熊本県建設産業団体連合会会長 様

熊本県土木部監理課長

公共工事請負契約書に貼付する収入印紙の取扱いについて（依頼）
平素から本県土木行政の推進に御協力いただき，厚く御礼申し上げます。
さて，建設工事請負契約（変更契約を含む。）における契約書（以下「契約書」とい
う。）作成に係る印紙税については，税率の軽減措置（以下「軽減措置」という。）が適用されており，平成26年4月1日以降に作成する契約書からは，その軽減措置が拡充 されているところです。（別添「国税庁パンフレット」参照。）

つきましては，契約書への誤った税額の収入印紙の貼付を防止するため，軽減措置制度について，貴団体所属の皆様へ改めて周知いただきますようお願いします。

なお，超過貼付による税務署での還付手続きを行われる場合は，契約書の原本が必要となりますので，各発注機関に御相談下さい。

【問い合わせ先】
土木部監理課建設業班
担当：松 坂（内線：6021）
TEL：096－333－2485
FAX ：096－381－5404

##  

平成25年4月
国 税 庁

「所得税法等の一部を改正する法律」により，印紙税法及び租税特別措置法の一部が以下 のとおり改正されました。

## I 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については，平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて，印紙税の軽減措置が適用されます。

また，平成26年4月1日以降作成される契約書については，印紙税の軽減措置が拡充さ れることとなりました。
※ これまでは，平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。

## 1 軽減措置の概要

軽減措置の対象となる契約書は，「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち，以下のものです。

| 契約書作成年月日 | 契約書 | 記載された契約金額 |
| :---: | :---: | :---: |
| 平成25年4月1日～ | 不動産譲渡契約書 | 1 千万円を超えるもの |
| 平成26年3月31日 | 建設工事請負契約書 |  |
| 平成26年4月1日～ | 不動産譲渡契約書 | 1 O万円を超えるもの |
| 平成30年3月31日 | 建設工事請負契約書 | 1 O O万円を超えるもの |

（注）契約金額が上記の金額以下のものは，軽減措置の対象となりません。
不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば， その文書の名称は問わず，また，土地•建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書の ほか，売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等につ いても軽減措置の対象となります。

## 2 平成 25 年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される契約書の税率

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は，印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定 に関わらず，下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ，「軽減後の税率」欄の金額と なります。

| 契 約 | 金 額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 千万円超 | 5 千万円以下 | 2 万円 | 1 万 5 千円 |
| 5 千万円超 | 1 億円以下 | 6 万円 | 4 万 5 千円 |
| 1 億円超 | 5 億円以下 | 10 万円 | 8 万円 |
| 5 億円超 | 10 億円以下 | 20 万円 | 18 万円 |
| 10 億円超 | 50 億円以下 | 40 万円 | 36 万円 |
| 50 億円超 |  | 60 万円 | 54 万円 |


| 参考（軽減額） |
| ---: |
| 5 千円 $(25 \%$ 軽減） |
| 1 万 5 千円 $(25 \%$ 軽減） |
| 2 万円 $(20 \%$ 軽減） |
| 2 万円（ $10 \%$ 軽減） |
| 4 万円（ $10 \%$ 軽減） |
| 6 万円 $(10 \%$ 軽減） |

## 3 平成 26 年4月1日から平成 30 年 3 月 31 日までの間に作成される契約書の税率

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は，印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定 に関わらず，下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ，「軽減後の税率」欄の金額と なります。

|  | 契 約 | 金 額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 不動産譲渡契約書 |  | 建設工事請負契約書 |  |  |
| 10 万円超 | 50 万円以下 | 100 万円超 200 万円以下 | 400 円 | 200 円 |
| 50 万円超 | 100 万円以下 | 200 万円超 300 万円以下 | 1 千円 | 500 円 |
| 100 万円超 | 500 万円以下 | 300 万円超 500 万円以下 | 2 千円 | 1 千円 |
|  | 500 万円超 | 1 千万円以下 | 1 万円 | 5 千円 |
|  | 1 千万円超 | 5 千万円以下 | 2 万円 | 1 万円 |
|  | 5 千万円超 | 1 億円以下 | 6 万円 | 3 万円 |
|  | 1 億円超 | 5 億円以下 | 10 万円 | 6 万円 |
|  | 5 億円超 | 10 億円以下 | 20 万円 | 16 万円 |
|  | 10 億円超 | 50 億円以下 | 40 万円 | 32 万円 |
|  | 50 億円超 |  | 60 万円 | 48 万円 |


| 参考（軽減額） |  |
| :---: | :---: |
| 200 円 | （50\％旋澸） |
| 500 円 | （50\％䇸澸） |
| 1 千円 | （50\％軽減） |
| 5 千円 | （50\％軽澸） |
| 1 万円 | （50\％軽澸） |
| 3 万円 | （50\％䇸㼩） |
| 4 万円 | （40\％軽減） |
| 4 万円 | （20\％軽隇） |
| 8 万円 | （20\％㫋澸） |
| 12 万円 | （20\％㫎隇） |

## 4 軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」の範囲

軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは，印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1 に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
なお，不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
（例）建物の譲渡（契約金額 4,000 万円）と定期借地権の譲渡（契約金額 2,000 万円）に関する事項が記載された契約書 ○ この契約書に記載された契約金額は 6,000 万円（建物の契約金額 4,000 万円＋定期借地権の契約金額 2,000 万円） ですから，印紙税額は 4 万 5 千円（平成 2 6年4月1日以降に作成した場合は 3 万円）となります。

## 5 軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」の範囲

軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」とは，印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち，建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
なお，建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば，その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
（例）建物建設工事の請負（契約金額 5,000 万円）と建物設計の請負（契約金額 100 万円）に関する事項が記載された契約書
○ この契約書に記載された契約金額は5，100万円（建物建設工事の契約金額5，000万円＋設計の請負金額100 万円） ですから，印紙税額は4万5千円（平成 2 6年4月1日以降に作成した場合は3万円）となります。

《注》建設工事とは，建設業法第2条に規定する土木建築に関する工事の全般をいいます。 したがって，建設工事に該当しない，建物の設計，建設機械等の保守，船舶の建造又は家具•機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は，軽減措置の対象とはなり ません。

## II「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

現在，「金銭又は有価証券の受取書」については，記載された受取金額が3万円未満のもの が非課税とされていますが，平成26年4月1日以降に作成されるものについては，受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

## ○ 「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは，金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が，その受領事実を証明するために作成し，その引渡者に交付する証拠証書をいいます。

したがって，「領収証」「「領収書」，「受取書」や「レシート」はもちろんのこと，金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」，「相済」，「了」などと記入したもの，さらに，「お買上票」などと称するもので，その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証するものであるときは，金銭又は有価証券の受取書に該当します。

## 【収入印紙を誤って貼ったときは】

印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼ってしまった場合や印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には，所轄税務署長に過誤納 となった文書の原本を提示し，過誤納の事実の確認を受けることにより，印紙税の還付を受けることができます。

「領収証」等のように取引の相手方に交付する文書の場合でも，過誤納の事実の確認を受けるには，過誤納となった文書の原本を確認する必要がありますので，収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

## 【消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合の契約書，領収証】

消費税及び地方消費税の金額（以下「消費税額等」といいます。）が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課される べき消費税額等が明らかとなる場合には，「建物売買契約書」などの第1号文書，「工事請負契約書」などの第2号文書，「領収証」などの第17号文書について，その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。

## 【分からないときは】

軽減措置の対象となる契約書に該当するかどうか，税額がいくらになるか，また，還付 を受けるための手続など，印紙税についてお分かりにならない点がありましたら，最寄り の税務署（電話相談センター）へお尋ねください。
※ 国税庁ホームページでは税に関する情報等を提供しています。税に関する質問についてはタック ス・アンサー（よくある税の質問）もご利用ください。
【 国税庁ホームページ wwwntago.jp 】

