### 付表１　各民族優生保護法案の比較

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 民族優生保護法案（第65回帝国議会：荒川五郎君外1名提出）（第67回帝国議会：荒川五郎君外3名提出） | 民族優生保護法案（第70回帝国議会：荒川五郎君外3名提出）（第73回帝国議会：八木逸郎君提出）（第74回帝国議会：八木逸郎君外1名提出） |
| 目　的 | 民族の優生を保護助長し悪種遺伝を防止根絶する | 我が民族の優秀なる素質を保護し悪質遺伝を防遏する |
| 対　象 | ①　殺人、強盗その他凶暴な犯罪者でその悪質を遺伝すべきと認められる者②　精神狂症、遺伝的脳脊髄病、早発性痴呆症等でその症状によりこれら悪疾を遺伝すべきと認められる者③　諸種の中毒症、ヒステリー、遺伝性不具、結核病、癩病等の重症者その他優生学上不正常児以外は産めないと認められる者 | 精神薄弱者、癲癇者、精神乖離症者、躁鬱病者、ハンチントン氏舞踏病者、強度な病的人格者、遺伝性盲者、聾者又は強度な身体的畸形者でこれら劣等な素質を遺伝するおそれ顕著なるもの |
| 手術方法 | 保性断種 | 断種（精子又は卵の輸精管又は輸卵管を通過することを不可能ならしめる手術） |
| 申請者 |  | ①　本人②　戸主、法定代理人又は保佐人、官公立の精神病院、刑務所、矯正院又は教護院の長戸主、官公立の精神病院等の長の場合は本人の同意を要す、ただし本人が無能力者のときはその配偶者、法定代理人又は保佐人の同意で可 |
| 審査機関 |  | 優生診定委員会（保健衛生に従事する官吏及び医師若干名で組織、厚生大臣※が任命又は嘱託）（※第70回帝国議会提出法案では内務大臣） |
| 手　続 |  | 地方長官は、申請を受けたときは優生診定委員会の議に付し、優生診定委員会は3月内に断種の適否に関する協議をなし、その結果を厚生大臣※に具申しなければならない厚生大臣※は、断種を適当とする旨の具申を受けたときは、1月以内に指定する場所において任命された医師に断種手術を行わせなければならない（※第70回帝国議会提出法案では内務大臣） |
| 報　告 |  | 断種の手術をした医師は手術後30日以内に手術の結果及び経過を厚生大臣※及び優生診定委員会に報告しなければならない（※第70回帝国議会提出法案では内務大臣） |
| 守秘義務 |  | 断種に関与した者は断種を受けた者の住所、氏名及び断種状況について秘密を守る義務を有す |
| 人工妊娠中絶 | 断種対象者の悪種を懐妊した者に対しては法医審判を経て堕胎させる |  |
| 結婚制限 | 断種対象者で断種法の施術を受けない者又は梅毒淋疾の帯患者で完全に治癒していない者は婚姻できない全て婚姻しようとする者は法律上の条件を具備した旨の当該官公吏の証明書及び医師の健康診断書を提出して婚姻許可証を受けなければならない |  |
| 罰　則 | 以下の各号に該当する者は、1年以下の禁固又は500円以下の罰金に処す①本人が欺罔して婚姻したとき②本人又は家族が虚偽の申立をしたとき③故なく本法の手術を拒んだとき④許可証なく婚姻したとき | 秘密を守る義務に違反した者は6月以下の懲役又は500円以下の罰金に処す |
| 施行日 | 勅令をもって定める | 勅令をもって定める |

（出典）各民族優生保護法案を基に作成。

### 付表２　国民優生法、優生保護法案（昭和22年提出）、旧優生保護法（昭和23年制定）の比較

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国民優生法（昭和15年法律第107号） | 優生保護法案（昭和22年第1回国会衆法第11号）（未成立） | 旧優生保護法（昭和23年法律第156号）（昭和23年制定時） |
| 目　的 | 悪質なる遺伝性疾患の素質を有する者の増加を防遏するとともに、健全なる素質を有する者の増加を図り以て国民素質の向上を期すること（第1条） | 母体の生命健康を保護し、且つ、不良な子孫の出生を防ぎ、以て文化国家建設に寄与すること（第1条） | 優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること（第1条） |
| 定義 | 優生／断種手術等 | 生殖を不能にする手術又は処置にして命令を以て定めるもの（第2条） | 永久に生殖を不能にする手術を意味し、男子では精管、女性では卵管の切断又は結紮などを指す。放射線照射とは、永久に生殖を不能にするレントゲン線、ラヂウム線など放射線の照射を意味し、去勢量照射を指す。（第2条） | 生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもって定めるもの（第2条第1項）） |
| 人工妊娠中絶 | ― | ― | 胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること（第2条第2項） |
| 任意の優生／断種手術 | 本人は以下の場合には優生手術を受けることができる。ただし、特に優秀なる素質を併せ有すと認められるときは、この限りではない。（第3条） | 医師は、以下の理由があるときは、本人又は配偶者に対して断種手術又はレントゲン照射を行うことができる。（第3条） | 医師は、以下に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（事実婚を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。ただし、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。（第3条第1項） |
|  | 要　件 | ①　以下の疾患に罹った者でその子孫が医学的経験上同一の疾患に罹る虞れ特に著しいとき（第1項）遺伝性精神病(1号)、遺伝性精神薄弱(2号)、強度かつ悪質なる遺伝性病的性格3号)、強度かつ悪質なる遺伝性身体疾患(4号)、強度なる遺伝性畸形の患者(5号)②　4親等以内に1号～5号に罹患している又は罹患した者がいる者同士で結婚する場合（事実婚を含む）で将来出生すべき子が医学的経験上同一の疾患に罹るおそれ特に著しいとき（2項）③　1号～5号に罹患した子を有する者で将来出生すべき子が医学的経験上同一の疾患に罹るおそれ特に著しいとき（3項）（第3条） | ①　妊娠分娩が、母体の生命又は健康に危険を及ぼすおそれあるとき（1号）②　本人又は配偶者が、悪質な遺伝性素質、例えば遺伝性の精神病、精神薄弱、病的性格、身体疾患、畸形をもち、かつ子孫にそれが遺伝するおそれあるとき（2号）③　本人又は配偶者が、悪質な遺伝性素質を現在はもっていなくとも、近親者にその素質をもっている者が多くて、子孫にそれが遺伝するおそれあるとき（3号）④　本人又は配偶者が、遺伝性は明らかでなくとも、悪質な病的性格、酒精中毒、根治し難い梅毒をもっていて、生れ出る子に対して悪い影響を及ぼすおそれあるとき（4号）⑤　病弱者、多産者又は貧困者であって、生まれ出る子が病弱化し、あるいは不良な環境のために劣悪化するおそれあるとき（5号）（第3条） | ①　本人又は配偶者が、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの（1号）②　本人又は配偶者の4親等内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患、遺伝性畸形を有し、かつ子孫にこれが遺伝するおそれのあるもの（2号）③　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、かつ子孫にこれが伝染するおそれのあるもの（3号）④　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの（4号）⑤　現に数人の子を有し、かつ分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの（5号）（第3条第1項） |
| 申請手続・同意等 | 本人同意（第4条）：3条の規定により優生手術を受けることができるものは優生手術の申請をすることができる。（第7条第1項）①　本人による申請：本人が地方長官に申請　配偶者（事実婚を含む）あるときは配偶者の同意を、25歳未満、心神衰弱者のときは父母（婚姻して配偶者の家に入ったときは配偶者の父母）の同意を要す②　本人が心神喪失者のときは、その父母、配偶者があるときは配偶者及び配偶者の父母が申請できる。③　①又は②で配偶者が不明又は意思表示できないときは、①は配偶者の父母の同意で可、②は配偶者の父母のみで申請できる。④　①②③で父母の一方が不明、死亡、家を出たとき又は意思表示ができないときは他の一方のみの同意又は申請で可、父母が両方とも不明、死亡、家を出たとき又は意思表示ができないときは後見人の、後見人が不明、いない、意思表示ができないときは戸主の、戸主が不明、未成年、意思表示ができないときは親族会の同意で可（②の申請は不可）。※③④は同意申請、添付書類にも準用 | 医師は本人の同意並びに配偶者あるときは配偶者の同意を得なければならない。本人が未成年者又は心身喪失者のときは、親権者又は後見人の同意で可（第4条） | 医師は、本人の同意並びに配偶者があるときは配偶者の同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。（再掲）（第3条第1項）配偶者が不明又は意思表示ができないときは、本人の同意のみで可（第3条第2項） |
|  |  | 同意申請（第5条）○本人の診療等を行っている精神病院長、保健所長、命令で定める医師は本人の同意（配偶者あるときは配偶者、25歳未満又は心神衰弱者のときは父母の同意も必要）を得て地方長官に申請できる。（第7条第1項）○本人が心神喪失者のときは父母の同意で可。 |  |  |
|  | 添付書類 | 本人の健康診断書・遺伝に関する調査書、優生手術が生殖を不能にすることを本人（本人が心神喪失者のときは本人に代わる同意者）が了知した旨の医師の証明書（強制手術と同じ）（第7条第2項） | ― | ― |
|  | 審査・決定 | ①　地方長官はあらかじめ地方優生審査会の意見を聴いて、優生手術実施の認否を決定する。②　地方長官が決定したときは申請できる者及び同意を要する者に通知する。（強制手術と同じ）（第8条） | ― | ― |
|  | 不服申立 | ①　通知を受けるべき者は決定に不服があるときは原則として30日経過前に厚生大臣に不服申立できる②　厚生大臣は、①の申立を受理したときは、あらかじめ中央優生保護審査会の意見を聴いて申立の却下又は地方長官の決定取消し・優生手術実施の可否を決定する③　厚生大臣が決定したときは申請できる者及び同意を要する者に通知する　（強制手術と同じ）（第9条～第10条） | ― | ― |
|  | 手術の実施 | ①　優生手術を行うべきものと認める決定確定したときは本人は命令の定めるところにより手術を受けなければならない。②　優生手術は厚生大臣又は地方長官の命により命令で定める医師が命令で定める場所で行う。　（強制手術と同じ）（第13条第1項・第2項） | ― | ― |
| 強制の優生／断種手術 |  |  |  |
|  | 要　件 | 同意申請（第5条）を行える者が本人の疾患著しく悪質なるとき又はその配偶者が本人と同一の疾患に罹っているとき等その疾患の遺伝を防止することを公益上特に必要ありと認めるとき（第6条） | ①　裁判所が常習性犯罪者に対し、その者の犯罪的性格が子に伝わることを防ぎ、且つ、不良な環境の影響によってこの不良化を防ぐことが公益上必要であると認めるとき（第5条）②　精神病院の院長及び癩収容所の所長がその収容者に対して子孫への遺伝を防ぐために、その者の生殖を不能とする必要を認めたとき（第6条） | 別表に掲げる疾患の罹患者（遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、強度かつ悪質な遺伝性精神変質症・病的性格・身体疾患、強度な遺伝性畸形、その他厚生大臣が指定するもの）（第4条、別表） |
| 申請手続 | 同意申請を行える者は、上記のときは必要な同意を得ることができない場合でもその理由を附して地方長官に申請できる。（第6条）※申請時の添付書類：任意手術と同じ（第7条第2項） | 裁判所、精神病院の院長又は癩収容所の所長は、上記のとき、優生委員会にその者の生殖を不能にすることの適否についての審査を求めることができる。（第5条～第6条） | 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。（第4条、別表） |
| 審査・決定 | ①　地方長官はあらかじめ地方優生審査会の意見を聴いて、優生手術（任意・強制いずれも）実施の認否を決定する。②　地方長官が決定したときは申請できる者及び同意を要する者に通知する。　（任意手術と同じ）（第8条） | 優生委員会は、審査を行い、その適否を決定しなければならない。（第8条） | ①　都道府県優生保護委員会は、申請を受けたときは、優生手術を受けるべき者にその旨を通知するとともに、要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受けるべき者に通知する。②　都道府県優生保護委員会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請者、優生手術を受けるべき者及び当該医師に、これを通知する。（第5条） |
| 不服申立 | ①　通知を受けるべき者は決定に不服があるときは30日以内に厚生大臣に不服申立できる。②　厚生大臣は、①の申立を受理したときは、あらかじめ中央優生保護審査会の意見を聴いて申立の却下又は地方長官の決定取消し・優生手術実施の認否を決定する。③　厚生大臣が決定したときは申請できる者及び同意を要する者に通知する。　（任意手術と同じ）（第9条～第10条） | ― | ①　優生手術を受ける者は、都道府県優生保護委員会の決定に異議があるときは、2週間以内に中央優生保護審査会に再審査を申請することができる（配偶者、親権者、後見人又は保佐人も同じ）。（第6条）②　中央優生保護委員会は、再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受けるべき者、都道府県優生保護委員会及び手術を行うべき医師に通知する。（第7条）③　中央優生保護委員会の決定に対して不服のある者は、1か月以内に訴えを提起することができる。（第9条） |
| 手術の実施 | ①　優生手術を行うべきものと認める決定確定したときは本人は命令の定めるところにより手術を受けなければならない。②　優生手術は厚生大臣又は地方長官の命により命令で定める医師が命令で定める場所で行う。　（任意手術と同じ）（第13条第1項・第2項） | 優生委員会がその者の生殖を不能とすることを適当と認めたときは、断種手術又は放射線照射を強制し、医師に依頼してこれを行わせることができる。（第9条）医師は、優生委員会の依頼があれば本人及び配偶者の同意がなくても断種手術又は放射線照射を行うことができる。（第10条） | 優生手術を行うことが適当である旨の決定が確定したときは、その手術を行うべきと指定された医師が優生手術を行う。（第10条） |
|  | 手術費用 | 勅令で定めるところによる（国庫負担を予定※）（第14条） | 国庫負担（第11条） | 国庫負担（第11条） |
| 任意の人工妊娠中絶 | ― | 医師は、以下に掲げる理由のあるときは専門的技術の下に人工妊娠中絶を行うことができる。（第20条） | 都道府県医師会の指定する医師（指定医師）は、以下の者に対して本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。（第12条第1項） |
|  | 要　件 | ― | ①　妊婦又は胎児の父たる者について任意又は強制の断種／放射線照射を行う理由があって、母体の生命又は健康に危険を及ぼし、あるいは子孫に悪い影響を与えて劣悪化するおそれあるとき②　妊婦が強姦その他不当な原因に基づいて自己の自由な意思に反して受胎した場合であって、生れ出ずる子が必然的に不幸な環境に置かれ、そのために劣悪化するおそれがあると考えられるとき（第20条） | 第3条1項1～4号の一つに該当する者（①本人又は配偶者が、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの、②本人又は配偶者の4親等内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患、遺伝性畸形を有し、かつ子孫にこれが遺伝するおそれのあるもの、③本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、かつ子孫にこれが伝染するおそれのあるもの、④妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの）（第12条第1項） |
| 実施手続 | ― | 医師は本人の同意並びに配偶者あるときは配偶者の同意を得なければならない。本人が未成年者又は心身喪失者のときは、親権者又は後見人の同意で可。（第21条：第4条の準用） | 指定医師は、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる（再掲）（第12条第1項）配偶者が不明又は意思表示ができないときは、本人の同意のみで実施可（第12条第2項：第3条第2項の準用） |
| 審査による人工妊娠中絶 |  |  |  |
|  | 要　件 | ― | 強制断種に関する規定は妊娠中絶の場合にもこれを準用する。（第21条：第5条～第11条の準用　以下同じ） | ①　別表中の第1号又は2号に掲げる疾患（遺伝性精神病・遺伝性精神薄弱）に罹っているもの（1号）②　分娩後1年以内の期間に更に妊娠し、かつ分娩によって母体の健康を著しく害するおそれのあるもの（2号）③　現に数人の子を有している者が更に妊娠し、かつ分娩によって母体の健康を著しく害するおそれのあるもの（3号）④　暴行・脅迫又は抵抗・拒絶できない間に姦淫されて、妊娠したもの（4号）（第13条第1項） |
| 申請手続 | ― | 強制断種に関する規定は妊娠中絶の場合にもこれを準用する（再掲）。 | 指定医師は、母性保護上必要と認めるとき、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護委員会に人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を申請することができる（1～3号は他の医師の意見書、4号は民生委員の意見書を添付）。配偶者が不明又は意思表示ができないときは本人の同意のみで可、本人が心神喪失状況のときは後見人又は保佐人の同意で可（第13条） |
|  | 審査・決定 | ― | 強制断種に関する規定は妊娠中絶の場合にもこれを準用する（再掲） | 地区優生保護委員会は、申請を受けたときは、命令の定める期間内に要件を具えているかどうか、未成年者についてはその同意が他から強制されたものでないかどうかを審査の上、人工妊娠中絶を行うことの適否を決定して、その結果を申請者に通知する。（第14条） |
|  | 妊娠中絶の実施 | ― | 強制断種に関する規定は妊娠中絶の場合にもこれを準用する（再掲） | 指定医師は、地区優生保護委員会の決定に従い、人工妊娠中絶を行うことができる。（第15条） |
| 優生保護審査会／優生保護委員会 | 中央優生審査会及び地方優生審査会に関する規定は勅令で定める。（第12条） | 優生保護委員会に関する規定は政令でこれを定める。（第7条） | ①　優生手術及び人工妊娠中絶に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護委員会を置く。②　中央優生保護委員会…委員30人以内、厚生大臣の監督、優生手術の適否の再審査のほか、この法律で定める優生保護上必要な事項の処理　都道府県優生保護委員会…委員10人以内、都道府県知事の監督、優生手術の適否の審査　地区優生保護委員会…委員5人以内、人工妊娠中絶の適否の審査③　各優生保護委員会において特に必要があるときは臨時委員を置くことができる。④　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏等その他学識経験者の中から命ずる（中央は厚生大臣、地方及び地区は都道府県知事）。⑤　各優生保護委員会に、委員の互選による委員長1人を置く。⑥　この法率で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他優生保護委員会の運営に関して必要な事項は、命令で定める。（第16条～第19条） |
| 審査等に関する意見の申述 | ①　任意の優生手術の申請をできる者及び同意を得ることを要する者は書面又は口頭で中央優生審査会又は地方優生審査会に対し事実又は意見を申述することができる。②　厚生大臣又は地方長官は優生審査会の審査のため必要があると認めるときは任意の優生手術を受けることができる者を審査会に出頭の上事実を申述させ、又は医師の健康診断を受けさせることができる。（第11条） | ― | 強制優生手術の申請者、手術を受けるべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県／中央優生保護委員会に対し、審査又は再審査に関して事実又は意見を述べることができる。（第8条） |
| 医師の届出 | ①　本法の規定により優生手術を行った医師はその経過を地方長官に報告しなければならない。（第13条第3項）②　この法律による優生手術以外に生殖を不能にする手術、放射線照射、妊娠中絶を行おうとする時は、あらかじめ他の医師の意見を聴いて、行政官庁に届け出なければならない。ただし特に緊急を要する場合はこの限りではない。（第16条第1項）③　②の届出があったときに行政官庁が必要と認めるときは指定する医師の意見を更に聴取させることができる。（第16条第2項）③　②の特に緊急を要し届出なしに手術等を行ったときは行政庁に届け出なければならない。（第16条第3項） | 医師は、本法の規定により断種、放射線照射又は妊娠中絶を行った場合はその理由を記し、1週間以内に保健所に届け出なければならない。（第12条）（第21条：第12条の準用） | 医師又は指定医師は、優生手術、人工妊娠中絶を行った場合は3日以内に、理由を記して都道府県知事に届け出なければならない。（第25条） |
| 優生手術の禁止 | 故なく生殖を不能にする手術又は放射線照射はこれを行うことができない。（第15条） | ①　医師は理由なく断種手術又は放射線照射をおこなってはならない。（第13条）②　医師でないものは断種手術又は放射線照射を行ってはならない（ただし、放射線照射は医師の命令によりその監督の下に技術者が行うことは可）。（第14条） | 何人もこの法律による場合の外、故なく、優生手術を行ってはならない。（第28条） |
| 優生手術の通知 | 優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは相手方の要求により優生手術を受けた旨を通知しなければならない。（第17条） | 断種手術又は放射線照射を受けた者が結婚しようとするときは、相手方の要求によって断種手術等を受けた旨を相手方に通知しなければならない。（第15条） | 優生手術を受けた者は婚姻しようとするときは、相手方に優生手術を受けた旨を通知しなければならない。（第26条） |
| 優生結婚相談所 | ― | ― | ①　優生保護の見地から結婚の相談に応じるとともに、遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図って、不良な子孫の出生を防止するため、優生結婚相談所を設置する。（第20条）②　優生結婚相談所は、都道府県に少なくとも1か所以上設置する（保健所の附置も可）。（第21条）③　国以外の者は、優生結婚相談所を設置しようとするときは厚生大臣の認可を得なければならない。その場合は、厚生大臣の基準に従って医師を置き、検査その他に必要な設備を備えなければならない。（第22条）④　この法律による優生相談所でなければ、優生結婚相談所の名称を用いてはならない。（第23条） |
| 一時的避妊 | ― | ①　医師は、一時的に生殖を避けるための処置を自由に施すことができる。（第16条）②　医師でないものが、他人に対し一時的に生殖を避けるためのいかなる処置を行ってはならない。（第17条）③　衛生上危害を生ずるおそれがある避妊用器具で子宮内注入器等は製造販売、授与等をしてはならない。ただし医療の用に供する目的でする場合はこの限りではない。（第18条）④　行政庁は③の物品の所有者等に対しその物品を廃棄させ又は行政庁が直接にこれを廃棄しその他必要な処分をすることができる。（第19条） | ― |
| 秘密の保持 | 優生保護審査会の委員、優生手術に関する審査／施行事務に従事した公務員について職務上の取扱いより知得した人の秘密の漏泄禁止（第19条） | ― | 優生保護委員会の委員・臨時委員、優生手術／人工妊娠中絶の審査／施行の事務に従事した公務員、優生結婚相談所の職員について職務上知り得た人の秘密の漏洩禁止（第27条） |
| 罰　則 | ①　第15条の規定に違反し、生殖を不能にする手術又は放射線照射を行った者は1年以下又は千円以下の罰金に処す。人を死に至らしめたときは3年以下の懲役に処す。（第18条）②　第16条第1項又は第3項の規定に違反し届出をせず、又は虚偽の届出を行った者は100円以下の罰金に処す。（親告罪）（第19条） | ①　第13条の規定に違反し、医師が断種手術又は放射線照射を行ったときは2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。　（第22条）②　第14条の規定に違反し、医師でないものが断種手術又は放射線照射を行ったときは1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。（第23条）③　第12条、第19条の規定に違反し、届出をせず虚偽の届出を行った者は千円以下の罰金に処する。（第24条）④　第18条の規定に違反したときは5千円以下の科料又は罰金又は3か月以下の懲役に処する。（第25条） | ①　第22条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生結婚相談所を開設したものは、これを5千円以下の罰金に処する。第23条の規定に違反して、優生結婚相談所の名称を用いた者は、千円以下の過料に処する。（第29条～第30条）②　第25条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。（第31条）③　第27条の規定に違反して、故なく人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。（第32条）④　第28条の規定に違反して、優生手術を行った者は1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。人を死に至らしめたときは3年以下の懲役に処する。（第33条） |
| 施行期日等 | 各規定について勅令で定める（附則）：昭和16年7月1日施行第6条（強制申請）は未施行 | 国会通過後1か月（附則第26条）国民優生法及び有害避妊用器具取締規則の廃止（附則第27条） | 公布の日から60日を経過した日（附則第34条）：昭和23年9月11日施行国民優生法の廃止（附則第35条） |

（出典）厚生省予防局『国民優生法釋義』（昭和15年9月）、優生保護法案（昭和22年第1回国会衆法第11号）及び旧優生保護法（昭和23年法律第156号）を基に作成。

### 付表３　旧優生保護法、昭和24年改正各案（原案、参議院修正、衆議院修正）の比較

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧優生保護法（昭和23年法律第156号）（昭和23年制定時） |  | 昭和24年改正 |  |
| 原　　案 | 参議院修正 | 衆議院修正 |
| **（任意の優生手術）**第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。 一　本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの五　現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの2　前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。 | 第三条　（略）一　本人又は配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの三　（略）四　（略）五　（略）2　（略） | 第三条　（略）一　（略）二　（略）三　（略）四　（略）五　（略）2　（略） | 第三条　（略）一　（略）二　（略）三　（略）四　（略）五　（略）2　（略） |
| **（強制優生手術の審査の申請）**第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。 | **（強制優生手術の審査の申請）**第四条　医師は、診断の結果、左に掲げる疾患で厚生大臣の指定するものに罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。一　遺伝性精神病二　遺伝性精神薄弱 三　顕著な遺伝性精神病質四　顕著な遺伝性身体疾患 五　強度な遺伝性畸型 | **（強制優生手術の審査の申請）**第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合におい て、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。 | **（強制優生手術の審査の申請）**第四条　（略） |
| **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条　指定医師は、左の各号の一に該当する者に対して、人工妊娠中絶を行うことが母性保護上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護委員会に対し、人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を、申請することができる。 一　別表中第一号又は第二号に掲げる疾患に罹つているもの二　分娩後一年以内の期間に更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの三　現に数人の子を有している者が更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの四　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの 2　前項の申請には、同項第一号から第三号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第四号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。3　第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足り、本人が心神喪失の状況にあるときは後見人又は保佐人の同意をもつてこれに代えることができる。 | **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条　（略）一　本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの二　妊娠の継続又は分娩が母体の健康を著しく害するもの三　妊娠の継続又は分娩によつて生活が窮迫状態に陥るもの四　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの 2　前項の申請には、同項第一号又は第二号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第三号又は第四号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。3　第一項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。4　本人がその意思を表示することができない場合において、親権者、後見人又は保佐人があるときは、親権者、後見人又は保佐人の、親権者、後見人又は保佐人がないときは、 親族の同意をもつて本人の同意に代えることができ、そのいずれもないときは、本人の同意を必要としない。 | **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条　（略）一　（略）二　（略）三　妊娠の継続又は分娩によつて生活が著しく窮迫するもの四　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの2　（略）3　（略）4　本人が心身喪失の状態にあるため、その意思を表示することができない場合において、親権者、後見人又は保佐人があるときは、親権者、後見人又は保佐人の、親権者、後見人又は保佐人がないときは、親族の同意をもつて本人の同意に代えることができ、そのいずれもないときは、本人の同意を必要としない。 | **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条　（略）一　（略）二　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの三　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの 2　前項の申請には、同項第一号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第二号の場合にあつては身体的理由によるときは、他の医師の、経済的理由によるときは他の医師及び民生委員の意見書を、同項第三号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。3　（略）4　（略） |
|  | **（指定医師以外の医師の人工妊娠中絶）**第十五条の二　指定医師以外の医師は、母体の生命に対する現在の危険を避けるため緊急やむを得ない場合の外は、医療行為としてでも、人工妊娠中絶を行うことができない。 | （削る） |  |
| **（優生結婚相談所）**第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応ずるとともに、遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図つて、不良な子孫の出生を防止するため、優生結婚相談所を設置する。 | **（優生結婚相談所）**第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生結婚相談所を設置する。 | **（優生結婚相談所）**第二十条　（略） | **（優生結婚相談所）**第二十条　（略） |
| **（禁止）**第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、優生手術を行つてはならない。 | **（禁止）**第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない。 | **（禁止）**第二十八条　（略） | **（禁止）**第二十八条　（略） |
| **（第二十八条違反）**第三十三条　第二十八条の規定に違反して、優生手術を行つた者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。 | **（第二十八条違反）**第三十三条　第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。 | **（第二十八条違反）**第三十三条　（略） | **（第二十八条違反）**第三十三条　（略） |

別　表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧優生保護法（昭和23年法律第156号） |  | 昭和24年改正 |  |
| （昭和23年制定時） | 原　　案 | 参議院修正 | 衆議院修正 |
| 一　遺伝性精神病 精神分裂病 躁鬱病 眞性癲癇 | （別表を削る） | 一　遺伝性精神病精神分裂病そううつ病てんかん | 一　（略） |
| 二　遺伝性精神薄弱 白痴 痴愚 魯鈍 |  | 二　遺伝性精神薄弱 | 二　（略） |
| 三　強度且つ悪質な遺伝性精神変質症 著しい性慾異常 兇悪な常習性犯罪者 |  | 三　顯著な遺伝性精神病質顯著な性慾異常顯著な犯罪傾向 | 三　（略） |
| 四　強度且つ悪質な遺伝性病的性格 分裂病質 循環病質 癲癇病質 |  | （削る） |  |
| 五　強度且つ悪質な遺伝性身体疾患*（37疾患）*遺伝性進行性舞踏病 遺伝性脊髄性運動失調症 遺伝性小脳性運動失調症 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性進行性筋萎縮症 神経性進行性筋萎縮症 進行性筋性筋栄養障碍症筋緊張病 筋痙攣性癲癇 遺伝性震顫症 家族性小児四肢麻痺 痙攣性脊髄麻痺 強直性筋萎縮症 先天性筋緊張消失症 先天性軟骨発育障碍 多発性軟骨性外骨腫 白兒 魚鱗癬 多発性軟性神経繊維腫 結節性硬化症 色素性乾皮症 先天性表皮水疱症 先天性ポルフイリン尿症 先天性手掌足蹠角化症 遺伝性視神経萎縮 網膜色素変性 黄斑部変性 網膜膠腫 先天性白内障 全色盲 牛眼 黒内障性白痴 先天性眼球震盪 青色鞏膜 先天性聾 遺伝性難聴 血友病 |  | 四　顯著な遺伝性身体疾患*（22疾患）*ハンチントン氏舞踏病遺伝性脊髄性運動失調症遺伝性小脳性運動失調症神経性進行性筋い縮症 進行性筋性筋栄養障がい症筋緊張病 先天性筋緊張消失症先天性軟骨発育障がい白兒 魚りんせん多発性軟性神経繊維しゆ結節性硬化症先天性表皮水ほう症先天性ポルフイリン尿症先天性手掌足しよ角化症遺傳性視神経い縮網膜色素変性全色盲先天性眼球震とう青色きよう膜遺傳性の難聽又はつんぼ血友病 | 四　（略） |
| 六　強度な遺伝性畸形*（8疾患）*裂手、裂足 指趾部分的肥大症 顔面披裂 先天性無眼球症 嚢性脊髄披裂 先天性骨欠損症 先天性四肢欠損症 小頭症 |  | 五　強度な遺伝性奇型*（2疾患）*裂手、裂足先天性骨欠損症 | 五　（略） |
| その他厚生大臣の指定するもの |  | （削る） |  |

（出典）旧優生保護法（昭和23年法律第156号）及び昭和24年改正各案を基に作成。

### 付表４　旧優生保護法、昭和27年改正各案（草案、改正案）の比較

|  |  |
| --- | --- |
| 旧優生保護法（昭和23年法律第156号）（昭和24年改正後） | 昭和27年改正 |
| 草案（昭和27年2月28日法制局説明） | 改正案（第13回国会参法第1号） |
| **（任意の優生手術）**第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。一　本人又は配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの二～五　（略）2　前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。 | **（医師の認定による優生手術）**第三条○同意、医師の認定が必要であることから見出しを変更〇配偶者が精神病者、精神薄弱者である場合を追加し、配偶者が精神病者、精神薄弱者である場合には、本人の同意により医師の認定による優生手術を可能とする〇2項に新たな条項を追加し、現行法の三条の四号の「生命に危険を及ぼす慮れ」、五号の「母体の健康度を署しく低下する慮れ」がある場合、配偶者である男性に対しても医師の認定による優生手術を行えることにする〇3項に現行2項を移す | **（医師の認定による優生手術）**第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。一　本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの二～五　（略）2　前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。3　第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。 |
| **（強制優生手術の審査の申請）**第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。 | **（審査を要件とする優生手術の申請）**第四条　（略） | **（審査を要件とする優生手術の申請）**第四条　（略） |
|  |  | **（精神病者等に対する優生手術）**第十二条　医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹つている者について、精神衛生法（昭和二十五年法律第百二十三号）第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護義務者となる場合）に規定する保護義務者の同意があつた場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。第十三条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹つているかどうか及び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前条の同意者に通知する。2　医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定があつたときは、優生手術を行うことができる。 |
| **（任意の人工妊娠中絶）**第十二条　都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。2　前項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。 | **（医師の認定による人工妊娠中絶）**第十二条〇医師の認定による人工妊娠中絶の要件について列記的に改めて分かりやすくした一　本人又は配偶者が、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているものに「精神病、精神薄弱」を追加（現行では第十三条で審査を要するとされているが、医師の認定で可とする）二～四　同様（二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの）五　妊娠の継続又は分娩が身体的理由により、母体の健康を著しく害する虞れのあるもの（現行では第十三条第一項第二号で審査を要するものとされているが、医師の認定で可とする）2　条文整理3　条文整理 | **（医師の認定による人工妊娠中絶）**第十四条　都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、左の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。一　本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの三　本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの四　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの五　暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの2　前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。3　人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神衛生法第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護義務者となる場合）に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。 |
| **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条　指定医師は、左の各号の一に該当する者に対して、人工妊娠中絶を行うことが母性保護上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護審査会に対し、人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を、申請することができる。**一**本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの二　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの三　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの2　前項の申請には、同項第一号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第二号の場合にあつては身体的理由によるときは他の医師の、経済的理由によるときは他の医師及び民生委員の意見書を、同項第三号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。3～4　（略） | **（人工妊娠中絶の審査の申請）**第十三条〇審査を要するもののうち、第一号の精神病、精神薄弱、第二号のうち身体的理由によるものを第十二条（医師の認定による人工妊娠中絶）へ→審査を要するものは、経済的理由によるものと暴行脅迫によるもののみとなる〇審査の申請に必要な民生委員の意見書について、市町村長、特別区の区長の意見書でも構わないこととする | （削る） |
| **（人工妊娠中絶の審査）**第十四条　地区優生保護審査会は、前条第一項の規定による申請を受けたときは、命令の定める期間内に、同条第一項に規定する要件を具えているかどうか及び未成年者についてはその同意が他から強制されたものでないかどうかを審査の上、人工妊娠中絶を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者に通知する。 | **（人工妊娠中絶の審査）**第十四条　（略） | （削る） |
| **（人工妊娠中絶の実施）**第十五条　指定医師は、前条の決定に従い、人工妊娠中絶を行うことができる。 | **（人工妊娠中絶の実施）**第十五条　（略） | **（受胎調節の実地指導）**第十五条　女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具をそう入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。2　前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。 |
| 第四章　優生保護審査会**（優生保護審査会）**第十六条　優生手術及び人工妊娠中絶に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護審査会を置く。**（種類と権限）**第十七条　優生保護審査会は、中央優生保護審査会、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会とする。2～3　（略）4　地区優生保護審査会は、保健所の区域ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、人工妊娠中絶に関する適否の審査を行う。**（構成）**第十八条　中央優生保護審査会は委員三十人以内で、都道府県優生保護審査会は委員十人以内で、地区優生保護審査会は委員五人以内で、これを組織する。2　（略）3　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会にあつては都道府県知事が、それぞれ、これを命ずる。4　（略） | 第四章　優生保護審査会**（優生保護審査会）**第十六条　（略）**（種類と権限）**第十七条　（略）2～3　（略）4　（略）**（構成）**第十八条　（略）2　（略）3　（略）4　（略）〇優生保護審査会の委員の報酬、費用弁償について根拠規定を与える | 第四章　優生保護審査会**（優生保護審査会）**第十六条　優生手術に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護審査会を置く。**（種類と権限）**第十七条　優生保護審査会は、中央優生保護審査会及び都道府県優生保護審査会とする。2～3　（略）（削る）**（構成）**第十八条　中央優生保護審査会は委員二十五人以内で、都道府県優生保護審査会は委員十人以内で、これを組織する。2　（略）3　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会にあつては都道府県知事が、それぞれ、これを命ずる。4　（略）5　都道府県優生保護審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三条（報酬及び費用弁償）の規定を準用する。 |
| 第五章　優生結婚相談所**（優生結婚相談所）**第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生結婚相談所を設置する。 | 第五章　優生保護相談所**（優生保護相談所）**第二十条〇優生結婚相談所を優生保護相談所に改める（以下同じ） | 第五章　優生保護相談所**（優生保護相談所）**第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生保護相談所を設置する。 |
| **（配置）**第二十一条　優生結婚相談所は、都道府県に少くとも一箇所以上、これを設置する。2　優生結婚相談所は、保健所に、これを附置することができる。 | 第二十一条〇優生保護相談所の設置について、国の責任において作ることを建前にしていたが、都道府県、保健所設置市の負担において設置されている実態に合わせる | **（設置）**第二十一条　都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しなければならない。2　前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。3　都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しようとするときは、あらかじめ厚生大臣の承認を受けなければならない。4　国は、第一項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。 |
| **（設置の認可）**第二十二条　国以外の者は、優生結婚相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。2　前項の優生結婚相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。**（名称の独占）**第二十三条　この法律による優生結婚相談所でなければ、その名称中に、優生結婚相談所たることを示す文字を用いてはならない。**（委任事項）**第二十四条　この法律で定めるものの外、優生結婚相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。 | 第二十二条～第二十四条　条文整理 | **（設置の認可）**第二十二条　国、都道府県及び保健所を設置する市以外の者は、優生保護相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。2　前項の優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。**（名称の独占）**第二十三条　この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。**（委任事項）**第二十四条　この法律で定めるものの外、優生保護相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。 |
| **（届出）**第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条又は第十五条の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その日から三日以内に、その旨を、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。 | 第二十五条〇報告期間を三日から十日に延長 | **（届出）**第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。 |
| **（秘密の保持）**第二十七条　優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術若しくは人工妊娠中絶の審査若しくは施行の事務に従事した公務員又は優生結婚相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。 | 第二十七条〇民生委員に対しても秘密保持の法律上の義務があることを明示 | **（秘密の保持）**第二十七条　優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術の審査若しくは施行の事務又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者及び優生保護相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。 |
| **（禁止）**第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない。 | **（禁止）**第二十八条　　（略）〇新たに2項を追加し、女子に対して避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を業とする者は、医師の外には講習を受けて知事が指定した助産婦だけとし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ行つてはならないこととする | **（禁止）**第二十八条　（略） |
|  |  | **（第十五条第一項違反）**第二十九条　第十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。 |
| **（第二十二条違反）**第二十九条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生結婚相談所を開設したものは、これを五千円以下の罰金に処する。 | 〇罰金及び過料を最近の額に合わせて10倍に引上げ | **（第二十二条違反）**第三十条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生保護相談所を開設したものは、これを五万円以下の罰金に処する。 |
| **（第二十三条違反）**第三十条　第二十三条の規定に違反して、優生結婚相談所たることを示す名称を用いた者は、これを千円以下の過料に処する。 |  | **（第二十三条違反）**第三十一条　第二十三条の規定に違反して、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を名称として用いた者は、これを一万円以下の過料に処する。 |
| **（第二十七条違反）**第三十二条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。 |  | **（第二十七条違反）**第三十三条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 |
| **（第二十八条違反）**第三十三条　第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。 | 〇追加する第二十八条第二項に相応する罰則を新設 | **（第二十八条違反）**第三十四条　第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。 |

（出典）昭和24年改正後の優生保護法（昭和23年法律第156号）、第13回国会参議院厚生委員会（昭和27年2月28日）における法制局説明及び優生保護法の一部を改正する法律案（第13回国会参法第1号）を基に作成。

### 付表５　不妊手術件数（事由別、男女別）の推移









（注）1：2001（平成13年）までは暦年の数値、2002（平成14年度）以降は年度の数値。1972（昭和47年）以降は沖縄県の件数を含む。

　　　2：2010（平成22年度）には東日本大震災の影響により福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない

　　　3：優生保護法第3条に基づく優生手術及び母体保護法第3条に基づく不妊手術

　　　4：優生保護法第4条及び第12条に基づき医師が都道府県優生保護審査会へ審査を申請し、審査会決定により行われる優生手術（第12条の優生手術は昭和27年優生保護法改正にて新設）。

　　　　 非遺伝性疾患の者については、保護義務者の同意があった場合に医師が審査会に申請（第12条）。

（出典）厚生省「衛生年報」、厚生省「優生保護統計報告」、厚生省及び厚生労働省「母体保護統計報告」、厚生労働省「衛生行政報告例」、「優生保護法指定医師研修会資料 昭和50年度」（厚生労働省「旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について」（平成30年9月6日）【厚生労働省の保管する資料】6.その他の資料⑥-25, p.312.）、厚生労働省資料、太田典礼『堕胎禁止と優生保護法』経営者科学協会, 1967, p.288.を基に作成。

### 付表６　人工妊娠中絶件数（事由別）、実施率、対出生比の推移









（注）1：2001（平成13年）までは暦年の数値、2002（平成14年度）以降は年度の数値。1973（昭和48年）以降は沖縄県の件数を含む。

　　　2：2010（平成22年度）には東日本大震災の影響により福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない

　　　3：1949（昭和24年）～1951（昭和26年）は「母体の生命に危険を及ぼす虞れ」、1952（昭和27年）以降は「母体の健康を著しく害するおそれ」

　　　4：分母に15～49歳の女子人口を用い、分子に15歳未満を含め、50歳以上を除いた「人工妊娠中絶件数」を用いて計算した数値。1949（昭和24年）～1951（昭和26年）については不明。

　　　5：出生100に対する中絶数

（出典）厚生省及び厚生労働省「母体保護統計報告」、厚生労働省「衛生行政報告例」、国立社会保障人口問題研究所「人口統計資料集 2022年版」、「優生保護法指定医師研修会資料 昭和50年度」（厚生労働省「旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について」（平成30年9月6日）【厚生労働省の保管する資料】6.その他の資料⑥-25, p.313.）、太田典礼『堕胎禁止と優生保護法』経営者科学協会, 1967, p.181.を基に作成。

### 参考　旧優生保護法の条文の変遷

（第３次改正～第11次改正については改正部分のみ抜粋）

**優生保護法（昭和23年法律第156号****）**

（第2回国会参法第7号、昭和23年6月28日成立・7月13日公布）

**第一章　総則**

**（この法律の目的）**

第一条　この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

**（定義）**

第二条　この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

２　この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

**第二章　優生手術**

**（任意の優生手術）**

第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

　一　本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの

　二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの

　三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

　四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

　五　現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

２　前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

**（強制優生手術の審査の申請）**

第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。

**（優生手術の審査）**

第五条　都道府県優生保護委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。

２　都道府県優生保護委員会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請書、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。

**（再審査の申請）**

第六条　前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、中央優生保護委員会に対して、その再審査を申請することができる。

２　前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。

**（優生手術の再審査）**

第七条　中央優生保護委員会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護委員会及び手術を行うべき医師に通知する。

**（審査に関する意見の申述）**

第八条　第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護委員会又は中央優生保護委員会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。

**（訴の提起）**

第九条　中央優生保護委員会の決定に対して不服のある者は、第七条の通知を受けた日から一箇月以内に訴を提起することができる。

**（優生手術の実施）**

第十条　優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師が、優生手術を行う。

**（費用の国庫負担）**

第十一条　前条の規定によつて行う優生手術に関する費用は、政令の定めるところによつて、国庫の負担とする。

**第三章　母性保護**

**（任意の人工妊娠中絶）**

第十二条　都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。

２　前項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。

**（人工妊娠中絶の審査の申請）**

第十三条　指定医師は、左の各号の一に該当する者に対して、人工妊娠中絶を行うことが母性保護上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護委員会に対し、人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を、申請することができる。

　一　別表中第一号又は第二号に掲げる疾患に罹つているもの

　二　分娩後一年以内の期間に更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの

　三　現に数人の子を有している者が更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの

　四　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの

２　前項の申請には、同項第一号から第三号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第四号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。

３　第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足り、本人が心神喪失の状況にあるときは後見人又は保佐人の同意をもつてこれに代えることができる。

**（人工妊娠中絶の審査）**

第十四条　地区優生保護委員会は、前条第一項の規定による申請を受けたときは、命令の定める期間内に、同条第一項に規定する要件を具えているかどうか及び未成年者についてはその同意が他から強制されたものでないかどうかを審査の上、人工妊娠中絶を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者に通知する。

**（人工妊娠中絶の実施）**

第十五条　指定医師は、前条の決定に従い、人工妊娠中絶を行うことができる。

**第四章　優生保護委員会**

**（優生保護委員会）**

第十六条　優生手術及び人工妊娠中絶に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護委員会を置く。

**（種類と権限）**

第十七条　優生保護委員会は、中央優生保護委員会、都道府県優生保護委員会及び地区優生保護委員会とする。

２　中央優生保護委員会は、厚生大臣の監督に属し、主として優生手術に関する適否の再審査を行う外、この法律で定める優生保護上必要な事項を処理する。

３　都道府県優生保護委員会は、都道府県ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、優生手術に関する適否の審査を行う。

４　地区優生保護委員会は、保健所の区域ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、人工妊娠中絶に関する適否の審査を行う。

**（構成）**

第十八条　中央優生保護委員会は委員三十人以内で、都道府県優生保護委員会は委員十人以内で、地区優生保護委員会は委員五人以内で、これを組織する。

２　各優生保護委員会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

３　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、中央優生保護委員会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護委員会及び地区優生保護委員会にあつては都道府県知事が、それぞれ、これを命ずる。

４　各優生保護委員会に、委員の互選による委員長一人を置く。

**（委任事項）**

第十九条　この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他優生保護委員会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第五章　優生結婚相談所**

**（優生結婚相談所）**

第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応ずるとともに、遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図つて、不良な子孫の出生を防止するため、優生結婚相談所を設置する。

**（配置）**

第二十一条　優生結婚相談所は、都道府県に少くとも一箇所以上、これを設置する。

２　優生結婚相談所は、保健所に、これを附置することができる。

**（設置の認可）**

第二十二条　国以外の者は、優生結婚相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。

２　前項の優生結婚相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。

**（名称の独占）**

第二十三条　この法律による優生結婚相談所でなければ、その名称中に、優生結婚相談所たることを示す文字を用いてはならない。

**（委任事項）**

第二十四条　この法律で定めるものの外、優生結婚相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第六章　届出、禁止その他**

**（届出）**

第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条又は第十五条の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その日から三日以内に、その旨を、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

**（通知）**

第二十六条　優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。

**（秘密の保持）**

第二十七条　優生保護委員会の委員及び臨時委員、優生手術若しくは人工妊娠中絶の審査若しくは施行の事務に従事した公務員又は優生結婚相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

**（禁止）**

第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、優生手術を行つてはならない。

**第七章　罰則**

**（第二十二条違反）**

第二十九条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生結婚相談所を開設したものは、これを五千円以下の罰金に処する。

**（第二十三条違反）**

第三十条　第二十三条の規定に違反して、優生結婚相談所たることを示す名称を用いた者は、これを千円以下の過料に処する。

**（第二十五条違反）**

第三十一条　第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを一万円以下の罰金に処する。

**（第二十七条違反）**

第三十二条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

**（第二十八条違反）**

第三十三条　第二十八条の規定に違反して、優生手術を行つた者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

**附　則**

**（施行期日）**

第三十四条　この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

**（関係法律の廃止）**

第三十五条　国民優生法（昭和十五年法律第百七号）は、これを廃止する。

**（罰則規定の効力の存続）**

第三十六条　この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

**（届出の特例）**

第三十七条　第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号（死産の屈出に関する規程）の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

**別　表**

一　遺伝性精神病

|  |
| --- |
| 精神分裂病 |
| 躁鬱病 |
| 真性癲癇 |

二　遺伝性精神薄弱

|  |
| --- |
| 白痴 |
| 痴愚 |
| 魯鈍 |

三　強度且つ悪質な遺伝性精神変質症

|  |
| --- |
| 著しい性欲異常 |
| 兇悪な常習性犯罪者 |

四　強度且つ悪質な遺伝性病的性格

|  |
| --- |
| 分裂病質 |
| 循環病質 |
| 癲癇病質 |

五　強度且つ悪質な遺伝性身体疾患

|  |
| --- |
| 遺伝性進行性舞踏病 |
| 遺伝性脊髄性運動失調症 |
| 遺伝性小脳性運動失調症 |
| 筋萎縮性側索硬化症 |
| 脊髄性進行性筋萎縮症 |
| 神経性進行性筋萎縮症 |
| 進行性筋性筋栄養障碍症 |
| 筋緊張病 |
| 筋痙攣性癲癇 |
| 遺伝性震顫症 |
| 家族性小児四肢麻痺 |
| 痙攣性脊髄麻痺 |
| 強直性筋萎縮症 |
| 先天性筋緊張消失症 |
| 先天性軟骨発育障碍 |
| 多発性軟骨性外骨腫 |
| 白児 |
| 魚鱗癬 |
| 多発性軟性神経繊維腫 |
| 結節性硬化症 |
| 色素性乾皮症 |
| 先天性表皮水疱症 |
| 先天性ポルフイリン尿症 |
| 先天性手掌足蹠角化症 |
| 遺伝性視神経萎縮 |
| 網膜色素変性 |
| 黄斑部変性 |
| 網膜膠腫 |
| 先天性白内障 |
| 全色盲 |
| 牛眼 |
| 黒内障性白痴 |
| 先天性眼球震盪 |
| 青色鞏膜 |
| 先天性聾 |
| 遺伝性難聴 |
| 血友病 |

六　強度な遺伝性畸形

|  |
| --- |
| 裂手、裂足 |
| 指趾部分的肥大症 |
| 顔面披裂 |
| 先天性無眼球症 |
| 嚢性脊髄披裂 |
| 先天性骨欠損症 |
| 先天性四肢欠損症 |
| 小頭症 |

その他厚生大臣の指定するもの

**【参考】昭和24年法律第154号による改正（第5回国会閣法第147号、昭和24年5月23日成立・5月31日公布）**

**※厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律**

第１条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

「優生保護委員会」を「優生保護審査会」に、「中央優生保護委員会」を「中央優生保護審査会」に、「都道府県優生保護委員会」を「都道府県優生保護審査会」に、「地区優生保護委員会」を「地区優生保護審査会」に改める。

第十八条第二項及び同条第四項中「各優生保護委員会」を「各優生保護審査会」に改める。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和24年法律第216号）　第1次改正**

（第5回国会参法第2号、昭和24年5月26日成立・6月24日公布）

**第一章　総則**

**（この法律の目的）**

第一条　この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

**（定義）**

第二条　この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

２　この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

**第二章　優生手術**

**（任意の優生手術）**

第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

　一　本人又は配偶者が~~遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格~~遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの

　二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、~~遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格~~遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を~~有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの~~有しているもの

　三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

　四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

　五　現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

２　前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

**（強制優生手術の審査の申請）**

第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、~~前条の同意を得なくとも、~~都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を~~申請することができる。~~申請しなければならない。

**（優生手術の審査）**

第五条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。

２　都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請書、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。

**（再審査の申請）**

第六条　前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、中央優生保護審査会に対して、その再審査を申請することができる。

２　前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。

**（優生手術の再審査）**

第七条　中央優生保護審査会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医師に通知する。

**（審査に関する意見の申述）**

第八条　第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査会又は中央優生保護審査会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。

**（訴の提起）**

第九条　中央優生保護審査会の決定に対して不服のある者は、第七条の通知を受けた日から一箇月以内に訴を提起することができる。

**（優生手術の実施）**

第十条　優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師が、優生手術を行う。

**（費用の国庫負担）**

第十一条　前条の規定によつて行う優生手術に関する費用は、政令の定めるところによつて、国庫の負担とする。

**第三章　母性保護**

**（任意の人工妊娠中絶）**

第十二条　都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。

２　前項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。

**（人工妊娠中絶の審査の申請）**

第十三条　指定医師は、左の各号の一に該当する者に対して、人工妊娠中絶を行うことが母性保護上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護審査会に対し、人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を、申請することができる。

~~一　別表中第一号又は第二号に掲げる疾患に罹つているもの~~

~~二　分娩後一年以内の期間に更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの~~

~~三　現に数人の子を有している者が更に妊娠し、且つ、分娩によつて母体の健康を著しく害する虞れのあるもの~~

一　本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの

二　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの

~~四~~三　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの

~~２　前項の申請には、同項第一号から第三号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第四号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。~~

２　前項の申請には、同項第一号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第二号の場合にあつては身体的理由によるときは他の医師の、経済的理由によるときは他の医師及び民生委員の意見書を、同項第三号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。

~~３　第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足り、本人が心神喪失の状況にあるときは後見人又は保佐人の同意をもつてこれに代えることができる。~~

３　第一項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。

４　本人が心神喪失の状態にあるため、その意思を表示することができない場合において、親権者、後見人又は保佐人があるときは、親権者、後見人又は保佐人の、親権者、後見人又は保佐人がないときは、親族の同意をもつて本人の同意に代えることができ、そのいずれもないときは、本人の同意を必要としない。

**（人工妊娠中絶の審査）**

第十四条　地区優生保護審査会は、前条第一項の規定による申請を受けたときは、命令の定める期間内に、同条第一項に規定する要件を具えているかどうか及び未成年者についてはその同意が他から強制されたものでないかどうかを審査の上、人工妊娠中絶を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者に通知する。

**（人工妊娠中絶の実施）**

第十五条　指定医師は、前条の決定に従い、人工妊娠中絶を行うことができる。

**第四章　優生保護審査会**

**（優生保護審査会）**

第十六条　優生手術及び人工妊娠中絶に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護審査会を置く。

**（種類と権限）**

第十七条　優生保護審査会は、中央優生保護審査会、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会とする。

２　中央優生保護審査会は、厚生大臣の監督に属し、主として優生手術に関する適否の再審査を行う外、この法律で定める優生保護上必要な事項を処理する。

３　都道府県優生保護審査会は、都道府県ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、優生手術に関する適否の審査を行う。

４　地区優生保護審査会は、保健所の区域ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、人工妊娠中絶に関する適否の審査を行う。

**（構成）**

第十八条　中央優生保護審査会は委員三十人以内で、都道府県優生保護審査会は委員十人以内で、地区優生保護審査会は委員五人以内で、これを組織する。

２　各優生保護審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

３　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会にあつては都道府県知事が、それぞれ、これを命ずる。

４　各優生保護審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。

**（委任事項）**

第十九条　この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他優生保護審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第五章　優生結婚相談所**

**~~（優生結婚相談所）~~**

~~第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応ずるとともに、遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図つて、不良な子孫の出生を防止するため、優生結婚相談所を設置する。~~

**（優生結婚相談所）**

第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生結婚相談所を設置する。

**（配置）**

第二十一条　優生結婚相談所は、都道府県に少くとも一箇所以上、これを設置する。

２　優生結婚相談所は、保健所に、これを附置することができる。

**（設置の認可）**

第二十二条　国以外の者は、優生結婚相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。

２　前項の優生結婚相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。

**（名称の独占）**

第二十三条　この法律による優生結婚相談所でなければ、その名称中に、優生結婚相談所たることを示す文字を用いてはならない。

**（委任事項）**

第二十四条　この法律で定めるものの外、優生結婚相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第六章　届出、禁止その他**

**（届出）**

第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条又は第十五条の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その日から三日以内に、その旨を、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

**（通知）**

第二十六条　優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。

**（秘密の保持）**

第二十七条　優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術若しくは人工妊娠中絶の審査若しくは施行の事務に従事した公務員又は優生結婚相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

**（禁止）**

第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、~~優生手術~~生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

**第七章　罰則**

**（第二十二条違反）**

第二十九条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生結婚相談所を開設したものは、これを五千円以下の罰金に処する。

**（第二十三条違反）**

第三十条　第二十三条の規定に違反して、優生結婚相談所たることを示す名称を用いた者は、これを千円以下の過料に処する。

**（第二十五条違反）**

第三十一条　第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを一万円以下の罰金に処する。

**（第二十七条違反）**

第三十二条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

**（第二十八条違反）**

第三十三条　第二十八条の規定に~~違反して、優生手術を行つた者~~違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

**附　則**

**（施行期日）**

第三十四条　この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

**（関係法律の廃止）**

第三十五条　国民優生法（昭和十五年法律第百七号）は、これを廃止する。

**（罰則規定の効力の存続）**

第三十六条　この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

**（届出の特例）**

第三十七条　第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号（死産の屈出に関する規程）の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

**附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一五四号）**

　この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

**第一次改正法律附則　（昭和二四年六月二四日法律第二一六号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**別　表**

~~一　遺伝性精神病~~

|  |
| --- |
| ~~精神分裂病~~ |
| ~~躁鬱病~~ |
| ~~真性癲癇~~ |

~~二　遺伝性精神薄弱~~

|  |
| --- |
| ~~白痴~~ |
| ~~痴愚~~ |
| ~~魯鈍~~ |

~~三　強度且つ悪質な遺伝性精神変質症~~

|  |
| --- |
| ~~著しい性欲異常~~ |
| ~~兇悪な常習性犯罪者~~ |

~~四　強度且つ悪質な遺伝性病的性格~~

|  |
| --- |
| ~~分裂病質~~ |
| ~~循環病質~~ |
| ~~癲癇病質~~ |

~~五　強度且つ悪質な遺伝性身体疾患~~

|  |
| --- |
| ~~遺伝性進行性舞踏病~~ |
| ~~遺伝性脊髄性運動失調症~~ |
| ~~遺伝性小脳性運動失調症~~ |
| ~~筋萎縮性側索硬化症~~ |
| ~~脊髄性進行性筋萎縮症~~ |
| ~~神経性進行性筋萎縮症~~ |
| ~~進行性筋性筋栄養障碍症~~ |
| ~~筋緊張病~~ |
| ~~筋痙攣性癲癇~~ |
| ~~遺伝性震顫症~~ |
| ~~家族性小児四肢麻痺~~ |
| ~~痙攣性脊髄麻痺~~ |
| ~~強直性筋萎縮症~~ |
| ~~先天性筋緊張消失症~~ |
| ~~先天性軟骨発育障碍~~ |
| ~~多発性軟骨性外骨腫~~ |
| ~~白児~~ |
| ~~魚鱗癬~~ |
| ~~多発性軟性神経繊維腫~~ |
| ~~結節性硬化症~~ |
| ~~色素性乾皮症~~ |
| ~~先天性表皮水疱症~~ |
| ~~先天性ポルフイリン尿症~~ |
| ~~先天性手掌足蹠角化症~~ |
| ~~遺伝性視神経萎縮~~ |
| ~~網膜色素変性~~ |
| ~~黄斑部変性~~ |
| ~~網膜膠腫~~ |
| ~~先天性白内障~~ |
| ~~全色盲~~ |
| ~~牛眼~~ |
| ~~黒内障性白痴~~ |
| ~~先天性眼球震盪~~ |
| ~~青色鞏膜~~ |
| ~~先天性聾~~ |
| ~~遺伝性難聴~~ |
| ~~血友病~~ |

~~六　強度な遺伝性畸形~~

|  |
| --- |
| ~~裂手、裂足~~ |
| ~~指趾部分的肥大症~~ |
| ~~顔面披裂~~ |
| ~~先天性無眼球症~~ |
| ~~嚢性脊髄披裂~~ |
| ~~先天性骨欠損症~~ |
| ~~先天性四肢欠損症~~ |
| ~~小頭症~~ |

~~その他厚生大臣の指定するもの~~

一　遺伝性精神病

|  |
| --- |
| 精神分裂病 |
| そううつ病 |
| てんかん |

二　遺伝性精神薄弱

三　顕著な遺伝性精神病質

|  |
| --- |
| 顕著な性欲異常 |
| 顕著な犯罪傾向 |

四　顕著な遺伝性身体疾患

|  |
| --- |
| ハンチントン氏舞踏病 |
|  |
| 遺伝性脊髄性運動失調症 |
|  |
| 遺伝性小脳性運動失調症 |
|  |
| 神経性進行性筋い縮症 |
|  |
| 進行性筋性筋栄養障がい症 |
|  |
| 筋緊張病 |
|  |
| 先天性筋緊張消失症 |
|  |
| 先天性軟骨発育障がい |
|  |
| 白児 |
|  |
| 魚りんせん |
|  |
| 多発性軟性神経繊維しゆ |
|  |
| 結節性硬化症 |
|  |
| 先天性表皮水ほう症 |
|  |
| 先天性ポルフイリン尿症 |
|  |
| 先天性手掌足しよ角化症 |
|  |
| 遺伝性視神経い縮 |
|  |
| 網膜色素変性 |
|  |
| 全色盲 |
|  |
| 先天性眼球震とう |
| 青色きよう膜 |
|  |
| 遺伝性の難聴又はつんぼ |
|  |
| 血友病 |

五　強度な遺伝性奇型

|  |
| --- |
| 裂手、裂足 |
|  |
| 先天性骨欠損症 |

**【参考】昭和26年法律第174号による改正（第10回国会閣法第150号、昭和26年5月25日成立・6月1日公布）**

**※審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律**

第二条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　第十八条第一項中「三十人」を「二十五人」に改める。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和27年法律第141号）　第2次改正**

（第13回国会参法第1号、昭和27年4月19日成立・5月17日公布）

**第一章　総則**

**（この法律の目的）**

第一条　この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

**（定義）**

第二条　この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

２　この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

**第二章　優生手術**

**~~（任意の優生手術）~~（医師の認定による優生手術）**

第三条　医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、~~任意に、~~優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

　~~一　本人又は配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの~~

　一　本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの

　二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの

　三　本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

　四　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

　五　現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

２　前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。

~~２~~３　~~前項~~第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

**~~（強制優生手術の審査の申請）~~（審査を要件とする優生手術の申請）**

第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。

**（優生手術の審査）**

第五条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。

２　都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請書、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。

**（再審査の申請）**

第六条　前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、中央優生保護審査会に対して、その再審査を申請することができる。

２　前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。

**（優生手術の再審査）**

第七条　中央優生保護審査会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医師に通知する。

**（審査に関する意見の申述）**

第八条　第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査会又は中央優生保護審査会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。

**（訴の提起）**

第九条　中央優生保護審査会の決定に対して不服のある者は、第七条の通知を受けた日から一箇月以内に訴を提起することができる。

**（優生手術の実施）**

第十条　優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師が、優生手術を行う。

**（費用の国庫負担）**

第十一条　前条の規定によつて行う優生手術に関する費用は、政令の定めるところによつて、国庫の負担とする。

**（精神病者等に対する優生手術）**

第十二条　医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹つている者について、精神衛生法（昭和二十五年法律第百二十三号）第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護義務者となる場合）に規定する保護義務者の同意があつた場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。

第十三条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹つているかどうか及び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前条の同意者に通知する。

２　医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定があつたときは、優生手術を行うことができる。

**第三章　母性保護**

**~~（任意の人工妊娠中絶）~~**

~~第十二条　都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。~~

~~２　前項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。~~

**（医師の認定による人工妊娠中絶）**

第十四条　都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師（以下指定医師という。）は、左の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一　本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの

二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの

三　本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの

四　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

五　暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

２　前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

３　人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神衛生法第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護義務者となる場合）に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。

**~~（人工妊娠中絶の審査の申請）~~**

~~第十三条　指定医師は、左の各号の一に該当する者に対して、人工妊娠中絶を行うことが母性保護上必要であると認めるときは、本人及び配偶者の同意を得て、地区優生保護審査会に対し、人工妊娠中絶を行うことの適否に関する審査を、申請することができる。~~

~~一　本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの~~

~~二　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの~~

~~三　暴行若しくは脅迫によつて、又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したもの~~

~~２　前項の申請には、同項第一号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第二号の場合にあつては身体的理由によるときは他の医師の、経済的理由によるときは他の医師及び民生委員の意見書を、同項第三号の場合にあつては民生委員の意見書を添えることを要する。~~

~~３　第一項の同意には、第三条第二項の規定を準用する。~~

~~４　本人が心神喪失の状態にあるため、その意思を表示することができない場合において、親権者、後見人又は保佐人があるときは、親権者、後見人又は保佐人の、親権者、後見人又は保佐人がないときは、親族の同意をもつて本人の同意に代えることができ、そのいずれもないときは、本人の同意を必要としない。~~

**~~（人工妊娠中絶の審査）~~**

~~第十四条　地区優生保護審査会は、前条第一項の規定による申請を受けたときは、命令の定める期間内に、同条第一項に規定する要件を具えているかどうか及び未成年者についてはその同意が他から強制されたものでないかどうかを審査の上、人工妊娠中絶を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者に通知する。~~

**~~（人工妊娠中絶の実施）~~**

~~第十五条　指定医師は、前条の決定に従い、人工妊娠中絶を行うことができる。~~

**（受胎調節の実地指導）**

第十五条　女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具をそう入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

２　前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。

**第四章　優生保護審査会**

**（優生保護審査会）**

第十六条　優生手術~~及び人工妊娠中絶~~に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護審査会を置く。

**（種類と権限）**

第十七条　優生保護審査会は、中央優生保護審査会~~、都道府県優生保護審査会及び地区優生保護審査会~~及び都道府県優生保護審査会とする。

２　中央優生保護審査会は、厚生大臣の監督に属し、主として優生手術に関する適否の再審査を行う外、この法律で定める優生保護上必要な事項を処理する。

３　都道府県優生保護審査会は、都道府県ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、優生手術に関する適否の審査を行う。

~~４　地区優生保護審査会は、保健所の区域ごとにこれを置き、都道府県知事の監督に属し、人工妊娠中絶に関する適否の審査を行う。~~

**（構成）**

第十八条　中央優生保護審査会は委員二十五人以内で、都道府県優生保護審査会は委員十人以内で、~~地区優生保護審査会は委員五人以内で、~~これを組織する。

２　各優生保護審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

３　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会~~及び地区優生保護審査会~~にあつては都道府県知事が、それぞれ、これを命ずる。

４　各優生保護審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。

５　都道府県優生保護審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三条（報酬及び費用弁償）の規定を準用する。

**（委任事項）**

第十九条　この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他優生保護審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第五章　~~優生結婚相談所~~優生保護相談所**

**（~~優生結婚相談所~~優生保護相談所）**

第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、~~優生結婚相談所~~優生保護相談所を設置する。

**~~（配置）~~**

~~第二十一条　優生結婚相談所は、都道府県に少くとも一箇所以上、これを設置する。~~

~~２　優生結婚相談所は、保健所に、これを附置することができる。~~

**（設置）**

第二十一条　都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しなければならない。

２　前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。

３　都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しようとするときは、あらかじめ厚生大臣の承認を受けなければならない。

４　国は、第一項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。

**（設置の認可）**

第二十二条　~~国以外の者は、優生結婚相談所~~国、都道府県及び保健所を設置する市以外の者は、優生保護相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。

２　前項の~~優生結婚相談所~~優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。

**（名称の独占）**

第二十三条　~~この法律による優生結婚相談所~~この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、~~優生結婚相談所たることを示す文字~~優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

**（委任事項）**

第二十四条　この法律で定めるものの外、~~優生結婚相談所~~優生保護相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

**第六章　届出、禁止その他**

**（届出）**

第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条~~又は第十五条~~、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、~~その日から三日以内に、その旨を、~~その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

**（通知）**

第二十六条　優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。

**（秘密の保持）**

第二十七条　優生保護審査会の委員及び臨時委員、~~優生手術若しくは人工妊娠中絶の審査若しくは施行の事務に従事した公務員又は優生結婚相談所~~優生手術の審査若しくは施行の事務又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者及び優生保護相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

**（禁止）**

第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

**第七章　罰則**

**（第十五条第一項違反）**

第二十九条　第十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

**（第二十二条違反）**

第~~二十九~~三十条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで~~優生結婚相談所~~優生保護相談所を開設したものは、これを~~五千円~~五万円以下の罰金に処する。

**（第二十三条違反）**

第~~三十~~三十一条　第二十三条の規定に違反して、~~優生結婚相談所たることを示す名称を用いた者~~優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を名称として用いた者は、これを~~千円~~一万円以下の過料に処する。

**（第二十五条違反）**

第~~三十一~~三十二条　第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを一万円以下の罰金に処する。

**（第二十七条違反）**

第~~三十二~~三十三条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は~~二万円~~五万円以下の罰金に処する。

**（第二十八条違反）**

第~~三十三~~三十四条　第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は~~五万円~~十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

**附　則**

**（施行期日）**

第~~三十四~~三十五条　この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

**（関係法律の廃止）**

第~~三十五~~三十六条　国民優生法（昭和十五年法律第百七号）は、これを廃止する。

**（罰則規定の効力の存続）**

第~~三十六~~三十七条　この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

**（届出の特例）**

第~~三十七~~三十八条　第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号（死産の屈出に関する規程）の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

**附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一五四号）**

　この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

**第一次改正法律附則　（昭和二四年六月二四日法律第二一六号）**

　この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和二六年六月一日法律第一七四号）　抄**

１　この法律は、公布の日から施行する。

　　　**附　則　（昭和二七年五月一七日法律第一四一号）　抄**

１　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

２　この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項（厚生大臣の設置についての承認）の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。

３　改正前の第二十二条（優生結婚相談所設置の認可）の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条（優生保護相談所の設置の認可）の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。

４　この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

**別　表**

一　遺伝性精神病

|  |
| --- |
| 精神分裂病 |
| そううつ病 |
| てんかん |

二　遺伝性精神薄弱

三　顕著な遺伝性精神病質

|  |
| --- |
| 顕著な性欲異常 |
| 顕著な犯罪傾向 |

四　顕著な遺伝性身体疾患

|  |
| --- |
| ハンチントン氏舞踏病 |
|  |
| 遺伝性脊髄性運動失調症 |
|  |
| 遺伝性小脳性運動失調症 |
|  |
| 神経性進行性筋い縮症 |
|  |
| 進行性筋性筋栄養障がい症 |
|  |
| 筋緊張病 |
|  |
| 先天性筋緊張消失症 |
|  |
| 先天性軟骨発育障がい |
|  |
| 白児 |
|  |
| 魚りんせん |
|  |
| 多発性軟性神経繊維しゆ |
|  |
| 結節性硬化症 |
|  |
| 先天性表皮水ほう症 |
|  |
| 先天性ポルフイリン尿症 |
|  |
| 先天性手掌足しよ角化症 |
|  |
| 遺伝性視神経い縮 |
|  |
| 網膜色素変性 |
|  |
| 全色盲 |
|  |
| 先天性眼球震とう |
| 青色きよう膜 |
|  |
| 遺伝性の難聴又はつんぼ |
|  |
| 血友病 |

五　強度な遺伝性奇型

|  |
| --- |
| 裂手、裂足 |
|  |
| 先天性骨欠損症 |
|  |

**【参考】昭和28年法律第213号による改正（第16回国会閣法第107号、昭和28年8月7日成立・8月15日公布）**

**※地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律**

　（優生保護法の一部改正）

第二十四条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第六条に次の一項を加える。

　３　前二項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をした都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければならない。

　　第十五条に次の一項を加える。

　３　前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

　　第二十二条に次の一項を加える。

　３　厚生大臣は、第一項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。この場合においては、厚生大臣は、優生保護相談所の設置者に釈明の機会を与えるため、職員をして当該設置者について聴聞を行わせなければならない。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和30年法律第127号）　第3次改正　（抜粋）**

（第22回国会参法第18号、昭和30年7月29日成立・8月5日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、昭和三十五年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和二十三年法律第百九十七号）第二十九条第一項及び第四十四条第八号の規定にかかわらず、販売することができる。

２　都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。

一　前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第三十三条の規定の適用がある場合において、同条の規定による検査に合格しない当該医薬品を販売したとき

二　前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

三　前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

３　都道府県知事は、前項に規定する処分をしようとするときは、処分の事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに当該処分を受ける者に通知し、かつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。ただし、都道府県知事は、当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで前項に規定する処分をすることができる。

**附　則　（昭和三〇年八月五日法律第一二七号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和35年法律第55号）　第4次改正　（抜粋）**

（第34回国会参法第1号、昭和35年4月15日成立・4月21日公布）

**~~（費用の国庫負担）~~**

~~第十一条　前条の規定によつて行う優生手術に関する費用は、政令の定めるところによつて、国庫の負担とする。~~

**（費用の負担）**

第十一条　前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。

２　前項の費用は、国庫の負担とする。

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和三十五年七月三十一日~~昭和四十年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和二十三年法律第百九十七号）第二十九条第一項及び第四十四条第八号の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和三五年四月二一日法律第五五号）**

この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

**【参考】昭和35年法律第145号による改正（第34回国会閣法第127号、昭和35年7月15日成立・8月10日公布）**

**※薬事法**

**附　則**

　（優生保護法の一部改正）

第二十一条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第三十九条第一項中「薬事法（昭和二十三年法律第百九十七号）第二十九条第一項及び第四十四条第八号」を「薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項」に改め、同条第二項第一号中「薬事法第三十三条」を「薬事法第四十三条」に、「検査」を「検定」に改める。

**【参考】昭和37年法律第140号による改正（第40回国会閣法第135号、昭和37年5月7日成立・5月16日公布）**

**※行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律**

　（優生保護法の一部改正）

第四十二条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第九条中「第七条の通知を受けた日から一箇月以内に」を「その取消しの」に改め、同条の次に次の一条を加える。

　　（争訟の方式）

　第九条の二　第五条第一項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服がある者は、第六条及び前条の規定によることによつてのみ争うことができる。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和40年法律第128号）　第5次改正　（抜粋）**

（第48回国会参法第17号、昭和40年5月31日成立・6月11日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和四十年七月三十一日~~昭和四十五年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和四〇年六月一一日法律第一二八号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**【参考】昭和42年法律第120号による改正（第55回国会閣法第134号、昭和42年7月21日成立・8月1日公布）**

**※許可、認可等の整理に関する法律**

（優生保護法の一部改正）

第十五条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第二十一条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和45年法律第64号）　第6次改正　（抜粋）**

（第63回国会参法第22号、昭和45年5月13日成立・5月18日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和四十五年七月三十一日~~昭和五十年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和四五年五月一八日法律第六四号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和50年法律第44号）　第7次改正　（抜粋）**

（第75回国会衆法第31号、昭和50年6月6日成立・6月25日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和五十年七月三十一日~~昭和五十五年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和五〇年六月二五日法律第四四号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和55年法律第83号）　第8次改正　（抜粋）**

（第93回国会衆法第4号、昭和55年10月29日成立・11月6日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和五十五年七月三十一日~~昭和六十年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和五五年一一月六日法律第八三号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**【参考】昭和56年法律第51号による改正（第94回国会閣法第46号、昭和56年5月15日成立・5月25日公布）**

**※障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律**

　（優生保護法の一部改正）

第九条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　別表中「別表」を「別表（第四条、第十二条関係）」に改め、同表第四号中「つんぼ」を「ろう」に改める。

**【参考】昭和57年法律第80号による改正（第94回国会閣法第74号、昭和57年8月10日成立・8月17日公布）**

**※老人保健法**

**附　則**

　（優生保護法の一部改正）

第三十八条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第六条第一項及び第七条から第九条までの規定中「中央優生保護審査会」を「公衆衛生審議会」に改める。

　　第四章の章名を次のように改める。

　　　　第四章　都道府県優生保護審査会

　　第十六条及び第十七条を次のように改める。

　　（都道府県優生保護審査会）

　第十六条　優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。

　第十七条　削除

　　第十八条第一項を次のように改める。

　　　審査会は、委員十人以内で組織する。

　　第十八条第二項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第三項中「中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会にあつては」を削り、「、それぞれ、これを命ずる」を「任命する」に改め、同条第四項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第五項中「都道府県優生保護審査会」を「審査会」に改める。

　　第十九条中「定めるものの外」を「定めるもののほか」に、「優生保護審査会」を「審査会」に改める。

　　第二十七条中「優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術の審査若しくは施行の事務」を「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」に改める。

　　第二十九条中「十万円」を「五十万円」に改める。

　　第三十条中「五万円」を「三十万円」に改める。

　　第三十一条及び第三十二条中「一万円」を「十万円」に改める。

　　第三十三条中「五万円」を「三十万円」に改める。

　　第三十四条中「十万円」を「五十万円」に改める。

　（優生保護法の一部改正に伴う経過措置）

第三十九条　前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

**優生保護法の一部を改正する法律（昭和60年法律第72号）　第9次改正　（抜粋）**

（第102回国会衆法第33号、昭和60年6月19日成立・6月25日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和六十年七月三十一日~~昭和六十五年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（昭和六〇年六月二五日法律第七二号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**【参考】昭和62年法律第98号による改正（第108回国会閣法第64号、昭和62年9月18日成立・9月26日公布）**

**※精神衛生法等の一部を改正する法律**

**附　則**

（社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正）

第十二条　次に掲げる法律の規定中「精神衛生法」を「精神保健法」に改める。

　一　社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）第十三条第二項

　二　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）第十二条及び第十四条第三項

　三　地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項

　四　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第五条第一項第二号

　五　租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第二十六条第二項第三号

　六　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第三十一条第一項

　七　沖縄振興開発特別措置法（昭和四十六年法律第百三十一号）別表

**優生保護法の一部を改正する法律（平成2年法律第56号）　第10次改正　（抜粋）**

（第118回国会衆法第16号、平成2年6月22日成立・6月29日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~昭和六十五年七月三十一日~~平成七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（平成二年六月二九日法律第五六号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**【参考】平成5年法律第74号による改正（第126回国会閣法第74号、平成5年6月11日成立・6月18日公布）**

**※精神保健法等の一部を改正する法律**

**附　則**

（優生保護法の一部改正）

第七条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第十二条中「罹つている」を「かかつている」に、「保護義務者」を「保護者」に改める。

　　第十四条第一項中「指定医師」を「「指定医師」」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「癩疾患」を「らい疾患」に、「罹つている」を「かかつている」に改め、同条第三項中「保護義務者」を「保護者」に改める。

**【参考】平成5年法律第89号による改正（第128回国会閣法第8号、平成5年11月5日成立・11月12日公布）**

**※行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律**

（優生保護法の一部改正）

第九十四条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第二十二条第三項後段を削る。

　　第三十九条第三項を次のように改める。

　３　前項の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

**【参考】平成6年法律第84号による改正（第129回国会閣法第36号、平成6年6月22日成立・7月1日公布）**

**※地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律**

（優生保護法の一部改正）

第二十一条　優先保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第二十一条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める。

　　第二十二条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に、「厚生大臣」を「都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第三項において同じ。）」に改め、同条第三項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改める。

　　第三十条の見出し中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、同条中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、「厚生大臣の認可を得ないで」を削る。

**【参考】平成7年法律第94号による改正（第132回国会閣法第35号、平成7年5月12日成立・5月19日公布）**

**※精神保健法の一部を改正する法律**

**附　則**

（社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正）

第十一条　次に掲げる法律の規定中「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改める。

　一　社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）第十三条第二項

　二　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）第十二条及び第十四条第三項

　三　地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項

　四　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第五条第一項第二号

　五　租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第二十六条第二項第三号

　六　船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）第十五条第六項

　七　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）附則第五条第一項第三号

　八　国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成七年法律第五十三号）第一条のうち、第百十六条の二の改正規定

**優生保護法の一部を改正する法律（平成７年法律第108号）　第11次改正　（抜粋）**

（第132回国会衆法第7号、平成7年6月9日成立・6月16日公布）

**附　則**

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、~~平成七年七月三十一日~~平成十二年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　（略）

３　（略）

**附　則　（平成七年六月一六日法律第一〇八号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**【参考】平成8年法律第28号による改正（第136回国会閣法第36号、平成8年3月27日成立・3月31日公布）**

**※らい予防法の廃止に関する法律**

**附　則**

　（優生保護法の一部改正）

第六条　優生保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。

　　第三条第一項第三号を削り、同項第四号中「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「且つ」を「かつ」に、「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項第四号及び第五号」を「前項第三号及び第四号」に改める。

　　第十四条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「姦淫されて」を「されて」に改め、同号を同項第四号とする。

**優生保護法の一部を改正する法律（平成8年法律第105号）　第12次改正**

（第136回国会衆法第15号、平成8年6月18日成立・6月26日公布）

**~~優生保護法~~母体保護法**

**第一章　総則**

**（この法律の目的）**

第一条　この法律は、~~優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに~~不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

**（定義）**

第二条　この法律で~~優生手術~~不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

２　この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

**~~第二章　優生手術~~第二章　不妊手術**

**~~（医師の認定による優生手術）~~**

第三条　医師は、~~左の~~次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意~~並びに~~及び配偶者（~~届出をしないが~~届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。）があるときはその同意を得て、~~優生手術~~不妊手術を行うことができる。~~但し~~ただし、未成年者~~、精神病者又は精神薄弱者~~については、この限りでない。

　~~一　本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの~~

　~~二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの~~

　~~三~~一　妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

　~~四~~二　現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

２　~~前項第三号及び第四号~~前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による~~優生手術~~不妊手術を行うことができる。

３　第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

**~~（審査を要件とする優生手術の申請）~~**

~~第四条　医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。~~

**~~（優生手術の審査）~~**

~~第五条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。~~

~~２　都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請書、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。~~

**~~（再審査の申請）~~**

~~第六条　前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、公衆衛生審議会に対して、その再審査を申請することができる。~~

~~２　前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。~~

~~３　前二項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をした都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければならない。~~

**~~（優生手術の再審査）~~**

~~第七条　公衆衛生審議会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医師に通知する。~~

**~~（審査に関する意見の申述）~~**

~~第八条　第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査会又は公衆衛生審議会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。~~

**~~（訴の提起）~~**

~~第九条　公衆衛生審議会の決定に対して不服のある者は、その取消しの訴を提起することができる。~~

**~~（争訟の方式）~~**

~~第九条の二　第五条第一項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服がある者は、第六条及び前条の規定によることによつてのみ争うことができる。~~

**~~（優生手術の実施）~~**

~~第十条　優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師が、優生手術を行う。~~

**~~（費用の負担）~~**

~~第十一条　前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。~~

~~２　前項の費用は、国庫の負担とする。~~

**~~（精神病者等に対する優生手術）~~**

~~第十二条　医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかつている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護者となる場合）に規定する保護者の同意があつた場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。~~

~~第十三条　都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹つているかどうか及び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前条の同意者に通知する。~~

~~２　医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定があつたときは、優生手術を行うことができる。~~

**第四条から第十三条まで**　削除

**第三章　母性保護**

**（医師の認定による人工妊娠中絶）**

第十四条　都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師（以下「指定医師」という。）は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

~~一　本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの~~

~~二　本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの~~

~~三~~一　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

~~四~~二　暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間にされて妊娠したもの

２　前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

~~３　人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条（後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護者となる場合）又は同法第二十一条（市町村長が保護者となる場合）に規定する保護者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。~~

**（受胎調節の実地指導）**

第十五条　女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具をそう入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

２　前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。

３　前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

**~~第四章　都道府県優生保護審査会~~**

**~~（都道府県優生保護審査会）~~**

~~第十六条　優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。~~

**~~第十七条~~**~~削除~~

**~~（構成）~~**

~~第十八条　審査会は、委員十人以内で組織する。~~

~~２　審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。~~

~~３　委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、都道府県知事が任命する。~~

~~４　審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。~~

~~５　審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三条（報酬及び費用弁償）の規定を準用する。~~

**~~（委任事項）~~**

~~第十九条　この法律で定めるもののほか、委員の任期、委員長の職務その他審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。~~

**~~第五章　優生保護相談所~~**

**~~（優生保護相談所）~~**

~~第二十条　優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生保護相談所を設置する。~~

**~~（設置）~~**

~~第二十一条　都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、優生保護相談所を設置しなければならない。~~

~~２　前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。~~

~~３　国は、第一項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。~~

**~~（設置の認可）~~**

~~第二十二条　国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区以外の者は、優生保護相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。~~

~~２　前項の優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。~~

~~３　厚生大臣は、第一項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。~~

**~~（名称の独占）~~**

~~第二十三条　この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。~~

**~~（委任事項）~~**

~~第二十四条　この法律で定めるものの外、優生保護相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。~~

**第四章及び第五章　削除**

**第十六条から第二十四条まで**　削除

**第六章　届出、禁止その他**

**（届出）**

第二十五条　医師又は指定医師は、第三条第一項~~、第十条、第十三条第二項~~又は第十四条第一項の規定によつて~~優生手術~~不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

**（通知）**

第二十六条　~~優生手術~~不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、~~優生手術~~不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

**（秘密の保持）**

第二十七条　~~優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術~~不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者~~及び優生保護相談所の職員~~は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

**（禁止）**

第二十八条　何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

**第七章　罰則**

**（第十五条第一項違反）**

第二十九条　第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

**~~（第二十二条違反）~~**

~~第三十条　第二十二条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生保護相談所を開設したものは、これを三十万円以下の罰金に処する。~~

**~~（第二十三条違反）~~**

~~第三十一条　第二十三条の規定に違反して、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を名称として用いた者は、これを十万円以下の過料に処する。~~

**第三十条及び第三十一条**削除

**（第二十五条違反）**

第三十二条　第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

**（第二十七条違反）**

第三十三条　第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

**（第二十八条違反）**

第三十四条　第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

**附　則**

**（施行期日）**

第三十五条　この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

**（関係法律の廃止）**

第三十六条　国民優生法（昭和十五年法律第百七号）は、これを廃止する。

**（罰則規定の効力の存続）**

第三十七条　この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

**（届出の特例）**

第三十八条　第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号（死産の屈出に関する規程）の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

**（受胎調節指導のために必要な医薬品）**

第三十九条　第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成十二年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

２　都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。

　一　前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第四十三条の規定の適用がある場合において、同条の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

　二　前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

　三　前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

３　前項の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

**附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一五四号）**

　この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

**第一次改正法律附則　（昭和二四年六月二四日法律第二一六号）**

　この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和二六年六月一日法律第一七四号）　抄**

１　この法律は、公布の日から施行する。

　　　**附　則　（昭和二七年五月一七日法律第一四一号）　抄**

１　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

２　この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項（厚生大臣の設置についての承認）の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。

３　改正前の第二十二条（優生結婚相談所設置の認可）の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条（優生保護相談所の設置の認可）の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。

４　この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

**附　則　（昭和二八年八月一五日法律第二一三号）　抄**

１　この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

**附　則　（昭和三〇年八月五日法律第一二七号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和三五年四月二一日法律第五五号）**

この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

**附　則　（昭和三五年八月一〇日法律第一四五号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

**附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄**

１　この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

２　この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

３　この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

６　この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

７　この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

８　前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

**附　則　（昭和四〇年六月一一日法律第一二八号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和四二年八月一日法律第一二〇号）　抄**

**（施行期日）**

１　この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和四五年五月一八日法律第六四号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和五〇年六月二五日法律第四四号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和五五年一一月六日法律第八三号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和五六年五月二五日法律第五一号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和五七年八月一七日法律第八〇号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定（附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。）は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条（中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。）及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

**（優生保護法の一部改正に伴う経過措置）**

第三十九条　前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

**附　則　（昭和六〇年六月二五日法律第七二号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（昭和六二年九月二六日法律第九八号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

**附　則　（平成二年六月二九日法律第五六号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（平成五年六月一八日法律第七四号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

**附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

**（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）**

第二条　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

**（罰則に関する経過措置）**

第十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

**（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）**

第十四条　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

**（政令への委任）**

第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

**附　則　（平成六年七月一日法律第八四号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

**（その他の処分、申請等に係る経過措置）**

第十三条　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

**（罰則に関する経過措置）**

第十四条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

**（その他の経過措置の政令への委任）**

第十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

**附　則　（平成七年五月一九日法律第九四号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、平成七年七月一日から施行する。

**附　則　（平成七年六月一六日法律第一〇八号）**

この法律は、公布の日から施行する。

**附　則　（平成八年三月三一日法律第二八号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、平成八年四月一日から施行する。

**附　則　（平成八年六月二六日法律第一〇五号）　抄**

**（施行期日）**

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

**（経過措置）**

第二条　この法律による改正前の優生保護法（以下「旧法」という。）第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

第三条　旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第四条　旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

第五条　この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

**~~別　表（第四条、第十二条関係）~~**

~~一　遺伝性精神病~~

|  |
| --- |
| ~~精神分裂病~~ |
| ~~そううつ病~~ |
| ~~てんかん~~ |

~~二　遺伝性精神薄弱~~

~~三　顕著な遺伝性精神病質~~

|  |
| --- |
| ~~顕著な性慾異常~~ |
| ~~顕著な犯罪傾向~~ |

~~四　顕著な遺伝性身体疾患~~

|  |
| --- |
| ~~ハンチントン氏舞踏病~~ |
|  |
| ~~遺伝性脊髄性運動失調症~~ |
|  |
| ~~遺伝性小脳性運動失調症~~ |
|  |
| ~~神経性進行性筋い縮症~~ |
|  |
| ~~進行性筋性筋栄養障がい症~~ |
|  |
| ~~筋緊張病~~ |
|  |
| ~~先天性筋緊張消失症~~ |
|  |
| ~~先天性軟骨発育障がい~~ |
|  |
| ~~白児~~ |
|  |
| ~~魚りんせん~~ |
|  |
| ~~多発性軟性神経繊維しゆ~~ |
|  |
| ~~結節性硬化症~~ |
|  |
| ~~先天性表皮水ほう症~~ |
|  |
| ~~先天性ポルフイリン尿症~~ |
|  |
| ~~先天性手掌足しよ角化症~~ |
|  |
| ~~遺伝性視神経い縮~~ |
|  |
| ~~網膜色素変性~~ |
|  |
| ~~全色盲~~ |
|  |
| ~~先天性眼球震とう~~ |
| ~~青色きよう膜~~ |
|  |
| ~~遺伝性の難聴又はろう~~ |
|  |
| ~~血友病~~ |

~~五　強度な遺伝性奇型~~

|  |
| --- |
| ~~裂手、裂足~~ |
|  |
| ~~先天性骨欠損症~~ |
|  |