|  |  |
| --- | --- |
| **Fabrik**  Fem.; **Lautung:** (zu *-b-/-w-* s. Lgg. § 30.b.1.; zu auslaut. *-k* s. Lgg. § 38.)  **Fabrik** *-a-* NTir.; OTir.; ObKtn., MKtn.; mbair.ObStmk., WStmk., OStmk.; ­Flachg.; Linz, Hausrv., Traunv., Mühlv.; NÖ; Wien; MBgl., SBgl.; *Fabrig* Thiersee NTir., *Fabrikch* Sölden NTir., *Fawariten* Natschbach-Loipersbach NÖ  *-o-* *Fobrik* Rettenegg Stmk.  **Fabrik** *-b-* wNTir., öNTir.; OTir.; ObKtn., MKtn.; OStmk.; Flachg.; Linz, Hausrv.; Mostv., Industriev.; Wien; MBgl.; *Fabrik* Herzogenburg NÖ; *Fabrikch* wObInnt. NTir.  *-w-* mNTir.; MKtn.; mbair.ObStmk., WStmk.; Linz, Traunv.; Industriev., Waldv., Weinv.; Wien; SBgl.; *Fawrik* Kautzen NÖ; *Fawrit* unt., mittl. u. nördl.NTir.Wippt.  *-wa-* Mühlv., Innv.; Mostv., Industriev., Weinv.; Wien; *Fawarik* Allhartsberg NÖ, *Fawariten* Natschbach-Loipersbach NÖ  **Fabrik** *-ig* wNTir.; OStmk.; Innv.; Mostv., Industriev., Weinv.; Wien; *Fawrig* nwMarchfd. NÖ, *Fabrig* Dunkelsteinerwald NÖ  *-ik* wNTir.; OTir.; ObKtn., MKtn.; mbair.ObStmk., WStmk., OStmk.; Flachg.; Linz, Hausrv., Traunv.; NÖ; Wien; MBgl., SBgl.; *Fobrik* Rettenegg Stmk., *Fabrik* Straßburg Kä., *Fawarik* Gallneukirchen NTir.  *-ikh Fawrikh* Kautzen NÖ  *‑ikch* MKtn.; sbair.ObStmk.; Lung.; *Fabrikch* Imst NTir.  *-it* mNTir.; OTir.; *Fawrit* unt., mittl. u. nördl.NTir.Wippt.  *-iten* mNTir., öNTir.; OStmk.; Industriev.; *Fabriten* Schwoich NTir., *Fabriten* Gnas OStmk.  **Etymologie:** französisch *fabrique* ‹ lateinisch *fabrica* = Künstler-, Handwerksarbeit; Werk­stätte, zu: *faber* (Genitiv: *fabri*) = Handwerker, Künstler (Herkunfts-Duden)  **Bedeutung:** Herstellungs­be­trieb, ‑ge­bäude NTir.; OTir.; MKtn.; OStmk.; Lung.; Mühlv.; Mostv., Industriev., Weinv.; Wien; SBgl.; *Åusn Bō͎lagg sęina Fawarigg* Mauer b. Wien, Wien  **Komposita:** *(Alaun)fabrik*: Stmk. – (*Augen­gläser)­fabrik*: Fabrik zur Herstellung v. Augengläsern öNTir. – *(Brot)fabrik*: *Brodfawrikh* Waldv. – *(Dreck)fabrik:* An­stalt, in der Auswurfstoffe und allerlei Abfälle zu Düngemitteln umgearbeitet werden Stmk. – *(Gas)fabrik*: wNTir., öNTir.; Linz, Traunv.; Mostv., Waldv., Weinv.; MBgl.; – *(Kinder)fabrik*: kinderreiche Familie *Dȫ håb'n die reinste Kinderfabrik* mNTir.; ObKtn. – *(Knopf)fabrik*: Indus­triev., Waldv.; MKtn. – *(Kölnisch-Wasser)fabrik*: *dö kölnösch Wåssafabrik* öNTir. – *(Papier)fabrik*: wNTir., öNTir.; sbair.ObStmk., WSt; OÖ; Waldv.; – *(Porzellan)fabrik* (scherzhaft): Spital für geschlechtskranke Frauen Wien – *(Rotz)fabrik*: Nase (scherzhaft) mbair.­ObStmk. – *(Spinnerei)fabrik*: Waldv. – *(Strick)fabrík*: Waldv. – *(Strickeréi)fabrík*: Waldv. – *(Wurst)fabrik*: Linz – *(Zement)fabrik*: öNTir. – *(Ziegel)fabrik*: OStmk.  **Redewendungen:**  *(Gas)fabrik*: 'Jetzt habe ich es verstanden' OSt. *Iatzt get ma a gonzi Gasfābrig auf* 'Jetzt geht mir ein Licht auf' Rettenegg Stmk.  *(Kerzen)fabrik:* 'Jetzt habe ich es verstanden' Mostv., W.; *mīɐ gę̄d ɐ̃ khíɐttsfabrikk auf!* W. | **Fabrik**  Fem.; **Lautung:** (zu *-b-/-w-* s. Lgg. § 30.b.1.; zu auslaut. *-k* s. Lgg. § 38.)  *Fabrik* NTir.; OTir.; ObKtn., MKtn.; OStmk.; Flachg.; Hausrv., Linz; Mostv., Industriev.; Wien; MBgl.  *Fabrikch* wNTir.  *Fabrig* wNTir.; Mostv., Industriev.  *Fobrig* OStmk.  *Fabrit* NTir., OTir.  *Fabriten* öNTir., OStmk.  *Fawrik* mbair.ObStmk., WStmk.; Linz, Traunv.; Industriev., Waldv., Weinv.; sBgl.; Wien  *Fawrikh* Waldv.  *Fawrikch* MKtn.; sbair.ObStmk.; Lung.  *Fawrig* Innv.; Weinv.  *Fawrit* mNTir.  *Fawariten* Industriev.; mNTir.  *Fawarik* Mühlv.; Mostv., Industriev.  *Fawariken* Mostv., Industriev.  *Fawarig* Wien  **Etymologie:** französisch *fabrique* ‹ lateinisch *fabrica* = Künstler-, Handwerksarbeit; Werk­stätte, zu: *faber* (Genitiv: *fabri*) = Handwerker, Künstler (Herkunfts-Duden)  **Bedeutung:** Herstellungs­be­trieb, ‑ge­bäude NTir.; OTir.; MKtn.; OStmk.; Lung.; Mühlv.; Mostv., Industriev., Weinv.; Wien; SBgl.; *Åusn Bō͎lagg sęina Fawarigg* Mauer b. Wien, Wien  **Komposita:** *(Alaun)fabrik*: Stmk. – (*Augen­gläser)­fabrik*: Fabrik zur Herstellung v. Augengläsern öNTir. – *(Brot)fabrik*: *Brodfawrikh* Waldv. – *(Dreck)fabrik:* An­stalt, in der Auswurfstoffe und allerlei Abfälle zu Düngemitteln umgearbeitet werden Stmk. – *(Gas)fabrik*: wNTir., öNTir.; Linz, Traunv.; Mostv., Waldv., Weinv.; MBgl.; – *(Kinder)fabrik*: kinderreiche Familie *Dȫ håb'n die reinste Kinderfabrik* mNTir.; ObKtn. – *(Knopf)fabrik*: Indus­triev., Waldv.; MKtn. – *(Kölnisch-Wasser)fabrik*: *dö kölnösch Wåssafabrik* öNTir. – *(Papier)fabrik*: wNTir., öNTir.; sbair.ObStmk., WSt; OÖ; Waldv.; – *(Porzellan)fabrik* (scherzhaft): Spital für geschlechtskranke Frauen Wien – *(Rotz)fabrik*: Nase (scherzhaft) mbair.­ObStmk. – *(Spinnerei)fabrik*: Waldv. – *(Strick)fabrík*: Waldv. – *(Strickeréi)fabrík*: Waldv. – *(Wurst)fabrik*: Linz – *(Zement)fabrik*: öNTir. – *(Ziegel)fabrik*: OStmk.  **Redewendungen:**  *(Gas)fabrik*: 'Jetzt habe ich es verstanden' OSt. *Iatzt get ma a gonzi Gasfābrig auf* Rettenegg Stmk.  *(Kerzen)fabrik:* 'Jetzt habe ich es verstanden' Mostv., W.; *mīɐ gę̄d ɐ̃ khíɐttsfabrikk auf!* W. |

**Fabrik**

Fem.

**Lautung:**

*Fabrik* mKtn., ObKtn..; Industriev., Mostv.; söFlachg.; Hausrv., Linz; Wien; OTir.; NTir., MBgl., OStmk.

*Fabrikch* wNTir.

*Fabrig* Industriev., Mostv.; wNTir.

*Fobrig* OStmk.

*Fabrit* OTir.; NTir.

*Fabriten* OStmk.; öNTir.

*Fawrik* WStmk., mbair.ObStmk.; Waldv., Weinv. Industriev.; sBgl.; Linz, Traunv.; Wien

*Fawrikh* Waldv.

*Fawrikch* MKtn.; Lung., sbair.ObStmk.

*Fawrig* Innv.; Weinv.

*Fawrit* mNTir.

*Fawariten* Industriev.; mNTir.

*Fawarik* Industriev., Mostv.; Mühlv.

*Fawariken* Industriev., Mostv.

*Fawarig* W.

**Etymologie:** französisch fabrique < lateinisch fabrica = Künstler-, Handwerksarbeit; Werkstätte, zu: faber (Genitiv: fabri) = Handwerker, Künstler (Herkunfts-Duden)

**Semantik:** Herstellungsbetrieb, -gebäude

SBgl.; MKtn.; Industriev., Mostv., Weinv.; NTir.; OTir.; Mühlv.; Lung.; OSt; Wien

Åus¡n ─ B.-olagg ─ s;ei¡na ─ Fawarigg [f,fl] Aus der Pollak-Fabrik [Aus dem Pollak seiner Fabrik]

**Ableitungen:**

**Komposita:**

(Aláun)fabrík: Stmk.

(Augen­gleser)­fabrík: Fabrik zur Herstellung v. Augengläsern öNTir.

(Drëck)fabrík: An­stalt, in der Auswurfstoffe und allerlei Abfälle zu Düngemitteln umgearbeitet werden Stmk.

(G.as)fabrík: Iatzt get ma a gonzi Gasf-abrig a¡uf (Jetzt geht mir eine ganze Gasfabrik auf = JETZT GEHT MIR EIN LICHT AUF) MBgl.; Waldv., Mostv., Weinv.; öNTir., wNTir.; Linz, Traunv.; OStmk.

(Kerzen)fabrík: m-iA g-;ed ~|A khíAttsfabrikk auf! (jetzt verstehe ich!) Mostv.;

(Kinder)fabrík: kinderreiche Familie D-ö håb'n die reinste Kinderfabrik mNTir.; ObKtn.

(Knopf)fabrík: Waldv., Industriev.; MKtn.

(Kölnisch─Waßer)fabrík: dö kölnösch Wåssafabrik öNTir.

(Papíer)fabrík: Waldv.; OÖ; wNTir., öNTir..; WSt, sbair.ObStmk.

(Porzell.án)fabrík (scherzhaft): Spital für geschlechtskranke Frauen Wien

(Prôt)fabrík: Brodfawrikh Waldv.

(Rotz)fabrík: Nase (scherzhaft) mbair.ObStmk. – (Spinneréi)fabrík: Waldv.

(Strick)fabrík: Waldv.

(Strickeréi)fabrík: Waldv.

(Wurst)fabrík: Linz

(Zem;ént)fabrík: öNTir.

(Ziegel)fabrík: OStmk.

**Verweise:**

**Substantive:**

(Fabrík)kutscher

(Fabrik)loden

(Fabrik)ross

(Fabrik)schneider

(Fabrík)tischler

(Fabríken)dôs

(Fabriks)hôh─zeit

(Fabriks)mensch

(Fabriks)schneider