**دور التقنية في أزمة فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية**

لا شك أن التقنية تساهم في تحسين حياتنا اليومية، حيث تبرز أهميتها في التواصل والعمل والتعليم وغيرها. وفي ظل هذه الجائحة، زادت الحاجة لتطوير تقنيات تساعد في استمرار منظومة الحياة والعمل للأفراد مع ظروف منع التجول المفروضة حرصًا على صحة السكّان.

**جهود المملكة التقنية لمواجهة فيروس كورونا:**

* استضافة وتنظيم أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية.
* تم تفعيل التعليم والعمل عن بعد بشكل فعّال.
* تم استخدام الطائرات بدون طيار للتحقق من درجات حرارة الجسم للمتسوقين من أجل محاولة إبطاء انتشار الفيروس.
* إنشاء تطبيق توكلنا لتسهيل إجراءات حياة السكان في السعودية.

**أهم التزامات وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين لمواجهة جائحة كوفيد-19:**

**-**ا**لعمل معاً مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، خاصةً مزودي خدمات الاتصالات والانترنت**، لتوفير خدماتهم بشكل آمن وشمولي وبتكلفة ميسورة.

**-استخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة**، بما في ذلك قدرات الحوسبة لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع العلاجات الدوائية واللقاحات.

**-**ا**لسعي إلى تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني**، لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارة التي تهدد أمن الاقتصاد الرقمي والمجتمع الحيوي.

**-التشجيع والتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال**، لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات الطيبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

**المراجع:**

* [مجموعة العشرين - G20](https://g20.org/ar/media/Pages/pressroom.aspx)
* [Saudi Gazette](https://live.saudigazette.com.sa/article/591305/SAUDI-ARABIA/Drone-monitors-market-goers-temperatures-in-Buraidah-livestock-market)
* [وكالة الأنباء السعودية](https://www.spa.gov.sa/2082034)

**إعداد: عبير المقرن وَ ساره الخميس**