課目１　成年後見制度の解説　事前課題

（テキスト：権利擁護と成年後見実践　第４章）

１　任意後見制度の概要について，次の点を中心に８００字程度で説明してください。（任意後見契約の内容，任意後見人の資格，契約締結時点及び任意後見の開始時点に関する本人の判断能力，契約締結の際に付されるべき特約，契約締結の方法，並びに，契約の効力を発生させるための方法・要件）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

２　後見等の開始の審判申立てに関する審判が確定するまでになされることのある「審判前の保全処分」について，その概要，要件，及び，保全処分が認められる可能性のある具体例について，４００字程度で説明してください。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

３　後見人等に付与される代理権，同意権，及び取消権の意味内容について，合わせて４００字程度で説明してください。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |