

**Nota à Imprensa**  **Embargo até às 00:01 de 30 Outubro**

**RELATÓRIO ALERTA PARA IMPACTO SEM PRECEDENTES DA HUMANIDADE NO PLANETA**

* **São precisos 2 planetas para manter o estilo de vida dos portugueses.**
* **Crise económica contribuiu para uma redução da pegada ecológica nacional, mas portugueses continuam a consumir mais recursos do que os que a natureza tem para oferecer.**
* **Os maiores impulsionadores da perda de biodiversidade são a exploração pecuária excessiva e a agricultura, ambas ligadas ao aumento do consumo.**
* **WWF alerta para a necessidade de reduzir o consumo a nível global, destacando que se está a fechar a janela de oportunidade para a ação.**

Lisboa, 30 outubro – Os portugueses continuam a precisar de **2,19 planetas** para manter o seu atual estilo de vida, segundos os dados publicados na edição deste ano do Relatório Planeta Vivo (RPV). Os dados apresentados neste relatório referem-se ao ano de 2014, altura em que a Pegada Ecológica\* dos portugueses diminuiu, uma possível consequência da crise económica que atingiu Portugal nestes anos.

A Pegada Ecológica per capita de Portugal posiciona o país no **66º lugar a nível mundial**, subindo 7 posições face a 2016 e demonstrando o impacto que a crise teve no consumo dos portugueses. Paralelamente, o relatório demonstra que a Pegada Ecológica dos portugueses foi sempre muito elevada comparativamente com a Biocapacidade\*\* do país, que se tem mantido mais ou menos constante desde 1961. O carbono, que representa **57% da Pegada Ecológica** dos portugueses, e que em 2004 correspondia a 63% do valor total, foi a componente que mais decresceu. A isto está naturalmente associado o consumo, mas também a alteração das fontes de produção de energia nacional, fruto da aposta nas energias renováveis.

Ângela Morgado, Diretora Executiva da Associação Natureza Portugal, que trabalha em associação com a WWF, explicou que “a ligeira descida da pegada ecológica dos portugueses foi reflexo da crise económica, que criou uma oportunidade para os portugueses terem comportamentos mais amigos do ambiente. Agora é necessário continuar com um estilo de vida que tem menor impacto no Planeta fora de situações de crise. Os portugueses têm de ter um estilo de vida mais sustentável sob pena de se verem afetados não por uma crise económica, mas por uma crise ecológica sem precedentes que põe em risco a sua vida, a dos seus filhos e netos. Está na altura de mudar. Já não podemos adiar.”

Vinte anos após o relatório principal ter sido publicado pela primeira vez, a edição de 2018 continua a usar os indicadores Índice do Planeta Vivo (IPL), fornecido pela Zoological Society of London (ZSL), os Índice de Habitats da Espécie (IHE), o Índice da Lista Vermelha da IUCN (RLI) e Índice de Intensidade da Biodiversidade (BII), bem como Fronteiras Planetárias e a Pegada Ecológica (calculada pela Global Footprint Network). O relatório mostra um quadro perturbador: a atividade humana está a empurrar os ecossistemas que sustentam a vida na Terra a um limite.

“O relatório está a mostrar-nos a dura realidade, que as nossas florestas, oceanos e rios estão em risco. Isto é um indicador do tremendo impacto e pressão que estamos a exercer sobre o planeta, minando o tecido vivo que nos sustenta a todos: natureza e biodiversidade”, disse Marco Lambertini, Diretor General da WWF Internacional.

O IPL, que acompanha as tendências da abundância global de vida selvagem, indica que as populações globais de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuíram em média 60% entre 1970 e 2014. As **principais ameaças às espécies estão diretamente ligadas às atividades humanas**, incluindo perda e degradação de habitats e sobre exploração da vida selvagem.

“Dos rios e florestas, a zonas costeiras e montanhas, o Relatório mostra que a vida selvagem diminuiu drasticamente desde 1970. As estatísticas são assustadoras, pois dependemos da natureza para nos alimentarmos, vestirmos e subsistirmos. Precisamos de criar um novo caminho que nos permita coexistir de forma sustentável com a natureza da qual dependemos. Vamos precisar da ação de todos”, reiterou Ângela Morgado.

**Pressão da humanidade está a minar a capacidade da natureza de apoiar a vida humana**

Ao destacar a extensão do impacto da atividade humana na natureza, o Relatório Planeta Vivo 2018 apresenta ainda a importância e valor da natureza para a saúde e o bem-estar das pessoas, sociedades e economias. Globalmente, a natureza fornece serviços no valor de 125 triliões de dólares por ano, além de ajudar a garantir o fornecimento de ar fresco, água potável, alimentos, energia, medicamentos e outros produtos e materiais.

O relatório analisa especificamente a importância dos polinizadores, que são responsáveis ​​por 235 a 577 mil milhões de dólares em produção agrícola por ano, e como um clima em mudança, práticas agrícolas intensivas, espécies invasoras e doenças emergentes têm impactado a sua abundância, diversidade e saúde.

“A natureza tem sustentado e alimentado silenciosamente as nossas sociedades e economias há séculos, e continua a fazê-lo hoje. Em troca, o mundo continuou a considerar a natureza e os seus serviços como algo natural, deixando de agir contra a perda acelerada da natureza. É hora de percebermos que um futuro saudável e sustentável para todos só é possível num planeta onde a natureza prospera e florestas, oceanos e rios estão cheios de biodiversidade e vida”, acrescentou Lambertini. “Precisamos repensar com urgência como usamos e valorizamos a natureza - culturalmente, economicamente e nas nossas agendas políticas. Precisamos pensar na natureza como bela e inspiradora, mas também como indispensável. Nós - e o planeta - precisamos de um novo acordo global agora”.

O Relatório Planeta Vivo 2018 destaca a oportunidade que a comunidade global tem de proteger e restaurar a natureza até 2020, um ano crítico em que os líderes devem rever o progresso alcançado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Acordo de Paris e na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).

A WWF está a apelar às pessoas, empresas e governos para mobilizar e entregar um acordo abrangente para a natureza e as pessoas sob a CDB, que galvaniza ações públicas e privadas para proteger e restaurar a biodiversidade e a natureza global e reverter a curva das tendências devastadoras destacadas no Relatório Planeta Vivo.

O Relatório Planeta Vivo 2018 é a décima segunda edição da principal publicação bienal da WWF. O relatório inclui as descobertas mais recentes medidas pelo Índice do Planeta Vivo que acompanham 16.704 populações de 4.005 espécies de vertebrados, de 1970 a 2014.

#ligateaoplaneta

--- FIM ---

**\*Pegada Ecológica:** quantidade de terra e água (medida em hectares) que é necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos, gastos por uma determinada população.

\*\***Biocapacidade**: habilidade de continuar a produzir os recursos naturais que são consumidos pela população de um local, e também absorver os resíduos (lixo) gerados pelas pessoas. É também um indicador relacionado com a capacidade regenerativa do planeta para satisfazer as necessidades da humanidade.

**Notas para os editores:**

● Veja o Relatório Planeta Vivo 2018 e sumário aqui. Imagens estão disponíveis aqui.

● Mais informações sobre o documento "Com o objetivo de curvar mais alto a curva da perda de biodiversidade", escrito por Georgina M. Mace, da University College London; Mike Barrett, WWF-UK; Neil D. Burgess, Centro de Monitoramento de Conservação Mundial da ONU para Meio Ambiente e Centro de Macroecologia, Evolução e Clima, Universidade de Copenhague; Sarah E. Cornell, Centro de Resiliência de Estocolmo; Robin Freeman, ZSL (Sociedade Zoológica de Londres), Monique Grooten, WWF-Países Baixos; e Andy Purvis, Museu de História Natural, Reino Unido, podem ser encontrados aqui.

**Contactos:**

Marta Barata – ANP|WWF | Tel: + 351 91 711 46 51 | mbarata@natureza-portugal.org

Rita Rodrigues – ANP|WWF | Tel: +351962911072 |

**Sobre a WWF**

A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação do mundo, com mais de 5 milhões de apoiantes e uma rede global activa em mais de 100 países. A missão da WWF é travar a degradação da natureza e construir um futuro no qual os seres humanos vivam em harmonia com a natureza, através conservação da diversidade biológica do mundo, garantindo que a utilização dos recursos naturais renováveis seja sustentável, e promovendo a redução da poluição e do desperdício.

**Sobre a ZSL**

A ZSL (Sociedade Zoológica de Londres) é uma instituição internacional de caridade que trabalha para criar um mundo onde a vida selvagem prospera. Desde a investigação das ameaças de saúde enfrentadas pelos animais até o auxílio de pessoas e animais silvestres que vivem lado a lado, a ZSL está comprometida em trazer a vida selvagem de volta à beira da extinção. Nosso trabalho é realizado através de nossa ciência inovadora, nossa conservação de campo em todo o mundo e engajando milhões de pessoas em nossos dois zoológicos, ZSL London Zoo e ZSL Whipsnade Zoo. Para mais informações, visite [www.zsl.org](http://www.zsl.org).