**Communiqué de Presse**

**1er Living Lab Sebou : Gestion et Gouvernance des Ressources en Eau dans le Bassin du Sebou et ses Liens avec les Écosystèmes Humides.**

Le 2 mai 2024, le 1er Living Lab Sebou s'est tenu à Fès, réunissant 30 participants représentant les acteurs clés liés à la gestion de l’eau et la conservation des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou. Cet atelier est une activité conjointe entre Living Planet Morocco (LPM), Tour du Valat (TdV), l'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (ABHS), et Mapping Technologies (MT), dans le cadre du projet de Mise à l'Échelle du Fonds de l'Eau du Sebou, financé par l'initiative DIMFE, lancée par la Fondation MAVA, la Fondation Prince Albert II de Monaco, et la Fondation Aage V. Jensen Charity, ainsi que le projet OurMED soutenu par la Fondation PRIMA via le programme de l'Union Européenne pour des solutions de recherche et d'innovation dans la région méditerranéenne.

Le Living Lab Sebou a pour objectif de renforcer la gestion durable des ressources en eau et la préservation des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou. Le cadre analytique DPSIR (Forces Motrices-Pressions-État-Impact-Réponses), présenté et discuté lors de cet événement, a servi de base pour les échanges fructueux et les analyses pertinentes entre les divers participants. Ce cadre permet de mieux comprendre les liens organiques et complexes entre les politiques de gestion de l'eau, l'aménagement du territoire, et l'état et les tendances des écosystèmes humides dans le bassin du Sebou, et contribue essentiellement dans l’élaboration des solutions innovantes et pragmatiques, en tenant compte des besoins locaux.

**Objectifs de l'événement**

1. **Présentation des Résultats Préliminaires :** Les premiers résultats de l'analyse DPSIR ont été partagés, offrant un aperçu de l'état actuel des écosystèmes et des ressources en eau du bassin du Sebou, et mettant en lumière les défis à relever.
2. **Co-création de Solutions :** Les participants ont collaboré pour co-créer une vision commune des solutions concrètes visant à améliorer la santé des écosystèmes humides et à accroître leur capacité à fournir des services essentiels pour la conservation des ressources en eau.
3. **Transfert et Diffusion de la Connaissance :** De nouveaux outils ont été présentés, notamment le Géoportail du Fonds de l'Eau du Sebou, pour transférer et diffuser les connaissances sur les écosystèmes humides, soutenant une meilleure prise de décision et une gestion plus efficace.

**Importance de l'événement**

Le Living Lab Sebou offre une plateforme collaborative unique, réunissant des experts de la gestion de l'eau, de la conservation des écosystèmes, et de l'aménagement du territoire. Il permet d'aborder les défis environnementaux et sociaux du bassin du Sebou, en mettant en avant des solutions innovantes et durables.

Ensemble, les participants ont formulé des actions concrètes pour protéger et restaurer les écosystèmes humides et les ressources en eau du bassin, assurant la durabilité à long terme des écosystèmes et des communautés locales.

**À propos de Living Planet Morocco**

LPM est une organisation à but non lucratif dédiée à la protection de l'environnement au Maroc. Elle travaille depuis plusieurs années sur des initiatives de conservation, de développement durable et de sensibilisation aux enjeux écologiques, notamment dans le bassin du Sebou, et la Réserve du Biosphère du Cèdre de l’Atlas. Par ses projets et collaborations, l'organisation vise à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, ainsi qu'à préserver les écosystèmes marocains pour les générations futures.

**بيان صحفي**

**أول مختبر حي لسبو: إدارة وحوكمة الموارد المائية في حوض سبو وعلاقته بالنظم البيئية الرطبة**

في الثاني من ماي 2024، انعقد أول مختبر حي في فاس، حيث اجتمع 30 مشاركًا يمثلون الأطراف الفاعلة الرئيسية المرتبطة بإدارة المياه والحفاظ على النظم البيئية الرطبة في حوض سبو. هذا الحدث هو جهد مشترك بين منظمة "" (LPM) Living Planet Moroccoو"Tour du Valat (TdV)" ووكالة حوض المائي لسبو (ABHS) و" MP) Mapping Technologies) " ، في إطار مشروع توسيع نطاق صندوق الماء لسبو، بتمويل من مبادرة "ضىMFى"، بمشاركة مؤسسة مافا، مؤسسة الأمير ألبرت الثاني من موناكو، ومؤسسة عائلة آيج في جينسن الخيرية، بالإضافة إلى مشروع "OurMED" المدعوم من مؤسسة "PRIMA" من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يهدف هذا المختبر الحي إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والحفاظ على النظم البيئية الرطبة في حوض سبو. الإطار التحليلي القوى الدافعة – الضغوط – الحالة – التأثير – الاستجابات (DPSIR)الذي نوقش في هذا الحدث، أسهم في إثراء المناقشات والتحليلات بين المشاركين، مما يساعد على فهم العلاقات العضوية والمعقدة بين سياسات إدارة المياه، تخطيط الأراضي، وحالة وتوجهات النظم البيئية الرطبة في حوض سبو. هذا الإطار يعد أساسًا لتطوير حلول عملية وابتكارية، مع مراعاة الاحتياجات المحلية.

**أهداف الحدث**

عرض النتائج الأولية: تمت مشاركة النتائج الأولية للتحليل، مما قدم نظرة شاملة على الحالة الراهنة للنظم البيئية والموارد المائية في حوض سبو، وأبرز التحديات التي يجب مواجهتها.

التشارك في إنشاء الحلول: تعاون المشاركون لتطوير رؤية مشتركة لحلول عملية تهدف إلى تحسين صحة النظم البيئية الرطبة وزيادة قدرتها على توفير خدمات أساسية للحفاظ على الموارد المائية.

نقل ونشر المعرفة: تم تقديم أدوات جديدة، بما في ذلك "البوابة الجغرافية لصندوق مياه سبو"، لنقل ونشر المعرفة حول النظم البيئية الرطبة، مما يدعم اتخاذ قرارات أفضل وإدارة أكثر كفاءة.

**أهمية الحدث**

يوفر هذا المختبر الحي لسبو منصة تعاون فريدة، تجمع بين خبراء إدارة المياه، للحفاظ على النظم البيئية، ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية في حوض سبو، مع التركيز على حلول ابتكارية ومستدامة.

وقد تمكن المشاركون من صياغة إجراءات عملية لحماية واستعادة النظم البيئية الرطبة والموارد المائية في الحوض، مما سيمكن من استدامة النظم البيئية والمجتمعات المحلية على المدى الطويل.

**عن Living Planet Morocco**

تعد Living Planet Morocco منظمة مجتمع مدني مكرسة لحماية البيئة في المغرب. تعمل LPMعلى مدار سنوات على مبادرات الحفاظ على الطبيعة، التنمية المستدامة، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية، خاصة في حوض سبو ومحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس. من خلال مشاريعها وشركائها، تهدف المنظمة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحفاظ على النظم البيئية المغربية للأجيال القادمة.