**Csaba Pálfi - short bio**

Csaba Pálfi is a Hungarian clarinetist celebrated for his versatility as a soloist, chamber musician, and orchestral performer. Based in Budapest, he is a co-founder of the Weiner Ensemble and a dedicated member of the Hungarian State Opera Orchestra.

Mr. Pálfi has showcased his artistry at prominent festivals across Europe, including the Encuentro de Música y Academia de Santander in Spain, the Aldeburgh Music Festival in England, the MiraTone International Chamber Music Festival in Budapest, and the European Clarinet Congress. With the Aldeburgh Winds, he recorded wind symphonies by Richard Strauss and Igor Stravinsky, which Linn Records released.

Throughout his career, Mr. Pálfi has collaborated with esteemed musicians, including Alexandra Tirsu, Iliya Kondratiev, Bartosz Koziak, Josu de Solaun, Wolfram Christ, Hansjörg Schellenberger, Radovan Vlatković, and Felix Renggli, enhancing his performances with their shared expertise and musical insight.

As a founding member of the Weiner Ensemble, Mr. Pálfi and his group earned 3rd prize at the Orlando International Chamber Music Competition in 2016. This success brought the ensemble invitations to perform at the Orlando Festival in Kerkrade, the Netherlands, in both 2016 and 2018.

He has taught masterclasses internationally, including in Spain, Italy, North Macedonia, and at prestigious Asian institutions, such as the Tokyo College of Music in Japan and Korean National University of Arts, Seoul National University, and Ewha Womans University in South Korea.

Csaba Pálfi is an official Yamaha Artist and represents JLV Sounds as a brand ambassador.

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=NlbXEksvsrs> - **Max Bruch: 8 Stücke für Klarinette, Bratsche und Piano aus Op. 83 - VIII. Moderato**

<https://www.youtube.com/watch?v=Qhug7QhgzoI> . - **Mozart: Kegelstatt Trio in E flat major K 498 I. Andante**

<https://youtu.be/jcwRbrcLWlM?si=t4MB8UKRibbee4E6> - **Mozart: Kegelstatt Trio in E flat major K 498 III. Allegretto**

**JP:**

パールフィ・チャバ（Csaba Pálfi）は、ソリスト、室内楽奏者、オーケストラ奏者として多彩な活動を展開するハンガリーのクラリネット奏者です。ブダペストを拠点に、ヴァイネル・アンサンブルの共同創設者であり、ハンガリー国立歌劇場管弦楽団の専任メンバーとして活躍しています。

スペインのサンタンデール音楽アカデミー音楽祭、イギリスのオールドバラ音楽祭、ブダペストのミラトーン国際室内楽フェスティバル、ヨーロッパ・クラリネット会議など、ヨーロッパの著名な音楽祭に出演してきました。オールドバラ・ウインズとの共演では、リヒャルト・シュトラウス（Richard Strauss）とイーゴリ・ストラヴィンスキー（Igor Stravinsky）の管楽作品を録音し、リン・レコードからリリースされています。

アレクサンドラ・ティルス（Alexandra Tirsu）、イリヤ・コンドラチエフ（Iliya Kondratiev）、バルトシュ・コジャック（Bartosz Koziak）、ホス・デ・ソラウン（Josu de Solaun）、ヴォルフラム・クリスト（Wolfram Christ）、ハンスイェルク・シェレンベルガー（Hansjörg Schellenberger）、ラドヴァン・ヴラトコヴィッチ（Radovan Vlatković）、フェリックス・レングリ（Felix Renggli）など、著名な音楽家との共演を重ねています。

ヴァイネル・アンサンブルの創設メンバーとして、2016年のオーランド国際室内楽コンクールで第3位を受賞。この成功により、2016年と2018年にオランダのケルクラーデで開催されたオーランド・フェスティバルへの出演を果たしました。

スペイン、イタリア、北マケドニアでのマスタークラスに加え、東京音楽大学（日本）、韓国芸術総合学校、ソウル大学校、梨花女子大学校（韓国）など、アジアの名門機関でも指導を行っています。

パールフィ・チャバ（Csaba Pálfi）は、ヤマハ・アーティストであり、JLVサウンズ (JLV Sounds) のブランドアンバサダーを務めています。