تباينت الأسهم في وول ستريت يوم الأربعاء بين الأرباح والخسائر، كما كانت الأسهم في أوروبا متفاوتة، وسرعان ما انخفضت أسعار النفط التي كانت في تصاعد مؤخرًا.

 وانتعشت الأسواق خلال الأسبوع، حيث تدل المؤشرات أن البلدان الأكثر تضررًا من الفيروس، بدأت تتعافى رويدًا من الإغلاق المدمر اقتصاديًا.

 إلّا أنّ المكاسب كانت ضئيلة، وسيُفضي ما تبقى من الأسبوع إلى مزيد من الدلائل الملموسة على شدة الضرر الناجم عن الإغلاق، من خلال تقرير شهري عن البطالة يصدر يوم الجمعة، ويلقي نظرة شاملة على عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل.

 وبالفعل أظهرت تقارير عن مطالبات البطالة، أن أكثر من ٣٠ مليون عامل في الولايات المتحدة طالبوا بالحصول على إعانات البطالة لمدة الأسابيع الستة حتى أبريل، وهناك تحديث أسبوعي منتظر يوم الخميس.

 أمّا أسعار النفط التي قفزت خلال اليومين الماضيين، هبطت يوم الأربعاء. وتراجع سعر الخام القياسي في الولايات المتحدة إلى أكثر قليلًا من ٢٣ دولارًا أمريكيًا للبرميل. في حين انخفض خام (برنت) وهو المقياس العالمي، إلى ما دون ٣٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل.