Jumat, 16 Agustus 2019 - 09:30 WIB

Prof. Hj. T. Fatimah Djajasudarma, Universitas Komputer Indonesia (Google Scholar)

Judul: Tatabasa Sunda: pikeun sakola lanjutan jeung balarea

Pengarang: Muhamad Romli, S.S. dan M. Wildan, S.S., M.A.

Ginar Cut Baktiyanesa - 10118289

IF-7

**Tatabasa Sunda: pikeun sakola lanjutan jeung balarea**

**Afiksasi Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda**

Afiksasi dalam bahasa Indonesia terbagi empat jenis yaitu: prefiks (awalan) adalah bentuk terikat yang dibubuhkan di awal kata dasar yaitu *ber-, me- , per-, ter-, di-, se-,* dan *ke-*. Yang kedua infiks (sisipan) adalah afiks yang dibubuhkan di tengah kata yaitu *-el-, -em-,* dan *-er-*. Yang ketiga sufiks (akhiran) adalah afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar yaitu *–kan, -i, -an,* dan *–nya*. Dan terakhir konfiks (gabungan) adalah afiks yang dibubukan di kiri dan di kanan bentuk dasar secara bersamaan yaitu *ke- -an, ber- -an, pe- -an, per- -an,* dan *se- -an*.

Sedangkan dalam bahasa Sunda afiksasi disebut dengan *kecap rundayan*. Sama seperti afiksasi dalam bahasa Indonesia, afiksasi atau *kecap rundayan* terbagi dalam empat jenis yaitu: prefiks (rarangkén hareup) nyaéta *n-, m-,* ñ-, *ŋ-, pa-, pi-, pang-, sa-, si-, ti-, di-, ka-, ba-, per-*. Kadua infiks (rarangkén tengah) nyaéta *–ar-, -um-, -in-. K*atilu sufiks (rarangkén tukang) nyaéta *–an, -eun, -keun, -ing, -ning*. Terakhir konfiks (rarangkén barung) nyaéta *ka- -an, kapi-, pa- -ar, pang- -na, pang- -keun, pi- -eun, pika-, pika- -eun, sa- -eun, sa- -na, di- -keun, n- -keun*.

Persamaan dari afiksasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda adalah keduanya memiliki jenis yang sama yaitu ada empat jenis. Kemudian prefiks me*N-* dan rarangkén hareup *ñ-*, prefiks me*N-* dan rarangkén hareup *ŋ-*, prefiks *di-* dan rarangkén hareup *di*-, prefiks *se*- dan rarangkén hareup *sa*-, prefiks *ke*- dan rarangkén hareup *ka*-, prefiks *ter*- dan rarangkén hareup *ti*-, sufiks –*kan* dan rarangkén tukang –*keun*, sufiks –*an* dan rarangkén tukang -*an*, konfiks *di-kan* dan rarangkén barung *di-keun*, infiks *–el-, -er-, -em-* dan rarangkén tengah *–ar-, -in-, -um* serta sufiks –*i* dan rarangkén tukang –*an*. Persamaan afiks tersebut terletak pada proses penempelan afiks, hasil pembentukan kata dan persamaan arti kata. Ada pula perbedaan afiksasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, yaitu terletak pada prefiks *ber*-, *per*-, sufiks –*i*, konfiks *ber*- -*an*, rarangkén *ber - -an*, serta hareup *si*-.