مصر تقول كلمتها اليوم في قانون حماية أمن الوطن والمواطن

حتى مليون ناخب يتوجهون إلى 1500 لجنة استفتاء استجابة لحق رئيس الجمهورية الدستوري في العودة إلى الشعب.

نتيجة الاستفتاء تعلن صباح غد.

يتوجه اليوم 5 مليون ناخب وناخبة في مدن مصر وفراها إلى لجان الاستفتاء الشعبي لاقتراع كلمتهم في التمرين بقانون رقم 2 عام 1977 والذي أصدره الرئيس أنور السادات لحماية أمن الوطن والمواطنين، وهذه أول مرة يُستخدم الرئيس السادات هذا الدستوري في الرجوع إلى القاعدة الشعبية لباخت الري وا في تعزيز جهوده الإساسي للتصدي للاضطرابات التخريبية والتشكيك التي تحاول ضرب مسيرة العمل الوطني، والتي انكشفتدورها أمام الشعب في أحداث يومنا 18 و 19 يناير حيث جرت محاولة تخريب الوطن وتهييد أمن المواطنين للتمهيد لقلب نظام الحكم.
مركز الأغراض للتنظيم والتكنولوجيا المعلومات

نعم، تتحت إشراهم، وإبلاغ غرفة العمليات
في وزارة الداخلية، النتائج أولاً باول
تحليلاً بالجزء الحاسم تمهيداً لاحلام
النتيجة النهائية للاستئناف صباح
الجمعة 1.

وقد صدر اللواء، محمد نور، سماح
نائب وزير الداخلية، تعليمات بالتبسيط
على التلقيح، وتهتم في التعرف
على مدار لجان الاستئناف، وتشمل
مكاتب الاستماعات للاستجواب والمراكز،
وزودة بجاود الإحصائيات لانتشار التلقيح
على لجانهم، وصرف شهادات التلقيح
بائية على بعد.

كما أعد مكتب تلقيح خاص في
وزارة الداخلية - إلى جانب غرفة
العمليات التي يعمل بها عدد من خبراء
الجهة المكونة للجنة العامة والإدماج
لتلقيح النتائج من المحافظات طول الليل،
وإبلاغها إلى غرفة العمليات أولاً باول.

ومن المقرر أن يقلد التلقيح رابع في
الاستئناف على القرار بقانون رقم 1 سنة
1977 كل 6، وليس على مواد محددة.
وهذا، وتم التأكيد في حالة الإثاثة
على الدائرة الحرة ببطاقة إدرا وراء،
وإذا، كتب، كما في
حالة عدم الموافقة يتم التأكيد على
الدائرة الحرة التي تعلوها كلية
غير مواقف.

وتعد الاستئناف هو نصيب رئيس
وزراء، وذلك الرئاسة تمها بدور
نائب ووزير الداخلية، ومساءدة
في العهد، وقبل عمره، وانتقل
في المحافظات الكبرى حيث ينابي الลอยاء
القوى، وكمال جهته ناحية
وزير الداخلية، وتحقيق عمليات وزارة الداخلية
وبإلى اللواء، الشيخ، مساعد
ولأول ووزير الداخلية، الاستئناف على محافطة

ومع كلمة "نعم" التي يتوقع الراكون
ان تقول المجاهد اليوم بالاجتماع،
هذا موقف جديد من العالم الوطني يؤكد
فيها التلميع وتحقيق إنجازات في مواجهة
الحادات والعناصر، وتمحور على
الاستفادة الوطنية والقومية.

ويمكن على القانون الجديد، شدد
جميع النفايات، التي تسجلها تحضير
الشعب لضرب نشأته، وبعد تطبيقه
تستنفره مملكته الذي يمنه
واستقراضه.

33 ألمانيا، يزورون
على اللجان

وقد تم إعداد 150 لجنة استئناف
فرعية لأعضاء التلقيح من الثامنة
صباحة حتى الحياة بعد الظهر، كما
اعتقد لجان خاصة للتلقيح. وقد زودت
جميعها بالسواتر التي تضمن سرية
الاستئناف، وصداقات وبطاقات اباد
الزفيار والأوراق التابعة الإذارة. وعلى
كل مواطن أن يدل بوصوله اليوم في
نمس اللجان التي أبدأ فيهايديهم في
الاستئناف على رئيسة الجمهورية يوم
16 سبتمبر الماضي. ومن هنالك أباد
بعد بوصوله في أي لجنة قريبة من مكان
توجهه بصفة "معزوم"، يشرح أن يقدم
بطاقة التلقيح "وردية اللون".

وقد أعد لجنسية هذه اللجان
وسكينورها 43 ألف موجه. ألي جانب
242 من رجال القضاء، والحامة انتدبهم
وزارة العدل لقيادة لجان العامة في
الاسم والرئاسة، والتي ستتنقلها
صداقات الاستئناف من لجان الفرعية
بعد انتهاء عملية التصويت ... لقرزها
القاهرة، واللواء حسن نجيب مساعد
وزير الداخلية الاشراف على محافظة
الجيزة، وعهد إلى اللواء إبراهيم الخياير
مساعد وزير الداخلية الاشراف على
محافظة الإسكندرية.

نعم 100 حفاظاً على
الإنسان المصري

وقد وجه حزب الإجرار الاستراكين
بياناً إلى تنوره في جميع
المحسات، يدعون فيه إلى نتائج
واجهم الوطن في الاستفتاء الشعبي
اليوم. وقال البيان:

«حفاظاً على الإنسان المصري وسماحة
القانون والشرعية الدستورية واغلاق
المتقاتل».

حفاظاً على دولة المؤسسات
والمرئية الديمقراطية ونصر أكتوبر
العظيم.

قول نعم يا سادات في الاستفتاء
الشعبي اليوم،
كما أصرد حزب مصر في محافظة