### ***Zones humides***

Les **zones humides** remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à la collectivité. Selon l’article L211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont définies comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles au moins une partie de l’année ». Selon leur état de conservation, les zones humides assurent tout ou au moins une partie des trois grandes fonctionnalités suivantes :

* **Régulation des régimes hydrologiques** : les zones humides retardent globalement le ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers l'aval du bassin-versant. Telles des éponges, elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. Elles permettent, pour une part variable suivant les sites, la réduction de l'intensité des crues, et soutiennent les débits des cours d'eau, sources et nappes en période d'étiage.
* **Autoépuration et protection de la qualité des eaux** : les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtres épurateurs des eaux souterraines ou superficielles.
* **Réservoir biologique** : espaces de transition entre la terre et l’eau les zones humides présentent une potentialité biologique souvent plus élevée que les autres milieux. Lorsqu’elles sont peu anthropisées, de nombreuses espèces végétales et animales y vivent de façon permanente ou transitoire. Elles assurent ainsi des fonctions d'alimentation, de reproduction, mais aussi de refuge. C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation légale qui relève de l’intérêt général.

Deux critères fondamentaux doivent être étudiés pour délimiter une zone humide :

* les **couches pédologiques** représentatives des zones humides : les histosols et les réductisols (engorgement d’eau permanent) ainsi que certaines rédoxisols (Art. 1er – 1°) ;
* la **végétation hygrophile** : communauté végétale formée d’espèces demandant à être régulièrement alimentée en eau et se développant principalement dans les stations humides. Cette végétation est déterminée soit à partir de l’identification et de la quantification des espèces représentatives de zones humides (liste proposée dans l’arrêté ministériel), soit en fonction de la présence d’habitat humide caractéristique (Art. 1er – 2°).

Plusieurs zones humides avérées sont présentes au sein de l’aire d’étude élargie :

ICI IL Y A LA LISTE DES DES ZONNAGES