

## C-TET

सेंद्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

# उच्च प्राथमिक स्तर (विज्ञान) 

## भाग - 1 (अ)

## हिन्दी

## Hindi Language Pedagogy

1. हिन्दी भाषा ..... 1
2. भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ..... 3
3. व्याकरण शिक्षण ..... 6
4. भाषा शिक्षण के रिद्धान्त ..... 9
5. भाषा शिक्षण के रूत्र एवं विधियाँ ..... 12
6. भाषा कौशल एवं इराके प्रकार ..... 17
7. भाषा शिक्षण में रुनने और बोलने की भूमिका ..... 26
8. बच्चों में भाषा २म्बन्धित त्रुटियां ..... 28
9. बच्चों में भाषा २म्बन्धित विकार ..... 30
10. बहुभाषिकता/भाषायी विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनोतियां ..... 33
11. मूल्याकंन विधियां एवं रहायक रामयी ..... 37
Hindi Grammar and Comprehension
12. गद्यांश और उ२ं पर आधारित प्रशन उत्तर ..... 43
13. पद्यांश और उ२ं पर आधारित प्रश्न उत्तर ..... 49
14. हिन्दी भाषा ..... 53
15. हिनद्धी २ाहित्य ..... 54
16. वर्णमाला ..... 63
17. विराम चिन्ह ..... 70
18. शब्द भेद ..... 71
19. रंधि ..... 80
20. रमारत̄ ..... 89
21. रंं्ञा ..... 94
22. रार्वनाम ..... 96
23. विशेषण ..... 97
24. क्रिया ..... 98
25. वाच्य ..... 100
26. काल ..... 101
27. अव्यय ..... 102
28. ऊलंकार ..... 104
29. २२̄̄ ..... 110
30. छठद ..... 115
31. पर्यायवाची ..... 119
32. विलोम शब्द ..... 121
33. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ..... 123
34. वर्तनी ..... 126
35. प्रमुरव लेखवक व 3२की २चनाएँ ..... 128
36. मुहावरे एवं लोकोत्ति ..... 134
37. भाषा शिक्षण पर आधारित प्रशन उत्तर ..... 136
38. ऊभ्या२र के लिये बहुविकल्पी प्रश्न ..... 144
39. CTET Junior प्रश्नपत्र जून और दिराम्ब२ - 2019 ..... 176

(1) औपचारिक भाषा
(2) ऊनऔपचारिक भाषा
(1) विद्यातय में प्रयोभा बेने वीली भाषा
(2) जो क्षेत्र के पदे-लिखे समाज द्वारा सीकृत भाषा।
(1) धर-परिवार की भाषा जो माता-लिता समाज, पडोस, परिवेश, जनसंखार क्षारा उपयोग मे लायी जाती है 3 से अनौपचारिक भाषा कहते है।
(ल) राब्दभाषा $\rightarrow$ (लिग्रां) भास की कोई भी राद्रभाषा नही है योोकि भारत बनुमाषायी देश है। यद्वाँ विभिन्न त्रकार के लोक निवास करते है और उनके द्वारा अलग-2 प्रकार की भाषाओ का प्रयोग किया जाता है।
(4) राजभाषा $\rightarrow$ अर्थ $=$ "सरकारी माम काज की भाषा" \&माइी (जाजाष) 'ििन्दी' है भारत में संविधान के अनुच्छेद उप3(1), थाग-17 के अनुसार दिंदी को राजभाषा घोषित किया गया जिसके द्वारा संघ मी राजभाषा दिवीं और लिपि देवनागरी कोगा।

* 14-सितम्बर 1949 को निणयि लिया गया की हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होगी और 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
(5) राज्यभाषा $\rightarrow$ जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वाश उस राप्य के अर्त्रग्न प्रशासनिक कार्यो मो सम्पन करने के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्यभाषा कहा जाता है।

मांतभाषा $\Rightarrow$ घर-परिवार, माता पिता, आस पड़ोस, हमजिस परिवेश मे निवास करते है वॉॉा उपयोग में लायी जाने काली भाषा मात्रमाषा कोती है बत्चे सर्विथम मात्रभाषा का ज्ञान अज्मि करते है उतः उन्नी यद प्रथम भाषा होती है।
(1) मात्रभाषा अे ही बच्चे का मसिहक सबसे पहले क्रियाशील होता है।
(2) मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा पृह्षण काने का सवंश्रिद माध्यम 㜾
(3) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मतर्भाषा धोना चांखिये।

हिन्दी भाषी राप्य $\rightarrow$

1. उलर पदेश
2. उत्लराखण्ड
3. मध्य पपदेश
4. अण्डमान निकीबार
5. हिमाचेल प्रेश
6. बिक्षार
7. हीियाण।
8. रजस्थान
9. हत्तीसग?
Q. दिल्ली
10. झारखण्ड

माहलवप्वर्ण तथ्य -
(1) भाषा सम्प्रषण का सप्रिथम माध्यम है।
(2) भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर देखा जाता है।
(3) भाषा समृतिमोष। शब्दकेष का $2 ी$ माम करती है।
(4) भाषा प्रतक सम्पत्लिन नी है और यक नियम बह हैतथा इसकी भौगेलिक सीमा घौती है।
(5) संयुक्त परिवार में वच्चे का भाषा विमाष एकल चरिवार की तुलना में अटहा घोता है।
2. भाषा अधिगम और भाषा अजनन

भाषा $\rightarrow 66$ भाषा वह साधन है जिसके द्वारा द्रम अपने विचारो को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते है। भाषा मुख से उच्धारित घोने वाले शब्दो और वाक्यो आदि का वद समुह हैं जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है सामान्यता भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जाता है?

भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साध दी दो जाता है। विभिन्भ भाषा मौशल जैसे सुनना, बोलना, पदन।, लिखना को पूरा करते दुये व्यक्ति भाषा में नियुणता वाप्त करता है भाषा गृषण करने कीएक निरंर चलने वाली च्रक्रिया है। अर्थ-भाषा संस्तृत की "भाप" घातु से उत्पन्न धुई है जिसका अर्थ है-बोलना

भाषा की प्रकृति $\rightarrow 1$ भाषा संस्टृति और सभ्यता से जुड़ी घोती है
2. भाषा में सीमा बद्यता होती है।
3. प्रत्येक भाषा की अपनी लिखि दोती है। जैसें द्विदी = देवनागरी लिखि अगुजी = रोमन, उर्द $=$ फारसी।
4. भाषा अनुकरण से सीखी जाती है।
5. भाषा एक अर्अत संपलि है जिसे प्रयोग के माध्यम से इम मृधण कर सकते है. और इसे आदान प्रदान करके इसका विस्तार बोता है अतः यद्ध पैतृक नही है।
6. भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है।
7. भाषा में निरेतर परिवर्तन दोता रछता है अता यह परितनिशील है।
Q. भाषा मठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है।

भाषा अनन
अर्जन ना अर्थ है $=66$ अर्जन माना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्ये के प्रथासो क्वारा अजित कर सकता है तथा भाषा एक अजित संपत्ति है।"

1. बालक अपने चारो ओर के वातावरण में जिस $y$ कार लोगी को बोलते छुये सुनता है एवं लिखते हुये देखता है उसे दी अनुकरण (नकल) द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अर्थति भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा दोता है।
2. भाषाई योग्यता एक कौशल है, लिसे अजित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से प्रास्भ दोती है।
3. भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती सें।
4. भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मांत भाषा छोती है।
5. भाषा अर्जन एक अक्चेतन प्रक्रिया है भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अभभिज्ञ दोते है की भी भाषा सीख रहे है।
6. भाषा अर्जन का अर्थ है भाषा को अप्रत्यक्ष अनौप्यारिक और स्वभाविक रूप से सीखना।

यॉमस्की के अनुसार, 66 बच्चे भाषा अपने वातावरण से ऑप्त करते है उनके अदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति छोती है 99

भाषा अधिगम
भाषा, अधिगम का अर्थ है-सीखना.

* अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्युत तक अतः जीवन भर चलती रती है।
* अधिगम मे बालक परिपत्वता की ओर बढ़ता है।
* सीखना अनुभव द्वारा अनुब्य के धवदार मे वरिवर्तने है।


परिभाषा -को एवं कों के अनुसार, "सीखता आदतो ज्ञान एवं अभिवृतियों का अर्जन है"। पावलॉव के अनुसार;" अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरुप आदत का निर्माज हो अधिगम है।"

गेड़स के अनुसार, "अबवर द्वार द्यबहार के रुपांतर
लाना" ही अधिगाम है।" वुडवर्थ के अनुसार, "सीखता विकास की प्रकिया है" विशेषताए:-

1. सीखने की प्रक्रिया जब्म से मृत्यु वक अर्थति, जीवन भर चलती है ।
2. सीखना परिवर्तन है-व्यक्ति अपने और दुसरो के अनुभव से सीरव कर व्यवहार विचारो अच्छओ भावनाओं यदि मे परिवर्तन करता है।
3. सीखना सार्वभौमिक (Universal) है सभी जीव-जन्तु सीरवते है।
4. सीखना अनुभव का संगठन है सीखना नए पुराने अनुभवो का सेगठन है।
5. सीखना व्यक्तिगात सामाजिक दोनो है।
6. भाषा अधिगम मे भाषा का औपचारिक ज्ञान/प्रव्यक्ष रुप से सीखना शामिल होता है।
Note:- भाषा अधिगम मे उन क्षेत्रो को कठिनाई नही आती जिनका मानसिक सास्थ ठीक है। यदि उनंका स्वभाव संकोतो और आव्मतिश्वास कम हो उन्हे भाषा सीखने मे कठिनाईि होगी।

व्याकरण शिक्षण
व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना एक कला है।
जिसके चार कौशलो का होना अनिवार्य है जो निम्न प्रकार से है-

1. पढना
2. लिखना
3. बोलना
4. सुनना

A किन्तु भाषा कौशल के आ जाने से बालक फेकल अर्थ और भाव दी गृद्वष मर पाता है वह भाषा को शुछ्ध नही कर पाता है। अत: भाषा में शुद्वता लाने के लिये व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता क्षोती हैं म्योकि मनुछ्य एक सामाजिक प्राणी है।

* वह दैनिक जीवन में आदान- प्रदान करसे के लिये भाषा का प्रयोग करता है।
* भाषा की मितव्यता व्याकरण के माध्यम से आती है।
\& भाब को एक विस्चित रूप देने के लिये हम लोग
व्याकरण का प्रयोग करते है।
परिभाषा- 66 भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है"। - वस्युम फील

66 प्रम्चलित भाषा सम्बन्धी नियोो की शुद्ध व्यवस्था की व्यकरण है? - si. जागए

व्थाकरण के शिक्षण उद्वेश्य $\rightarrow$
(1) भाषा के शुक्ष रूप को समझने एवं उसमें स्थायितव लाने के लिये।
(2) छात्रो की छवनियो, छ्वनियी के सूक्ष्म अन्तर एवं उच्चारण के नियमो का ज्ञान कराना।
(3). भाषा की भोगीलिक सीमा दोती है और उसका उल्लवंन दोने
से बचाने के लिये।
(4) विद्यार्गियो में खचना तथा सज्जनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण, चिम्तन सबत तक क्षमता का विमास, कम शब्दो में शुदृधतायूवक अपने वाम्यो को व्यक्त मरना अपनी अशुद्वता को समझने तथा उसको शुद्वीकरण का स्थायित्त में लाने का वियास मरती है।
(5) भाबा के व्याक्रण संगम रूप से सुरक्षित रखना। व्याकरण के भेद
व्याकरण के दो भेद घोते है।

1. औपचारिक व्याकरण
2. अनौफ्चारिक व्याकरण
3. औपचारिक ब्याकरण $\rightarrow$ जब बच्चो को पाठ्य पुस्तक की साद्वयता से विधिवत दंग से एमपूवक व्याकरण मे नियामो, उपनियमो, उनेक भेदो तथा उपभेदो का ज्ञान कराया जाता है।
4. अनौधचारिक व्याकरण $\rightarrow$ बह्चो में भाषा सीखना अनुकरण विधि द्वारा छोता है वे दूसरो की नफल करके भाषा सीखते है।

व्याकरण शिक्षण की विधियाँ,
वाकरण शिदाण के लिये निम्नलिखित विधियाँ है।

1. आगमन विधि $\rightarrow$ इस विधि में हम षहले उदाहरणो को तथा फिर नियमो के प्ववारा पदते है अता घम उद्हरणो से समान सिद्धान्त निकालते है। इस विधि में घम ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कहिन की और और स्थूल से सुक्ष्म की ओर चलते है।.

निगम्मन विध्धि $\rightarrow$ जब शिक्षण नियमो पर आधाति दोकर करताया जाता है। तो यहनिगमन विधि महलाती है बच्चे बतारो गथे नियमो को रट लेते ?

समवाय विधि $/ x$ सहयोग प्रणाली $\rightarrow$ इस विधि में भाषा के अन्तगि मौखिक या लिखित कार्य कराते समय प्रासंगिक रूव से व्याकरण के नियमो का ज्ञान कराया जाता है।.

भाषा संसर्ग प्रणाली $\rightarrow$ यद विधि उत्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्धियो वे लिये उपयोगी है इस पुणाली में बच्चो मो ऐसे लेखको की रचनाएँ पढने को दी जाती है जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमो पर ध्यादा बल न देकर द्सरो दुवारा उच्चारित शब्दो का अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते जै।
प्रयोग या विश्लेषण प्रणाली $\rightarrow$ इस विधि में सध्यापक उदाहरण देकर उनकी व्याकरण तथा प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियामो का ज्ञान करखाता है।
4. भाषा शिक्षण के सिप्वात्त
(Principal of language teaching?

1. अभिप्रेरण एवं रुचि का सिक्षान्त $\rightarrow$ (Theory of motivation and Inforst) क प्रति रुचि उत्पन करना आवश्यक है शिक्षण प्रणालियो न1 चुनाव बच्चो की रुचि एवं आवशयकतझओ के अनुरूप किया जाना चादिये।
2. क्रियाशीलत का सिक्षात्त (theory of Creativity) $\rightarrow$ भाष़ा शिक्षण के समय छात्रो को सतत क्रियाशील रन्ा आवशकम हौता से इससे होत्रो की अध्य्यन में रूचि बढ़ती है जैसे कि प्रश्न पूह्ना एवं मौखिक एवं लिखित मार्य करना, बालको को करके सीखने में आनंद का अनुभव दोता है इसपर मघान शिह्ता शास्त्री जैसे - फोबेल, मोंटेसरीने, डिवी ने इस सिद्वान्त पर बल दिया है।
3. अभ्यास का सिद्धान्त - (Theory of Principal) $\rightarrow$ इस सिव्धान्त के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार-बार करता है उसे शीध सीख जाता है एवं जिस प्रक्रिया को बहुत समय तक नही طरता उसे भूलने लगता है अतः भाषा शिक्षण के समय घात्रो को अभ्यास करते रदना चादिये लिससे हात्र उसे शीध्र दी द्वहण कर पाये।
4. समन्बय का सिद्यान्त (theory of Coordination) $\Rightarrow$ मनोवैज्ञानिको के मतो के अनुसार यद सिद्ध किया गया, कि बत्ते उन विषयो एवं क्रियाओ में अधिक रूचि लेते है लिसमें उनके वास्तविक जीवन से सबंधित दो अतः शिक्षक पाठ पढाते समय उसे हत्रो के जीवन से जोडने का प्रथास करते है।
5. व्यक्तिगत विभिनता का सिद्धान्त (theory of individual difference) 3 . प्रत्येक बालक एक दूसरे से विन्न घोता है कक्षा में दात्रो में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पायी जाती है, इसीलिये व्यक्तिगत विभिनता को ध्यान मे रखते छुये भाषा शिक्षण करना चाहिये अपति उन्दे क्रम से सिखाना चादिये जैसे बच्या बदले सुऩता है फिर बोलता है फिर पदता है फिर लिखता है। कम $=$ श्रवण- बाचन,पठन, लेखन
6. अनुकरण का सिद्वात्त (theory of imilation)

बन्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते है बच्चे अपने शिक्षक के बोलने लिखने एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे बी सीखमे का प्रयत्ल करते है अतः शिस्सकी को अपनी स्थि उच्वारण करने का तरीका, बोलने की गति, लेखन स्वद्ध तथा शुद्ध दोना 'या खना चाहिये।

7 कम का सिद्धान्त (theosy of gnteprated manner)भाषा शिक्षण का मुरुय्य उद्देश्य छात्रो को भाषा के सभी मौशलो मे निपुण करना दोता है जैसे कि श्रवण कौशल वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल इय सभी कौशल का समुचित ध्यान देगा अति आवश्यक है। सभी कौशलो का सिखाने का क्रम सही घोना चादिये अथति उनका क्रम इस प्रकार है- प्रवण-वाचन-पठन-लेखन।
(8) शिक्षण सूबो का सिद्धान्त (theory of teaching formula)भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सूब है शिक्षक को भाषा रिक्षाण के दौरान इन सूतो को ध्यान मे रखते हुये शिक्षण कार्य करना चाहिये इससे छातो में सीखने मे आसानी छोती है। एवं शिक्षण अधिक प्रभावशील होता है।

$$
\begin{aligned}
& \text { सूत्र- } \\
& \text { सशल से कठिन की ओर } \\
& \text { ज्ञात से अज्ञात की ओर } \\
& \text { मूत से अमुर्त की ओर } \\
& \text { विशिष्ट से सामान्य की ओर } \\
& \text { स्थूल से सुक्ष्म की ओर } \\
& \text { आगमन से निगमन की ओर } \\
& \text { विश्लेषण से संश्लेषण की ओर }
\end{aligned}
$$

2 बाल केंद्रिता का सिद्धान्त $\rightarrow$ Cchild Centered theoxy?
भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रूंना चादिये कि शिसकण का कें बालक है, बालक की क्षम्ता एवं स्तर आदि को ध्यान में खकर सिक्षण कार्य करना
वातिए।

भाषा शिक्षण के सुत्र एंव विधियाँ
दूसरो को सिखाने के लिये दिशा निंदिश देने तथा अन्य प्रकार से उन्वे निर्दिशत करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते है यद्ता एक उद्वेश्य निर्देशित क्रिया दोती है, जिसमे सीखाने की लिये सवी मागदिशन, दिशाबोधन, और उताद द्वारा पेरित किया जाता मै यहा एक ऐसी ववस्था हैं जिसमें शिक्षक ज्ञान के के लिये अनेक कियाये करता हैं।

ज्ञान देने की यद क्रियाये शिक्षण सूब या विधियाँ कहलाती है। आमतौर पर एक दी विषय या चीज को पदोने के बहुत से तरीके हो सकते मै, जिनके द्वारा एक रिक्षक दत्रो के मानसिक सर, उनकी आवश्यकताओ और शिक्षण की आवश्यकतओ को घ्यान में रखते हुये ज्ञान देता है इसलिये दी रिक्षण को कौशलाब्मक किया कहते है क्यूंकि यद शिक्षक का कौशल वी है जिसके द्वारा वह सही समय पर सदी विधि या सूब द्वारा हात्रो को संकी शिक्षा देता है। सही और सार्थक शिक्षण के लिये कुछ शिक्षण सुत्र और विधियाँ $\longrightarrow$

1. ज्ञात से अज्ञात की ओर $\rightarrow$ प्राथमिक सर पर यह विधि सबसे लोक कि होती है छोटी बत्चो को शिक्षण के प्रति उत्साद्वित और सक्रिय बनाने के लिये शिक्षक सदैव वृी से प्रारम्भ करता है, जो बत्चो के अनुभव क्षेत्र में आती है और उन्दे घता दोती हैं जैसे- लिखना या पढना सिखाने के लिये जित्रो का सदायता किया जाता है।

बच्चें आसपास देख कर चित पद्धचान जाते है कि यद पीखा है और उसका उत्पारण भी जानेत है उसी से उन्दे प'और एक वर्णों के स्वरूप और लिखाई से परचित कराया जाता है।

- मूर्त से अमूर्त की ओर $\Rightarrow$ इस सूत को स्थूल से सुक्ष्म की ओर या 'प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर थी कहा जाता है। स्पब्ट रूप से जो चीज आप सामने देख सकते है उसी से दिपी हुई चीज या ज्ञान के बारे में सीखना अधिक सरल हो जाता हैं मौडल, चार्ट आदि के सदारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल छोता मैं योडि कोई भी घटना, वस्तु, चित्र या लिखित वस्तु सामने देखकट वो मस्तिढक पर. अधिक प्रभाव डालता मैं, समझने में सरल लगता है और तम्बे समय तक समरण भी रहता है।
- सरल से जटिल की ओर $\rightarrow$ वैसे तो यद सूत्र/विधि दर सर पर उपर्योगी सिद्ध बोती है, परन्तु प्राथमिक स्तर पर और कोई नयी नीज्म सिखाने छेतु काफी लाभदायक कोती है इसमे शिक्षक विषय के सरल भाग से प्रारम्भ कर कठिन भाग तक जाता मैं जैसे- लेखन शिक्षण सदैव आदि-तिरही रेखाओ से शुरू होता है वर्णा से शब्दो तक बोते हुये वाक्यो तक पहुचूता हैं। रेखाये बनाना सरल घोता है फिर वर्ण सिखाये जाते है। उन्हे जोड़कर साथकि अर्थ वाले शब्द सिखाये जाते है।

Toppoum ites

विशिब्ट से सामान्य की ओर - यद सूत माध्यमिक सर से आगे के सरो पर अध्रिक प्रभावपूर्ण रहता है। किसी विशेष वसु के बारे में जानकार उससे जुडी अन्य सामान्य बातो का शून लेना अधिक सरल और रूचिकर दो जाता है जैसे- परें के बारे में सभी जानते है और यद एक विशेष प्रकार की मशीन हैं परें से प्रार्भ कर शिस्षक्क विद्युत के मदल्व के बारे में और विद्युत से चलने वाली कई मशीनी के बारे में जानकारी दे सकता मै छात्र थी इस प्रकार बहुत रैचि लेकर समझने का प्रयास करता है।

- पूर्ण से अंश की ओर $\rightarrow$ इस सूत के अनुसार बच्चो को जो कुछ भी सिखाया जाए। उसे पछले पुर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पब्ट किया जाता है। इससे बच्चो में आगे पदाये जाने वाले विषय के प्रति उत्साद्ध और रूचि जागत द्वोती है। जैसे - घाठ के मुलभाव के बारे में बातकर दी पाठ आरम्भ किया जाता है इससे बच्चे मूलभाव से जोड़कर पाठ के दर अंश को सही से समस भी पाते है उसी प्रकार विज्ञान में दमे अपने शरीर के बारे में धोड़ी जानकारी देकर एक-एक करके शीरिर के घर अगे की जानकारी की जा सकती कै।

आगमंन से निगमन की और $\Rightarrow$ इस सुब के उनुसार उनके अधाबरण देकर निटम निधरित किये जाते पै शक्षक इस विधि का प्रयोग अनेक तिषरो में करते है, जैसे व्याकरण आदि उदाहरण के लिये - विभिन वाग्य लेकर उनमे किसी विशेष नाम बताने वालेशाद्धो का चयन करने के लिये कक्षा जाए। फिर कुछा जाए कि इन से व्यक्तयो के नाम, वसतुओ के नाम और स्थानो के नाम अलग किये जायें। अब बताया जाये कि नाम वाले शब्द संइा कहलाते है। और उसे अनेक प्रकार से भी बताया जाये।
अनिश्चित से निश्चित की ओर $\rightarrow$ देखी दुईई पस्तु के विषय में बलक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिख्यित विवार रखता है। इन्ही अनिश्चित किचारो के आधार पर निस्चित एंवं सपट्ट क्चिरः बमाये जाने चादिये। अस्पष्ट शब्दार्थो से स्पष्ट, विख्चित तथा सकक्षम शब्दार्थो की ओर बदा जाये। उदाहरण के लिये घटना वर्णन के आधार पर सभी हातो की राय जानी जाती हैं और फिर शिक्षक उसपर अपने स्पद्ट विचार खखता मैं की यद इस प्रकार हुआ है और इसका यक्षी परिणाम क्षोता है।
अनुभूति से तकर्युक्त की और $\rightarrow$ इस सुत के अनुसार वच्चो को उनके अनुभवो के आधार प़र सिखाने का प्यास होता そै, जिससे उन्दे संबी व्यवक्वारिक ज्ञात रुचिपूर्ण तरीके से मिल एकते है। कक्षा में बच्चो से विमिन्म स्थितियो में दुई अनुभूतियो पर चर्चा की जाती है और उस आधार पर सिक्षेक दने उससे समबन्धित तर्क से अवगत करांता है।

