
－小室昆をん作 In the living






酮波潅こをん作 キレイなカタチ「木目模粎の緰簏な筑面仕上げと丸みを带びて後方に
 にも優れて心地よい。ハッフルクロントロート効果の追求 なと今後の执战にも期侍したい」（須滕）
（ㅇ）応募作品規定
－2021年8月発囬ONTOMO MOOKこれなら できる特逥スピーカーユニット2021年版 オンキヨー蝙，の付録であるオンキヨー製10 cm のみを使用
エンクロージャ－1本の幅•高さ・奥行きの合計が 150 cm 以下， 1 1本の
綌重量25kg以下のもの

## ONTOMO MOOK

これれならできる
特選スヒビーカーユニン水


江草篻を作 ダイヤアレイ「ラクビーポール状の䇫体は3Dフリリンターで作られ





山围形人をん作 クロスバランス mark．II「全体的に程よく厚みを感じるりッチな音色。パワフルす
会音楽の合㔊なとははもう少し我響が伸びてもよいと感じく た。オーケストラの完位は弱かったかったの分ましままつかる



## 堤䠽をん作

Acoustic 101 『Multi－resonance tube \＆ Reverse horn－Integrated Tallboy』共振点の買なるふたつの音道，並びストールホーイン
没けるなと意訅も大いに感じさせるが，中域～中高域の透明感は幾分溥れているようだ」（石田）


片山和橽を作 柾目






 が印象的な作品です。ホーンロート゚の笱きのの恩恵かっ豪佒


同一ユニットをサブウーファー用に内蔵ムメインユニ は峦閉型のスビーカー。色々なアイデアを盛り达み
 し引き絃まりすぎのの感ああるか，バースの量感や質感



俭関日出罢さん作「形もさることなから紅業や朝缟，あややめなと和風の切り徐をあしらい，手作ゆの昧かいを大い次感じさせる。パス
 の結果，低球に甘さを完せをるとなく，パランスの良い ジナリディ任富んだ作品」（石田）


櫝川伃介さえ作 黒蝶作しくろらせん）





## ${ }^{\text {Wh }}$ SPコン一次審査

## 通過作品公開！蒄金柾

審查員による書類富查を突破し，一次室查（試徳室查）へ挑んだミ作品がこちら。栄えある賞る獲得するのはこの中のどれかである。2月に行なわれる結果発表を前に，ここでは先行して審査員の面々より各作品試聴後の感想を掲載したのであわせてご紹介しよう。 写真•編集部

## 



中山構方さん作 Black Cube「鲜明な音保定位と，量感充分分から制郭力か明快で高㣚性





岡谷貝施をん作 ロコモーティブだna
元力か底而側になるよう机置された作品。低音は㙍めて
 もう少し分催L解像度があるとと好ましいだらう」（优桭


新井昜をん作 ラウンドスビーカー＂ホワイティコ「低音から高音まで安定した伸びと豊かっきが感じられ， タイミタスの雰化がしっかりと伝わったたシャスのウッ ベースのアタックや，古貫㴟めオオーケストラの元気き，ウ － に音楽的なスヒヒーカー」（鈑田）


四原䛦异をん作 Synergy Qaura（シナジークオーラ）
整きの美音はコンクリートと木材の蛤合による効果なの

 なる高み一の挑戦も面白そうである」（槙滕）

## 開催の

お知らせ

～伝えたいのは音質ではなく音楽の本質～

## 第12回 自任ススピーカーコンテスト

結䝿器表 \＆作品蚾露会

## 2022年2月4日19時 YouTube「月刊stereo』チャンネルにて公開！

付録スピーカーユニットで競い合う。月刊ステレオ主催自 OM－OF101をレギュレーションユニットとした数々の応募作スピーカーコンテストを開催いたします。ONTOMO 作品の中から書類による一次審査と，試聴をまじえた最 MOOK「これならできる 特選スピーカーユニット 2021 終審査を行ない，各賞を決定。年明けに「結果発表 \＆年版オンキヨー編」付録，オンキヨー製10cmフルレンジ 作品披露会ONLINE」動画配信を行ないます。

## －イベント配信日時

2022年2月上旬。詳細は本誌2022年3月号，
および「月刊ステレオブログ」（hthtps：／／stereo．jp／）にて後日続報
－出演者
石田善之，生形三郎，佐藤勇治，岩出和美
ゲスト䉒査員：飯田有抄，他
－表彰内容
「匠部間兴1：テクニカルレマスター覚
一般部門」思2第一位／第二位／第三位
stereo賞／ゲスト葢查員特别賞（オンキヨー資
※1「匠部門］：2003～08年「本誌主催•自作スピーカーコンテスト」
2010～13年「本誌付録ユニットによる自作スピーカーコンテスト」 において受賞厤がある方の作品。および2014～19年「自作スピ カーコンテスト・ー般部門」において第1位を受覚した方の作品 ※2「一般部門」：前述の「匠部門」の対象に該当しない方の作品
（2003～13年の間に開催むれた前述のコンテストで受覚時に
中学生以下だった方の作品も「一般部門」の対象）
問合世先
$\overline{\mathrm{T} 162-8716}$ 東京都新宿区神旉坂6－30
（森音楽之友社「stereo）編菒部「自作スピーカーコンテスト1係まで
（ $\mathbf{3}$ 03－3235－2124 st＿craft＿contest＠ongakunotomo．co．jp


