**المحاضرة 2 : مؤشرات ومظاهر عدم الاستقرار السياسي .**

 هناك عدة مؤشرات لقياس عدم الاستقرار السياسي ، مثل : عدد الاغتيالات السياسية داخل الدولة ، عدد الإضرابات العامة ، وجود حرب عصابات ، عدد الزمات الحكومية داخل البناء السياسي ، عدد عمليات التطهير التي تتم في أجهزة الدولة ، عدد أعمال الشغب داخل نظام الدولة ، عدد الثورات التي نشبت داخل الدولة ، عدد المظاهرات المعادية للحكومة ، عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم في العنف المحلي . أما مؤشرات الصراع الخارجي والتي تساهم في عدم استقراره فهي:عدد المظاهرات ضد السياسة الخارجية للدولة ، عدد مرات الاحتجاج ضد السياسة الخارجية للدولة ، عدد مرات العقوبات السلبية التي فرضت على الدولة، عدد الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها ، عدد المرات التي تم فيها استدعاء سفراء الدولة أو طرد السفراء الأجانب منها، عدد المرات التي صدرت فيها تهديدات ضد الدولة ، عدد المرات التي ألتجأ فيها للعمل العسكري كنوع من الحل للمعضلات التي تقابل الدولة خارجياً ، عدد الحروب التي اشتركت فيها الدولة، عدد المرات التي تم فيها تحريك القوات العسكرية دون أن تصل إلى حد نشوب الحرب ، عدد الاتهامات التي وجهت للدولة، عدد القتلى في الصراعات الخارجية.
ويرى عبد الرحمن خليفة أن أهم مؤشرات الصراع الداخلي في الدولة والتي تساهم في عدم استقراره، هي:

1- عدد الاغتيالات السياسية داخل الدولة.
2- عدد الإضرابات العامة.
3- وجود حرب عصابات.
4- عدد الأزمات الحكومية داخل البناء السياسي.
5- عدد عمليات التطهير التي تتم في أجهزة الدولة.
6- عدد أعمال الشغب داخل نظام الدولة.
7- عدد الثورات التي نشبت داخل الدولة.
8- عدد المظاهرات المعادية للحكومة.
9- عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم في كل صور العنف المحلي.
أما مؤشرات الصراع الخارجي والتي تساهم في عدم استقراره فهي:
1- عدد المظاهرات ضد السياسة الخارجية للدولة.
2- عدد مرات الاحتجاج ضد السياسة الخارجية للدولة.
3- عدد مرات العقوبات السلبية التي فرضت على الدولة.
4- عدد الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.
5- عدد المرات التي تم فيها استدعاء سفراء الدولة أو طرد السفراء الأجانب منها.
6- عدد المرات التي صدرت فيها تهديدات ضد الدولة.
7- عدد المرات التي ألتجئ فيها للعمل العسكري كنوع من الحل للمعضلات التي تقابل الدولة خارجياً.
8- عدد الحروب التي اشتركت فيها الدولة.
9- عدد المرات التي تم فيها تحريك القوات العسكرية دون أن تصل إلى حد نشوب الحرب.
10- عدد الاتهامات التي وجهت الدولة.
11- عدد القتلى في الصراعات الخارجية.