

GEORGE BENSSON

## 




G．BENSON

2ND GUITAR

flute

E．BASS
$A$

DRUMS\＆LATH


STRINGS

さて，ジヨージ・ベンソンのサウンドの特徴はシングル・トーン・ピッキングと，オクタ一ヴ・ビッキング，さらに次にあげる 4 th及 び5 thストラクチャー・ピッキングにある。
（ウェスのようにブロック・コードのフレー ズはあまり使用していない）

では，4th及び5thストラクチャー・ピッ キングについて説明しよう。これはオクター ウ・ピッキング奏法の変形といえる。つまり， 1オクターヴの中にさらに1音加えて，合計 3 つの音を同時にならす奏法である。（オク ターウ奏法の時の中間にミュート弦をミュー トしないことによって得られるピッキングの フォームのことである）

オクターウ奏法十高い方からの音程差が 4度（完全 4 度）のものを 4 thストラクチャー －ピッキングという。同様に高い音からの音程差が 5 度（完全 5 度）のものを 5 thストラ クチャー・ピッキングという。この2つは単 なるオクターウ奏法より力強いサウンドが得 られるところに特徴がある。 4 thストラクチ ャーはファンキーなひびき，5 thストラクチ ャ一はよりきらびやかなサウンド・カラーを持っている。実際はスケール又はテンション内のコード・トーンを4th及は5thのどちら か選执して演奏される。ジョージ・ベンソン の場合，選択の感覚がとても優れていて，ミ ストーンがほとんどないのに気づかれると思

う。では4thストラクチャーと5thストラク チャーの例を上げておこう。このピッキング は通常高音側の3弦を使用して奏され，低音側ではあまり効果が出ない。——従って，使 われる音域は1弦がメロディとなり約1才ク ターヴ半のフレーズのみに使われるが，速い フレーズを弾ききるためにはかなりの練習が必要である。

## 




