平成 21 年 12 月 15 日以降の相続に係る
農地等についての相続税の納税猶予の特例

平成 21 年度税制改正により農地等についての相続税の納税猶予の特例が改正されました。
平成 21 年 12 月 15 日以後の相続や遺贈により取得した農地等について、この特例の適用を受けようとする方は、「相続税の申告のしかた（平成 21 年 4 月相続開始分以降用）」の 17～19 ページの「（8）農地等についての相続税の納税猶予の特例」及び 59 ページの「（6）農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合」にかかわらず、このリーフレットをご覧ください。
なお、相続税の申告書第 12 表は、表番号の下に「（平成 21 年 12 月 15 日相続開始以降用）」と記載のあるものを使用してください。

（改正のあらまし）

被相続人（亡くなられた人をいいます。）が特定貸付（農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付費をいいます。）を行っていた農地又は採草放牧地については、被相続人の死亡の日までにその農業の用途においてもみなすとともに、相続人が相続税の申告書の提出期限までに、相続及び遺贈により取得した農地又は採草放牧地につき特定貸付を得た場合には、被相続人の農業の用途においても採草放牧地に該当するものとみなすこととして、農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することとされました。

１ 特例のあらまし

農業を営んでいた被相続人又は特定貸付を行っていた被相続人から相続人が既に農業を営む場合又は特定貸付を行っている場合には、一定の要件を満たして取得した農地等の価額のうち農業投資価格（農業投資価格は、国税庁ホームページ[www.nta.go.jp]で確認することができます。（財研評価基準書、路線価囲・評価係数表[www.rosenka.nta.go.jp]）による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます（猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。）。
この農地等納税猶予税額は、次の一都三県に該当することとなったときに免除されます。
なお、相続時総合課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。

② 免除される場合

① 特例の適用を受けた相続人が「農業廃止」という場合（この特例の適用を受ける農地等をいいます。）の全部を相続税特別措置法第 70 条の 4 の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合※ 特定貸付けを行っていない被相続人には限ります。

② 特例の適用を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を 20 年間継続した場合（市街化区域内農地等に対する農業等納税猶予税額の部分に限ります。）※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人には限ります。

（注）1 「都市営農農地等」とは、都市計画法第 8 条第 1 項第 14 号に掲げる生産緑地区域内にある農地又は採草放牧地で、平成 3 年 1 月 1 日において首都圏、近畿圏及び中部圏の都市計画市（東京都の特別区を含みます。）の区域内に所在し、生産緑地法第 10 条又は同法第 15 条第 1 項の規定による買取りの申出がなされないものをいいます。

2 「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地をいいます。

また、上記①から③までのいずれかに該当する前に、特例農地等について農業経営の廃止、譲渡、転用等の一定の事由が生じた場合には、農地等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません（特例農地等の買換えや取引交換等により譲渡した場合などは納税猶予の継続や利子税の軽減の特例がありますので、税務署におたずねください。）。

○ 国税庁ホームページ[www.nta.go.jp]において、相続税に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。なお、お分かりにならないことがありましたら、税務署におたずねください。
※ 税務署での面接による個別相談（相続書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談等）を希望される方は、税務署にて時間なく相談に対応できるよう、あらかじめ電話により面接日時を予約（事前予約制）していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
2　特例を受けるための要件
この特例の適用が受けられるのは、次の要件に該当する場合です。
(1) 被相続人の要件
被相続人は、次の①から④までのいずれかに該当する人であること。

① 死亡の日まで農業を営んでいた人

② ※ 死亡の日まで受贈者が贈与と納税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。

③ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者により、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため貸借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人

④ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人

(注) 「特定貸付け」とは、市街化区域内農地等以外の農地又は採草放牧地等について行う地上権、永小作権、使用貸与による権利又は貸借権（貸借権等といいます）の設定による、次の①から③までのいずれかの貸付けをいいます。

① 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のうち同項第1号に掲げる農地売買等事業のために行われた貸付け

※ 被相続人が行っていた上記(注)①の貸付けには、次の貸付けが含まれます。

i 農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号）（改正農地法といいます。）による改正前農業経営基盤強化促進法（旧基盤強化法といいます。）第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために都道府県農地保有合理化法人（同法第3条第1項の承認を受けた法人）（同法第5条第2項第4号の規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限ります。）に対し行っていた貸付け（(注)③の※印に該当するものを除きます。）

ii 旧基盤強化法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のための市町村農地保有合理化法人（同法第3条第1項の承認を受けた法人）（同法第6条第3項の規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限ります。）に対し行っていた貸付けのうち、市町村農地保有合理化法人が、改正農地法附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされている旧農地売買等事業（旧基盤強化法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいいます。）を実施している場合におけるその貸付け（(注)③の※印に該当するものを除きます。）

② 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業のうち同項第1号イ又は同項第2号に掲げる農地所有者代理事業若しくは同項第1号ロに掲げる農地売買等事業のために行われた貸付け

※ 被相続人が行っていた上記(注)②の貸付けには、旧基盤強化法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のための市町村農地保有合理化法人に対し行っていた貸付けのうち、市町村農地保有合理化法人が、農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程（同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいいます。）の承認を受けていない場合におけるその貸付け（(注)③の※印に該当するものを除きます。）が含まれます。

③ 農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるとおりに該当する貸付け

※ 被相続人が行っていた上記(注)③の貸付けには、旧基盤強化法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行ったものとみなされます。

(2) 農業相続人の要件
農業相続人は、被相続人の相続人で、次の①から④までのいずれかに該当する人であること。

① 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

② 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるための推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を継続し、税務署長に届出をした人

※ 賛与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。

③ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため貸借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人

※ 賛与者の死亡後も引き続いて貸借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。

④ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
(3) 特例農地等の要件

特例の対象となる農地等は、次の①から⑤までのいずれかに該当するものであり、相続税の期限内に申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。

① 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
② 被相続人が特定贈与を行っていた農地等又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等又は採草放牧地
③ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
④ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた農地等
⑤ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地等

(注) 1 「農地等」とは、農地（特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知（同条ただし書の規定による公告を含みます。）に係るものを除きます。）及び採草放牧地（特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。）又は採取放牧地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市（東京都の特別区を含みます。）の区域内に所在し、都市営農農地等に該当しないものをいます。

2 「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する都市計画区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市（東京都の特別区を含みます。）の区域内に所在し、都市営農農地等に該当しないものをいます。

3 「都市営農農地等」とは、「特例のあらまし」の表（注）1のものをいます。

4 「農地等」とは、農業区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地又は採取放牧地に改めて、農業の用に供するものをいます。

5 「一時的道路用地等」とは、一定の公共の事業の用に供するために特例農地等をその公共事業のために一時的に供用しているものをいます。

6 「営農困難時貸付け」とは、納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けている人が、障害や病気などの事由で特例の適用を受けていた農地等での営農が困難な状態となったために、その農地等について譲渡権等の設定による貸付けを行った場合のその貸付けをいいます。

(4) 申告の手続

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に出すこともとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額を見合う担保（特例農地等でなくても差し支えありません。）を提供する必要があります。

なお、特定貸付けを行った農地又は採取放牧地につきこの特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告書に「特定貸付けに関する届出書」を添付して提出する必要があります。

(5) 添付書類

この特例の適用を受ける場合の相続税の申告書に添付して提出していた主な書類は次のとおりです。

① 戸籍謄本
② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの）
④ 相続税の納税猶予に関する適格証明書
⑤ 担保関係書類
※ 詳しくは「相続税・贈与税の延納の手引き」をご覧ください。

「特定貸付けに関する届出書」及びその添付書類（特定貸付けを行っている場合に限ります）※ 特定貸付けを行った日の翌日から2月を経過する日の申告書の提出期限後となるときで、申告書に届出書を添付して提出ができない場合には、申告書に「農業相続人が特定貸付けを行った特例貸付け農地等に関する明細書」を添付して提出し、届出書は特定貸付けを行った日から2月以内に提出します。

(6) 納税猶予期間中の手続

この特例の適用を受けている農業相続人は、農地等納税猶予税額の全部について免除されるまでの又は農地等納税猶予税額の全部について納税の猶予が切れるまでの間、相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書（この届出書を「継続届出書」といいます。）を提出しなければなりません。

なお、継続届出書の提出がない場合には、この特例の適用が打ち切られ、農地等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
(7) 農地等納税猶予税額の納付
イ 農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている相続税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署におたずねください。

<table>
<thead>
<tr>
<th>特例農地等について、譲渡等があった場合</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(注) 譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用権等による権利若しくは権利権等の設定（農用地利用計画に基づくもの等で一定の要件を満たすものを除きます。）又はこれらの権利等の譲渡若しくは農地について農業法第35条の規定による耕作の放棄の通知（同条ただし書の規定による公告を含みます。）があった場合も含まれます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

② 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
③ 継続届出書の提出がなかった場合
④ 担保価額が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求
⑤ 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合や都市計画の
⑥ 準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、

ロ 利子税
イ により納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間
（日数）に応じ、次の区分によりそれぞれに掲げる割合で利子税がかかります。

(イ) 特例農地等のうち相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるもの
の有する農業相続人 年3.6％

(ロ) 特例農地等のうち相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるもの
の有しない農業相続人

1) 特例農地等のうち相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等であ
る部分に対応する部分の金額を基礎とする部分 年6.6％

2) 以外の部分 年3.6％

ただし、各年分の前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4％を加算した割合が年
7.3％に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合（0.1％未満の端
数切捨て）になります。

(算式)
6.6％又は3.6％ × (前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率＋4％)

(注) 日本銀行が定める基準割引率が変動すると利子税の割合も変動します。
詳しくは税務署（管理運営担当）におたずねください。

ハ 特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の軽減
特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合には、利子税の額が2分の1に軽減されま
す。
なお、利子税の軽減の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者等の収用交換等による譲渡を
受けたことを証する書類を添付した届出書を提出する必要があります。

農地等の生前一括贈与の特例（贈与税の特例）
贈与税の申告において、農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等の価額に対応する贈与税額を一定の要件の下に農地等の贈与者が死亡する日まで納税を猶予する制度です。この特例の適用を受けた農地等は、贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされ、その時に納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。

平成22年1月
税務署この社会あなたの税がいきている