<http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150909/k10010221631000.html>

ニュース詳細

**公認心理師法 参院本会議で可決成立**

**9月9日 10時17分**

病院や学校でカウンセリングや心理的なケアを行う人材の確保につなげるため、新たに「公認心理師」という国家資格を設ける法律が、９日の参議院本会議で、全会一致で可決され、成立しました。

この法律は、社会で心のケアの重要性が増すなか、心理学に関する専門的な知識と技術を持った質の高い人材の確保につなげるため、新たに「公認心理師」という国家資格を設けることを目的としています。
「公認心理師」は、国家試験で認定し、受験資格は大学で心理学などを修めたうえで、卒業後、大学院で　必要な課程を修了した人や、一定期間の実務経験を積んだ人などに与えるとしていて、国家資格の獲得後、病院や学校などでカウンセリングを行ったり、心理的なケアに当たったりすることが期待されています。法律は９日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。
「公認心理師」の国家試験は、早ければ平成３０年から始まります。

●公認心理師法案

第一八六回　衆第四三号　　　　公認心理師法案

目次

　第一章　総則（第一条－第三条）

　第二章　試験（第四条－第二十七条）

　第三章　登録（第二十八条－第三十九条）

　第四章　義務等（第四十条－第四十五条）

　第五章　罰則（第四十六条－第五十条）

　附則

　　　第一章　総則

　（目的）

第一条　**この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする**。

　（定義）

第二条　この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、**公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。**

　一　**心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること**。

　二　**心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ助言指導その他の援助を行うこと。**

　三　**心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと**。

　四　**心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと**。

　（欠格事由）

第三条　次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。　一　成年被後見人又は被保佐人

　二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

　三　この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

　四　第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

　　　第二章　試験

　（資格）

第四条　**公認心理士試験**（以下「**試験**」という。）**に合格した者は、公認心理士となる資格を有する**。

　（試験）

第五条　**試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。**

　（試験の実施）

第六条　**試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う**。

　（受験資格）

第七条　試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

　一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。以下同じ。）において

心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者

　二　学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上　第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

　三　文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

　（試験の無効等）

第八条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

２　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

　（受験手数料）

第九条　試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

２　前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

　（指定試験機関の指定）

第十条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）を行わせることができる。

２　指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

３　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

　一　職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

　二　前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

４　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指

　　　定をしてはならない。

　一　申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

　二　申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある

こと。

　　三　申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな

　　　いであること。

　　四　申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

　　　イ　この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

　　　　　ら起算して二年を経過しない者

　　　ロ　次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

　（指定試験機関の役員の選任及び解任）

第十一条　**指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、**

**その効力を生じない**。

２　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

　（事業計画の認可等）

第十二条　指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、文部科学大臣及び厚生労働大　臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

　（試験事務規程）

第十三条　指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下この章において「試験事務規程」という。）を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

３　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

　（公認心理師試験委員）

第十四条　指定試験機関は、試験事務を行う場合において、公認心理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、公認心理師試験委員（以下この章において「試験委員」という。）に行わせなければならない。

２　指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

３　指定試験機関は、試験委員を選任したときは、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、文部科学大臣及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

４　第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

　（規定の適用等）

第十五条　指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

２　前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

　（秘密保持義務等）

第十六条　指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

２　試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

　（帳簿の備付け等）

第十七条　指定試験機関は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で

文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

　（監督命令）

第十八条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

　（報告）

第十九条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

　（立入検査）

第二十条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

３　第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　（試験事務の休廃止）

第二十一条　指定試験機関は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

　（指定の取消し等）

第二十二条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

２　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

　一　第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

　二　第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。

　三　第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。

　四　第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

　五　次条第一項の条件に違反したとき。

　（指定等の条件）

第二十三条　第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

２　前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

　（指定試験機関がした処分等に係る不服申立て）

第二十四条　指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。

　（文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等）

第二十五条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

２　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

　（公示）

第二十六条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

　一　第十条第一項の規定による指定をしたとき。

　二　第二十一条の規定による許可をしたとき。

　三　第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

　四　前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

　（試験の細目等）

第二十七条　この章に規定するもののほか、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

　　　第三章　登録

　（登録）

第二十八条　公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

　（公認心理師登録簿）

第二十九条　公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。

　（公認心理師登録証）

第三十条　**文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証（以下この章において「登録証」という。）を交付する。**

　（登録事項の変更の届出等）

第三十一条　公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

２　公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

　（登録の取消し等）

第三十二条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

　一　第三条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至った場合

　二　虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

２　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

　（登録の消除）

第三十三条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

　（情報の提供）

第三十四条　**文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。**

　（変更登録等の手数料）

第三十五条　**登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない**。

　（指定登録機関の指定等）

第三十六条　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、公認心理師の登録の実施に関する事務（以下「登録事務」という。）を行わせることができる。

２　指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第三十七条　指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

２　指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

３　第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

　（準用）

第三十八条　第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員（試験委員を含む。次項において同じ。）」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項（第十四条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

　（文部科学省令・厚生労働省令への委任）

第三十九条　この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

　　　第四章　義務等

　（信用失墜行為の禁止）

第四十条　公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

　（秘密保持義務）

第四十一条　公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

　（連携等）

**第四十二条　公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。**

**２　公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。**

　（資質向上の責務）

第四十三条　公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

　（名称の使用制限）

第四十四条　公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

２　前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

　（経過措置等）

第四十五条　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

２　この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

　　　第五章　罰則

第四十六条　第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

２　前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第四十七条　第十六条第一項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条　第二十二条第二項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十九条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

　一　第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

　二　第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

第五十条　次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

　一　第十七条（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

　二　第十九条（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

　三　第二十条第一項（第三十八条において準用する場合を含む。）の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

　四　第二十一条（第三十八条において準用する場合を含む。）の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　一　附則第十条の規定　公布の日

　二　第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条（第一号を除く。）の規定（指定試験機関に係る部分に限る。）並びに附則第七条から第九条までの規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

　（受験資格の特例）

第二条　次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

　一　この法律の施行の日（以下この条及び附則第五条において「施行日」という。）前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの

　二　施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの

　三　施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの

　四　施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者、**その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって**、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

２　この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

　一　文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者

　二　文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者

３　前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。

　（名称の使用制限に関する経過措置）

第三条　この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

　（検討）

第四条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

　（試験の実施に関する特例）

第五条　第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。

　（登録免許税法の一部改正）

第六条　登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。

　　別表第一第三十二号(八)の次に次のように加える。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 　八の二　公認心理師法（平成二十六年法律第▼▼▼号）第二十八条（登録）の公認心理師の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円  |

　（文部科学省設置法の一部改正）

第七条　文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）の一部を次のように改正する。

　　第四条第十二号の次に次の一号を加える。

　　十二の二　公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。

　（厚生労働省設置法の一部改正）

第八条　厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）の一部を次のように改正する。

　　第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。

　　八十九の二　公認心理師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。

　**（アルコール健康障害対策基本法の一部改正）**

第九条　アルコール健康障害対策基本法（平成二十五年法律第百九号）の一部を次のように改正する。

　　附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に改め、第八十九号の二を第八十九号の三とする。

　**（行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正）**

第十条　行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。

　　目次中「第百十六条」を「第百十六条の二」に改める。

　　第八章中第百十六条の次に次の一条を加える。

　　**（公認心理師法の一部改正）**

　第百十六条の二　公認心理師法（平成二十六年法律第▼▼▼号）の一部を次のように改正する。

　　　第二十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による」を削り、同条に後段として次のように加える。

　　　　この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

　　　　　理　由

　近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

**公認心理師**

とは、[第186回通常国会](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC186%E5%9B%9E%E5%9B%BD%E4%BC%9A)において[衆議院議員提出法律案第43号](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%AB%8B%E6%B3%95)として提出された、心理職[国家資格](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%87%E6%A0%BC)の名称である[[1]](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB#cite_note-hor14a-1)[[2]](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB#cite_note-hor14b-2)。[第187回臨時国会](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC187%E5%9B%9E%E5%9B%BD%E4%BC%9A)において[継続審議](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E7%B6%9A%E5%AF%A9%E8%AD%B0)を行うため、[衆議院](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)での閉会中審査が実施されたが、同国会会期中における[衆議院解散](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3)に伴って廃案となった[[3]](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB#cite_note-hor14c-3)[[4]](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB#cite_note-hor14e-4)[[5]](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB#cite_note-hor14f-5)。[第189回通常国会](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC189%E5%9B%9E%E5%9B%BD%E4%BC%9A)で可決成立。なお、資格創設以降は、公認心理師の有資格者以外は「心理**師**」という文字の使用禁止が規定されており、「公認心理**士**」は誤記である

http://www.brush-up.jp/article/shikakuj/38/

**心理の国家資格「公認心理師」（法案）と他の心理士資格の違いは？**

2015年09月04日最終更新

2014年の通常国会において、「公認心理師法案」が提出されました。現在まだ成立していない法案であり、具体的な内容については審議が残っていますが、心理職の国家資格誕生が見込まれています。
それでは、公認心理師とはどんな資格なのか！？これまでの心理系の資格とは何が違うのか！？詳しく見ていきたいと思います。（成立）

心理職の国家資格をつくる理由は？

日本に存在する心理職の資格としては、心理系の資格として最も知名度が高い**「臨床心理士」**のほか、メンタルケア心理士（R）、メンタルヘルス・マネジメント検定など**数々の民間資格がありますが、国家資格は存在しません**。また、現存の資格は**難易度にバラつきがあり**、専門職としての知識を必要とする資格から、容易に取得できてしまう資格まで**玉石混合の状態です**。

**公認心理師法案では、心理職の国家資格を創設する理由を下記のように記載しています。**

* **近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。**

また、2014年6月の衆議院文部科学委員会において山下貴司議員による公認心理師法案の趣旨説明があり、

**自殺者が年間3万人近く存在すること**、**東日本大震災の被災者に対する心のケア**の必要性など、**心の問題の重大さ**が指摘され、**質の高い心理の専門職が求められること**、質の保持のために**心理の国家資格が必要**である旨が述べられました。

公認心理師の概要

法案によると、公認心理師は保健医療、福祉、教育、その他の分野において、心理に関する支援を必要とする人の相談に応じたり、心理状態を観察・分析したり、相談者への助言や指導、その他サポートを行うと定義されており、**心理の専門職として幅広い分野における活躍が期待されています。**

**公認心理師になるには**

法案によると、「**大学および大学院で必要科目を修了した人**」のほか、「**大学で必要科目を修了**し、文部科学省・厚生労働省の指定する施設で**心理的支援の業務に従事した人**」に**国家試験**の受験資格が認められるとあり、受験資格を満たして**試験に合格する**ことで資格が取得できます。
簡単にまとめると、**「大学院卒」or「大卒＋心理的支援の業務経験」→「国家試験」**という流れになります。

**名称独占資格**

法案には、**公認心理師でない人は「公認心理師」の名称や「心理師」という文字を用いた名称を使用してはならない**、という規定が盛り込まれています。公認心理師を**名称独占資格**にすることで、ほかの民間資格と区別して資格の価値の保つねらいがあるようです。

問題点

心の問題が大きく取りざたされる昨今、心理のプロとしての資質を証明できる国家資格が待ち望まれるところですが、**現状の法案にはいくつかの問題点が指摘されています**。

**■受験資格について**

上記の『公認心理師になるには』のとおり、公認心理師は実務経験の条件を満たせば、**大卒で資格取得ができる**ようになります。
現在、心理職の主要な資格となっている**臨床心理士が大学院卒の学歴を必要とする**のにくらべ学歴要件がゆるやかになることで、**心理職の質が低下するのではないか**という声が上がっています。

また、**実務経験の条件があいまい**なため、必要な年数などを明記すべきだという意見や、そもそも無資格者が心理的支援の実務を行うのはおかしいので、要件を「有資格者の指導の下での実務経験」などに修正するべきだという指摘もあります。

**■資格の更新**

たとえば**臨床心理士は5年ごとの資格更新が必要ですが、公認心理師には資格更新の義務付けが予定されていません**。資格の質を維持するためには、更新制度が必要ではないかという声が上がっています。

**■医師との関係性**

法案には**「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。」**との記載があります。
心理的支援に**「医師の指示」**が必要になることで、心理の専門職である公認心理師の主体性が制限されること、**心理的支援が円滑に進まない恐れがある**ことが心配されています。そのほかにも、**「医師の指示」を必要とする場面が医療分野に限定されておらず**、条文が現実的ではないという指摘があります。

「医師の指示」をめぐる賛否については、**公認心理師の活動にかかわる部分ですので、臨床心理士団体など関係者の関心も特に高く**、今後も審議の行方が注目されます。