## विभकितया

कारक किक बिभिन्न धिन्हों का सक्षाषण सें शब्दों सें बिभाक्ति जोड़ुकर कर्ता के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है। बिभवित्तयों कोध्यान सें रखें बिना कर्ता की अभीष्ट प्राप्ति नहीं हो सकरती ।ाििभित ज्ञापक के बिना बाक्य एचना भी सम्भव नहीं है। विभक्तियों के सात क्षेद होते हैं।

1. प्रथम बिभक्तित : कर्र्तृबाच्य सें कर्ता प्रथम बिभक्ति होती है।
2. द्वितीया विभक्ति : कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है।
3. तृतीया विलिक्ति : करण कारक को तृतीया विभक्ति होती है।
4. चतुर्थी विभक्ति : सम्प्रदान कारक की चथुर्थी बिभक्ति होती है "दा" धातु (देने के अर्थ में) के खोग से चथुर्थी बिभक्ति होती है
5. पंचमी बिभाब्ति : अणादान कारक की पंचमी बिभवित्ति होती
6. षाष्ही विभक्ति : यह सम्बन्ध सूचक हैं।
7. सप्तमी विभक्ति : अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्रित होती है।

## अजन्त, हलन्त शब्द और लिंग ज्ञान

स्वरान्त्त या अनन्त्त शब्द : वे शब्द बिनके अन्त में स्वर होजैसे : देव, फल, लता आादि। व्यंजनात् या हतन्त्त शब्द : वे शब्द जिनके अन्त्त में बंजन हो जैसे : राजन्, बलवत् आादि। संस्वहुत भाधा में तीन लिंग होते है। सशा : स्वरान्ता शाबद :

पुर्लिंग शब्द $=$ देव मुनि, साध्यु।
स्रीलिग शब्द = लता, समा. नदी।
नार्पुक लिग शब्द : फल, वारि, मधु।
व्यंजनान्ताशब्द :
पुर्लिएग शब्ड
स्रील्लिग शब्द
: मरुत्, चन्द्रमस्, सात्क्र्र्।
नलुंस़क लिग शब्द्ध : जगत्, मनस, नामन्।
: सरित्, दिक्. वार्, ।

## पुरुष

## तीन भेद होते हैं-

1. प्रथमम पुरुष : बक्ता अर्थात् बोलने बाला।
2. मध्यम पुरुष : श्रोता अर्थात् सुनने बाला।
3. उत्त्वम पुरुष : जिसक विषय सें घर्धा हो रही हैं, परन्तु बह बहाँ पर उपस्थिति नहीं है।


THANKS

