**بيان صحفي** :

منتدى القاهرة للتغير المناخي

اللقاء العاشر لمنتدى القاهرة للتغير المناخي تحت شعار:

**"الطريق إلى الدوحة – فرص لمصر**".

**في يوم الإثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2012 ، الساعة السابعة مساءاً**

**بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة ( ١١ ش الصالح أيوب، الزمالك، القاهرة)**

**مع إقتراب مؤتمر التغير المناخي المزمع عقده في الدوحة في نوفمبر, خصص منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته النقاشية العاشرة يوم الإثنين لمناقشة التوقعات, الأهداف وفرص تدعييم التعاون المصري-الألماني في حضور أعضاء بارزين من فريقي المفاوضات من البلدين.**

"مصر في وضع مميز الآن حيث يمكن للقادة أن ينظروا حولهم ويتعلموا من تجارب الآخرين," قال السفير الألماني ميشائيل بوك في إفتتاح المنتدى, مضيفا "لقد إقترفنا العديد من الأخطاء ونحن مستعدون لتشارك الخبرة معكم."

بدأ النقاش بكلمة الدكتور كارستن زاخ, نائب المدير العام لشؤون السياسات البيئية الأوروبية والدولية في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والسلامة النووية، والذي أكد على مدى أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ. وقال أيضا أنه على الرغم من تباين المواقف والآراء بين الدول فإن حل القضايا المناخية ينبغي أن ينم عن موقف موحد.

"إيجاد حلول يعني أننا بحاجة إلى أن نتحرك بسرعة. هذا يعني أيضا أننا بحاجة إلى إيجاد شركاء من داخل الحكومات وشركاء من المجتمع المدني وهو ما سيعزز المفاوضات فيما بعد," قال الدكتور زاخ لجمهور المنتدي يوم الإثنين.

ونيابة عن الجانب المصري، أكد سيادة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، أنه من المهم في هذه الجولة من المفاوضات الاعتراف بالحق الطبيعي للبلدان النامية بأن تنمو وأن هذا يمكن أن يحدث بشكل أفضل مع شبكات فعالة من التعاون مع البلدان المتقدمة.

"إن الوصول لحد الدرجتين المئويتين يتطلب تضحيات ضخمة. ما هو نصيب البلدان النامية من تلك التضحيات وما هو نصيب الدول المتقدمة؟ هذه مسألة لها علاقة بالتوزيع العادل للأعباء،" أكد السفير أحمد إيهاب.

أشارت سنوات من الدراسات العلمية والمفاوضات أنه ينبغي على الحكومات منع إرتفاع درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين وذلك لتجنب العواقب المناخية المروعة. لكن على الرغم من الإعتراف الدولي بضرورة إحترام الدرجتين المئويتين، فأنها مازالت ضمن نقاط الخلاف في المفاوضات.

على جانب آخر تطرق المتحدثون بالمنتدي أيضا إلى التحديات التي تواجة المفاوضات بما في ذلك المسؤولية التاريخية للبلدان المتقدمة بالمقارنة مع مسؤولية الدول ذات الإنبعاثات الكربونية الأعلى والتى تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.  
  
وعلى الرغم من أن كل من المتحدثين اتفقا على أن القضايا المناخية لن تحل بين عشية وضحاها خلال مؤتمر الدوحة، إلا أنهما أكدا على ان المؤتمر يعد خطوة هامة إلى الأمام نحو حل عالمي لتلك القضايا.

و تعد استضافة قطر للمؤتمر القادم هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية مؤتمرا كهذا والذي يعقد بين الفترة من 26 نوفمبر و حتى 7 ديسمبر 2012.

**نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخى:**

أطلقت مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخى فى نوفمبر 2011 بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة الألمانية للتبادل العلمى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.

Contact: press@cairoclimatetalks.net

لمزيد من المعلومات:

[www.cairoclimatetalks.net](http://www.cairoclimatetalks.net/" \t "_blank)