تقنيّةُ تلخيصِ فقرةٍ:تمرُّ بعدّة مراحل:

* المرحلة الأولى:
* 1- أقرأ السُؤالَ جيّدًا.
* 2- أتنبَّهُ إلى المطلوبِ من السُؤالِ من حيثُ عددُ الكلماتِ المطلوبِ.
* 3- أُحصي عددَ الكلماتِ في الفقرةِ.
* 4- ألتزمُ بنسبِة الكلماتِ المطلوبةِ.
* 5- أقرأُ الفقرةَ وأفهمُ مضمونَ أفكارِها جيّدًا.

المرحلة الثانية:

* 6-أضعُ خطّا تحتَ الكلماتِ الأساسيّةِ والعباراتِ المفاتيح.
* 7- أحذِفُ الفضلاتِ فيها والأمثلةَ والشواهدَ.
* 7- أحولُ الأفعالَ إلى مصادرَ.
* 9 –أتنبَّهُ إلى ضرورةِ عرضَ الأفكارِ وفقَ تدرُجِهَا.
* 10- أعيدُ صياغةَ الأفكارِ بأسلوبي الخاص، مع الحفاظِ على ضميرِ الإسنادِ.

المرحلةُ الثالثةُ:

* 11- أقرأُ الفقرةَ وأتأكّدُ من عدمِ تغييرِ المضمونِ بعد التلخيصِ.
* 12- أحصي عددَ الكلماتِ وألتزمُ بالعددِ المطلوبِ.

تطبيق:

الفقرة الأولى في نص "العالم بين العنف التدميري والردع الإنسانويّ: ص26

- تنتابُ المُفكّرينَ في مصيرِ البشريَّةِ تساؤلاتٌ مؤرِقةٌ، لانزلاقِها المُتزايدِ نحوَ الإجرامِ المُمنهجِ الّلاإنسانيِّ: إرهابيّونَ يتباهَوْنَ بالتّصفياتِ الجسديَّةِ للأبرياءِ والأطفالِ ، ومُجرِمونَ يقتُلونَ رَهائنَهُم بدمٍ باردٍ، واقتصاديُّونَ لا يكفّونَ عن قهرِ النّاسِ وإفقارِهِم وتشييئهِم بوحشيَّةٍ، ومُعسكراتٍ هنا وهناكَ تُطوِّرُ منَ الأسلحةِ والصّواريخِ ما يُهدِّدُ بتدميرِ العالمِ. ولمْ يَعُدْ هذا العُنفُ الإجراميُّ يقتصرُ على مُمارساتِ فئاتِ بعَيْنِها، إذ أصبَحَتْ تُمارِسُهُ دُولٌ ومؤسّساتٌ وسُلُطاتٌ بصُورةٍ علنيَّةٍ أو خفيَّةٍ، وقدْ أمسى ظاهرةً شامِلَةً. فهلْ مِنْ رادِعٍ عنِ الإجرامِ المُمنهَجِ، والمُمارساتِ العُنفيّةِ المُختَلِفَةِ؟

السؤال: لخّصِ الفقرة إلى الرُّبْعِ ، أو: لخّصِ الفقرةَ في حوالي عشرينَ كلمة.

التّلخيص: ينتابُ المفكرينَ اليومَ قلقٌ لما تمارسُهُ الدولُ من إرهابٍ على الأبرياءِ، ويتساءلونَ عن الرادعِ الذي يمكنُ أن يوقفَ هذا الإجرامَ.(عشرون كلمة).

ملاحظة: في تلخيص الفقرة لك حق بزيادة و نقصان بنسبة 10%