخفيف التوتر.
8. تنفيذ حملة مكثفة ضد استخدام الشيشة حتى لا يتضرر المواطنون.
9. الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي.
10. توفير اللوازم للمواطنين.

حفل الموسيقي عمر خيرت، الذي بثته وزارة الثقافة على قناتها على يوتيوب، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية، يبقيك في المنزل .. الثقافة بين يديك رقم قياسي للعرض يتحول إلى الاتجاه الأول على الموقع وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في 27 مارس،

سجلت مصر 41 حالة إصابة جديدة بإجمالي 536 حالة إصابة بالعدوى، و 147 حالة تحولت من اختبارات إيجابية إلى سلبية و 116 حالة شفاء تمامًا من الفيروس مع إجمالي 30 حالة وفاة.

في 28 مارس،

سجلت مصر 40 حالة إصابة جديدة بها 576 حالة مصابة، 161 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 121 شفاء تماما من الفيروس مع إجمالي 36 حالة وفاة.

تطهير 54 ألف مبنى بالمحافظات وإغلاق 4255 مخالفاً

ومصادرة الشيشة من 4748 مطعما

إغلاق 4000 مركز تعليمي وإلغاء 1449 سوق

تسلم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرًا من وزارة العمليات وإدارة الأزمات بشأن متابعة جهود المحافظ في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع التجمعات في المحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية. وإغلاق المراكز الخاصة والتعليمية خلال فترة التوقف عن الدراسة في المدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا ومعالجته والمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الأمان لهم.

وقال شعراوي إن التقرير الذي تلقاه من غرفة العمليات يشير إلى أن عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية بلغ نحو 54948 مبنى. كما أشار التقرير إلى عدد المحال التجارية التي تنتهك قرار رئيس الوزراء، وتم إغلاق 4257 متجراً.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن عدد المقاهي والمقاهي والمطاعم التي صودرت فيها الشيشة بلغ نحو 4748، مشيراً إلى أن عدد المراكز التعليمية التي أغلقت في المحافظات بلغ نحو 4045.

وقال وزير التنمية المحلية إن عدد الأسواق التي تم إلغاؤها بلغ نحو 1449 سوقاً، وتم إغلاق 1،656 صالة زفاف على مستوى المحافظات مخالفة القرارات الصادرة.

ودعا الشعراوي غرفة العمليات إلى مواصلة متابعتها لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالمحافظات.

من أجل أن ترفع الحكومة العبء على أكتافهم من عواقب الهالة

وزير القوى العاملة: 500 ألف عامل غير نظامي سجلوا بياناتهم حتى الآن

تدقيق البيانات المسجلة مباشرة تمهيداً لرعاية هذه الفئة

توضح القوى العاملة طريقة

تسجيل غير نظامي للعمل

يراقب محمد سعفان وزير القوى العاملة على مدار الساعة تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال النظام الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي بدأ قبل أسبوع، وحتى الآن، حيث تم تسجيل 500 ألف عامل غير نظامي من جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن بيانات التوظيف التي يتم تسجيلها مباشرة يتم تدقيقها، تمهيداً للنظر في رعاية هذه المجموعة لرفع العبء على أكتافهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما الذي يعاني التوظيف غير المنتظم الذي لا يؤمن دخلاً ثابتاً، في سياق اهتمام كبير من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير النظامية من أي تداعيات لفيروس كورونا الناشئ "Covid-19" .

في التاسع والعشرين من مارس،

سجلت مصر 33 حالة جديدة بها ما مجموعه 609 حالة مصابة، 182 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 132 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 40 حالة وفاة.

تمديد تعليق التجمعات والمجموعات في المساجد والأركان وقاعات الصلاة وما إلى ذلك حتى إزالة خلل التعليق

وصرح الأستاذ الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بناء على قرار تعليق إقامة التجمعات والجماعات وإغلاق جميع المساجد والأركان والمصليات بشكل مؤقت بالكامل في إطار تحقيق الأغراض المشروعة للحفاظ على الروح التي أحاط بها الإسلام بأسوار كثيرة من الحفظ والحماية.

في 30 مارس،

سجلت مصر 47 حالة جديدة بها ما مجموعه 656 حالة مصابة، 196 تحولت من اختبارات إيجابية إلى سلبية و 150 شفاء تماما من الفيروس مع 41 حالة وفاة.

وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد طيلة فترة الإغلاق إنهاء الخدمة مباشرة

تؤكد وزارة الأوقاف أن جميع موظفيها يواصلون تعليق التجمعات والمجموعات بالكامل وإغلاق المساجد بالكامل حتى انتهاء المرض، وتعلن الوزارة ذلك، محذرة جميع العاملين في مديريات العمال والأئمة والمفتشين وقادة أي تنفيذ متساهل، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

القباج يمدد تعليق أنشطة الحضانة لمدة أسبوعين

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتمديد تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانة في جميع محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل، وذلك تمشيا مع القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بتمديد تعليق العمل في المدارس والجامعات.

في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا الناشئ" (كوفيد 19)، ستواصل إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق. جميع المطاعم والنوادي الليلية واللياقة وحمامات السباحة في جميع الفنادق وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل فنادق الجمهورية حتى 15 أبريل 2020.

خلال هذه الفترة سيتم الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

في 31 مارس،

سجلت مصر 54 حالة إصابة جديدة بها 710 حالة مصابة، 205 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 157 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 46 حالة وفاة.

وزير الأوقاف ينهي خدمة هشام نظمي السيد حسن الكبير برتبة مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء

ووفقًا لمذكرة مديرية أوقاف شمال سيناء، التي نصت على أن السيد هشام نظمي السيد حسن كبير، مدير عام أوقاف شمال سيناء، أذن لبعض الناس وسمح لهم بالصلاة في جامع الصفا والمروة في مصر. وكلفت مديرية أوقاف شمال سيناء بتقديم تقرير رسمي ضده بشأن الحادث.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات تجريبية (بدون علامات) للمدرسة الثانوية الأولى من 5 أبريل إلى 22 أبريل 2020.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات ستكون متاحة للطلاب في منازلهم وعلى الجهاز اللوحي في الفترة الزمنية من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر حسب الجدول الزمني، علما أن الامتحان يمكن إجراؤه من جهاز لوحي أو من أي جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول متصل بالإنترنت من خلال Wi-Fi أو شريحة.

في الأول من أبريل،

سجلت مصر 69 حالة إصابة جديدة بها 779 حالة إصابة، 221 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 179 شفيت بالكامل من الفيروس مع ما مجموعه 52 حالة وفاة.

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية ، ابق في المنزل .. الثقافة بين يديك:

وزير الثقافة يطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية على الإنترنت

عبد الدايم: سلسلة المحاضرات تتناول جوانب عديدة من الحياة في المجتمع المصري وتهدف إلى تثقيف ورفع الوعي

الزراعة "تدفع منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات

منافذ متنقلة لـ "المحاصيل المحمية" تجول بمحافظة القليوبية .. ومنافذ "مشروعات التنمية الشاملة" لدعم أهالي الشلاتين

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر منافذ متنقلة، إلى القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خطة الدولة لزيادة العبء على المواطنين خاصة في ظل الازمة الحالية ومنع الازدحام لمنع فيروس كورونا.

قامت الإدارة العامة للزراعة المحمية بدفع ثلاث سيارات كمنافذ متنقلة محملة بالخضار ومنتجات الفاكهة والبقوليات ومنتجات الألبان والمربى والعسل، وتجوب المركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

في الثاني من أبريل،

سجلت مصر 86 حالة إصابة جديدة بها 865 حالة مصابة، 282 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 201 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 58 حالة وفاة.

خلال جلسة مجلس الوزراء:

وزير الصحة يستعرض الموقف من فيروس "كورونا" في مصر

94٪ من المتوفين في الفئة العمرية فوق الخمسين و 100٪ من المتوفين يعانون من أمراض مزمنة

ساهمت إجراءات العزل وحظر الحركة في استقرار أعداد المصابين في محافظتي البحر الأحمر والأقصر

استعرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي الوضع الراهن في مواجهة "فيروس كورونا" الناشئ في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحالات التي حولت نتائج تحليلها من إيجابي إلى سلبي بلغت 221 حالة، في حين ارتفعت الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفيات إلى 179 حالة، في حين سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، وبذلك أصبح المجموع عدد المصابين داخل الدولة إلى 779 مصابا، حتى مساء أمس، تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 52.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل للوضع في مصر، والذي كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى التي زاد فيها الوباء بشكل ملحوظ.

وبحسب التقارير، فإن الفئة العمرية الأكثر تضرراً هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاماً، حيث تمثل 22٪ من جميع الإصابات، و 94٪ من المتوفين في الفئة العمرية فوق 50 سنة، و 100٪ من المتوفين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض (الفشل الكلوي، قصور الشرايين، أمراض الضغط، السكري) ومرضى الأورام.

وأضاف الوزير: "بلغت نسبة الذكور 61٪ من إجمالي الجرحى، بينما سجلت نسبة الإناث 39٪، وإصابات الأطفال دون عشر سنوات بنسبة 2٪ من إجمالي الإصابات"، موضحا أن كان متوسط ​​فترة الإقامة في المستشفى من وقت الدخول حتى الشفاء التام 8 أيام.

وكشفت الدكتورة هالة زايد أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها ترجع في جزء كبير منها إلى الوافدين إلى البلاد ومن يختلطون معهم، مشيرة إلى أن إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار. من أعداد بعض المحافظات مثل محافظات البحر الأحمر والأقصر بسبب التوقف مصدر الإصابة بالمجموعات السياحية وأن القرى المعزولة لم تظهر حالات جديدة حتى الآن.

رئيس مجلس الوزراء: نتابع بشكل دوري استمرار تشغيل المصانع ونقل البضائع للتأكد من استمرار دوران العجلة

توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة لتقديم خدمات طبية متكاملة في مواقع العمل والإنتاج

جميع السلع الأساسية متوفرة، وهناك احتياطيات ومخزونات كافية حتى عيد الأضحى

مخزون استراتيجي كاف من المنتجات البترولية المختلفة

خطاب رسمي من البنك الدولي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها مصر في قطاع التعليم لمواجهة الأزمة

في الثالث من أبريل،

سجلت مصر 120 حالة جديدة لإجمالي 985 حالة مصابة، 296 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 216 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 66 حالة وفاة.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الوزاري الأفريقي حول أزمة الهالة، المعروف طبياً باسم "Covid 19"، من خلال تكنولوجيا المؤتمرات عبر الفيديو، حيث أنه يأتي لاستكمال المؤتمر الذي عقد في 19 مارس لوزراء أفريقيا.

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع الدولة المصرية باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة.

وأضافت السعيد أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها في ضوء هذه الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات التالية بمجرد أن تضطر الدولة إلى تنفيذها، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالعمالة المصرية، الأمر الذي يؤكد سيادة الرئيس عبد فتاح السيسي، وجوب ملاحظته دائما، بالإضافة إلى المصريين المغتربين بالخارج الذين يريدون العودة إلى وطنهم.

وأضاف السعيد أنه على الرغم من هذه الأزمة ومع لجوء معظم الدول لخفض ميزانياتها، فإن مصر تتجه بالكامل في اتجاه آخر من خلال زيادة ميزانيتها، مما يعكس نجاح نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية في الفترة الماضية، والذي ساهم في مواجهتها لمواجهة هذه الأزمة الحالية.

استعرض د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هي الإجراء الوقائي الأبرز الذي اتخذته مصر لمواجهة الأزمة الناشئة لفيروس كورونا.

وأوضح السعيد أن نظام التحول الرقمي والأتمتة الذي تمكنت الدولة من اتخاذ خطوات كبيرة فيه ساعد بشكل كبير في معالجة الأزمة العالمية الحالية وتسهيل العديد من الخدمات للمواطنين دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مقر مقدمي تلك الخدمات في تنفيذ المكالمات لتجنب التجمعات وحظر التجول التي تتخذها الدولة.

وأشار السعيد إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الموازنة للسنة المالية 2020/2021، حيث تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديدة لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والاجتماعي. تضامن وكذلك زيادة ميزانية القطاع الصحي والمستشفيات الجامعية بمعدل يقارب 100٪ للمستشفيات الجامعية و 70٪ للقطاع الصحي للسنة المالية 2020/2001 مقارنة بميزانية العام المالي الحالي 2019 / 2020.

قامت السعيد بلفت الانتباه إلى أبرز القرارات الرئاسية لمواجهة أزمة كورونا، مشيراً إلى إدارة 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطيات العامة للدولة المكرسة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وتابعت د. وتحدثت هالة السعيد عن القرارات المتخذة لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى قرار رئيس الجمهورية دفع قسط دوري للمتقاعدين بنسبة 14٪ لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، وأشار السعيد إلى توافق على إدراج البدلات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80٪ من الأجر الأساسي.

كما تحدث السعيد عن الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة والتي يمثلها رئيس الوزراء بإصدار عدة قرارات تضمنت توفير 3.8 مليار جنيه كمبالغ نقدية عاجلة لدعم القطاع الصحي في البلاد لمواجهة أزمة كورونا خلال الأزمة الحالية. وأضاف في شهر مارس أنه تم شراء 2.6 مليار جنيه وإتاحتها لوزارة الصحة، و 427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، بالإضافة إلى 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، بالإضافة إلى إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة بدل مهنة الطب بنسبة 75٪ مؤخرًا.

وفي إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية، أكد السعيد أنه تم اعتماد تخصيصات عاجلة قدرها 8.7 مليار جنيه لمنظمات السلع والخدمات في يناير وفبراير، بالإضافة إلى اعتماد 4 مليارات جنيه من المخصصات لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين بالسلع الغذائية الأساس خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وتوافر 187.6 مليون جنيه فور الازمة منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام وامدادات لمواجهة انتشار الفيروس و 34.1 مليون جنيه مكافآت للعاملين في الحجر الصحي وعزل المستشفيات اضافة الى 200 مليون جنيه اضافية في الخطة من وزارة الصحة والسكان للعام المالي الحالي 2019/2020.

تطمئن المستشفيات الجامعية المصريين وتكشف عن قدراتهم على معالجة فيروس كورونا

في ضوء الانتشار السريع لفيروس كورونا الناشئ في دول العالم، أعلنت المستشفيات الجامعية رفع حالة الطوارئ والاستعداد الأقصى لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد حياة الملايين، وأصبح ضروريًا لمؤسسات الدولة لنتكاتف لمواجهة هذه الأزمة.

ما هي قدرات المستشفيات الجامعية للتعامل مع فيروس كورونا؟

● 35825 سرير

3959 سرير للعناية المركزة

431 سرير في العناية المركزة للأطفال

● 3754 مراوح

● 838 مشتل

إذن، ما هي القوة البشرية الإجمالية في المستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا؟

1524 تخدير تخصصي وعناية مركزة

● 460 تخصص أمراض الصدر

● 401 تخصص في الأمراض المتوطنة

● 846 تحليلاً متخصصاً

● 768 تخصص اشعة تشخيصية

ليبلغ مجموع الأطباء: 3999 طبيبًا

في الرابع من أبريل،

سجلت مصر 85 حالة إصابة جديدة بها ما مجموعه 1070 حالة إصابة، 306 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 241 شفيت تمامًا من الفيروس مع ما مجموعه 71 حالة وفاة.

بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية صباح اليوم، استقبل فندق يطل على البحر في مدينة مرسى علم السياحية وفداً من 293 شخصاً و 13 رضيعاً من المصريين العائدين من واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة لقضاء 14 شخصاً أيام فترة الحجر الصحي لهم.

خلال اليومين المقبلين، يستقبل فندق آخر في المدينة وفداً آخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

الأوقاف: لا مكان لعقد طاولات إفطار عامة هذا العام. السلع النقدية والغذائية هي الأولى والأكثر فائدة للفقراء

تؤكد وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي طرف بإعداد طاولات على مقربة من المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد لجميع المحسنين واللجان الصالحة والجمعيات والهيئات التي كانت تقيم موائد الإفطار في الشهر الكريم لبدء مثل هذه السلع النقدية أو الغذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك

في إطار جهود وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد:

البيئة: تفتيش 93 مستشفى ومركز طبي ومختبر خلال الـ 48 ساعة الماضية

ياسمين فؤاد تؤكد أن الوزارة تتبع إجراءات رقابية صارمة على جميع المصادر المحتملة لانتشار الفيروس وتدعو المواطنين إلى الالتزام واتباع التعليمات وطرق الوقاية.

ضمان جودة منتجات الرعاية الصحية المتداولة في السوق المحلي

تشغيل مختبرات قسم الكيمياء بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على اختبار جودة المنتجات الواقية للتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية والدولية.

الأستاذ مجدي فهمي: الهيئة تستقبل يومياً أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول وأقنعة الوجه

في الخامس من أبريل،

سجلت مصر 103 حالات جديدة بها ما مجموعه 1173 حالة إصابة، 346 تحولت من اختبارات إيجابية إلى سلبية و 247 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 78 حالة وفاة.

في تقرير لوزير التنمية المحلية:

رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تقرير اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الوقائية والوقائية لمواجهة فيروس COVID-19 الناشئ في ضوء توجيهات الرئيس للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأشار التقرير، الذي تناول الإجراءات المتخذة حتى نهاية مارس 2020، إلى أن المحافظات على مستوى الجمهورية شهدت تطهير وتعقيم حوالي 77 ألف مبنى، تشمل الإدارات الحكومية، وأماكن العبادة، والمدارس، والشوارع العامة، أماكن التجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف التقرير أنه في إطار التطبيق الصارم لإجراءات حظر التجول واستمرار جهود المتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد شهدت الفترة المشار إليها إغلاق حوالي 5 آلاف متجر تجاري ينتهك الافتتاح. وأوقات الإغلاق، ومصادرة "الشيشة" في حوالي 7 آلاف مقهى وكافيتريا، قبل أن يتم إغلاقها بالكامل، إلى جانب إغلاق حوالي 7000 مركز تعليمي، وإلغاء 2166 سوقًا شعبيًا، وإغلاق 2374 ناديًا وحفل زفاف قاعات.

التعليم العالي يطلق مبادرة "ابق جاهزًا" لأطباء الامتياز وطلاب المدارس الطبية للتصدي لفيروس كورونا (فيديو). امتياز الأطباء وطلاب المدارس الطبية: مستعدون لمساعدة الجيش الأبيض على القضاء على فيروس كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مبادرة "البقاء جاهزاً" لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، لتشكيل خط دفاع ثانٍ للجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، أن نكون مستعدين لأي تفويض لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذا الوباء المنتشر في العديد من دول العالم.

في السادس من أبريل،

سجلت مصر 149 حالة جديدة بها 1322 حالة إصابة بالعدوى، 396 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 259 شفاء تماما من الفيروس مع 85 حالة وفاة.

وزير المالية يجتمع عبر تقنية المؤتمرات عبر الفيديو مع مجموعة من رجال الأعمال لمناقشة تداعيات أزمة كورونا

يعد د. معيط بدراسة جميع مقترحات مجتمع الأعمال لدعم الصناعات والصادرات المصرية يوافق الوزير على صرف كامل مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه مع صندوق تنمية الصادرات. يستثنى جميع المصدرين من تقديم شهادة موقف ضريبي لدفع مستحقاتهم مع الجهات الحكومية حتى نهاية يونيو

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور المدن والمستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها كجزء من خطة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا

ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وإعداد وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضى فيروس كورونا عند الحاجة، والتأكد من أن جميع وسائل الحماية يتبع الطاقم الطبي وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قام البحث العلمي صباح الاثنين بتفتيش العديد من المنشآت الجامعية والمستشفيات في جامعتي عين شمس والقاهرة لتحديد مدى جاهزيتها والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفى الجامعي ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة.

في السابع من أبريل،

سجلت مصر 128 حالة جديدة بها ما مجموعه 1450 حالة إصابة، 427 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 276 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 94 حالة وفاة.

وزير التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة الأزمة الناشئة لفيروس كورونا. وكلما كان الاقتصاد أكثر سلامة من الناحية الاقتصادية، زادت قدرته على التعافي. يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المرنة للغاية ويمكن أن يقف في وجه الأزمات وأن يكون موثوقًا في الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، بالإضافة إلى إمكانية تصدير منتجاته إلى الخارج.

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة حول جهود مبادرة "صوت الجمهور" لحل شكاوى المواطنين بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس. وأهمها وقف توفير الشيشة في المطاعم والمقاهي والمقاهي وإغلاقها في المواعيد التي يعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء، وإغلاق مراكز الدروس الخاصة والتعليمية والحضانات وعدم إنشاء أسواق.

وقال الوزير إن معدل الانخفاض في عدد الشكاوى الأسبوع الماضي يشير إلى تفهم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

الأوقاف: تعليق كل الأمور الجماعية في رمضان

نظرا لتزايد انتشار فيروس كورونا عالميا وكتدبير احترازي، قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأنشطة والأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان، حيث قررت في السابق حظر إنشاء طاولات بالقرب من المساجد أو ملحقاتها. ويشدد على حظر أي عمليات إفطار جماعي في الوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الجديدة

مدبولي يشيد بجهود القوات المسلحة التي تمت مراجعتها اليوم بالتعاون مع الوزارات المختصة لمكافحة الفيروس. وزير الصحة: 91٪ من أول 1000 حالة مصابة تلقوا رعاية طبية في غرف المستشفى العادية. تشير الإحصائيات إلى أن 88٪ من الحالات المصابة بها أعراض بسيطة. وزير التعليم العالي يعرض استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة في مواجهة فيروس "كورونا" وجهود الجامعة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي

وزير التموين يؤكد توافر مخزون سلعي كاف ويدعو المواطنين إلى عدم تخزين أي سلع: لا يوجد سبب لذلك. اطمئن، لا تشغل بالك

تطلب اللجنة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالبيانات الرسمية وعدم ذكر أسماء الجرحى أو تفاصيل عنهم.

في الثامن من أبريل،

سجلت مصر 110 حالات جديدة بها ما مجموعه 1560 حالة مصابة، 439 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 305 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 103 حالة وفاة.

أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي استمرار قرارات حظر التجول وتنفيذ الإجراءات التي سبق الإعلان عنها لمدة أسبوعين إضافيين، مع تعليق الحركة الجوية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتخفيض القوى العاملة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، تأخيرًا لمدة ساعة واحدة في بدء الحظر اليومي، بحيث تبدأ ساعات الحظر الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السابعة مساءً، وقرار مجلس الوزراء خصم 20٪ من راتب جميع أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعما لمبادرة منحة العمل العادية وصندوق مصر طويل الأجل استجابة لدعوة الرئيس المصريين للمشاركة في دعم منحة العمل غير المنتظمة مبادرة.

هذه أبرز تصريحات مدبولي خلال المؤتمر: -

* يستمر حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل / نيسان، مع تفويض وزارة الداخلية بالالتزام بالحظر في الساعة الثامنة مساءً دون أعذار لمن لم ينفذ القرار.
* نرسل تحية شكر وتقدير لجميع مؤسسات الدولة وجهودها في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
* تقف القوات المسلحة دائما بجانب المواطنين لحمايتها من الداخل والخارج.
* لا تزال مصر ضمن الحدود الآمنة للسيطرة على المرض بسبب الإجراءات الوقائية والوقائية التي تتخذها الدولة
* يجب أن يكون هناك التزام قوي في المرحلة القادمة للحد من انتشار الفيروس.
* المعيار الأهم هو التزام المواطن بتنفيذ جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة.
* حتى هذه اللحظة، نحن قريبون من السيناريوهات التي توقعناها منذ البداية إلى متوسط ​​عدد الإصابات.
* نصلي لكي لا نصل إلى المراحل الخطرة التي وصلت إليها دول العالم.
* نعتمد على المواطنين الذين يستمرون في الالتزام بتدابير الدولة للخروج من الوضع الصعب الذي يواجهه العالم مع الحد الأدنى من الخسائر في الأرواح والخسائر الاقتصادية.
* لولا تدابير الإصلاح الاقتصادي للدولة، لما استطعنا تحمل الإجراءات السلبية للفيروس التاجي.
* أوصت لجنة الأزمات بمواصلة نفس إجراءات الحظر التي تم اتخاذها سابقاً لمدة أسبوعين.
* سيشهد الأسبوعان التاليان أحداثاً دينية للمسيحيين والمسلمين، ونؤكد لهم ضرورة تجنب التجمعات والحشود.
* ستشهد الفترة القادمة المزيد من القرارات والإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير

لمواجهة فيروس كورونا

وزارة قطاع الأعمال العام: زيادة إنتاج شركات الأدوية المطهرة والكحول الإيثيلي

قطاع الأعمال: إنتاج 95 ألف عبوة من 70٪ كحول إيثيل و 4 أطنان من المطهرات يومياً

في إطار توجيهات السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية، لزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توافر هذه المنتجات في السوق بالكميات والأسعار و لتلبية احتياجات المواطنين ضمن التدابير الوقائية في مواجهة فيروس الهالة الناشئة.

قامت شركات الأدوية الفرعية (النيل - العربية - النصر - ممفيس) بزيادة إنتاج المطهرات إلى 4 أطنان يوميًا في عبوات من 60 مل إلى 4 لترات، ومن الكحول الإيثيلي بتركيز 70٪، تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوات في اليوم بسعة 110-200 ملي (للاستخدام الشخصي) بالإضافة إلى 20 ألف زجاجة سعة 1 لتر.

في 9 أبريل،

سجلت مصر 139 حالة جديدة بها ما مجموعه 1699 حالة إصابة، 468 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 348 شفيت تماما من الفيروس مع ما مجموعه 118 حالة وفاة.

انتهاء خدمة مؤذن جامع وإلغاء خطيب واعظ بمكافأة أوقاف المنوفية لمخالفته تعليمات إغلاق المساجد

جاء في مذكرة مديرية أوقاف المنوفية أن المؤذن / أحمد محمد محمد رجب أعطى مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف بمحافظة المنوفية لأخيه / محمد محمد محمد رجب خطيب أ. المكافأة التي بدأت بإلقاء درس لإحياء نصف ليلة شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 7/4/2020، أنهى معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة المؤذن المذكورة وألغى خطاب الواعظ.

كما تؤكد وزارة الأوقاف على عدة أشياء:

1. ضرورة إغلاق المسجد بالكامل من الداخل مع رفع الأذان.
2. إن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب مشروع ووطني وإنساني.
3. عدم وجود مكان في الوزارة للمنتسبين أو المتغيبين عن الواقع.
4. جدية في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماته بشأن الإغلاق الكامل للمساجد خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.
5. تحويل خمسين مليون جنيه لفائدة المتضررين من تأثيرات الفيروس التاجي

في العاشر من أبريل،

سجلت مصر 95 حالة إصابة جديدة بها 1794 حالة إصابة، 505 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 384 شفيت بالكامل من الفيروس مع ما مجموعه 135 حالة وفاة.

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التعقيم والتطهير المستمر والدوري لجميع المحطات والقطارات، وبث رسائل توعية عبر المحطات الإذاعية الداخلية حول الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، واستمراره. ارتداء العمال من أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور ومن يقومون بتطهير وتعقيم الكمامات.

البيئة: تفتيش 404 منشآت طبية حتى الآن ... ومراقبة 456 نقطة تراكم للنفايات في عدد من أحياء القاهرة والجيزة والتعامل الفوري معها.

ياسمين فؤاد: قمنا بجمع حوالي 46،617 طنًا من النفايات في الأسبوع للتخلص الآمن منها في محافظات البرنامج الوطني للنفايات

يشدد الرئيس على أقصى درجات الحماية للعمال

القوى العاملة: تفتيش 2031 منشأة للمتابعة

إجراءات وقائية لمواجهة "كورونا"

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، التي تشكلت في ديوان الوزارة العام وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المصانع والشركات والمؤسسات لحماية العمالة، وكذلك اتباع تدابير الحماية الشخصية من الأقنعة والقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

في 11 أبريل،

سجلت مصر 145 حالة إصابة جديدة بها ما مجموعه 1939 حالة إصابة، 542 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية و 426 شفيت تمامًا من الفيروس مع ما مجموعه 146 حالة وفاة.

يقوم وزير التنمية المحلية بمتابعة محافظ الغربية ونائبه ووضع حلول سريعة لمشكلة النظافة وتراكم النفايات وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جائزة الإيسيسكو لمعالجة فيروس كورونا

في 12 أبريل،

سجلت مصر 126 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2065 حالة مصابة، 589 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 447 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 159 حالة وفاة.

في مؤشر واضح على مرونة الاقتصاد المصري تجاه الأزمات والتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات النمو في المنطقة وتماسكه في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. أزمة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلا عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذت لمواجهة هذه الأزمة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ورقة تسلط الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أزمة كورونا.

سلطت الإنفوجراف الضوء على وجهة نظر وكالة فيتش للاقتصاد المصري، والتي توقعت أن تستمر في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 على الرغم من أزمة كورونا، لتصل إلى 4.1٪ خلال الأزمة - مع العلم أن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2٪ - بعد أن كان متوقعًا وفقًا للوكالة، يجب أن تصل إلى 5.6٪ قبل الأزمة، تليها تونس بمعدل نمو 0.9٪ خلال أزمة كورونا، بعد توقع "فيتش" أن تصل إلى 1.9٪ قبل الأزمة، ثم السعودية العربية بنسبة نمو 0.8٪ خلال الأزمة، وكان من المتوقع أن تصل إلى 1.7٪ قبل الأزمة، والأردن بمعدل نمو 0.4٪ خلال الأزمة، بعد أن كان من المتوقع أن تصل إلى 2.8٪ قبل الأزمة، وعمان بنسبة نمو بلغت 0.3٪ خلال الأزمة، بعد أن وقعت ذلك بنسبة 1.1٪ قبل الأزمة.

وزير قطاع الأعمال العام: تشغيل 3 محلج قطن مطور نهاية 2020 ... و 3 أخرى العام المقبل

حقق النظام الجديد لتجارة القطن نتائج جيدة .. وتعمم في أنحاء الجمهورية الموسم الجديد

في 13 أبريل،

سجلت مصر 125 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2190 حالة مصابة، 622 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 488 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 164 حالة وفاة.

للوقوف على سير العملية الإنتاجية والإلتزام بالإجراءات الوقائية للعاملين بالمصانع

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد خطوط الانتاج بـ 3 مصانع للمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة بمدينة العبور الصناعية

نيفين جامع: القطاع الصناعى ملتزم بتنفيذ الإجراءات الإحترازية....وتشكيل لجنة من أجهزة الوزارة للقيام بحملات تفتيشية لمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا بالمصانع

الوزارة تنفذ خطة شاملة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج وسلامة العمال

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلتزام القطاع الصناعى بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف ضمان إستمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع ،مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة.

تواصل وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة حملات التطهير والتعقيم لعدد من منشأتها الحيوية فى اطار تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)

في 14 أبريل،

سجلت مصر 160 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2350 حالة مصابة، 683 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 514 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 178 حالة وفاة.

أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"وتهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وزير المالية:

تكليف رئاسي بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال.. حتى يتجاوز «محنة كورونا». تيسيرات جديدة لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الاقتصادية

رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم الطعن في الموعد القانوني فور سداد ١٪ من قيمة أصل الضريبة. رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد ٥٪ من قيمة أصل الضريبة وتقسيط الباقي علي مدة لا تقل عن سنتين

نستهدف استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة. الدولة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى. لا نريد أن نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا»

الصحة تطلق تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول فيروس كورونا

الصحة: التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

"الزراعة" استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

التعليم العالي توزع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية

صرح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية؛ بهدف تعقيم كافة المترددين على هذه المستشفيات، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية وعلي رأسها سوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين علي السوق وكذا الباعة المتواجدين به.. وخاصة ما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به خاصة أمام مبني مستشفي المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الاشغالات، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال انشائية حالياً بالمنطقة وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضارى للمنطقة بالكامل .

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لايقاف العمل بالسوق وإغلاقه بصورة نهائية.

في 15 أبريل،

سجلت مصر 155 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2505 حالة مصابة، 751 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 553 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 183 حالة وفاة.

في ضوء توجيهات الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إطلاق خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد

من خلال تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع

في إطار توجيهات الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام التكنولوجيا من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته، أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول الي الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

وقد أكد الدكتورعمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير المساندة بكافة صورها للمواطنين من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس

مدبولي يُهنئ المصريين الأقباط بعيد القيامة.. ويُشدد على استمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية في شم النسيم

تكليف بردع أي محاولات لمُخالفة القرارات المُتخذة لمنع التجمعات بأقصى درجات القوة

رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بإستغلال فترة الحظر في رفع مخلفات القمامة والإهتمام بالتطهير والنظافة

مدبولي يوجه الشكر للمُحافظين على جُهودهم في إزالة مُخالفات البناء وتنظيم صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

المحافظون يقدمون تقارير عن إزالات مخالفات البناء ويؤكدون: لن نترك مخالفة واحدة

غلق تام لكل الشواطئ والمتنزهات ومنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

وتوجه رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشدداً على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلاً للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.

في 16 أبريل،

سجلت مصر 168 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2673 حالة مصابة، 781 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 596 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 196 حالة وفاة.

بناءً علي توجيهات وزير النقل بتشغيل عدد من القطارات الاضافيه علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة. السكة الحديد تشغل ٤ قطارات إضافية وامتداد قطار وتعدل ميعاد قطارين علي الوجهين القبلي والبحري بدءً من اليوم الخميس ١٦ ابريل ٢٠٢٠ ليصل اجمالي القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة الي ٧٠٧ قطار

رئيس الهيئة العامة للاستثمار يقرر:

التصريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار

فى إطار القرارات الصادرة بشأن مواجهة أزمة فيروس"كورونا" المستجد، اصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بأن يُصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، ويحق لها إضافة هذا الغرض للأغراض المرخص لها بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر. كما نص القرارعلى قيام قطاع المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فقد وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإجراء تحليل الأجسام المضادة "PCR" لجميع العاملين، والمستخدم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وذلك للتأكد من صحة وسلامة العاملين بالوزارة. وتم إجراء التحليل بمقر الوزارة لـ٧٠ من العاملين بالوزارة تتقدمهم السيدة وزيرة الهجرة، وجاءت نتيجة التحليل "سلبية" لجميع العاملين.

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن بعد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، موضحة عبر رسوم بيانية موقف انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، لايضاح المحافظات الأكثر إنتشاراً بها، كما كشفت معدلات الإصابات الأسبوعية، وأعداد الحالات التي تماثلت للشفاء، وتلك التي تم عزلها.

كما قدمت الوزيرة مُقارنات بين مصر وبعض دُول العالم في عدة أوجه، من بينها مُعدلات الإصابة قبل وبعد الإجراءات الإحترازية، وعدد الحالات الإيجابية وحالات الوفاة، بالإضافة إلى نسب الشفاء، وكذلك نتائج استراتيجية الفحص وفرز الحالات، وأشارت إلى أن معدل الإصابات بمصر يبلغ 25 شخصاً لكل مليون مواطن، ومعدل الوفيات شخصين لكل مليون مواطن، بينما يصل معدل الإصابة العالمي إلى 267 شخصاً لكل مليون نسمة، ومعدل الوفيات نحو 17 شخصاً لكل مليون نسمة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مُستجدات اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت ثلاث حالات ولادة بداخل مستشفيات العزل، وأوضحت أنه تم تحويل عدد من الحالات البسيطة من مستشفيات العزل إلى مقار تم تجهيزها، بإجمالي 329 حالة، منها 59 حالة إلى المدينة الشبابية بأبو قير، و69 حالة لمركز التدريب المدني بدمياط، و54 حالة للمدينة الجامعية بالمنصورة، و122 حالة لمنشأة سياحية بأكتوبر، و5 حالات لنُزل الشباب بالأقصر، و20 حالة لنزل الشباب بأسوان.

وتناولت الوزيرة معدل التفاعل مع المنصات الإلكترونية التي تتلقى من خلالها الوزارة الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلاً عما يستقبله الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تلقي نحو 226 ألف استفسار، و حوالي 50 ألف بلاغ حتى الآن.

في تصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء:

رئيس الوزراء: الإثنين المقبل تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بيومي الجمعة والسبت

إيقاف جميع وسائل النقل العام في شم النسيم وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات

توجيه لوزارة الداخلية والمحافظات للحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية والكورنيش لمنع التزاحم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جموع الشعب المصرى بحلول العديد من المناسبات والاعياد خلال هذه الفترة والايام القليلة المقبلة، مجدداً التهنئة للمواطنين الاقباط بمناسبة أسبوع الاعياد، والاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكذا جميع المصريين بالاحتفال بيوم "شم النسيم"، فضلاً عن قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات والاعياد بالخير والبركة لكافة أبناء الشعب المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاسبوع شهد تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، ومن ذلك ما يتعلق بصرف المنحة التى تم الموافقة عليها لصالح العمالة غير المنتظمة، ويعتبر اليوم اخر الايام المقررة لصرف المرحلة الأولى للمستحقين، ويبدأ صرف المحلة الثانية تباعاً على أن يتم تحديد مواعيد لصرف المنحة للمتخلفين،مشدداً على أنه كان هناك متابعة يومية لهذا الموضوع، مؤكداً على أنه تم بأسلوب جيد جداً، موجهاً الشكر لكافة الجهات القائمة علي هذا الموضوع، والاخرى التى تعاونت فى اتمامه، مشيراً إلى أن الهدف الاساسي منه هو الوقوف بجانب كافة الاسر التى تضررت من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، مؤكداً على أن الامور المتعلقة بصرف هذه المنحة ستكون أسهل وايسر خلال الشهرين المتبقيين التى تم اقرارها لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة.

في 17 أبريل،

سجلت مصر 171 حالة جديدة تضم ما مجموعه 2844 حالة مصابة، 891 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 646 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 205 حالة وفاة.

الزراعة: تطهير اكثر من 35 الف منشأة حكومية مجاناً للوقاية من فيروس كورونا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 35886

في 18 أبريل،

سجلت مصر 188 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3032 حالة مصابة، 980 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 701 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 224 حالة وفاة

عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وإستهل المجلس جلسته بإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنه ٢٠٢٠

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لإستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء إختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.

وزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية لـ 11500 عامل

الالتزام بقرار رئيس الوزراء بإجازات ذوى الأمراض المزمنة والسيدات

رئيس الشركة يقرر صرف منحة استثنائية من الأجر الأساسي والعلاوات.. وتقديم مواعيد صرف المرتبات

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قامت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السادة وزراء الصحة والسكان و التعليم العالي والبحث العلمي الشباب والرياضه وعدد من رؤساء الجامعات بتجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في عدد من المحافظات لاستقبال الحالات المصابه ڤيروس كورونا

وذلك في اطار خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

واوضحت القباج انه تم حتي الان تجهيز ٦١٨٥ سرير بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي .

في 19 أبريل،

سجلت مصر 112 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3144 حالة مصابة، 1001 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 732 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 239 حالة وفاة.

تنفيذاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم

وزير التنمية المحلية يشدد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وغلق المحال التجارية والمولات

في ضوء الاجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

أعلن المهندس / أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة اتاحة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات المعدات والمستلزمات الطبية على المنصة التفاعلية لمشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وذلك فى إطار التعاون العربي المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على القطاع الصناعي فى الدول العربية.

وأشار عفيفي أن الى المنصة التفاعلية العربية الموحدة للمواصفات تسهم في الاستفادة من المواصفات القياسية العربية في اعداد وتحديث وتطوير مواصفاتها الوطنية فى مجالات انتاج المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات والجهات المعنية بهذه المجالات، مشيراً الى ان المنصة تتيح حالياً بجانب المواصفات المصرية المواصفات القياسية اللبنانية كما يجرى التتنسيق مع للجمعية الامريكية للفحص والمواد لإتاحة المواصفات القياسية الخاصة بها على المنصة العربية.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم نشر 5 مواصفات قياسية مصرية على المنصة التفاعلية العربية تضمنت مواصفات منتجات الكحول الايثيلي والقفازات المطاطية المستخدمة فى الاغراض الطبية والقفازات الطبية المصنوعة من لاتكس المطاط أو محلول المطاط والترمومترات الطبية الكهربائية

وفى نفس السياق قال المهندس أشرف عفيفي أن قرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو) بإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومكوناتها ونظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج يمكن الاستفادة منه في الارتقاء بالصناعات الطبية المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا ًإلى أنه تمت إتاحة هذه المواصفات لمجتمع الأعمال في مصر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة

في 20 أبريل،

سجلت مصر 189 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3333 حالة مصابة، 1086 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 821 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 250 حالة وفاة.

"الإنتاج الحربي" يقوم بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد.. ويسلم أربعة لمجلس النواب

في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربي في إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس فقد قام المهندسون والفنيون والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربي و مصنع 99 الحربي ) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التي تقوم برش المواد المطهرة علي الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

والجدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد (4) كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلي مجلس النواب امس.

في 21 أبريل،

سجلت مصر 157 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3490 حالة مصابة، 1181 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 870 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 264 حالة وفاة.

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتي 19 أبريل الجاري.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 3375 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 316 منشأة، والجيزة 268 منشأة، والبحيرة 242 منشأة، والقليوبية 213 ، وسوهاج 211 منشأة، والإسكندرية 208 منشأة، ودمياط 178 منشأة، والدقهلية 164 منشأة، ، وجنوب سيناء 160 منشأة، والغربية 152 منشأة ، والمنيا 137 منشأة، وكفر الشيخ 132 منشأة، وأسيوط 117 منشأة، وأسوان 106 منشآت، والقاهرة 103 منشآت، وباقي المحافظات أقل من ذلك، لتصل في السويس إلي 38 منشأة.

كما أظهرت التقارير قيام 93 منشأة بالعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، وغلق احترازي لـ 19 منشأة لمدة 14 يوماً، وإيقاف مؤقت لمنشأتين

في 22 أبريل،

سجلت مصر 169 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3659 حالة مصابة، 1270 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 935 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 276 حالة وفاة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد.

وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على تسخير كافة امكانيات الدولة فى مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والاجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للمستجدات والتطورات التى تطرأ خلال إدارة هذه الازمة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وسعياً لتخفيض عدد الاصابات بهذا الفيروس.

وخلال اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول المنشآت التابعة للوزارة التى تم تسليمها لوزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، لتكون جاهزة للعمل كأماكن للعزل الطبى للحالات الايجابية التى تعالج من فيروس "كورونا" ولا تعانى من أعراض شديدة، ولا تحتاج للاقامة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تتضمن مدنا شبابية، ومراكز تعليم مدنى، وبيوت شباب، فى عدد من المحافظات فضلاً عن معسكرات الكشافة، موضحاً أن هذه المنشآت تشتمل على 846 غرفة، توفر الاقامة لأكثر من 3200 شخص.

كما أشار وزير الشباب والرياضة خلال العرض إلى عدد اخر من المنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والجاهزة للاستخدام، والتى تم وضعها تحت تصرف الجهات المعنية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحاً أن عدد الغرف بتلك المنشآت بلغ نحو 2148 غرفة، توفر الاقامة لأكثر من 8670 شخص.

وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما أعلنت عنه مؤخراً نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من جهود الوزارة لتجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، موضحة أنه يتم تجهيز مختلف المقار بكافة مستلزمات الاعاشة.

في 23 أبريل،

سجلت مصر 232 حالة جديدة تضم ما مجموعه 3891 حالة مصابة، 1334 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1004 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 287 حالة وفاة.

تقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل تصريحات تليفزيونية أدلى بها عقب انتهاء مجلس الوزراء اليوم، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذا ذكرى عيد تحرير سيناء، قائلاً: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة القوات المسلحة التي سطرت ملحمة عظيمة استعادت بها سيناء الحبيبة في أكتوبر 1973". كما هنأ رئيس الوزراء المواطنين الأقباط لاحتفالهم بعيد القيامة خلال الأسبوع الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة والحكومة تعاملت مع أزمة فيروس "كورونا المستجد" بتوازن كبير، حرصت خلاله على الحفاظ على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية والاستباقية طوال فترة الازمة بداية من الإعلان عن أول إصابة في مصر وحتى الآن.

وأضاف أن الحكومة اتخذت على مدار الشهر والنصف الماضيين العديد من الإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في الإعلان عن حظر الحركة الجزئي في ساعات مُحددة للتقليل من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير، ومن ناحية أخرى شهدنا الإجراءات التي تم اتخاذها في عدد من القطاعات الاقتصادية، ومنها المجال الصناعي بشكل خاص، حيث حرصنا على استمرار عمل المصانع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مع التأكد من إتباع هذه المصانع لإجراءات سلامة العاملين بها من خلال زيارات ميدانية، قام بها الرئيس السيسي وكذا التي قمت بها على مدار الأسابيع الماضية، وكذا عدد من الوزراء المختصين، كما حرصنا خلال الفترة الماضية على استمرار العمل في مشروعات البناء والتشييد من أجل استمرارها في العمل نظراً لاجتذاب هذا القطاع لعدد كبير من العمالة المصرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن " فيروس كورونا" كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من ذلك رأينا العديد من الدول تتخذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وفتح الاقتصاد، لأن توقف الاقتصاد أدى لفقد الملايين حول العالم لأعمالهم، وهو ما يمثل تغييرا نوعيا في نظرة الدول في مواجهة "فيروس كورونا".

وأضاف مدبولي أن النتيجة التي توصل لها العالم في التعامل مع فيروس كورونا تعكس صحة النهج الذي اتبعته الحكومة المصرية، والمُتمثل في مسألة التوازن بين تطبيق إجراءات السلامة والصحة مع الاستمرار في دوران عجلة الانتاج.

وتابع أن "فيروس كورونا" أثر سلبياً على قطاعات بعينها مثل قطاعي السياحة والطيران، ومثّل ذلك تحدياً كبيراً، وكان له تكلفة باهظة مثلما حدث في العالم كله، وكان هدفنا منذ بداية الأزمة تقليل الخسائر بأقل تكلفة مُمكنة، مُضيفا أننا قادرون على تخطي هذه الأزمة بفضل ما اتخذته الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستحتاج منّا جميعا كحكومة ومواطنين أن نتأقلم ونتعايش مع احتمالية أن يبقى "فيروس كورونا" خلال الفترة القادمة حتي يأذن الله إلى اكتشاف علاج وأن يكون هناك لقاح أو مصل للتعافي أو للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما يستلزم معه التأقلم مع الإجراءات الاحترازية التي لابد أن نتبعها جميعاً درء للخطر ودرءً لانتشار هذا الفيروس بصورة كبيرة مثلما حدث في بعض الدول، وذلك من خلال الاستمرار في الحفاظ على تحركاتنا في المناطق العامة والتجمعات وفي أماكن العمل وفي الأماكن المفتوحة والمغلقة، مضيفا: وهو ما دعانا، من خلال المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرية خلال الفترة الماضية إلى مناقشة كيفية أن نسير بنجاح في تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتبارها أسلوب حياة وكذا الإجراءات العلاجية التي نقوم بها تجاه هذا الفيروس، ومناقشة ما هو المدي الزمني الذي يمكن من خلاله إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها مع التزام جميع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية قائلاً: أن ذلك سيكون مُعطي من مُعطيات حياتنا اليومية خلال الفترة القادمة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى التنسيق القائم بين عناصر المنظومة الصحية المصرية المتمثل في(وزارة الصحة، والتعليم العالي، والمستشفيات الجامعية، وكل الجهات المسئولة عن المنظومة الصحية)، حيث اتخذت عدداً من الإجراءات المهمة خلال الفترة الماضية، منها الفصل بين "من تعافوا لكن نتائج تحاليلهم ما زالت إيجابية" وبين "من ثبت إيجابية إصابتهم لكن لم تظهر عليهم أية أعراض" ونقلهم إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب وعدد من المنشآت الفندقية وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات، وإعطاء الفرصة للأطقم الطبية للتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض خطيرة، وحتى لا نستنزف قدرات الجيش الأبيض في الإشراف والمتابعة لهذه الحالات التي تظهر عليها أعراض خفيفة. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الفئتين السابقتين اللتين تظهر عليهما أعراض خفيفة تمثل نسبتهم حوالي 85% من الحالات، بينما تمثل الـ15% المتبقية الحالات التي تستلزم عناية علاجية والتواجد في المستشفيات.

وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل كامل الأعداد المصابة يومياً، مُتوقعاً زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة لتتجاوز الـ200 حالة يومياً، لافتا إلى صدق توقعاتنا المسبقة عن زيادة أعداد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين ما بين 150 و180 حالة يومياً، مُؤكدا أن الدولة قادرة على السيطرة على الموقف طالما أنه في إطار الأعداد المُخطط لها على أساس علمي سليم، لافتاً إلى وجود تنسيق تام بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في المدن الجامعية وكذا وزارة الشباب والرياضة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة التي لم نلجأ لاستخدامها حتى الان بفضل الله.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان، أشار رئيس الوزراء إلى أنه نظرا لوتيرة العمل الهادئة خلال شهر رمضان، سوف نستغل فترة الشهر الكريم في إعداد كتيب بعدد من الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بإتباعها الجميع في مناحي الحياة المختلفة، مع وضع قواعد صارمة لمعاقبة من يخالف هذه الإجراءات، حتى يتسنى لنا العودة للعمل في كثير من القطاعات بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف مدبولي أن الفترة الماضية شهدت العديد من المناقشات حول الساعات التي سيتم تطبيق حظر الحركة فيها بشكل جزئي، لكن ينبغي هنا أن أشير إلى أن المسألة ليست ماهية ساعات الحظر وإنما الأمر يتعلق بشكل أساسي بسلوكنا وانضباطنا خلال الفترة التي تسبق ساعة تطبيق الحظر، وأن الاستخفاف بالأمر من الممكن أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا زحاما شديدا وكان هذا متوقعا لحلول شهر رمضان والأعياد، وهنا ينبغي التشديد على أهمية مسألة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة أثناء التحرك مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة من أجل تأمين أنفسنا.

وأشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية من التباحث في الأمر مع لجنة إدارة الأزمة، ومجلس الوزراء، وتم التوافق على عدد من القرارات التي سيتم تطبيقها خلال شهر مضان، حيث سيبدأ حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من غد الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية ابتداء من الاسبوع القادم، بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري الذي سيعود لتقديم خدمات محددة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا، وكذلك السماح بجلسات اعلام الوراثة التي اتضح وجود احتياج كبير لها خلال الفترة الماضية، مع بحث إمكانية فتح جلسات أخرى، وكذا السماح بدءً من الاسبوع المقبل، بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، وهي تخدم صناعة السيارات في مصر، مع دراسة امكانية فتح خدمات أخرى خلال الأسابيع التالية، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر " بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال المتابعة اليومية لتطورات الأوضاع سيمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر تيسير أو إجراءات أكثر صرامة وفقا لتطورات الأوضاع، وستكون هناك متابعة أسبوعية أيضا لبحث إمكانية إجراءات أخرى، لافتا إلى أننا نتحرك وفقا لأسس علمية وأراء المختصين والخبراء ومعطيات الموقف وظروف الشخصية المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة العمل لعدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة الداخلية الذي يعمل به ملايين المواطنين، ووضع عدد من الاجراءات الاحترازية للعودة للعمل بهذا المجال بعد العيد، لكن هذا كله مرتبط بتطبيقنا للاشتراطات التي سيتم وضعها، وسيتم الاعلان في النصف الثاني من شهر رمضان عن توقيتات امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو السنوات النهائية من الكليات المختلفة من خلال آليات واجراءات وقائية.

في 24 أبريل،

سجلت مصر 201 حالة جديدة تضم ما مجموعه 4092 حالة مصابة، 1417 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1075 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 294 حالة وفاة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.

وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%.

وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد.

ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية.

وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.

وأشارت الوزيرة إلى أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور منهم المهندس محمد السويدي، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مُنوهة إلى أن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تعد مستلزمات انتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، موضحة في هذا الصدد أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي.

وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محلياً، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم اعماله النظرة القاصرة له على انه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي، مؤكدة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات يكون على تلك المشروعات الالتزام بها، ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، والقانون عالج أمورا كثيرة جداً، ففيما يخص الشروط التمويلية فحجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس الى 200 مليون حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، هي الأنسب لاتخاذ إجراءات نحو تعميق المنتج المحلي لا سيما مع التأثير الكبير الذي أحدثه "فيروس كورونا" على القطاع الصناعي حول العالم.

وأضاف أن هناك بالفعل من يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي، لكن في الوقت ذاته هناك من يرفض تطبيق القانون، لذا يجب أن يعي الجميع جيدا اننا في ظرف دقيق، وأن هذا التوقيت هو توقيت حرب وأننا جميعا في مركب واحد.

ولفت السويدي إلى وجود مصانع كثيرة تحولت لتصنيع المستلزمات الطبية، بدعم من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التي تعمل على تيسير منح التراخيص والموافقات، وكذلك تبسيط الإجراءات التي ساهمت في دفع مسيرة القطاع الصناعي بشكل عام خلال الفترة الماضية، ونأمل أن نستمر في العمل على هذا المنوال.

من جانبهم طرح رجال الصناعة والمستثمرون رؤيتهم، حيث أكدوا على حرصهم على استثمار الفرص التي تُتيحها المرحلة الراهنة، ووضع يدهم في يد الدولة، للتوصل الى رؤية حول سبل النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي.

وأشاروا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا ًجاذباً لأنه يتمتع بالعديد من التيسيرات مما يجعله هدفا لعدد من المستثمرين، مؤكدين استعدادهم لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين الى انه خلال الفترة الماضية تم الاعتماد أكثر على المنتجات المحلية، ومنها ما يتعلق على سبيل المثال بصناعة الملابس الجاهزة، والتي كانت تعتمد وبشكل كبير على الوارد من الخارج، والأن وصل الاعتماد على المنتج المحلى لنسبة أكثر من 80 %، وﻻ بد من وضع نسبة للتصنيع المحلى للمنتجات التي يتم تجميعها في مصر، وذلك تشجيعا ودعماً للصناعة المحلية، وحتى يتمتع المنتج بالتيسيرات والمميزات التي تتيحها الدولة لدعم الصناعة والمنتجات المحلية.

كما طالب رجال الأعمال بزيادة الدعم المشروط للمصانع والشركات المصدرة، والتوسع في مراكز الأبحاث الخاصة بالصناعة وتطوير المنتجات بما يلبى احتياجات المصانع التي تعتمد في إنتاجها على منتجات مستوردة، وهو ما سيسهم وبشكل كبير في التخفيض من حجم الاستيراد لمدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات، وهو ما يدعو الى زيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من منتجات مغذية لعدد من المصانع الكبرى.

وأكدوا على ضرورة التسويق لمصر على انها دولة صناعية في مختلف الأوساط الدولية، والسعي لأن تكون مصنعا لقارة اوروبا، وخاصة فيما يتعلق بتصنيع مدخلات الانتاج لعدد من القطاعات، والاستفادة من التقارب في العديد من النقاط، مؤكدين على أن النجاح في التصدير للدول الأوروبية سيفتح أمامنا المزيد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى، حتى التوصل إلى رؤية محددة واستراتيجية عمل متفق عليها بشأن النهوض بالصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الهدف واحد، والغاية مشتركة، والطريق هو التشاور والتنسيق.

في 25 أبريل،

سجلت مصر 227 حالة جديدة تضم ما مجموعه 4319 حالة مصابة، 1450 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1114 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 307 حالة وفاة.

في 26 أبريل،

سجلت مصر 215 حالة جديدة تضم ما مجموعه 4534 حالة مصابة، 1502 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1176 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 317 حالة وفاة.

محافظ البنك المركزي: برنامج التمويل لمدة سنة.. والاحتياطات تساعد على تحمل الصدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأسامة هيكل،وزير الدولة للإعلام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وفي مستهل المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.

وأوضح مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالإستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضاً إلى جانب الدعم الفني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة على عهدها تتحرك من إدراك لطبيعة المرحلة الإستثنائية التي يمر بها العالم، وتفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة في الحفاظ على المُكتسبات التي تحققت، فإن هذه الخطوة تعدُ إجراء إحترازياً، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محلياً على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الاقتصاد المصري نجح في الصمود بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في توافر السلع، وعدم إهتزاز أسواق النقد، على النحو الذي عانت منه بعض الدول خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن الحُكومة تتحسب للمُستقبل، وتتخذُ خُطوة احترازية تجنباً لأية تداعيات، لذا ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع المصرفي المصري استعاد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، ويتمتع بمزايا جعلته قادراً اليوم على القيام بدور كبير في الأزمة الراهنة، موضحاً أن القطاع المصرفي تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.

وأشار عامر إلى أن هذا الوضع في القطاع المصرفي مكنه من مساندة القطاع الخاص في السوق، ومساندة القطاع الحكومي، وكذا المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار، وذلك نتيجة استباق الأحداث وعدم إنتظار مفاجآت تنتج عن الأزمات.

وبالنسبة للوضع النقدي، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة المصرية مع البنك المركزي، وبالتعاون مع مؤسسات دولية، اتخذت اصلاحات اقتصادية ضخمة، كانت ناجحة للغاية، وأشاد بها الجميع في الخارج، وكانت سبباً في قدوم الأسواق وتدفق الأموال إلى السوق المصري من كل اتجاه، وفتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الاحداث وعلى راسها قطاع السياحة.

وأضاف عامر أن صندوق النقد الدولي متحمس جدأً لإن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد، فالإحتياطات تساعد على تحمنل الصدمات، وكنا نصدر سندات دولية لتعظيم الاحتياطيات لكثرة الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وخلال المؤتمر أشار وزير المالية إلى أن الأداء الخاص بالموازنة العامة للدولة والمالية العامة للدولة يتعامل بشكل جيد مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، مؤكداً على أن مواجهة الازمة تطلبت انفاقاً زائداً، وهو ما أثر على بعض الايرادات نتيجة للاغلاق والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأضاف وزير المالية أننا نسعى فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية للحفاظ على ما تحقق من نتائج ايجابية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه بنجاح كبير، وأشادت به العديد من المؤسسات الدولية ، موضحاً أن هذا النجاح هو ما وفر للدولة المصرية مساحة مالية جيدة، وجعلها قادرة على التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" بشكل جيد، مشيراً إلى أنه تم أجراء العديد من المباحثات مع صندوق النقد الدولى، وتم الاتفاق على تقديم دعم فنى وتمويل، وذلك سعياً للحفاظ المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وصولاً لتعافى الاقتصاد المصرى بصورة سريعة عقب الانتهاء من هذه الازمة، والعودة للنمو بالمعدلات المعتادة له.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، مُوضحة أن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الازمة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020 قبل هذه الازمة سواء كان مؤشر النمو على المستوي القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ـومؤشرات البطالة وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، حيث يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، مُضيفة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأن اقتصادنا متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.

وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات، قائلة: "نتوقع ان شاء الله انه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصاد المصري 4,2% معدل نمو وهو من أفضل معدلات النمو على مستوي العالم، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت من آثار هذه الازمة".

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظراً لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الازمة سيختلف عن قبلها، مُضيفة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تضع هذه السيناريوهات وحدها، قائلة: " اننا منفتحون مع المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا".

وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قامت بالفعل بالاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتضح من خلال عملية التعلم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام، مُضيفة أيضاً أن قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية سيكون لها أولوية.

وفي ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت وزيرة التخطيط إن السيناريوهات التي تعمل المجموعة الاقتصادية على وضعها تتضمن شكل التكتلات الاقتصادية العالمية، والتجارة الدولية وسلاسل التوريد ومدي انعكاسها على الازمة، هذا بالإضافة إلى العمل على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي ستُحقق استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل.

واشارت وزيرة التعاون الدولى خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ما يمر به العالم من أزمة انتشار فيروس "كورونا" ، جعل العديد من المؤسسات الدولية تتعاون فى تنفيذ العديد من المبادرات المختلفة لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدة على التنسيق والتعاون مع تلك المؤسسات، مشيرة إلى برنامج التعاون مع كل من البنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، والبنك الاوروبى للاستثمار، مشددة على الحرص على التواصل المستمر مع تلك المؤسسات لإلقاء الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" على كافة الاصعدة الصحية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الذى يأتى من المؤسسات الدولية يكون أقل فى التكلفة من أى تمويل آخر، مضيفاً أن ما تشهده الاسواق العالمية من اضطرابات يؤثر على تكلفة الاقراض، وهو ما يجعلها مرتقعة مقارنة والذى يتم اتاحته من جانب المؤسسات الدولية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الوضع الحالي والجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، منذ بدء منظومة الإصلاح الاقتصادي، هو الذي أدي إلى وجود ثقة في الدولة من كل المؤسسات الدولية، وهو ما جعل هذه المؤسسات تُبادر بالترحيب بمساعدة ودعم مصر، حرصاً منها على استمرار نجاح هذه التجربة التي تعتبرها المؤسسات الدولية "نموذجاً" يجب أن تحتذي به دول العالم النامي.

وأكد رئيس الوزراء أننا كمجموعة اقتصادية كنا حريصين على وضع سيناريوهات في حالة استمرار هذه الأزمة لمدي زمني طويل، قائلاً: "يجب أن نكون مُتحسبين، ونتخذ إجراءات احترازية واستباقية نضمن بها عدم حدوث أي تأثر في الاقتصاد المصري، ولا يحدث أيضاً أي تأثير سلبي على المكتسبات التي تمكننا من تحقيقها والتي أصبح المواطن قادراً على الشعور بها، مثل ثبات الأسعار والأسواق، ووجود وفرة من السلع والخدمات".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن كل ما سبق هو نتيجة الجهود التي قامت الحكومة بتنفيذها في الفترة الماضية، مُشدداً على حرص الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية على استمرار هذه المكتسبات، وهو ما يدعونا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية بما يضمن استمرار نجاح مصر في التعافي والانطلاق والتقدم، قائلاً: " في ضوء التوقعات والآمال التي من الممكن أن تشهد عودة وفتح مجالات العمل في مطلع شهر يونيو، نأمل أن نكون قادرين على سرعة التعافي وتعويض الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله في خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا".

في 27 أبريل،

سجلت مصر 248 حالة جديدة تضم ما مجموعه 4782 حالة مصابة، 1602 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1236 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 337 حالة وفاة.

في 28 أبريل،

سجلت مصر 260 حالة جديدة تضم ما مجموعه 5042 حالة مصابة، 1669 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1304 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 359 حالة وفاة.

بحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص: رئيس الوزراء يعقد لقاء مفتوحا لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا

مدبولى: الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية.

"الأزمة تمثل محنة كبيرة لكن ثمة فرص كبيرة لمصر فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها"

في 29 أبريل،

سجلت مصر 226 حالة جديدة تضم ما مجموعه 5268 حالة مصابة، 1712 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1335 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 380 حالة وفاة.

خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس":

رئيس الوزراء : البرنامج مع صندوق النقد ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات وغيرها

مدبولى يوجه باستثمار الفرصة الحالية وقصر تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا حتى بعد زوال الأزمة الحالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس " كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا" ( وزيري التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.

في 30 أبريل،

سجلت مصر 269 حالة جديدة تضم ما مجموعه 5537 حالة مصابة، 1780 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1381 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 392 حالة وفاة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ياتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم، فقد قامت وزارة الصحة والسكان بالعمل على ذلك من خلال الفريق البحثى الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم.

في 1 مايو،

سجلت مصر 358 حالة جديدة تضم ما مجموعه 5895 حالة مصابة، 1875 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1460 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 406 حالة وفاة.

استمرار لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يستمر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بأعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل.

في 2 مايو،

سجلت مصر 298 حالة جديدة تضم ما مجموعه 6193 حالة مصابة، 1970 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1522 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 415 حالة وفاة.

وزير الإسكان: استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة

"الجزار" الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا شرط استمرار تقديم الخدمات بالمراكز

"قطاع الأعمال": شركة مصر لصناعة الكيماويات ترفع إنتاجها من المطهرات إلى 120 ألف طن سنويا لمواجهة فيروس كورونا

في 3 مايو،

سجلت مصر 272 حالة جديدة تضم ما مجموعه 6465 حالة مصابة، 2041 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1562 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 429 حالة وفاة.

فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء:

اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

وأوضح وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

في 4 مايو،

سجلت مصر 348 حالة جديدة تضم ما مجموعه 6813 حالة مصابة، 2139 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1632 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 436 حالة وفاة.

وزراء الطيران والسياحة والأثار والصحة يبحثون إجراءات العمل في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد

فى إطار الخطة الاحترازية الشاملة التى وضعتها الحكومة المصرية من أجل ضمان سلامة المواطنين ، وفى ضوء توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق الدائم وتضافر جهود كافة الوزارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الطيران مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبحث سبل التنسيق المشترك استعداداً لبدء تشغيل الطيران الداخلى فى ضوء ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات وإجراءات احترازية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارات الثلاث .

وشهد الاجتماع مناقشة الأوضاع الحالية وتداعيات الفيروس المستجد وما سببه من تأثيرات سلبية على وزاراتى الطيران والسياحة والأثار التى تمثل ركائز الاقتصاد القومى المصرى، كما تم استعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية وكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصريه وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب و المصاعد الكهربائية داخل المطار ، حيث تم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن وذلك بوضع مسافة أمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار. وعلي متن الطائرات وكيفيه تعامل الاطقم الطائره خلال الرحلات .

يأتى ذلك فى إطار قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشأت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد الي 50% بعد اسبوعين وذلك اعتبارًا من 15 مايو الجاري ، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، وكذا وضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية فى كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

في 5 مايو،

سجلت مصر 388 حالة جديدة تضم ما مجموعه 7201 حالة مصابة، 2224 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1730 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 452 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يتابع جهود عودة المصريين العالقين بالخارج

مدبولي: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب ومن يرغب في الإقامة بفندق فعلى نفقته

الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج

ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها ولن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي

في 6 مايو،

سجلت مصر 387 حالة جديدة تضم ما مجموعه 7588 حالة مصابة، 2314 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1815 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 469 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يتابع جهود مجابهة فيروس "كورونا"

مدبولي يوجه بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالأنفلونزا الموسمية لتتوافر قبل موسم الشتاء المقبل

التأكيد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية .. ومدبولي يوجه بالتوسع في صناعتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس " كورونا"، وكذا خريطة الإصابة بالفيروس في مصر، وحالات التعافي منه، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المستلزمات الطبية، وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وشدّد على ضرورة الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس " كورونا" في كافة قطاعات الدولة ومختلف المؤسسات الأخرى.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، وذلك في إطار نهج الحكومة باتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية.

وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الصحة والسكان أهم ما تضمنته خريطة الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد في مصر خلال الأيام الماضية وحتى 4 مايو، مستعرضة في هذا الصدد معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، ونسبة الإصابة لكل مليون موزعة على محافظات الجمهورية، كما قدمت بياناً بأعداد الحالات المحولة والخروج بالمدن الجامعية و نُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات والنزل والفنادق، كما تضمن البيان توزيع الإصابات بالفيروس والوفيات المتأثرة به حسب الأعمار.

كما استعرضت الدكتورة هالة زايد المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية للفيروس، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم من خلال هذه المنظومة تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، وتسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النزل و مستشفيات العزل.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض منظومة تلقي الشكاوى والمقترحات، حيث أشارت الوزيرة إلى أن متوسط حجم الاستقبال اليومي للاتصالات على الخط الساخن 105 الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة بلغ 3650 مكالمة بشكل يومي في آخر أسبوع من الآن، منها حوالي 3000 استفسار و200 بلاغ و450 شكوى ومقترحاً.

في 7 مايو،

سجلت مصر 393 حالة جديدة تضم ما مجموعه 7981 حالة مصابة، 2378 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1887 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 482 حالة وفاة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أعداد الحالات المُحولة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات، وكذا متوسط أيام العزل بالنزل والفنادق.

كما تطرقت الوزيرة إلى المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية، حيث يتم تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، ويتم تسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النُزل ومستشفيات العزل، موضحة أن المنظومة الإلكترونية يتم من خلالها إيضاح كل المستشفيات المتاحة والسعة السريرية حسب التخصص سواء داخلي أو رعاية أو أجهزة تنفس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤتمراً صحفيا حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، والحقيقة أردت أن أوضح للمواطنين المصريين اليوم في هذه الكلمة أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التجربة أثبتت- الحمد لله- أن الدول التي اتخذت تجربة الغلق والحظر الكامل، ويوجد العديد من الدول التي قامت بهذا الإجراء، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها، وهو ما تابعناه عبر الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

وأضاف: لكن أريد أن أقول للمواطنين، وبمنتهى الأمانة، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تداوله البعض مؤخرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى أن تقدم موازنة تقشفية أو إنكماشية للعام المالي المقبل، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الازمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75 % عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.

وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الاجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر ، وبالتالي لا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات التى من شأنها السيطرة على فيروس "كورونا"، وبما يضمن عدم انتشاره بشكل كبير، مثلها فى ذلك مثل الدول على مستوى العالم، موضحاً أن هناك عددا من الدول قفز بها عدد المصابين إلى عشرات الالاف فى اليوم، وعدد الوفيات بالالاف، مشيراً إلى أن الدولة عملت من اللحظة الاولى على تأخير وتأجيل عملية تفشى الفيروس بشكل واسع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الاطار، منوهاً إلى حجم الاصابات التى حدثت فى بعض الدول التى انتشر بها الفيروس فى نفس التوقيت الذى بدأ ينتشر به فى مصر، وانها كانت بنسبة أكبر مما يحدث فى مصر، قائلا: "إنه بالرغم من ارتفاع الاصابات خلال الايام القليلة الماضية إلا أن الوضع ما زال فى نطاق قدرات الدولة المصرية".

وشدد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية، مضيفاً أنه سيتم الاعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الاجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الانشطة المختلفة سواء فى اماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الاجراءات والاشتراطات.

وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشدداً على اهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع وزملاؤه فى الحكومة ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية أشد من المطبقة حالياً، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزماً وشدة، وذلك تزامناً مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مؤخراً، مؤكداً فى هذا الصدد على أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الاجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدى الكبير، مجددا التأكيد على ضرورة وعى المواطنين بخطورة هذا الفيروس والاصابة به، وخطورة ذلك علي الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، هذا إلى جانب مختلف الاجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الاصابة بهذا الفيروس، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية، تمت الاشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلاً :" التزام المواطن بالاجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الاعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس... وهذا هو التحدي الحقيقى".

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ كافة الاجراءات التى تضمن صحة وسلامة المواطنين، هذا جنباً إلى جنب مع متابعة الاجراءات الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، واستمراره فى الدوران، دون تأثر بأزمة فيروس "كورونا"، مشدداً على أنه كلما قلت اعداد المصابين، والخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الازمة، سيكون اقتصادنا قادراً على التعافي فى أسرع وقت، ونعود إلى نفس معدلات النمو التى كانت قبل الازمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس"كورونا"، فقد تم التوافق على الاستمرار بالعمل بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية التى قد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر، مؤكداً على المتابعة اللحظية لأى تطورات، قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أخرى فى هذا الصدد.

وزير المالية: يجب أن نُدرك كمواطنين أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله

وزير الدولة للإعلام: المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة الأزمة ومُهمة الإعلام التوعية من المخاطر الاقتصادية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع اثار أزمة فيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية ان تُدير تبعات ازمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي.

وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4,2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1,8% (175 مليار جنيه).

كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5,72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7,2% إلا أن ما تحقق هو 7,9%.

وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحاً أننا أنفقنا منها حوالي 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية بحوالي 5,1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين حوالي 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين. كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.

ولفت وزير المالية إلى أن بعض ايراداتنا تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.

وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: " كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".

في 8 مايو،

سجلت مصر 495 حالة جديدة تضم ما مجموعه 8476 حالة مصابة، 2416 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 1945 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 503 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

ونصت المادة الأولي من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ونصت المادة الرابعة على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع -بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير-أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ونصت المادة السادسة على أن يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري، والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

ونصت المادة السابعة على أن يستمر اغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة الثامنة على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

ونصت المادة التاسعة على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

ونصت المادة العاشرة على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

ونصت المادة الخامسة عشرة والأخيرة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في 9 مايو،

سجلت مصر 488 حالة جديدة تضم ما مجموعه 8964 حالة مصابة، 2476 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2002 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 514 حالة وفاة.

د.أشرف صبحي يطلق إشارة بدء مبادرة تطهير مواقف المواصلات العامة

وزير الشباب: نتبني المبادرات التى تعظم المشاركة المجتمعية فى مواجهة أزمة كورونا

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام الوزارة إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التى تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة على مدار اليوم وغدا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي.

شهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين فى تنفيذ المبادرة التى تبدأ فعالياتها فى ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلق الشباب المشاركون فى الحملة إلى المواقع المحددة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير المطلوبة فى شارع جسر السويس بألف مسكن، وميدان العباسية، وميدان عبد المنعم رياض، والإسعاف، ورمسيس، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و 16 مايو من الأسبوع المقبل.

في 10 مايو،

سجلت مصر 436 حالة جديدة تضم ما مجموعه 9400 حالة مصابة، 2556 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2075 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 525 حالة وفاة.

البيئة : تم رفع 224881 طن مخلفات صلبة ومتابعة التخلص الأمن من المخلفات الطبية بعدد1537منشأة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية وهى دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على عدد ( 1537 ) منشأه طبية لمتابعه منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الامن منها ويتم المتابعه من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية .

وأكدت فؤاد على التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان و التعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن ، كما تم تدريب عدد 68 متدرب من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعليه – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الادارة المستدامه للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية.

في 11 مايو،

سجلت مصر 346 حالة جديدة تضم ما مجموعه 9746 حالة مصابة، 2655 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2172 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 533 حالة وفاة.

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر و طرق تجهيزها و الطاقم الطبي الموجود بها وذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدءًا من منتصف مايو الجاري بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط و حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار و الصحة و السكان و غرفة المنشآت الفندقية.

كما قام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق و إجراءات تطهير الأمتعة و قياس درجات حرارة للضيوف و منطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، و الممرات الداخلية و الممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.

وقد استمع الوزير من مدير الفندق الي شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وإن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

في 12 مايو،

سجلت مصر 347 حالة جديدة تضم ما مجموعه 10093 حالة مصابة، 2811 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2326 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 544 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يلتقي عدداً من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية لبحث التوسع في مشروعاتهم ما بعد كورونا

مدبولي: لدينا مجموعة من السيناريوهات لتعظيم فرص الاستثمار في مصر.. ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل

سنشجع كل جهود ضخ المزيد من الاستثمارات .. وأنا هنا لأستمع إليكم وأتعرف علي مقترحاتكم

المستثمرون: سنتوسع في استثماراتنا بمصر .. وليس لدينا شكاوي أو مطالب والحكومة أدارت أزمة كورونا باحتراف

في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

وزيرا الصحة والشباب والرياضة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ونادي الجزيرة الرياضي و بنك التعمير والإسكان لتخصيص مبنى بالنادي كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وكل من نادي الجزيرة الرياضي، وبنك التعمير والإسكان، لتخصيص وتجهيز مبنى بالنادي ليصبح حجر صحي لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية لدعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.

في 13 مايو،

سجلت مصر 338 حالة جديدة تضم ما مجموعه 10431 حالة مصابة، 2980 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2486 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 556 حالة وفاة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

وزيرة الصحة تستعرض أمام مجلس الوزراء جهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدل الإصابة بفيروس "كورونا" لكل مليون حالة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات، وبلغ متوسط أيام العزل في المستشفيات 11.6 يوم، وذلك في مستشفيات : الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.

واستعرضت الوزيرة نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتي جاءت في أعلى مستوياتها في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عاماً بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.

في 14 مايو،

سجلت مصر 398 حالة جديدة تضم ما مجموعه 10829 حالة مصابة، 3133 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2626 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 571 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر المستلزمات الطبية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد

مدبولي: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع المتخصصة لبدء تصنيعها لتكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين

تكليف بسرعة الانتهاء من إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد للإعلان عنها قريباً مع ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين

العصار: نكثف إنتاجنا من الكمامات حاليا ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر لنحو 4.5 مليون كمامة يومياً

وزيرة الصحة تستعرض خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد

زايد: سنطبق عدداً من الحلول المبتكرة تتمثل في تفعيل خدمة "الكول سنتر" وتطبيق صحة مصر وإنشاء نظام إلكتروني لربط الوحدات والمراكز بالمستشفيات وإصدار تطبيق الاستشارات وعيادات التشخيص عن بعد

في 15 مايو،

سجلت مصر 399 حالة جديدة تضم ما مجموعه 11228 حالة مصابة، 3363 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2799 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 592 حالة وفاة.

خلال متابعتها المستمرة لسير العمل بمستشفيي حميات وصدر العباسية..

وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بمستشفى حميات العباسية بسعة 20 سرير عزل للمرضى بعد تطويرهما بتكلفة 3 ملايين جنيه الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: تخصيص مبنيان بمستشفيي منشية البكري والوراق لتحويل بعض الحالات المشتبه بإصابتها لحين ظهور النتائج لتخفيف العبء عن مستشفيي صدر وحميات العباسية

وزيرة الصحة للمرضى: "الدولة توليكم اهتماماً بالغاً وسنوفر لكم كافة سبل الدعم النفسي"

في 16 مايو،

سجلت مصر 491 حالة جديدة تضم ما مجموعه 11719 حالة مصابة، 3526 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 2950 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 612 حالة وفاة.

في 17 مايو،

سجلت مصر 510 حالة جديدة تضم ما مجموعه 12229 حالة مصابة، 3742 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 3172 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 630 حالة وفاة.

في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بمستشفي حميات وصدر العباسية

وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيي حميات وصدر العباسية

وزيرة الصحة: الانتهاء من تشغيل خيم انتظار وفرز واستقبال المرضى بكامل طاقتها الإثنين المقبل بمستشفى حميات العباسية

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيي حميات وصدر العباسية، في إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الطبية، والتعامل مع جميع أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) من حيث التشخيص والعلاج، وضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.

الأوقاف :

نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

والسماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أن تجمعات بالمساجد أو الساحات.

في إطار احتفاء الدولة المصرية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين بالخير واليمن والبركات ، ومن خلال التنسيق مع مجلس الوزراء قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .

في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:

رئيس الوزراء يعلن إجراءات منع التزاحم والاختلاط فى إجازة العيد وخطوات التعايش بعد الإجازة

مدبولي: اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة

حظر حركة المواطنين بدءاً من 5 مساءً وحتى 6 من صباح اليوم التالي وإيقاف وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات

سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وبدأ رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة "كورونا".

وقال: اليوم شهد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس مناقشة عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلاً :" تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفى، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".

وأوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطى فرصة لانتشار الفيروس، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: إننا ندرك تماماًَ أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.

وأضاف : اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.

وخلال المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة " كورونا" ناقشت اليوم أيضاً مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، واتفقنا على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيعلنها وزير التربية والتعليم تفصيلياً فيما يخص شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذا فقد توافقنا في لجنة مواجهة الأزمة أن يتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية ، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع ، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو، معرباً عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.

في 18 مايو،

سجلت مصر 535 حالة جديدة تضم ما مجموعه 12764 حالة مصابة، 4001 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 3440 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 645 حالة وفاة.

في الحلقة النقاشية الثانية عن الموقف الاقتصادى "ما بعد كورونا":

رئيس الوزراء: مجموعة عمل مصغرة لصياغة مقترحات الحضور فى خطط تنفيذية

وزيرة التخطيط: نأمل أن ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي ثم الانطلاق

في 19 مايو،

سجلت مصر 720 حالة جديدة تضم ما مجموعه 13484 حالة مصابة، 4275 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 3742 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 659 حالة وفاة.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر بدءاً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً

يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً

إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

كما نص القرار، في مادته السابعة، على أن يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، ونصت المادة الثامنة منه على أن يستمر كذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وفي المادة العاشرة نص على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 من مايو عام 2020 ولمدة خمسة عشر يوما.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وزيرة الصحة: تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 تكليف مارس 2020 السبت المقبل بمستشفيات الوزارة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى احدي المسارين طبقا لرغبة الطبيب

الاول: تكليف الأطباء فى احدى التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.

في 20 مايو،

سجلت مصر 745 حالة جديدة تضم ما مجموعه 14229 حالة مصابة، 4584 تحولت من الاختبارات الإيجابية إلى السلبية، و 3994 شفاء تماما من الفيروس مع ما مجموعه 680 حالة وفاة.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع منتجى الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش

نيفين جامع : نستهدف توفير إحتياجات المواطنين من الكمامات بجودة عالية وأسعار مناسبة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

وزيرة الصحة تستعرض الموقف الحالي لمجابهة فيروس "كورونا"

زايد: "من الغد" ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المُشتبه بها بواقع 320 مستشفى

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، حيث أشارت إلى إجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنه اعتباراً من الغد 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

فيما اتبعت الوزارة بدءاً من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو تم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي. كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

كما أشارت الوزيرة إلى إشادة "منظمة الصحة العالمية" في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، وكذا أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة هي شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كافة المستويات.

من جميع افراد فريق وحدة أبحاث المجتمع الكاثوليكية في مصر، نصلي من أجل العالم بأسره أن يرى نهاية لهذا الوضع الوبائي قريبا، لكي يرحم الله ابناؤه، لكي لا يفقد الناس في جميع أنحاء العالم إيمانهم أبدًا و لأبناء شعبنا الحبيب مصر للتغلب على هذا الصراع بقوة.

نرجو أن تكونوا جميعاً في أمان!

مع أطيب الامنيات،