


## 各施設の概要•規模



整備スケジュール

| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 北側駐車場 |  | $\square$. |  |  |  |  |
| 南側駐車場 |  | $\square$ | 2021年1月業務開始予定 |  |  |  |
| 新別館 |  |  |  | $\xrightarrow{\text { 定 }}$ | $2023 \text { 年 } 1 \text { 月 }$ <br> 業務開始予定 |  |
| 新本㕂舎 |  |  |  |  |  |  |
| 現庁舍減䑁改修 |  |  |  |  |  |  |
| 環境業務橦新車庫 |  |  |  |  |  |  |
| 外冓（市民ひろば） |  |  |  |  |  | $\square$ |

21世紀を迎えて，行政だけではなく，市民がまちづくりに参画する「市民協働社会」の時代が到来しています。少子高齢化，高度情報化 が進む中，市庁舎が担う役割も変化していきます。

これからの市庁舎は，目的をもって訪れる役所から，市民が自由に集い，コミュニティを形成•活動を育むパブリックな場所へと姿を変 えていく必要があります。

また，八幡市庁舎は上記役割に加え，木津川•宇治川•桂川の合流地点に位置するため，南海トラフ地震や直下型地震のほか，河川の氾濫や浸水災害に対して，ハード／ソフト面での確実な対応が求められ ます。

本整備では基本計画における 3 つの基本方針を踏まえ，将来にわた り市民に親しまれ続ける新庁舎および敷地環境を整えます。
シビックセンター（ $※ 1$ ）の中核拠点となる新庁舎は，日常的に人々が集まり滞在できる場二『やわたテラス』を構築し，市民の交流•活動を育みます。さらに，あらゆる災害への万全な備えを施し，「シ ビックプライド（愛着と誇り）」によるまちづくりの起点となります。 （※1）市民に対する行政•医療サービスと市民文化の中心となるゾ ーンであり，親しみのある都市空間の維持•充実を図るゾーン。
『やわたテラス』の構築

『やわたテラス』は，新庁舎建設に伴い整備されるプロムナ ード（※2）からつづく既存の広場を継承する「市民ひろば」，現本庁舎を減築して活用する「防災ひろば（※3）」，新本庁舎内につくられる「市民協働 ひろば」，さらには文化センダ ーと一体となり構成される市民 の顋いと活動の場として，これ からの八幡市のまちづくりを篣


能します。
（※2）散歩道，遊歩道を意味する語。本計画では「やわたテラス」 へとつながる緑豊かな歩行者のための専用歩道。
（※3）「防災ひろば」は仮称です。
市民の安全•安心を守る『防災庁舎』
災害時の司令塔となる新本庁舎を軸に，現本庁舎を減築改修して再利用する「防災ひろば」，さらに「市民ひろば（現広場）」や文化セ ンターと一体となり地域防災拠点を形成します。


## 主要な庁舎機能を 2 階以上に配置

－木津川決壊時の最大浸水高 6 m より高い 6.2 m に 2 階フロアレベル を設定し，主要な庁舎機能および基幹設備を 2 階以上に配置します。 －大規模水害時に孤立することなく人命搬送•救助•物資搬出入を可能にする緊急離発着場（ヘリポート）を設けます。
－内水氾濫への対策として，1階出入口に防潮板を設けます。

## 「大地震＋水害」時の機能継続を考慮した 1 階柱頭免震構造

大地震に対しても建物が倒壊•損壊しないことはもとより，揺れを大幅に低減することにより，設備の損傷，什器の転倒，天井落下など を防止し，庁舎の継続的な利用を可能にします。


