**竹田市歴史文化館**

竹田の歴史と現在の文化の両方が、このほどよい大きさの博物館で紹介されている。その建物は岡城のガイダンスセンターを兼ねており、美術展も開催されている。

館内の大部分は岡城の歴史に捧げられている。壁一面に映し出される映像は岡城の往時を偲ばせる。関連展示では、岡城のそびえ立つ石垣やその他の防御施設の建設など、城の歴史について深く掘り下げることができる。岡城跡の縮尺模型は、市街地を見下ろす高台の平坦な丘に広がる場所をわかりやすく表現している。

その他にも、作曲家の瀧廉太郎（1879-1903）、絵本作家・作詞家の佐藤義美（1905-1968）、画家の田能村竹田（1777-1835）など、竹田にゆかりのある著名な歴史上の人物が紹介されている。竹田にゆかりのある美術品の展覧会は、市民ギャラリーで定期的に開催されている。

2020年に改築された博物館の建物は有名な建築家の隈研吾によって設計された。周囲の環境に溶け込むことを意図しており、その建築には竹田の街に関するいくつかの言及が含まれている。建物の外側に飾られている竹は、竹田市をはじめとする大分県内の木材が使われており、玄関へ続く通路の床には取り壊された岡城の瓦が使われている。