# 生命保険をめぐる相続税法および所得税法上の諸問題 

大阪経済大学経営学部准教授
辻 美 枝

## －SUMMARY

生命保険においては，関係当事者が保険会社，保険契約者，被保険者，保険金受取人と複数であり，かつ，その契約期間が長期にわたるものが多い。その商品種類も複数の商品を組 み合わせるなど多岐に渡るため，一つの契約に係る課税関係が税目をまたぐ場合もあり，複雑である。例えば，保険金の支払方法を選択できる場合には，死亡保険金を年金で取得する のか一時金で取得するのかにより相続税および所得税の課税関係が異なり，課税の公平性の観点から問題があるとの指摘もなされている。

そこで，本稿は，年金払保険商品について争われた判決（福岡高裁平成 19 年 10 月 25 日判決，長崎地裁平成 18 年 11 月 7 日判決）を素材とし，米国における連邦遺産税および連邦所得税上の取扱いを参考にしつつ，生命保険に対して相続税および所得税を通じた整合性のあ る課税を行うにはどうすべきかを探求することを目的に検討を行ったものである。
（税大ジャーナル編集部）
目 次
はじめに ..... 66
I 事件の概要と問題の所在 ..... ． 66
1 事件の概要 ..... ． 66
2 問題の所在 ..... ． 67
II わが国の課税関係 ..... － 69
1 沿革 ..... 69
2 相続税関係 ..... －69
3 所得税関係 ..... 70
4 小括 ..... 70
III 米国の課税関係 ..... 71
1 連邦遺産税 ..... $\cdot 71$
2 連邦所得税 ..... $\cdot 71$
3 年金への遺産税および所得税の課税調整—I．R．C．§691 の適用 ..... 73
4 小括 ..... 73
IV 検討 ..... $\cdot 74$
1 他人のためにする生命保険契約—保険金請求権の固有権性と相続課税 ..... 74
2 一時金と年金 ..... 75
3 基本権と支分権 ..... 75
4 相続税の課税根拠 ..... 77
5 相続税と所得税の二重課税 ..... 78
6 相続税法 24 条による評価 ..... 79
おわりに ..... ． 81

## はじめに

本稿は，生命保険について相続税および所得税が交錯する問題を，年金払保険商品につ いて争われた判決（福岡高裁平成 19 年 10 月 25 日判決，長崎地裁平成 18 年 11 月 7 日判決）を素材とし，米国での連邦遺産税および連邦所得税上の取扱いを参考にしつつ，検討 を行らものである。最近，生命保険会社が相続税の節税商品として一時払個人年金の販売 を始めている。これは相続税法 24 条の定期金に関する権利の評価を利用して相続財産の圧縮を図るものである。本稿の問題の一つに その評価に関るものも含まれる。この点も含 めて，本稿は生命保険に対して相続税および所得税を通じた整合性のある課税を行うには どうすべきかを探求することを目的とする。

## I 事件の概要と問題の所在

## 1 事件の概要

年金払保険商品について争われた福岡高裁判決（平成19年10月25日 ${ }^{(1)}$ ，長崎地裁平成18年11月7日判決 ${ }^{(2)}$ ）事件（以下本件と いう）については，すでに多くの判例評釈等 （3）が出されているが，本稿の問題の所在を明 らかにするため，改めてその概要を記すこと にする。

## （1）事実

平成 8 年 8 月 1 日，乙は，生命保険会社と の間で，契約者•被保険者•保険料負担者を乙，受取人を原告とする年金払生活保障特約付終身保険契約を締結した。この保険契約は主契約により死亡保険金 4000 万円が一時に支払われるものであり，特約により生活保障 として年金（年金額 230 万円 $\times 10$ 年間）が

支払われるものであった。但し，年金支払期間中，将来の特約年金の支払にかえて，特約年金の未支払分の現価の一時支払請求が可能 であることが特約条項にあった。その場合の現価は，一時支払請求日における特約年金の支払残存回数に応じ，所定の算定率に特約基本年金額を乗じて算定するものであり，主契約保険金請求時で，2059 万 8800 円（＝230万円 $\times 8.956$ ）と算定された。

平成 14 年 10 月 28 日に乙は死亡（保険事故発生）し，原告は，乙の死亡により，本件保険契約に基づき，死亡保険金（4000 万円） を受け取る権利および年金受給権（年金額 230 万円 $\times 10$ 年間）を取得した。同年 11 月 6 日，原告は，保険会社に対して，本件保険契約に基づき，死亡保険金および年金を請求 し，同 8 日，原告は，保険会社より 4190 万 2745 円 ${ }^{(4) を \text { 受取った。この保険契約に係る払 }}$込保険料総額は 195 万 1291 円であった。

本件では，相続税の対象として，死亡保険金 4000 万円および年金払生活保障特約年金分の年金受給権については，相続税法 24 条 1項 1 号により， 1380 万円 $(=230$ 万円 $\times 10$年間 $\times 60$／100）をみなし相続財産として確定申告をし，この時点での所得税は非課税と していたが，年金受給時における所得課税に ついて，当該年金につき雑所得を 220 万 8000円（第一回目年金 230 万円から必要経費とし て保険料相当額 9 万 2000 円を控除した金額） とする課税処分を受けた。

## （2）争点

本件の争点は，年金払生活保障特約年金の課税上の取扱いとして，（1）相続税法 3 条 1 項 1 号のみなし相続財産に該当するか，（2）所得 として所得課税されるか，課税される場合は相続税と所得税の二重課税となるか，あるい は（3）所得税法 9 条 1 項 15 号により非課税な のか，である。

## （3）裁判所の判断

（1）の点については，第一審，控訴審とも本

件年金受給権は相続税法 3 条 1 項 1 号の保険金に該当し相続税の課税の対象となるとして いるが，（2）および③の所得税の課税関係につ いては，年金受給権と年金について一部同様 の見解を示しつつも最終的には異なる判断が示された。

第一審長崎地裁判決では，支分権は年金受給権の部分的行使権であり，それぞれ法的に は異なる権利ではあるが，実質的•経済的に は同一の資産であるとし，経済的実質によっ て二重課税か否かを区別することが所得税法 9 条 1 項 15 号の趣旨であり，そうすると本件年金受給権への相続税課税と本件年金への雑所得課税は経済的実質が同一の資産に対する二重課税に該当するとして納税者の請求を認 めた。

一方，控訴審福岡高裁判決では，まず，所得税法 9 条 1 項 15 号は，相続ないし相続に より取得したものとみなされる財産に基づい て，被相続人の死亡後に相続人に実現する所得に対する課税を許さない趣旨ではないとす る。その上で，年金受給権と年金は，法的に異なるものであり，年金受給権は相続税法 3条1項1号の「保険金」に該当するが，年金 は被相続人の死亡後の支分権に基づいて発生 したものであり同号の「保険金」に該当しな いため，所得税法 9 条 1 項 15 号にいう非課税所得に該当しないものであるとする。年金受給権と年金は，実質的•経済的には同一の資産と評価することは可能だが，それぞれの取得には別個の側面があり，年金受給権の取得に相続税を課し，個々の年金の取得に所得税を課すのは二重課税ではないため，本件年金は所得課税の対象となるとして課税庁の処分を認めた。

第一審は経済的実質を重視した扱いであり，控訴審は法的性質を重視した扱いといえよう。

## 2 問題の所在

所得税法 9 条 1 項 15 号は生命保険に対す

る相続課税と所得課税の調整弁の役割を担う ものとすると，生命保険に関する各規定の適用関係が生命保険の複雑性とあいまって整合性がなく，本件のような場合でもそうである ように，その調整弁がうまく機能せず，結果 として実質的に相続税と所得税が二重に課税 される部分が生じる状態になっていると思わ れる。

本件では，二重課税か否かについては第一審および控訴審で異なる判断が下されている が，年金受給時の所得課税の方法としてそれ ぞれの判断以外に解決の方法はないのだろう か。

年金保険において，その保険金を一時金で受取るか年金で受取るかによって，（1）被相続人に係る相続税の課税対象となる評価額の算定が異なり，（2）それを取得した相続人等の所得課税方法に違い（所得税の非課税規定の適用対象か否かを含めて）が生じている。相続税算定の際に，一時金で受け取る場合には， その一時金の額が相続税の課税対象となるが，年金で受け取る場合には，定期金に関する権利として評価したものが相続税の課税対象と なっている。また，相続人が年金受給権を一時金として受け取った場合には，所得税法 9条 1 項 15 号の非課税所得として所得課税が なされないが，年金として受け取った場合に は，受け取った年ごとに雑所得として所得課税の対象となる。

この現状は，課税関係が保険契約者による保険の契約方法の選択ないしは保険金受取人 による保険金の受領方法の選択に影響を及ぼ すことになる。前者は商品選択に税制が影響 を及ぼす可能性があり，後者は同じ状況にあ るものには同じ課税をすべきであるであるの にそれがなされていない可能性があり，いず れも課税の公平性の観点からは問題があると いえよう。
年金保険においては，関係当事者が複数で あり，かつ，その契約期間あるいは受給期間

が長期にわたるものが多くまたその商品種類 も多岐に渡る。そのため，一つの契約を通じ た課税関係は，税目をまたぐ場合もあり，複雑である。名古屋高裁平成 2 年 1 月 29 日判決 ${ }^{(5)}$ において，「所得税法と相続税法はそれぞ れの課税目的を有する別個独立の法律である が，それらが相互に矛盾なく機能し，適正な課税がなされねばならないことは当然であ る」とし，「死亡保険金に関する所得税法の解釈適用にあたっても，所得税と相続税の二重課税を避けるために相続税法の諸規定もふま えた上，これと矛盾なく整合性を備えた解釈 をすべき」とされている。この視座は，本稿 の検討においても重要である。所得課税につ いては，保険契約時から保険金受取時あるい は年金受給時までの利息相当部分への課税が発生時点でなされていないという問題は別に ある ${ }^{(6)}$ としても，本稿では，現行の課税体系 を前提に生命保険における相続税と所得税の整合性のある課税を探求することを目的とす る。
本稿で検討する税目は相続税および所得税 であり，その検討対象となるのは，①被相続人が保険契約者•保険料負担者•被保険者，相続人が保険金受取人（年金受取人）（7）である生命保険契約（他人のためにする保険契約） につき死亡による保険事故が発生した場合 （本件と同じ，以下パターン A とする），およ び（2）保険契約者•保険料負担者•被保険者•保険金受取人が同一人である保証期間付年金保険契約につき年金受給期間中に年金受取人 が死亡し，その後の年金継続受取人に継続し て年金が支払われる場合（以下パターンBと する）の二つのパターンである。いずれのパ ターンも，現行法上は，一時金で受け取った場合には一時金の額に対して相続税課税•所得税非課税，年金で受取った場合には，相続税法 24 条の適用による評価額に対して相続税課税•毎年の年金受取に対して雑所得課税 がされるものである。なお，本稿で扱う年金

保険については，国際課税上の問題も考えら れるが，本稿では扱わない。

## II わが国の課税関係

## 1 沿革 ${ }^{(8)}$

わが国の相続税法は明治 38 年に創設され たが，生命保険金については，相続税に関す る大蔵大臣の訓示（明治 38 年 1 月）により，課税対象外とされていた（9）。一方，所得税法 は明治 20 年に創設されたが，「営利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得」は非課税とされていた （10）ため，生命保険金については，相続税およ び所得税のいずれにおいても課税されていな い状況であった。生命保険金に相続税が課さ れないことで生命保険契約は一種の脱税手段 であるとの批判（11）もなされており，昭和 13年の相続税法改正によって生命保険金に対す る相続税の課税が実施されることとなった （12）。

その後，昭和 22 年所得税法改正により，一時所得が創設されるとともに，生命保険契約に基づく保険金につき現行所得税法 9 条 1項 15 号の前身となる非課税所得規定が創設 され，昭和 25 年所得税法改正により雑所得 が創設された。

年金保険は，昭和 30 年代に開発された（13） ため，年金保険に関する課税関係は，基本的 には既存の生命保険の課税関係に当てはめる形になっており，詳細は通達で運用されてい るといえよう。以下，具体的に課税実務上の取扱いをみていく。

## 2 相続税関係

## （1）相続税法 3 条

相続税法 3 条 1 項 1 号にいう保険金を取得 した場合とは，現実の保険金の受取ではなく，保険事故発生による保険金請求権の取得をい い（14），みなし相続財産とされる保険金には，一時金のほか，年金の方法により支払を受け るものも含まれる（相基通 3－6 および 5－1（3－6

の準用））。
パターン A が該当する相続税法 3 条 1 項 1号の適用要件としては，被相続人の死亡によ り保険金を取得したこと，パターン B が該当 する相続税法 3 条 1 項 5 号の適用要件として は，定期金受取人たる被相続人の死亡後に相続人等が継続受取人になったこと，および両規定とも被相続人が保険料を負担しているこ とを要求しているが，受取方法（一時金払か年金払か）による区別はしていない。保険契約者が誰かに関わらず，被相続人が実際に拠出した保険料に着目し（15），生命保険の課税関係を実質的に構成している ${ }^{(16)}$ 。

## （2）相続税法 24 条

相続税法 24 条 1 項 1 号から 3 号に相当す る財産の評価規定は明治 38 年の相続税創設時から存在する。明治 38 年相続税法第 4 条 2項がそれであり，特種な財産の価額の評価方法を規定している。この規定は，時価を容易 に知ることができず，比較的計算が困難な財産に対してのみ，予め評価方法を定めること により，その時価評価が区々にならないよう に定められたものとされる ${ }^{(177)}$ 。そこで有期定期金（4号），無期定期金（5 号），終身定期金（6号）について規定されていた ${ }^{(18)}$ が，当時，生命保険金は相続税の課税対象外とされ ていたため，この評価規定は生命保険への適用を前提として規定されたものではなく，そ の評価割合も生命保険独自のものではない。

相続税法 3 条 1 項 5 号に該当する場合に，一時金で受取るときの評価は一時金の額とさ れる（相続税法 24 条 1 項 4 号）。

相続税基本通達 24－3 において，年金の方法により支払を受ける生命保険契約の保険金 の額は相続税法 24 条の規定により計算した金額によることとされ，その保険金を選択に より一時金で支払を受けた場合又はその一時金の額を分割の方法により利息を付して支払 を受ける場合には，当該一時金の額によるこ ととされる。

有期定期金の割合は，本件控訴審判決が示 すように，「将来に支給を受ける各年金の課税時期における現価を複利の方法によって計算 し，その合計額が支給を受けるべき年金の総額に占める割合を求め，端数処理したもの」 であり，本件年金受給権の評価は，「将来にわ たって受け取る各年金の当該取得時における経済的な利益を現価（正確にはその近似値）に引き直したものといい得る」とされる。しか し，その評価額は，年金を一時金で取得する ことを選択した場合の現価とかなりの乘離が生じる場合がある（本件の場合は，一時金の現価は 2059 万 8800 円，相続税法 24 条によ る評価額は 1380 万円）。実際に，その乘離を利用した相続対策商品として一時払個人年金保険が生命保険会社から発売されているとこ ろである（この規定の妥当性の検討について は，IV6参照）。

## 3 所得税関係

一方，所得税法上は，受け取った保険金あ るいは年金は，一時所得（法 34 条）あるい は雑所得（法 35 条）に該当し，それぞれ収入金額から控除する金額は所得税法施行令 183 条に規定されている ${ }^{(19)}$ 。ただし，本稿が前提とする生命保険契約に基づく保険金を一時金で受取った場合は，所得税は非課税とさ れる（法 9 条 1 項 15 号）。

本件における雑所得の計算上控除する必要経費額 9 万 2000 円は，払込保険料総額 195万 1291 円を死亡保険金額 4000 万円と年金総額 2300 万円に金額按分したうえで本件年金 に係る保険料部分として算出されている（施行令 183 条 1 項 3 号， 2 項 3 号）。本件の場合にこの雑所得の金額の計算を是とするにし ても，特約部分の保険料が明確に区分され判明している ${ }^{(20)}$ のであれば，本来の所得計算と してはそれを用いるのが実質に即した課税で あるといえよう。

また，終身年金の場合には，所得税法施行

令 183 条 1 項 2 号イ（2）に基づく計算による必要経費算入額の総額と保険料支払総額とは まず一致しないため，得失が生じる可能性が ある ${ }^{(21)}$ 。この点に関しては，米国においては両者が一致するよう控除を行っており，わが国においても参考にすべきであろう（III2（2）参照）。

死亡を年金給付事由とする生命保険契約 （保険料負担者が被相続人である）の給付事由が発生した場合に，年金受給開始日以前に年金の総額に代えて支払われる一時金は，所得税が課されない（所基通 9－18）。それ以外 の生命保険契約の場合，年金受給開始日以前 に年金の総額に代えて一時金の支払を受ける ときは一時所得の収入金額，年金受給開始日後に支払を受ける場合は雑所得の収入金額と して扱われる。ただし，同日後，将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは，一時所得の収入金額とすることができる（所基通 35－3）。これらは，一時金と年金の支払方法 の違いによって生じる課税上のアンバランス を解決するための扱いであるとされる ${ }^{(22)}$ 。本件のような場合に，この課税上のバランスと いう要素を考慮するのであれば，別の解決の方法があるのではないか（IV 2 参照）。

## 4 小括

個人年金保険について，「契約内容の形式は ともかくとして年金払とするか一時金払とす るかは受給権者の選択によって決まるものと みれば，その選択をしたのが年金払であれば年金契約の年金であり，一時金払であれば一時金契約に基づいて支払われた一時金である， という実質的な見方をすることもできる」 ${ }^{(23)}$ とされ，確かに課税実務上，相続税法および所得税法の適用に関して，契約形式にとらわ れず支払方法に応じた実質的な課税を行って いる。しかし，相続税法 3 条と所得税法 9 条 の扱いに関して，本件のようなタイプの年金払商品については，実質に即した課税関係に

なっていないのではないか。相続税と所得税 の両者を繋ぎ，課税の重複を排除するための規定が所得税法 9 条 1 項 15 号であるとすれ ば，一つの保険契約を通して相続税および所得税の取扱いをみるとその規定がうまく機能 せず，その結果として課税上の歪みが生じて いるように思われる。その原因は，わが国に おける生命保険にかかる相続税および所得税 の課税関係は，生命保険の複雑性および商品 の多様化に比して，それへの対応が遅れてい ることにもあるようといえよう。

## III 米国の課税関係 ${ }^{(24)}$

現在わが国と米国では相続税の課税体系が異なるが，ここで両者の比較を試みるのは， わが国においては現行法の生命保険への相続課税の原型は遺産税方式のもとで創設された ものであること，現在のわが国の課税方法は純粑な遺産取得税方式になっておらず相続税 の総額の算定までは遺産税的に行われている こと，および米国における年金保険課税は遺産税および所得税を通じた考慮がなされてい るからである。よって，本稿の検討において比較対象とすることに一定の意義があるもの と思われる。

## 1 連邦遺産税

（1）生 命 保 険 金（Proceeds of life insurance）（I．R．C．§ 2042）
遺言執行人（executor）が生命保険金を受 け取る場合には，故人の生命に係る保険から遺言執行人が受け取る財産の価額が総遺産に含まれる。

遺言執行人以外の受取人が生命保険金を受 け取る場合には，故人の生命に係る保険で，故人が死亡した時点でその保険に関して単独 であるいは他の人と共に権利行使できる何ら かの所有権の付帯権利（incidents of ownership）（25）を有していたときに，遺言執行人以外の受取人が保険として受け取る財産

の価額が総遺産に含まれ，それぞれ遺産税の対象となる。わが国のように故人が保険料を実質的に負担していたかどうかは問わない。

## （2）年金（Annuities）（I．R．C．§ 2039）

故人の生命に係る保険以外の契約 （contract）あるいは協約（agreement）（26） に基づいて，年金あるいはそれ以外の支払 ${ }^{(27)}$ が故人に支払われるべきであった場合または故人が年金の支払を受け取る権利を保有して いた場合には（28），生残受取人が受け取るべき年金で故人が拠出した購入価額部分に相当す る金額が総遺産に含まれ，遺産税の対象とな る。（1）の生命保険金と異なり，故人が保険料 を負担していることを問うている。これは， パターン B に該当するものである。

この場合の年金の評価 ${ }^{(29)}$ は，その年金を発行する会社が販売する同等の契約を参考に決定される（Reg §20．2031－8（a）（1））。この方法 によることが困難である場合には，故人の死亡の日における保険年度末責任準備金に故人 の死亡の日前に最後に支払われた総年間保険料の期間対応部分を加算した金額とされる
（Reg §20．2031－8（a）（2））。わが国では，相続税法 24 条による，いわば大まかな評価をし ているが，米国においては個別に評価を行っ ている。

## 2 連邦所得税

（1）一定の死亡保険金（Certain death benefits）（I．R．C．§ 101）
（1）死亡を理由として支払われる生命保険契約の保険金（proceeds）（I．R．C．§ 101 （a）（1））

生命保険契約に基づいて，一時金ある いはその他の方法で受け取った金額が被保険者の死亡を理由として支払われ る場合には，その金額は総所得には含ま れない。この総所得に含まれない金額が それに利息を支払う協約に基づき保険

者に保有される場合には，その金額につ き生じる利息は総所得に含まれる（I．R．C． § 101 （c））。
米国では，生命保険契約について，ま ず税制適格性を問う（I．R．C．§7702）（30）適格であれば，保険期間中の利殖増殖部分（inside build－up，貯蓄部分の利息の増加）への課税が繰延べられ，最終的に死亡により保険金を受け取る場合には所得税の課税が一切なされない。一方，非適格の場合には，利殖増殖部分は毎年通常所得として課税され，死亡保険金を受け取る場合にはその保険金のうちそ の契約の正味解約価値を越える部分が I．R．C．§ 101 の適用を受ける（I．R．C．§ 7702（g））。

米国においては，保険金支払が死亡を原因としているのかを要件としており， わが国のように保険料負担者（保険契約者）かどうかには着目していない。またそ の支払方法が一時払であれ，それ以外の方法であれ，死亡保険金自体は所得税の対象とはならず，死亡後に発生する利息部分は所得税の対象となる。この点，わ が国の死亡保険金に対する所得課税関係とは異なる（31）。
（2）死亡日後に生命保険金が支払われる場合（I．R．C．§ 101 （d））

保険金受取人に対して保険者が保有す る金額 ${ }^{(32)}$ は，その支払期間にわたって比例配分され，その配分額は受け取った課税年度のその保険金受取人の総所得か ら除外される。この規定が適用される協約に基づいて受け取る金額のらちその除外されなかった部分は総所得に含ま れる。

つまり，支払方法選択権（settlement option）（33）に基づいて死亡保険金の支払 を受ける場合には，その分割金のうち所得の要素を分けて総所得に含めること

になる。結果として，死亡時に支払われ る金額（保険金全額一括払いでない保険 については死亡時における将来の支払価額）が年金期間（34）にわたつて総所得か ら除外され，その金額を越える部分は，総所得に含まれる ${ }^{(35)}$ 。また，第一受取人 が早期に死亡し，払戻しとして彼の遺産 あるいは第二受取人に支払われる場合 には，その支払はその受領者の総所得か ら除外される（36）。一方，わが国では年金払を選択すると，本件のように年金原資 たる死亡保険金は所得税の対象となっ ている。

## （2）年金（Annuities）：養老保険と生命保険

契約の一定の保険金（I．R．C．§ 72）これは，パターンBに該当するものである。別段の定めがある場合を除き，年金 ${ }^{(37)}$ ，養老保険，生命保険契約に基づいて，有期ある いは終身に関らず，年金として受け取った金額は総所得に含まれる（I．R．C．§ 72（a））。年金開始日時点での契約への投資 ${ }^{(38)}$ がその時点 での契約に基づく期待収益 ${ }^{(39)}$ に対して占め る割合（除外比率）を，年金として受け取っ た金額に乗じた金額は総所得には含まれない （I．R．C．§72（b）（1））。これは，総所得から除外 される総額が保険証券に対して支払った保険料に等しくなるまで行われ（I．R．C．§ 72（b）（2））， その後の受取額はすべて総所得に含まれる （40）。年金受給者がその前に死亡した場合には，除外不足額は彼の最後の所得税の計算上控除 される（I．R．C．§72（b）（3））（41）。わが国では，終身保険の場合にこのような調整はなされてい ないため，所得計算上，死亡時期によっては平均寿命と乘離することにより得失が生じる場合がある ${ }^{(42)}$ 。
年金，養老保険あるいは生命保険契約に基 づいて受け取るもので年金として受け取らな かったもの ${ }^{(43)}$ は，年金開始日以後にそれを受 け取った場合は総所得に含まれ，年金開始日前に受け取った場合には，その契約から生じ

る所得へ配賦される部分 ${ }^{(44)}$ は総所得に含ま れ，その契約への投資に配賦される部分 ${ }^{(45)}$ は総所得に含まれない（I．R．C．§72（e））。年金と して受け取らなかった額は，年金の早期引出 として，総所得算入額が $10 \%$ 加算されるとい らペナルティが課される（I．R．C．§72（q））。利息を支払う協約に基づき保有される金額に ついて支払われる利息は総所得に含まれる （I．R．C．§ 72（j））。

## 3 年金への遺産税および所得税の課税調整 ー I．R．C．§ 691 の適用

連生生残者年金あるいは払戻しのある契約 で年金の支払が一定の期間続くものの価額は連邦遺産税の課税上，故人の総遺産に含まれ る（I．R．C．§ 2039）。

一般に故人から財産を取得した者の投資基準額（basis）は，故人の死亡日におけるその財産の公正な市場価額による（I．R．C．§ 1014（a））ため，故人の投資基準額を引き継が ない。しかし，これは I．R．C．§ 72 にいう年金 の場合には適用されないため（I．R．C．§ 1014（b）（9）），第二次年金受給者（生残者）は， その契約の権利に対して，死亡日の投資基準額ではなく故人の除外比率と投資基準額を引継ぐことになる（46）。その結果，I．R．C．§ 2039 に基づいて故人の遺産として遺産税が課され る年金の価値が，I．R．C．§72（b）にいう資本の払戻し（return of capital）として総所得か ら除外される総額を超える部分について遺産税と所得税の二重課税問題（double tax problem）が生じるとされる ${ }^{(47)}$ 。

この問題を調整するため，I．R．C．§ 72（a）に基づいて総所得に含まれる部分（生残者の平均余命期間に年金として受け取る額のうち課税される部分）を故人に関する所得（income in respect of a decedent）として扱う（I．R．C． §691（a）（d））。これにより，生残者は，第一次年金受給者の遺産に含まれた年金に対応す る遺産税部分について，平均余命期間中にわ

たって所得税額控除を受けることができる （平均余命期間を限度。生残者が平均余命期間終了前に死亡した場合の未使用の控除に対 する調整はない）（48）。

## 4 小括

米国においては，遺言執行人以外の者が取得した死亡保険金については，わが国のよう に故人が保険料を実質的に負担していたかど うかは問わず，故人がその契約に係る所有権 の付帯権利を有している場合には遺産税の対象となる。また，故人が受け取っていた年金 を故人の死亡により引継いだ場合には，故人 の拠出した保険料に相当する部分が遺産税の対象となる。

所得税については，わが国と取扱いが大き く異なる。保険契約の税制適格性を問い，保障機能が十分でない保険への優遇を排除して いる。死亡保険金は保障機能が高いとされ， その受取方法の如何に関らず所得税が課税さ れない。ただし，保険金の分割払を選択した場合は，受領後に発生する利息部分は受領者 の所得として課税される。わが国においては，本件のような年金払のものは，控訴審判決の扱いによると，死亡を基因として支払われる ものであっても，雑所得として支払保険料を超える部分が所得課税されている。一方，故人の死亡により引継いだ年金への所得課税は，資本の払戻しとされる部分は所得税の対象と ならない点は，わが国の取り扱いと類似して いるが，年金を一時金として受取った場合に は，それが年金開始後のときは全額所得税の対象となる点が異なる。

所得税の計算上，I．R．C．§ 72 に規定する年金の場合は，故人の除外比率と投資基準額を引継ぐため，遺産税の対象となった年金の価額が総所得から除外される総額を越える部分 が二重課税であるとされる。そのため，生残者が受け取る年金を故人に関する所得として扱い，その年金に対応する遺産税部分を所得

税額控除することにより二重課税の調整を図 つている。（死亡保険金については，所得課税 はされないので，遺産税と所得税の二重課税 の問題を考慮するまでもない。）

この米国における遺産税と所得税の二重課税の問題は，本件控訴審が示した現行の課税方法を維持するのであれば，わが国において も年金の相続課税と雑所得課税の間で生じて いるといえよう。年金について実質的に相続税と所得税が二重に課税されている部分に，所得税法 9 条 1 項 15 号による調整が効かな いのであれば，わが国においてもI．R．C．§ 691 のような規定の導入も一考の価値があると考 える（IV 5 参照）。また，わが国の現行所得税法上，一時金は一時所得，年金は雑所得とし て所得分類は異なるが，所得計算の方法は支払保険料を控除するという点で同様である。米国のように，死亡保険金（課税されない） と年金（控除あり）に分けて所得課税の考慮 をする，つまり，保障機能面の強い死亡保険金（パターン A）と貯蓄機能面の強い年金（パ ターン B）とに分けて所得課税を行うことも考えられる。

## IV 検討

1 他人のためにする生命保険契約 ${ }^{(49)}$ —保険金請求権の固有権性と相続課税
生命保険契約上の権利（50）として，保険契約者には，解約払戻金請求権，契約者配当請求権，契約者貸付請求権，解約権，保険金受取人の指定権および指定変更•撤回権，契約の内容に関する変更権（払済保険，延長保険へ の変更権）（51）がある。

一方，保険金受取人には保険金請求権があ り，これは保険契約に基づいて保険金受取人 が保険者に対して取得する権利である。保険契約者かつ被保険者である者が保険金受取人 を相続人として指定すると，保険金請求権は保険契約の効力発生と同時にその受取人指定 の時から相続人の固有財産となり（52），保険契

約者の財産から離脱しその相続財産に属さな いこととなる ${ }^{(53)}$ 。しかし，この権利は，保険事故発生を条件とする条件付権利であり（54），保険契約者による保険受取人の指定変更•撤回によりその権利はいつでも消滅し確定的で はない。保険事故が発生した後の保険金請求権は，具体的な金銭債権として財産性を有す る（55）。よって，保険契約に関する課税関係は，保険事故発生までは保険契約者である被相続人に，保険事故発生後は保険金受取人である相続人に帰属するものとして扱うのが妥当で あると考える。

先に見たように明治 38 年の相続税創設時 から生命保険金は相続税の課税対象外であっ たため，保険金を用いることで相続によらず に財産が被相続人から直接相続人へ流れる結果 ${ }^{56}$ ）となり，財産隠匿の手段に悪用されるお それ（57）および税負担を免れる手段に悪用さ れるおそれ（58）が指摘されていた。

相続税は遺産税方式のもと，昭和 13 年の相続税法改正により被相続人が保険契約者あ るいは保険料負担者である生命保険金を相続財産とみなして相続税を課すこととなったが， これは，保険金受取人の指定が事実上遺贈若 しくは死因贈与と殆んど差異がない点に着眼 した立法であるとされる（59）。

生命保険金に対する相続税課税については，「現行法が，民法上の相續財産のみならず，苟くも相續分の前渡しと看做され，或は相續税逋脱の目的に出づると看做され得る凡ての財産移轉につき，課税せんとする趣旨より見 れば，生命保險金受取人の課税は，むしろ當然の處置」（60）とする積極的な立場がある一方，保険金は保険金受取人の固有財産であるため，「相続税法が，相続人の受領した保険金額を相続財産とみなして相続税の対象としている ことは，理論上はもちろん，実際上も好まし いこととはいえない」（61）とする消極的な立場 もある。しかし，現在まで引き続き，「実質的 にみて同様の経済的効果のあるものも，租税

負担の公平の見地から，相続または遺贈によ って取得したものとみなして」（62）相続税の課税対象とされている。

民法上は，この間，経済的•実質的視点あ るいは相続人間の実質的公平の観点から，特別受益の持戻しの議論（63）がなされてきた。そ の持戻し額について，保険金額全額（64），払済保険料全額，保険事故発生時の解約払戻金額 （65），修正保険金額（66），契約類型毎の解決（67） とする説があるが，最終的には，事案ごとに相続人間の公平を考慮して決定すべき（68）で あるとされる。現行相続税法上は，このらち修正保険金額を課税対象としている。

当初，相続人の固有財産である保険金を税法上相続財産とみなして相続課税を行ったの は，保険金を利用した脱税防止策としての機能を果させるためのものであった。生命保険会社による個人年金の販売開始は，昭和 30年代であり，その販売が本格化したのは昭和 55 年頃からである（69）。そもそも現行の課税方法は，本件のような年金保険商品を前提に始 まったものではないため，その課税関係が不明確になっているといえよう。

## 2 一時金と年金

個人年金保険は生存保険の一種であり，満期保険金を年金原資とするものである ${ }^{(70)}$ 。生命保険は，「貯蓄ないし投資取引としての性格 をもつ」（71）とされるが，個人年金保険は，被保険者の老後の保障を重視したものであり （72），特にその性格が強いとされる ${ }^{(73)}$ 。この年金は，通常，保険料支払期間中に被保険者が死亡した場合には死亡給付金が支払われ，年金支払開始後の保証期間中に死亡した場合に は未払いの年金の現価相当額が遺族に支払わ れる ${ }^{(74)}$ 。未払年金現価の支払は，「保険契約法的には，死亡保険金の支払として説明でき る」（75）とされ，選択により年金の継続支払も可能となっている。

年金特約は，契約者あるいは保険金受取人

が，死亡保険金あるいは満期保険金の分割払 あるいは年金払を希望する場合に締結される もので，保険金支払方法の一つとされ，主契約約款の一条項として取り扱われる場合が多 い（76）。この場合は，保険金の分割支払とされ，上述の年金保険とは区別される ${ }^{(77)}$ 。本件年金 はこの年金特約に基づくものであり，保険金 の分割払といえる。

保証期間中に被保険者が死亡した場合の未払年金現価の支払が法的にも死亡保険金の支払とされることを考え合わせると，年金は，死亡保険金あるいは満期保険金をその原資と するものであり，年金と一時金の差は結局受取人の選択した支払方法の差にあるといえよ う。そのような状況では，一時金と年金で課税上の差異を設けるべきではないと考える （78）。みなし相続財産に対する相続税課税が実質的にみて同様の経済的効果のあるものの租税負担の公平の見地にあり，相続税および所得税を通じた整合性のある課税を考えるにあ たっても，支払方法の差により実質的に同様 の一時金と年金とを区別して課税するのは適当ではないと考える。

IIIでみたように，米国では死亡を理由とす る保険金の支払の場合には，遺産税および所得税においても，一時金払と年金払を区別す ることなく取り扱っている。わが国において もこの視点は参考にすべきと考える。

## 3 基本権と支分権

本件では，年金受給権と年金の関係をどの ように捉えるかについても判示されているが，基本権と支分権について，その関係を確認す る。

基本的請求権は，年金契約の成立により年金受取人が取得し，条件成就の時から終身間 または一定期間にわたって年金を請求しうる権利（79）であり，支分権は，基本権の存在を前提として，一定期間の経過するごとに生じる個々の現実な請求権であり，いったん発生す

ると，その後は独立した権利となる ${ }^{(80)}$ 。
年金受給権と年金の課税上の扱いについて控訴審判決は大要次のように判示している。本件年金受給権は相続税法 3 条 1 項 1 号に規定する保険金に該当する一方，本件年金はそ の年金受給権に基づいて発生する支分権に基 づいて取得したものであり，法的に異なるも のであるから，相続税法 3 条 1 項 1 号に規定 する保険金に該当せず，よって所得税法 9 条 1 項 15 号の非課税所得に該当しない（ 81 ）。

控訴審判決のように基本権と支分権を分け て課税関係を考えるとしても，所得税法 9 条 1 項 15 号をどのように適用し，年金に係る所得金額をどのように算定するかが問題である。基本権である年金受給権の取得は相続税の課税対象とされる一方で，それは所得の発生に該当しながら非課税規定により所得税が課税 されず，年金受給権に対する課税は終了する。 ここまでは，第一審•控訴審判決ともに同じ である。基本権の存在を前提とする支分権に基づく年金への所得課税は，第一審は二重課税となるとして全く認めなかったが，控訴審 は被相続人の死亡後に相続人に実現する所得 への課税をすべきであるとした。これについ ては，控訴審が判示したように，被相続人の死亡後に実現した相続人本来の所得への課税 をすべきであると考えるが，その所得金額の計算については第一審と控訴審の中庸をとり次のように考える。

相続財産と実質的に同様の経済効果を有す る部分として相続税の対象となるのは，被相続人が払い込んだ保険料を原資に付与された保険金請求権である。保険事故発生後の保険金請求権は具体的な金銭債権であり，これは いわば，後の支分権である年金支払の原資と なる部分である。保険金受取人に対するこの部分の所得課税については，後述の 4 で見る ように，相続税による代替で課税関係が終了 していると考える。その後，一定期間経過ご とに，個々の現実の請求権として支分権が生

ずると，年金受取人たる相続人は，実際の年金受給時に受給額とそれに対応する年金の原資たる年金受給権の評価額との差額が所得課税されるべきであろう。すなわち，年金への所得課税は年金総額から相続税の課税対象と された年金受給権の評価額を控除した金額と なると考える（82）。これに対しては，他の譲渡性資産の場合の取得費の引継ぎとの関係で生命保険が有利に扱われることになるのではな いかという疑念およびその控除額をどのよう に算定するのかという問題があるが，これに ついては後述する。

このような捉え方は，保険金を一時金で取得する場合にも同じであろう。例えば，死亡保険金を一時金で受け取り，その一時金を生命保険会社に据置く据置保険金の場合を考え てみよう。据置保険金は，保険事故が発生し た保険金につき据置契約を保険会社と締結し， その保険金を実際には受け取らずに保険会社 に据置き，据置期間中に利息の支払を受ける ものである。据置契約は，保険金を原資とし て，請求人（被保険者•保険金受取人）の意思によって新たに締結されたものであり，生命保険契約とは別個の預金契約とされる ${ }^{(83)}$ 。据置契約に係る課税実務上の取扱いは，保険金については保険事故発生時に相続税（保険料負担者が保険金受取人の場合は所得税）の課税に服し，据置期間中の利息の支払が雑所得として所得課税される。相続税の課税対象 となった一時金相当額部分は，受取人の据置契約にかかる元金として何ら所得税負担がな されない。

年金は，相続時に年金原資の一時金払を選択せず，年金受給期間にわたつて保険会社が年金原資を運用し，期日ごとに年金原資と運用益からなる部分の支払を受けるものであり，保険ではあるが貯蓄あるいは投資としての側面をもつ。据置保険金は，保険事故発生によ り受け取った保険金を実際に受け取らず保険会社に預け，据置期間にわたつて利息を受け

取るものであり貯蓄としての性格を持つ。こ こに年金と据置保険金の一定の類似性を見る ことができるが，それぞれの課税関係は異な っている。

また，信託受益権について，委託者の死亡 に基因して信託の効力が生じ受益者等となっ た場合には，その者は委託者から信託受益権 を遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税に服し（相続税法 9 条の 2 第 1 項）， その後，受益者は信託財産に帰せられる収益 および費用に基づき所得税が課税される（所得税法 13 条 1 項）。この点，年金の課税関係 と類似すると考えられる（84）。しかし，信託受益権の場合には委託者の死亡後に実現する収益および費用に基づく所得が課税の対象とな るのに対し，年金の場合はそれ以外の部分も所得税の課税対象に含まれる。

据置保険金および信託受益権の場合と比較 して年金への所得課税を考えると，年金原資 を相続税の課税対象として構成し，その後年金受給時に取得する金額と相続税の課税対象 とされた年金原資の差額部分を運用益として所得税の課税に服させるのが適当ではないだ ろうか。この点については，次に生命保険へ の相続課税を行ら根拠からも検討する。

## 4 相続税の課税根拠

相続税自体の課税根拠として，所得税の補完税であることが挙げられる ${ }^{(85)}$ 。この理由の第一として，所得把握の不完全性のため，相続の時点で所得税の清算課税が必要であると いうことがある ${ }^{86}$ ）。これは，保険契約開始か ら保険事故発生までの保険契約者たる被相続人のその保険契約に係る所得（具体的には貯蓄保険料の運用益部分や分配されなかった差益部分）への課税は発生時に貫徹されず課税 が繰り延べられている部分があるが，この課税根拠に立てば，相続時までに発生したその所得の課税繰延分は，相続の際に相続課税に よって清算することにより，その所得課税を

相続税で補完しているということになる。本件において，みなし相続財産の相続税の課税対象額の計算上，配当金を加算しているのも その一つの現れと見ることができる。

第二に，相続による財産の取得も本来は一時所得として所得税の課税対象であるが，一時所得として課税すると税負担が著しく軽減 してしまうこと，および全額課税としても相続財産が他の所得並みの税負担ですんでしま うため（87），別の租税として相続税を課す（88） というものである。生命保険に関しては，租税負担の公平の見地から，保険金請求権は相続人の固有財産であっても相続財産とみなし て相続税の課税対象としている。これは，保険金受取人たる相続人への一時所得課税を相続課税で代替し，それによって相続人の保険金取得に対する課税関係が終了するものとい えよう。この考え方は，他の租税との二重課税の排除という所得税法 9 条 1 項 15 号の目的 ${ }^{(89)}$ と整合する。

相続税は所得税の補完税であるとする捉え方は，被相続人および相続人の両方の立場か ら捉えることができるが，所得税法 9 条 1 項 15 号との関係は，その適用が相続人に関わる ものであるから後者の立場での考慮である。 そうすると，相続人が取得した年金受給権は所得税の代替として相続税が課税されるため所得税は非課税となり，結果として，その部分はいわば所得税が課税済みとも捉えられる。 そうすると，年金保険に対して，相続後に相続人の所得として課税をすべき部分は，年金受取総額（相続開始後の利息•配当含む）が相続税の課税対象となった金額を越える部分 となると考えることができよう。この考え方 については，所得税法施行令 183 条 1 項 2 号 （所得税法基本通達 35－4）による雑所得の計算上控除する必要経費との関係をどのように捉 えるかという問題（90）がある。この点に関して は，本件年金受取額のうち相続税の課税対象 となった年金現価に対応する部分は保険金受

取人にとって相続開始後に発生する所得の原資となる部分であり，そもそも所得を構成し ないと考えるべきであろう（91）。

また，控訴審判決は，所得税法 9 条 1 項 3号口の非課税規定との関係にも触れているが， このロに掲げるものについては，受給期間中 に発生する運用益部分も含めた受取額全額を非課税とし，一切所得課税に服させないとす るものであり，一方，生命保険契約に基づく死亡保険金の年金による支払は，まず，死亡保険金については所得税法 9 条 1 項 15 号の適用により所得税非課税であり，保険金受取人において被相続人の死亡後に実現する所得 （死亡保険金を越える部分）については課税さ れるということになる。

なお，年金受給権については，それが受取人に帰属した際にも未だ収入すべき権利の流入とは認識されないとする見解（92）や，年金受給権の価額に相当する金額は未実現であり，所得税法上の収入金額に該当しないという見解 ${ }^{(93)}$ もあるが，特に本件年金のような死亡保険金の年金払のものは，年金受給権につき一定の財産的価値の存在は年金原資として確定 しており（評価の問題はあるが），また，保険事故発生により年金受給権は具体的な金銭債権として財産性を有するため，そのことを経済的価値の流入と捉え所得と認識できると考 える。

## 5 相続税と所得税の二重課税

年金受取の場合には，課税上，年金の収入金額から原資の回収として保険料のらちの一定額を控除している（所得税法施行令 183 条 1 項 2 号）。その結果は所得税法 60 条と同様 の課税がなされているように見える ${ }^{(94)}$ が，一時金の場合には所得税が非課税とされ，その ような扱いにはなっていない。

考慮の便宜上，相続財産を（1）金銭および金銭債権，（2）譲渡性資産および（3）生命保険に分類した場合，（1）については，その取得に係る

収益実現時に既に所得税が課税されており，相続税の対象となった後にそれ自体が再び所得税の対象となることは基本的にはない。（2） については，収益実現時にまず所得税が課税 され，相続による財産移転時に相続税が課税 される。あるいは，相続により未実現増加益 が移転した時に相続税が課税され，その後の実現の時に所得税が課税される（95）。（3）につい ては，生命保険金を一時金で受け取る場合に は，相続時に相続税が課税されるが，相続の前後を通じて保険契約者または保険金受取人 のいずれの側でも所得税の課税がなされてい ない。一方，年金で受け取る場合には，相続後に年金受取人（継続受取人）の段階で所得税が課税されている。

これについては，（2）の資産は二重課税が原則となっているが，生命保険は二重課税を回避しているとの指摘 ${ }^{(96)}$ や，（3）の死亡保険金を一時金で取得する場合の課税の状況は，所得課税のあり方として根本的に疑問であり，立法政策論として見直すべきであり，生命保険 にも取得費の引継ぎのような制度を設けるこ とも解決方法の一つであるとの指摘 ${ }^{(97)}$ があ る。また，税制調査会の「昭和 38 年 12 月 所得税法及び法人税法の整備に関する答申」（以下昭和 38 年整備答申という）では，年金受給権の場合は，相続時に相続税が課税され，年金受給時に所得税が課税されるが，これは， （2）の資産の場合と同じであり，所得税と相続税とは別個の体系の税目であるため，二重課税の問題は生じないとの指摘（98）がなされて いる。
②の資産と（3）の生命保険，あるいは③）の生命保険のなかでも一時金と年金では，課税の アンバランスが生じていると考えるべきであ ろうか。仮にアンバランスだとしても保険特有の性質から特別の配慮であると考えるべき であろうか。

所得税法 60 条の取得費の引継ぎの規定は，資産の増加益に対する課税の繰延べにある
（99）が，生命保険は，以下に見るように基本的 に増加益が生じる資産とはいえず，譲渡性資産と同様の扱いに服すべきではないと考える （100）。

生命保険は生存保険と死亡保険に分類され る（101）。生存保険は，受取保険金額と払込保険料総額の差はそれほど大きくないのが通常で あるが（102），その差額はほぼ貯蓄保険料部分を積み立てた積立金から生ずる運用益部分から なる。

一方，死亡保険はその差が保険期間の初期 ほど大きくなっているが（103），死亡保障による残された遺族への保障の意味合いが大きい。生命保険制度は，「被保険者の生死による保険金受取人の経済的資力弱化の場合にそなえる事前的配慮として行われる経済的生活安定の ための制度」（104）とされる。生命保険において は，資力弱化の程度を評価することは不可能 であるため，損害保険のように実損填補では なく，保険会社と保険契約者間の合意により約定金額が設定され，保険事故が発生した場合にはその約定金額が保険会社から支払われ るが，その約定金額の支払は機能的には経済的損失の補填とされる ${ }^{(105)}$ 。生命保険の保険金 は被相続人の死亡による資力弱化あるいは経済的損失を補填するためのものであり，必ず しも保険金受取人の担税力を増加させるもの ではない（106）。

また，払込保険料と保険金額は対価性をも つ（107）が，その保険料は平準払込方式を採つて おり，その意味では，保険金額は他人の負担 した保険料部分からも成るといえる ${ }^{(108)}$ 。

よって，生命保険の場合には，保険本来の保障機能の面からも（2）の資産と同様に捉える べきではないと考える。

そうすると，現行の一時金と年金の課税方法の相違による税負担の差をどう捉えるべき であろうか。保険事故発生後の保険金請求権 は具体的な金銭債権であり，相続人はそれを固有財産として原始取得するのであれば，そ

の取得に際しては，相続人において年金であ れ，一時金であれ，①の資産と同様であり， それに相続税が課されることでその取得に際 しての課税は終了し，保険金請求権が現実化 した際に改めて所得課税が発生することはな い（109）はずである（上記 3 参照）。この考え方 によると，保険契約者と保険金受取人が同一 で被保険者が異なる場合に保険事故が発生し た場合に，現在，一時所得として所得課税さ れていることとの整合性が保たれると考える。

上記 4 で見たように相続人の保険金請求権自体の取得に対する課税は相続税で代替され ているとすれば，年金受給権の現行の所得課税の方法は，相続時に相続税の課税対象とな った部分と保険料との差額部分が二重課税と いえるのではないか（米国における I．R．C．§ 691 に係る議論）。この問題は，次に見る現行 の年金受給権の相続税の評価の妥当性に関係 する。

## 6 相続税法 24 条による評価

年金受給権の評価は，課税実務上，相続税法 24 条により行われているが，そもそも相続税法 24 条による評価を行うべきなのであ ろうか。

まず，相続税法 25 条と旧相続税法 26 条の法文上の関係から，相続税法 24 条にいう定期金に関する権利に生命保険契約に係るもの を含むと解すべきであろうか。昭和 46 年改正により相続税法 3 条 1 項 4 号の定期金給付事由未発生の定期金給付契約から生命保険契約が除外され，法 3 条 1 項 3 号の保険事故未発生の生命保険契約に年金契約が含まれるこ とが明確化され，これに伴って評価において も，法 25 条の定期金給付契約から生命保険契約が除外され，保険事故未発生の生命保険契約は旧相続税法 26 条の適用が，相続開始時に保険事故が既に発生しているものは法 24 条の適用が明確化されたとする（110）。

被相続人の死亡により「保険金」を取得し た場合は，法 3 条 1 項 1 号の適用であり，法 24 条は権利を取得した時において給付事由 が発生している場合をいい，発生した場合と は規定していない。「発生している場合」に「発生した場合」が含まれるとも考えられるが，法 3 条 1 項 1 号の「保険金」に本件のような年金受給権が含まれるのであれば，法 24 条 の適用ではなく，「保険金」としての金銭価値 そのもので評価すると解釈することも可能で はないだろうか。法 24 条の適用は，例えば，相続開始時までに給付事由が発生し，年金受取人である被相続人の死亡により第二次年金受取人がその権利を取得する場合（パターン B）が考えられる。その場合でも，相続開始時の年金現価（将来の年金総額を保険会社所定の率で割り戻したもの）と法 24 条による評価額の乘離の問題は生じらる。

相続税法 24 条の適用があるとしても，次 のように考えられないだろうか。法にいう定期金給付契約に関する権利は，相続税法基本通達 24－1 において，「契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的 とする債権をいい，毎期に受ける支分債権で はなく，基本債権をいう」とする。 さらに，相続税基本通達 24－3 では，年金により支払 を受ける生命保険金については相続税法 24条を適用するとしているが，ただし書きで，選択により一時金で支払を受けた場合または当該一時金を分割の方法により利息を附して支払を受ける場合には，当該一時金で評価す るとしている。年金は，保険事故発生時の保険金請求権に基づく年金原資を基に保険会社所定の利率で運用され，原資と運用益部分を併せて年金が支払われる。これは，一時金を分割により利息を附して支払われる場合と変 わらないともいえよう。上記 2 でみたように，一時金と年金は支払方法の違いである点を重視すれば，この通達のただし書きの方法を年

金の評価に適用するのが，実態に即している と思われる。

IIのわが国の課税関係のところで見たよう に，相続税法 24 条の規定は，生命保険独自 のものではなく，その沿革から容易に時価を知ることができず計算が困難なものについて のみ規定されたものであるが，実態にあって いない。現に，給付事由が発生していない定期金に関する権利については，平成 15 年の旧相続税法 26 条の廃止により，相続開始時 に契約を解約するとした場合に払われる解約返戻金の額により評価されることとなった
（財産評価基本通達 214）（111）。保険事故がい まだ発生していない生命保険契約についてす ら，相続時に契約を解約するとした場合とい う仮定をおいて個々の保険契約ごとに相続税評価額を算定している一方で，保険事故発生 の生命保険契約の場合は仮定によらずとも確実に保険会社が確保すべき年金現価額は確定 し算定が可能であるにもかかわらず，相続税法 24 条による概算評価を行うことは，むし ろ課税の公平を害する状況にあり問題であろ う。

被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金請求権は，法律上の相続の効果として取得 するものではなく，被相続人の死亡（保険事故の発生）により，保険金受取人である相続人その他の者が直接保険者から取得するもの であり，相続税の課税対象たる相続財産を本来は構成しないが，実質的にみて同様の経済的効果のあるものも，租税負担の公平の見地 から，相続または遺贈によって取得したもの とみなして ${ }^{(112)}$ ，相続税の課税対象とする ${ }^{(113)}$ 。死亡保険金（一時金）は，相続時点では保険金請求権に基づく保険金支払いのための原資 としての性格をもつのであるから，相続時点 での現価である保険金相当額が相続税の課税対象となっている。課税の公平の見地からは，年金の場合にも同様に考え，法 24 条による評価額ではなく実際の年金現価によって相続

税の課税対象とすべきではないだろうか。特 に死亡保険金の年金払の場合には，その要請 は強いと考える。

このような評価方法により相続税の課税対象となった金額（被相続人側で発生した所得 を含む）を実際の受取金額から除外すること で，純粑に被相続人死亡後に相続人側で発生 した所得に対する課税を行うことができよう。 また，相続税および所得税を通じて実質的に重複して課税されることを回避することがき る。

パターン B の場合に，年金受給開始後に第一次年金受取人が死亡したときは，第二次年金受取人が第一次年金受取人の地位を承継す るものである。この視点からすると，死亡を原因として保険金請求権を保険者から原始取得し固有財産とされるパターンAの場合と異 なり，第一次受取人の所得計算方法を引継ぐ ことも考えられる。その場合に，現行どおり被相続人の支払保険料を用いて所得計算する のであれば，米国における I．R．C．§691のよ らな配慮が必要と考える。これは，昭和 38年整備答申でも指摘があったところ（114）と方法に差はあれ，「二重課税」部分の調整を行う という点について符号するのではないかと思 われる（115）。

今後の対応としては，本件のような年金受給権は，米国のように各保険会社が算定する保険契約毎の年金現価を用いるか，税法上一定の規定をするのであれば，現状に即した生命保険独自の評価方法を規定することが必要 であろう（116）。

## おわりに

本件では，第一審は経済的実質を重視し，控訴審は法的性質を重視したことにより，年金に対する所得課税について，第一審は課税 しないとし，控訴審は現行どおりの雑所得課税に服すとした。これら以外に年金に対する課税について解決の方法がないのか。本稿で

は，パターン A，パターン B の二つの場合を前提に相続税と所得税を通じた整合性のある課税とは如何なるものかについて米国での取扱いを参考に検討し，以下のような課税方法 によるべきではないかと考えるに至った。

保険料の拠出時および運用時における運用益に対する課税は，保険契約上の重要な権利を有し，保険料を負担している保険契約者 において本来課税がなされるべきであろう が，現行法上その運用益に対する課税は運用時に一切行われていない（117）。これに対しては，本来は運用時課税をすべきであろうが，保険事故発生により保険金請求権の条件が成就 し，保険金を現実に取得することが可能な状態になった時点で，これまでに課税できなか った被相続人たる保険契約者の所得税の清算として相続税を課税しているといえる。

年金と一時金は受取方法の差であり，それ により課税を区別するのは適当ではない。そ のために，相続税の課税において年金払の場合にも保険金たる年金原資を課税対象とす べきであろう。その際の年金原資に対する評価は，相続開始時点での将来の年金総額を保険会社所定の率で割り戻した年金現価で評価するのが実態に即した課税と考える。よっ て，年金の場合は，年金現価を相続税の課税対象とし，相続税法 24 条による定期金契約 に関する評価は用いないとする。相続税法通達 24－3 ではその適用をするとの解釈を示し ているが，年金受給権を年金原資と考え，年金と一時金は支払方法の相違によるもので あるとすれば，相続税法 24 条によらず各保険会社が算定した年金現価によるべきであ ろう。これにより，相続税法 24 条による評価減適用を目的とするような本来の保険の趣旨と異なる商品開発の抑制にもつながる と考える。

所得税の課税関係については，控訴審判決 のように年金受給権と支分権を分けて考え るとしても，まず年金受給権の取得は，その

年金現価による相続税課税により所得課税 は代替され，所得税法 9 条 1 項 15 号により所得税は非課税とされる。次に支分権たる年金受給時には，控訴審判決とは異なる課税方法ではあるが，相続人において被相続人の死亡後に発生した所得に課税をするとの観点 から，年金支払総額から相続税の課税対象と なった年金現価を控除した金額（運用益部分）を課税対象とすべきと考える。

このように相続税および所得税の課税関係 を構成することにより，生命保険の課税にお いて保険契約の形式に対する課税の影響を抑 えることができ（118），両税目を通じた整合性の ある課税となるのではないか。生命保険契約 の契約方法および支払方法の選択に課税が影響を及ぼす状況は，保険本来の保障という機能に鑑みても好ましくないため，できらる限 り課税がその選択に影響を及ぼすことのない よう考慮すべきである。

## 付記

平成 22 年度税制改正大綱が脱稿後に公表 されたため，本稿での検討はその大綱の内容 を考慮していない点をお断りしておく。大綱 によると，定期金に関する権利の相続税およ び贈与税の評価について，「現行の評価方法に よる評価額が実際の受取金額の現在価値と乘離していること等を踏まえ」て，見直しを行 ら方向であるとされる。これにより，本稿で検討した生命保険に関する相続税課税は，本来あるべき姿に近づいたといえよう。
（本研究は 2007 年度大阪経済大学共同研究費の助成を受けた成果の一部である。）
（1）TAINS：Z888－1293
（2）TAINS：Z256－10564
（3）本件に関する評釈等には，福岡高裁判決に関す るものとして，浅妻章如「年金受給権と年金／相続税と所得税の課税関係」税研148号（2009）
$77 ~ 79$ 頁，奥谷健「年金受給権と特約年金の二

重課税（控訴審判決）」税務 QA71 号（2008）44 $\sim 47$ 頁，「被保険者の死亡に基因して支払われる生命保険契約の保険年金は，相続税の対象は「年金受給権」であり，支分権に基づいて受け取る年金については，非課税所得に該当せず，雑所得と した事例」国税速報5934号（2007）3頁，「福岡高裁 年金二重課税事件で国側逆転勝訴の判決」税務通信2991号（2007）2～3頁，長崎地裁判決に関するものとして，高野幸大「特約年金に対 する相続税と所得税の二重課税該当性」ジュリス ト 1370 号（2009）249～251 頁，武田昌輔「事例研究 113 回 年金受給権に対する相続税の課税 と年金に対する所得税の課税」税研134号（2007） $49 ~ 50$ 頁，品川芳宣「生命保険契約における死亡事故に基づき支払われる年金の課税所得性」税研 132 号（2007），品川芳宣「年金払生活保障特約付終身保険契約に基づき支払われた年金と所得税の関係」TKC 税研情報 16 巻 2 号（2007）
48～59 頁，三木義一「年金受給権と年金の課税関係」税理50巻2号（2007）117～121頁，奥谷健「年金受給権と特約年金の二重課税」税務 QA61 号（2007）69～71頁，酒井克彦「関連者間における所得移転と所得税の課税対象（上）」税務事例 39 巻 7 号（2007）55～63頁，同「関連者間における所得移転と所得税の課税対象（下）」税務事例 39 巻 8 号（2007）53～61頁，小林栢弘「個人年金保険（生命保険）に係る所得税及び相続税•贈与税について」税務通信 2969 号 （2007） $46 \sim 63$ 頁，松岡章夫「相続税と所得税の二重課税についての一考察」税理 50 巻 4 号
（2007）113～120頁，岸田貞夫「保険年金は相続税の課税対象であるから，相続人がその後に受 ける年金については所得税を課すことはできな いとされた事例」（判例評釈）TKC 税研情報 16 巻 4 号（2007）159～163頁，森利彦「保険年金は相続税の課税対象であるから，相続人がその後に受ける年金については所得税を課すことはでき ないとされた事例」（発表者意見）TKC 税研情報 16 巻 4 号（2007）164～172頁，池本征男「被保険者の死亡に基因して支払われる生命保険契約 の保険年金は，相続税の課税対象であるから相続人がその後に受ける年金について所得税を課す ることはできないとされた事例」国税速報 5852号（2006）6～12 頁，橋本守次「生命保険契約に より支払われる年金と年金受給権の二重課税に

関する長崎地裁判決」税務弘報55巻5号（2007） $165 ~ 172$ 頁，木島裕子「特約年金についての二重課税」税理 50 巻 4 号（2007）138～143頁，堀口和哉「生命保険年金受給権は相続税の対象で あり，その後に受ける年金に所得税を課すのは二重課税であって許されないとされた事例」税務事例 39 巻 8 号（2007） $16 ~ 19$ 頁，佐藤千弥「生命保険金を年金で受取る場合，年金部分に所得税は課税されるか」LIBRA7 巻 2 号（2007）30～31頁，三木義一•大垣尚司「年金受給権と年金の課税関係」立命館法学 309 号（2006）1～18頁，裁決に関するものとして，前野悦夫「死亡保険金 と同時に支払われた第 1 回目の特約遺族年金は，相続により取得するものに該当しないことから非課税ではないとした事例」税務弘報 54 巻 14号（2006）145～151頁。その他，この問題につ いて論じたものとして，本間拓巳「所得税と相続税の課税関係に関する考察」第31回日税研究賞入選論文集（2008） $83 \sim 120$ 頁，橋口聡子「生命保険契約に基づく年金の課税関係」租税資料館賞受賞論文集第 17 回下巻（2008）2～73頁。
（4）受取額の内訳：死亡保険金 4000 万円 + 年金 230 万円＋配当金 2 万 0649 円 $\triangle$ 契約貸付金 19万 5000 円 $\triangle$ 同貸付金利息 2104 円 $\triangle$ 源泉徴収税 22 万 0800 円。

下線部は，相続税法基本通達 3－8，3－9 通りの扱いではあるが，配当金は保険契約者の所得ある いは保険料の払戻しとして相続税の課税の枠外，契約者貸付金およびその利息は債務控除として扱うことも考えられる。
（5）TAINS：Z175－6430。最高裁平成2年7月17日判決（TAINS：Z180－6541），名古屋地裁平成元年7月28日判決（TAINS：Z173－6340）。
（6）渋谷雅弘「生命保険に関する税制」日税研論集 41 号（1999）117～118頁，辻美枝「変額保険を めぐる所得税法上の問題点」関西大学大学院法学 ジャーナル 74 号（2003）395～398頁。
（7）保険契約者自身を受取人と指定した場合ある いは受取人を指定しなかった場合は，相続により相続人に承継されると解され，相続税法 3 条のみ なし相続等の問題ではなくなる（水野忠恒「生命保険税制の理論的問題（上）」ジュリスト 753 号 （1981）113頁）ため，本稿では相続人を受取人 に指定した場合を取り上げる。
（8）松浦克己「生保税の歴史（一）一生命保険料控

除および生命保険金課税を中心として—」 生命保険経営第 48 巻第 4 号 579 頁以下，同「生保税の歴史（二）—生命保険料控除および生命保険金課税を中心として—」生命保険経営第 48 巻第 5 号 795 頁以下，武田昌輔監修『DHC コンメンター ル相続税法』53の2頁以下，743～748頁，2333 $\sim 2336$ 頁，2382頁，2461～2463頁，武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得税法』469～471頁参照。
（9）相続税に関する大蔵大臣の訓示 第五「相續税 ヲ課スヘキ財産八相續ニ因リ相續人ニ移轉スヘ キ財産ニ限ルヲ以テ保險契約ニ基キ支拂ヲ受ク ル保險金ノ如キハ相續税ヲ課スヘキモノニ非ス」『大蔵省編纂 明治大正財政史第 7 巻』（1957） 225 頁。
（10）武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得税法』 53 の 2 頁以下， $743 ~ 748$ 頁。
（11）近藤英吉•三谷道麿「相續税法改正案を評す」法学論叢 36 巻 3 号（1937）532～533頁。
（12）生命保険協会は，生命保険に対する相続税課税導入に対し，昭和12年1月16日，政府に下記 の内容を含む陳情書を提出している。「死亡保険金は其性質相続財産に非ずとする大審院の判例 あるのみならず，大蔵当局に於ても亦従来同一の趣旨を以て取扱われ，現在壱千万生命保険加入者 はもちろん一般国民も亦斯く信じたる所に有…
（筆者略）…生命保険金は之を他の相続財産と区分して課税することに改め又其課税には生命保険の社会的使命を考慮し其免税点を少くとも五千円とすること」（『生命保険協会 70 年史』 272頁～273 頁）。最終的に非課税枠を設けて生命保険金に対する相続税課税が始まった。
（13）藤原和人編『図説 日本の生命保険 昭和 59年版』財経詳報社（1984年）44頁。例えば，日本生命は，昭和 37 年 6 月に老後保障に重点を置 いた利益配当付終身年金保険の発売を開始した
（『日本生命九十年史』日本生命保険相互会社 （1980年） 133 頁）。
（14）武田昌輔監修『DHC コンメンタール相続税法』 760 頁。本件控訴審判決においても「被相続人の死亡により保険金受取人が取得するものは，保険金という金銭そのものではなく，保険金請求権と いう権利であるから，相続税法 3 条1項1号にい う「保険金」は保険金請求権を意味するものと解 される。」と判示している。
（15）この取り扱いは，昭和 13 年の生命保険金に対 する相続税課税当初からあり（昭和 13 年相続税法4条2項），形式上保険契約者を変更すること による脱税防止の規定とされる（近藤•三谷前掲注（11）533 頁）。
（16）水野•前掲注（7）113～114 頁。
（17）稲葉敏編『相續税法義解』自治館（1906） 161頁。
（18）『大蔵省編纂 明治大正財政史第 7 巻』（1957） $216 ~ 217$ 頁。
（19）保険金への所得課税について論じたものとし
て，寺内将浩「生命保険契約から生ずる個人所得 の課税の在り方」税大論叢 61 号（2009）478～ 553 頁。
（20）三木義一•大垣尚司「年金受給権と年金の課税関係」立命館法学 309 号（2006）9頁。
（21）岡村忠生•渡辺徹也•高橋祐介『ベーシック税法（第 4 版）』有斐閣（2009）151頁。
（22）武田•前掲注（10）470頁，後藤昇•阿部輝男•北島一晃共編『平成 21 年度所得税基本通達逐条解説』大蔵財務協会（2009）233頁。
（23）武田•前掲注（10）470頁。（所基通 9－18 関係）
（24）米国における生命保険課税の変遷については，水野•前掲注（7） $114 \sim 115$ 頁，渋谷•前掲注（6） 112頁以下，米谷洋次「米国の生保商品税制の概要— 1984 年連邦所得税法改正」生命保険経営第 53 巻第3号（1985）449頁以下，大城裕二「米国税制改革と生保商品」岡山商大論叢 25 巻 1 号 1 頁
（1989），藤田直哉「最近の欧米保険商品税制の動向」生命保険経営 61 巻 1 号 104 頁（1993）参照。 （25）保険の場合，約款記載の諸種の特典を行使する権利であり，例えば受取人の変更，契約の解約，譲渡，譲渡の取消，証券の質入，証券担保の借入等に関する権利をいう（生命保険文化研究所『2004 生命保険用語英和辞典』（2004）394頁）。 これは契約の形式にのみ依拠した構成の仕方で あり，租税回避を招きやすいとされるが，わが国 では，被相続人が保険契約者か否かではなく被相続人による保険料負担を課税要件としており実質的構成であるとの指摘がある（水野•前掲注 （7）115 頁）。
（26）例えば，連生生残者年金契約。
（27）年金で支払を受ける場合と年金の代わりに一括で支払を受ける場合をいう。See Bittker， Clark，McCouch，Federal Estate and Gift

Taxation（Eighth Edition），2000，at 391.
（28）故人が支払を続けさせる法的効力のある権利 を持っていたかどうかを問わず，故人が死亡時に実際に年金あるいは他の支払を受け取っていた場合に，年金あるいはそれ以外の支払が故人に
「支払われるべきであった」場合となる。また，故人が，故人の死亡時に，故人が支払を受ける現権利（present right）を持っているかどうかを問 わず，故人の死亡直前に，故人が将来支払を受け る法的効力のある権利を有していた場合には，
「年金あるいはそれ以外の支払を受け取る権利 を保有していた」となる（Reg § 20．2039－1）。
（29）年金，生命保険あるいは定期保険の権利の評価 は，長官が定める表に基づき，かつ，利子率を用 いて決定される（I．R．C．§7520）。

年金評価の具体例として，Reg．§20．2031－8に示されているものは以下のとおりである。
例（1）
X は，生命保険会社から連生生残者年金を購入 した。 X はその終身に年 1200 ドルの支払を受け取るものとし，かつ，Xの死亡後に彼の妻は彼女 の終身に年 1200 ドルの支払を受けるものとする。 その購入 5 年後，彼の妻が 50 歳の時に X は死亡 した。彼の死亡時の年金契約の価額は，その会社 が 50 歳の女性の終身に年 1200 ドルを支払うた めに提供する年金に対して請求する料金の額で ある。
例（2）
Y は彼の妻の生命につき生命保険証券の所有権の付帯権利を保有したまま死亡した。その証券 は，これ以上のその会社への支払は不要という証券だった（例えば，一時払保険証券あるいは払済証券）。 Y の死亡時の保険証券の価額は，その会社が被保険者の年齢の者の生命につき同じく指定された額の一時払契約に対して請求する料金 の額である。例（3）

Z は彼の妻の生命につき生命保険証券の所有権の付帯権利を保有したまま死亡した。その証券 は，Zの死亡の 9 年 4 ヶ月前に， Z の妻が 35 歳 の時に発行された普通生命保険である。総年間保険料は，2811 ドルで，故人は最終保険料の支払期日後 4 カ月で死亡した。 Z の死亡時の保険証券 の価額は，次のように計算される：
（1） 10 年後の保険年度末責任準備金 14,601 ド

ル
②9年後の保険年度末責任準備金 12，965 ドル
（3）増加 1，636ドル（1）－（2）
（4）その増加額の 3 分の 1 （ Z は最終保険料支払期日後 4 ヶ月で死亡している）545．33 ドル
⑤ 9 年後の保険年度末責任準備金 12，965 ドル
（6） Z の死亡時点に改定された保険年度末責任準備金 $13,510.33$ ドル（4）＋（5）
（7）総保険料の 3 分の $2(2 / 3 \times 2,811$ ドル） 1,874 ドル
（8）保険証券の価額 15，384．33 ドル（6）＋7 ）
（30）渋谷•前掲注（6） $114 \sim 115$ 頁，辻•前掲注（6） 357 $\sim 359$ 頁。
（31）最高裁平成 2 年 7 月 17 日判決。佐藤英明教授 は，本判決により，みなし相続財産にならない死亡保険金（他人を被保険者，自己を保険金受取人 として自ら保険料を負担）は，すべて課税所得と なることが明らかにされたとされる（佐藤英明
「保険契約者が取得した死亡保険金は所得税法上非課税所得となるか」ジュリスト 984 号（1991） 206 頁）。後で触れる据置保険金の場合は，この米国の取扱いと同様である。
（32）保険金受取人に関して保険者が保有する金額 とは，次に掲げる金額をいう。
（1）オプションとしてあるいはそれ以外の方法 で，被保険者の死亡日以降にその金額を支払う ために生命保険契約で規定される協定に基づき保険者が保有するもの
（2）その保険金受取人との協定の価値に等しい次に掲げるもの
（1）故人の死亡日のもの（生命保険契約に基づ いて行使されるいかなるオプションもその時 に行使されたものとする），かつ，
（2）協定と長官が規定した死亡表に基づいて支払金額を計算する際に，保険者が使用した利子率を基準に割り引いたもの
（33）生命保険契約に基づく死亡保険金の支払方法 として，現金あるいは利息のみ支払，定額分割支払，一定期間分割払，終身年金のいずれかを選択 する（生命保険文化研究所『2004 生命保険用語英和辞典』（2004）759頁）。
（34）終身年金の場合は，IRS が規定する死亡表に基 づいて決定される受取人の平均余命を用いる
（See Bittker，McMahon，Zelenak，Federal Income Taxation of Individuals（Third

Edition），2002，at 6－10．）
（35）Id，at 6－9，6－10．
（36）Id，at 6－11．
（37）契約は，次に掲げる事項を規定しない場合は年金契約として扱われないものとする（I．R．C．§ 72 （ s ）（1））。
（A）その契約の所有者が年金開始日以後かつそ の契約のあらゆる利息が分配される前に死亡 する場合には，その利息の残存部分は少なくと も彼の死亡日時点で用いられていた分配の方法と同程度の速さで分配され，かつ
（B）その契約の所有者が年金開始日前に死亡す る場合には，その契約のあらゆる利息はその所有者の死亡後 5 年内に分配される。
（38）年金開始日現在の契約への投資は次の（1）から
（2）を控除して計算される（I．R．C §72（c）（1））。
（1）その契約に対して支払われた保険料その他の対価の総額
（2）年金開始日前に，契約に基づいて受け取った総額のうち IRC に基づいて総所得から除外される金額
（39）契約に基づく期待収益は，次のように決定され る（I．R．C．§ 72（c）（3））。
（1）平均余命 その契約のもとでの期待収益が，年金開始日以後の期間，一人以上の平均余命の全体あるいは部分による場合には，期待収益は長官が規定した保険数理表を参照にして計算さ れるものとする。
（2）分割払い（1）の適用がない場合には，期待収益はその契約のもとで年金として受け取ること ができる金額の総額である。
（40）Supra note 34，at6－15．
（41）Id，at6－15．
（42）岡村•渡辺•高橋前掲注（21）151頁。
（43）配当あるいは同様の性質をもつ分配額も年金 として受け取らなかった金額として扱われる （I．R．C §72（e）（1）（B））。
（44）その金額の受取直前のその契約に係る解約返戻金（cash value）（解約控除（surrender charge）
を考慮しない）がその時点でのその契約への投資 を超える部分までは，その契約に係る所得へ配賦 される。
（45）所得へ配賦されなかった部分がその契約の投資へ配賦される部分となる。
${ }^{(46)}$ I．R．C．§ 1014（b）（9）（A）．See Bittker，Lokken，

Federal Taxation of Income，Estates and Gifts（Third Edition），1999，at 12－37．
（47）Supra note 27，at 392－393．
（48）Reg．§ 1．691（d）－1（c）．Id，at 392－393．
（49）山下友信『保険法』有斐閣（2005）508頁以下。他人のためにする保険契約は，保険契約者と保険者間の法律関係（補償関係）と保険契約者と保険金受取人間の法律関係（対価関係）の二重構造からなるとする（同513頁）。
（50）藤田友敬「保険金受取人の法的地位（1）」法学協会雑誌 109 巻 5 号（1992）729～731頁参照。 （51）ここに掲げた権利のうち，解約払戻金請求権，契約者配当請求権，契約者貸付請求権は，その権利の履行に関して保険期間中課税上の配慮を要 するものである。残りの解約権，保険金受取人の指定権および指定変更•撤回権，契約の内容に関 する変更権は，それらを保険契約者が留保するこ とによりその保険契約に対して支配•影響を及ぼ すことが可能となる権利である。
（52）大森忠夫『保険法（補訂版）』有斐閣（1985）
274 頁，山下孝之『生命保険の財産法的側面』商事法務（2003）49頁。
（53）山下•前掲注（49）511頁。これを死因処分とす る見解（例えば，大森忠夫「保険金請求権と相続財産」大森忠夫•三宅一夫『生命保険契約法の諸問題』有斐閣（1958）230頁）と，契約を類型化 し定期保険あるいは積立性の保険契約の危険保険料部分については生前の無償処分であるとす る見解（藤田友敬「保険金受取人の法的地位（2）」法学協会雑誌109巻6号（1992）1066頁注 38） がある。
（54）山下•前掲注（49）508頁。
（55）山下•前掲注（52）49頁。
（56）中川善之助•泉久雄『相続法（第四版）』有斐閣（2000）207頁。
（57）我妻栄•立石芳枝『親族法•相続法』日本評論新社（1952）487頁。
（58）中川•泉•前掲注（56）207 頁。「税制が過重で あるが故の苦肉の策」であるとの指摘。
（59）青谷和夫「生命保険金債権の相続性と非相続性
（下）」保険学雑誌 383 号（1953） 83 頁脚注（1）。
（60）近藤•三谷前掲注（11）532～533 頁。
（61）中川•泉•前掲注（56）207頁。
（62）村井正「第一章 第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合」北野弘久編『コンメ

ンタール相続税法』勁草書房（1974）41頁。 （63）例えば，山下•前掲注（49）513頁以下，山下友信「生命保険金請求権取得の固有権性（二•完）」民商法雑誌 83 巻 4 号（1981）577～580頁，藤田•前掲注（50） 1060 頁以下。
（64）山下友信教授は，保険金請求権の持戻し額は， その評価の基準時を保険事故発生時（相続開始時）とし，その時点の価額である保険金額とする
（山下•前掲注（63）580頁）。相続開始時は持戻 ないし減殺の対象となる贈与の評価の時点の通説であること，保険金額説は相続人間の公平を重視する立場に合致することを理由に挙げられて いる。
（65）大森•前掲注（53）229 頁，青谷•前掲注（59） 83頁。大森忠夫教授によれば，相続税法のみなし規定は，「わが相続税法上の取扱においては，原則 として保険金額の遺贈と同様に取扱われている が，これはもとより税法上の特別の取扱に過ぎな い。」（大森•前掲注（53）67頁）とする。
（66）保険契約者の払込保険料の保険料全額に占め る割合を保険金に乗じて得た額とする（谷口知平•久貴忠彦編『新版注釈民法（27）相続（2）』有斐閣（1989）103頁）。
（67）契約類型ごとに，自己のためにする保険契約締結後保険金受取人指定…保険金額，死亡保障だけ の定期保険•終身保険…保険料額，貯蓄部分の大 きい契約•指定撤回可能•生存保険との組合せ…貯蓄保険料部分（解約払戻金額）とする方法（山下•前掲注（49） 514 頁，藤田•前掲注（53）1063～ 1064 頁）。
（68）山下•前掲注（49） 513 頁。
（69）昭和 60 年保険審議会答申。
（70）山下 •前掲注（49） $56 \sim 57$ 頁，出口治明『生命保険入門』岩波書店（2004）41頁，上山道生『保険入門（第 2 版）中央経済社（2002）134 頁。年金額は，定額方式，逓増型，当初に手厚くその後年金額が減少するタイプの 3 通りの決め方があ り，その支給期間によって，終身年金（被保険者 の生存中一生涯にわたつて支給），有期年金（被保険者の生存中一定期間に限って支給），確定年金（被保険者の生死にかかわらず一定期間支給） に分類される。
（71）山下•前掲注（49） 29 頁。
（72）藤原和人編『図説 日本の生命保険 昭和 59年版』財経詳報社（1984年）52頁。
（73）山下•前掲注（49） 34 頁。
（74）山下•前掲注（49）57頁。昭和60年保険審議会答申。
（75）山下•前掲注（49）34 頁脚注57。
（76）國崎裕『生命保険（第5版）』東京大学出版会 （1977）101頁。
（77）藤原•前掲注（13）52 頁。
（78）三木•大垣前掲注（20）7頁。品川芳宣「年金払生活保障特約付終身保険契約に基づき支払われ た年金と所得税の関係」TKC 税研情報 16 巻 2 号
（2007）55 頁，木島裕子「特約年金についての二重課税」税理50巻4号（2007）142頁。

年金と一時金の所得税課税の相違について，三木義一教授は年金を一括払の保険金の代物弁済 と捉えると不合理であると指摘され，品川芳宣教授も税負担のアンバランスを生じると疑問を呈 されている。
（79）青谷和夫「年金の基本権と支分権およびその消滅時効」民商法雑誌第 54 巻第 2 号（1966） 165頁。
（80）青谷•前掲注（79）166頁。
（81）反対，奥谷健「年金受給権と特約年金の二重課税（控訴審判決）」税務 QA71 号（2008）47頁，奥谷健「年金受給権と特約年金の二重課税」税務 QA61 号（2007）71頁，前野悦夫「死亡保険金 と同時に支払われた第1回目の特約遺族年金は，相続により取得するものに該当しないことから非課税ではないとした事例」税務弘報 54 巻 14号（2006）150頁，木島•前掲注（78）143 頁。奥谷准教授は，年金額および年金受給期間が確定し ている場合には，年金受給権は支分権の集合した ものであり（高裁判決に対して），基本権たる年金受給権と支分権は本質的には同じものである （地裁判決に対して）とされる。
（82）金子宏教授は，「被相続人の死亡により取得し た年金受給権に対しては，将来受けとるべき年金 の金額を現在価値に割り引いた金額の合計額を課税標準として相続税を課すべきであり，現実の年金の受領の際には，受領額からそれに対応する相続税課税対象額を控除した金額が所得税の課税対象になると解すべき」とされる（金子宏『租税法（第14版）』弘文堂（2009）166～167頁脚注12）。相続税課税対象額が相続税法 24 条の適用を当然 の前提とされているのか，年金現価を指すのかは具体的に示しておられないが，後者であれば私見

と近い。因みに，同第13版では，「被相続人の死亡により取得した年金受給権に対しては，その現在価値を課税標準として相続税が課されるから， その支分権としての現実の年金の受領は，所得税 の対象とはならないと解すべき」とされている （金子宏『租税法（第13版）』弘文堂（2008）164 $\sim 165$ 頁脚注 12）。

武田昌輔「事例研究 113 回 年金受給権に対す る相続税の課税と年金に対する所得税の課税」税研134号（2007）49～50頁，小林栢弘「個人年金保険（生命保険）に係る所得税及び相続税•贈与税について」税務通信2969号（2007）52 頁，岸田貞夫「保険年金は相続税の課税対象であるから，相続人がその後に受ける年金については所得税 を課すことはできないとされた事例」TKC 税研情報 16 巻 4 号（2007）163頁，池本征男「被保険者の死亡に基因して支払われる生命保険契約 の保険年金は，相続税の課税対象であるから相続人がその後に受ける年金について所得税を課す ることはできないとされた事例」国税速報 5852号（2006） 12 頁，前野•前掲注（81） 150 頁。異 なる見解として，酒井克彦「関連者間における所得移転と所得税の課税対象（下）」税務事例 39 巻 8号（2007）58頁，木島•前掲注（78） 143 頁。
（83）平成 12 年 11 月 8 日裁決（裁決事例集 60 号）。 そこでは，養老保険の生命保険契約に基づく満期保険金の全額を据え置いた場合の所得税課税に ついて争ったものである。国税不服審判所は，生命保険契約と据置契約の関係について，上記のと おり示した上で，満期保険金は，支払を受けるべ き権利が確定した年分の一時所得に該当すると した（裁決事例集 60 号 237 頁）。
（84）小林•前掲注（82）60頁。
（85）以下の理由以外にも，本稿の生命保険の検討に は，直接関係はないと思われるが，資産性所得は担税力が高いにもかかわらず，低率の分離課税が なされているために相続課税がなされるという理由も挙げられている。水野忠恒『租税法（第 4版）』有斐閣（2009）613頁。
（86）水野•前掲注（85）613頁。
（87）金子宏「相続税制度の構造的改革」税研 102号（2002）12頁。
（88）この立場においては，相続•遺贈による家族内 の財産移転は，国内総生産に何らの変更を加えな いという理由もあるとされる（水野•前掲注（85）

613～614頁）が，本稿の対象である生命保険に ついてその理由はあてはまらない（水野•前掲注 （7）115 頁）。
（89）これについては，本件に関連して，実質的•経済的観点からの二重課税防止規定ではなく，あく までも法律的な観点からのものであるとする指摘がある（酒井•前掲注（82）54～55頁）。
（90）池本•前掲注（82）12 頁，酒井•前掲注（82）58頁。
（91）武田昌輔名誉教授は，年金は一時金の分割払い による回収額であって年金所得ではなく，そこに含まれる運用益部分について課税すべきである とする（武田•前掲注（82）49～50 頁）。また，浅妻章如准教授は，所得額について，所得税法 37条（必要経費）の解釈として認められるか定かでは ないが，「果樹の減価償却に相当するものを本件年金に対する所得課税の際にも控除（年金受給権 の現価に基づき定額法によるならば 138 万円）す るべきであろう。」とされる（浅妻章如「年金受給権と年金／相続税と所得税の課税関係」税研 148 号（2009）77～78頁）。
（92）酒井•前掲注（82） $56 \sim 57$ 頁。その理由として一時金の場合は保険金請求権行使と保険金の受領が同時であるが，年金受給権の取得は，単に受給資格を有するに留まるとされる。
（93）小林•前掲注（82） $55 \sim 56$ 頁。
（94）酒井克彦「関連者間における所得移転と所得税 の課税対象（上）」税務事例 39 巻 7 号（2007） 60頁。酒井•前掲注（82）57～58頁）
（95）渋谷•前掲注（6） 112 頁。
（96）渋谷•前掲注（6）112頁。
（97）岡村忠生「さやかの幸せ」佐藤英明編『租税法演習ノート〔補正版〕』弘文堂（2006）131頁。同様の指摘として，小林•前掲注（82）58～59 頁。
（98）「昭和 38 年 12 月 所得税法及び法人税法の整備に関する答申」税制調査会 $59 \sim 61$ 頁。
（99）最高裁平成 17 年 2 月 1 日判決（TAINS：Z255 －09918）。
（100）品川•前掲注（78）57頁。
（101）両方の性質を併せ持った生死混合保険もある。 （102）大森•前掲注（52）261頁。
（103）保険を賭博的行為に利用する可能性が高い死亡保険契約については，被保険者の同意を必要と
している（商法 674 条，保険法 38 条）。
（104）大森•前掲注（52） 260 頁。
（105）山下•前掲注（49）6頁。受取保険金と支払保険料総額との差額部分は，本来被保険者が死亡しな ければ稼得することができた課税所得に相当す る部分という捉え方もある（渋谷•前掲注（6） 117頁）。この場合，生命保険金取得の時点をその課税所得への課税機会と見ると，この部分への所得課税はやはり相続税課税で補完されているとい えよう。
（106）水野•前掲注（7）115頁。生命保険金が所得税課税から除外される取扱いは，包括的所得概念 もとでは優遇措置であるとされる（水野•前掲注
（7）116頁）。
（107）山下 •前掲注（52）51頁。
（108）江頭憲治郎教授は，「保険とは，同種の危険（財産上の需要（入用）が発生する可能性）に曝され た多数の経済主体（企業•家計）を一つの団体と見ると，そこには大数の法則が成り立つことを応用して，それに属する各経済主体がそれぞれの危険率に相応した出捐をなすことにより共同的備蓄を形成し，現実に需要が発生した経済主体がそ こから支払いを受ける方法で需要を充足する制度をいう」とされる（江頭憲治郎『商取引法（第四版）』弘文堂（2005）377頁）。また，渋谷雅弘教授は，保険料を純粋保険料と貯蓄保険料に分け た上で，純粋保険料部分は「保険というギャンブ ルにおける敗者から勝者への経済的価値の移転 である」とされる（渋谷•前掲注（6）116頁）。
（109）三木 •大垣前掲注（20） 8 頁。
（110）武田•前掲注（14）2382頁
（111）その改正の理由は，近年における保険商品の多様化により簡易な計算により難い商品が販売さ れるようになったこと，コンピューターの発達等 による簡易な計算によらずとも個々の保険契約 について対応が可能になったという状況および課税の適正化を推進する観点からとされる（『平成 15 年版改正税法のすべて』大蔵財務協会
（2004）518頁以下）。旧法 26 条が，評価額と時価との乘離を利用して相続対策に活用されてい たという指摘がある（芝原一「生命保険•変額年金保険の評価と活用」税務弘報51号（2003）52頁）。
（112）村井•前掲注（62）41頁。
（113）金子宏『租税法（第 14 版）』弘文堂（2009） 470頁，水野•前掲注（85） 621 頁，武田•前掲注（14） 760頁，村井•前掲注（62） 42 頁。また，村井教授は，

みなし規定は，ある意味ではいわば「実質課税原則」の一態様であるとされる。
（114）「相続税の評価において，山林について認めら れているような被相続人の生存中に発生した所得に係る所得税相当分を減額する措置を講ずる ことについて検討するものとする」（「昭和 38 年 12 月 所得税法及び法人税法の整備に関する答申」税制調査会 61 頁）。
（115）橋本守次氏は，「最終的には，整備答申のよう な方向での立法的解決を図るべき」とされる（同

「生命保険契約により支払われる年金と年金受給権の二重課税に関する長崎地裁判決」税務弘報 55 巻 5 号（2007） 172 頁）。
（116）橋本守次氏によると，相続税法 24 条による有期定期金の評価に用いられる割合は，「年利率 8分としてその複利現価を計算し，これを適当に端数整理したもの」であり，「利率が極めて低いも のとなっている現在この割合は当然見直すべき」 とされる（橋本守次『ゼミナール相続税法』大蔵財務協会（2007）826頁（注1）。大垣尚司教授は，
「現在価値の水準そのものを見直して同条を改正するか，より精緻に，評価に用いる現在価値を厳密な数理計算に基づく保険会社のそれを採用 する等の対応をすべき問題である」とされる（三木•大垣前掲注（20）18頁脚注9））。
（117）契約者配当については，その受取方法は保険会社が約款で定めており，契約により異なる（山下•前掲注（49）510頁）。それに応じて課税上の処理も異なる。受取方法には，（1）現金受取，（2）保険料相殺，③保険買増配当，（4）積立（据置）配当 があるが，（1）および（2）による場合は保険料の割戻 しとして，（3）および（4）による場合は保険金受取時 に課税される（所令 183 1 I I）。
（118）水野教授は，「生命保険の課税において保険契約の形式に対する課税の影響を抑えるためには， その課税の対象を経済的実質に応じて構成する ことが望ましい。」とされる（水野•前掲注（7）115頁）。

