**مظاهر الرأي العام:-**

**تعني مظاهر الرأي العام، أنماط السلوك التي يستخدمها جمهور الرأي العام في التعبير عن وجهات نظره واتجاهاته من القضية والمشاكل التي تمس مصالحه وتتعلق باهتماماته، والسلوك هو تعبير – كما يقول علماء النفس- يأخذ أشكالاً متعددة فأما أن تكون لفظية (الكلام) أو حركية أو بإشارة أو أيماءة، أي هو كافة أشكال التعبير عن الرأي الآراء والاتجاهات سواء بالموافقة أو المعارضة أو المحايدة، والسلوك هو النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي، نتيجة لتفاعله مع ظروف بيئية معينة لمحاولة تعديلها وتغييرها، وما النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي إلا مجموعة من الاستجابات التي يقوم بها، للردعلى مثيرات ومنبهات معينة.**

**اما حينما لا ينعكس السلوك على الأفعال الخارجية للأفراد فنكون بصدد الرأي العام الكامن ويختلف أسلوب التعبير عن الرأي العام أو اسللوك تبعاً لدرجة تقدم المجتمع وطبيعته.**

**ويعبر الرأي العام عن نفسه في صور شتى بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ويمكن القول إن مظاهر الرأي العام هي بمثابة الكل الذي يخرج به عد تكوينه، وهي أيضاً تمثل الصورة والأشكال التي يستخدمها الجمهور في التعبير عن وجهة نظره واتجاهاته ومواقفه إزاء قضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل التي تمس مصالح أو عقائد أو قيم أو تقاليد مجتمع من المجتمعات.**

**المظاهر الايجابية والسلبية**

**من المفترض أن يكون للرأي العام مظاهر معينة يعبر من خلالها عن نفسه، ويعبر بها الجمهور عن اتجاهاته نحو القضايا والمشكلات العامة التي تهمه، وبحسب دراسات الرأي العام يوجد نوعان من مظاهر الرأي العام هي:**

**النوع الأول: مظاهر إيجابية: تتمثل في الثورات وهي أسلوب عنيف يلجأ إليه الرأي العام حينما يتأكد أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن نفسه. وأيضاً الندوات والاجتماعات العامة، والمظاهرات، وإطلاق الشائعات لإزعاج السلطة وزعزعة الثقة فيها، وأخيراً الانتخابات.**

**النوع الثاني فهو: المظاهر السلبية للرأي العام، وتتمثل في: المقاطعة، وتفشي السلبية واللامبالاة، والإضراب عن العمل أو الإقلال من الإنتاج.**