## 2021년 지방직 9급 행정법총론（2021．6．5）

## 해설 ：이승철

## ＊정답을 판별하기 위해 파악해야 하는 지문은 20 번 리 외에는 모두 기출문제 지문과 동일 또는 유사하게 구성됨．

## 01 행정법의 법원（法源）의 효력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）헌법개정•법률•조약•대통령령•총리령 및 부령의 공포는 관보에 게재함으로써 한다．
（2）「국회법 에 따라 하는 국회의장의 법률 공포는 서울특별시에서 발행되는 둘 이상의 일간신문에 게재함으로써 한다．
（3）법령의 공포일은 해당 법령을 게재한 관보 또는 신문이 발행된 날로 한다．
（4）관보의 내용 해석 및 적용 시기 등에 대하여 종이관보가 전자관보보다 우선적 효력을 가진다．

## 해설

（4）（ $x$ ）관보의 내용 해석 및 적용 시기 등에 대하여 종이관보와 전자관보는 동일한 효력을 가진다．（2018．10．16．법 개정으로 종이관보 우선에서 전자관보와 동일 효력으로 바퓜．）
－법령 등 공포에 관한 법률
제111조（공포 밎 공고의 절차）

（2）둑회법，제98조제 3 항 전단에 따라 하는 국횡ㅇ강의 법률 공포는 서울틀볏싱서 밸형되는 둘 이상의 일간신문에 게재함으로서 한다．

（4）관보의 내용 하석 및 적용 시기 등에 대하여 종이관보와 전자관보는 동일한 흐ㄹㅕㅕㅇ을 가진다．
제12조（공포일 •공고릴）제11조의 법령 등의 공포일 또는 공고린은 해당 법령 등을 게재한 관보 또는 신문이 발행된 날로 한다．
－법령 등의 공푱밥

| 유형 |  | 공포 방법 |
| :---: | :---: | :---: |
| 법률 | 대통령이 공포시 | 관보에 게재＊간보는 종이관보와 전자관보로 운영하고 관보의 내용 허석 및 적용시기 등에 대해 양자는 동일한 호력을 가짐． |
|  | 국회의장이 공포시 | 서울특별시에서 발행되는 둘 이상의 일간신문에 게재 |
| 대통령령•총리령•부령 |  | 관보에 게재 |
| 조례 | 지방자치단체장이 공포시 | 공보에 게재 |
|  | 지방의회의장이 공포시 | 공보나 일간신문에 게재 or 게시판에 게시 |
| 규칙 | 지방자치단체장이 제정시 | 공보에 게재 |
|  | 교육감이 제정시 | （7）공보나 일간신문에 게재 or 교육청 게시판에 게시 and（ㄴ）교육청 인터넷 홈페이지에 게시 |

## ［굔련기출 「법령 등 공포에 관한 법률 에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은？

2018 경참2차경령채용）
（ㄱ）헌법개정•법률•조약•대통령령•총리령 및 부령의 공포와 헌법개정안•예산 및 예산 외 국고부담계약의 공고는 관보（官報）에 게재함 으로써 한다．
（ㄴ）관보의 내용 해석 및 적용 시기는 전자관보를 우선으로 하며，종이관보는 부차적인 효력을 가진다．
（ㄷ）법률의 공포일은 해당 법률을 게재한 관보 또는 신문이 발행된 날로 한다．
（르）대통령령，총리령 및 부령은 특별한 규정이 없으면 공포한 날부터 20 일이 경과함으로써 효력을 발생한다．
（ㅁ）국민의 권리 제한 또는 의무 부과와 직접 관련되는 법률，대통령령，총리령 및 부령은 긴급히 시행하여야 할 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 공포일부터 적어도 90 일이 경과한 날부터 시행되도록 하여야 한다．
（1）（ 1$)$
（2）（ㄷ），（2）
（3）（ㄴ），（ㅁ）
（4）（ㄱ），（ㅁ）

## 

（1）과세관청은 과세처분의 취소를 다시 취소함으로써 이미 효력을 상실한 과세처분을 소생시킬 수 있다．
（2）행정청은 적법한 처분이 중대한 공익을 위하여 필요한 경우에는 그 처분을 장래를 향하여 철회할 수 있다．
（3）수익적 행정행위의 철회는 특별한 다른 규정이 없는 한 「행정절차법」상의 절차에 따라 행해져야 한다．
（4）처분청은 처분의 성립에 하자가 있는 경우 별도의 법적 근거가 없더라도 직권으로 이를 취소할 수 있다．

## 해설

（1）（x）침익적 처분의 직권취소가 무효가 아닌 한 다시 취소 불가（동일 내용의 새로운 처분을 해야 함）
과세관청은 과세부과처분의 취소에 당연무효사유가 아닌 위법사유가 있는 경우에는 이를 다시 취소함으로써 원부과처분을 소생시킬 수 없다 ：국세기본법 26 조 1호는 부과의 취소를 국세납부의무 소멸사유의 하나로 들고 있으나，그 부과의 추소에 하자가 있는 경우의 부과의 추소의 취소에 대하여는 법률이 명문으로 그 취소요건이나 그에 대한 불복절차에 대하여 따로 규정을 둔 바도 없으므로，설사 부과의 취소에 위법사유가 있다고 하더라도 당연무효가 아닌 한 일단 유효하게 성립하여 부과처분을 확정적으로 상실시키는 것이므로，과세관청은 부과의 취소를 다시 취소함으로써 원부과처분을 소생시킬 수는 없고 납세의무자에게 종전의 가세대상에 대한 납부의무를 지우려면 다시 법률에서 정한 부과절차에 좇아 동일한 내용의 새로운 처분을 하는 수밖에 없다（대판 1995．3．10．94누7027）．

| 직권취소에 무효사유인 하자 | 원처분은 아무런 영향 받지 않고 흐력 존속. <br> 상대방은 무효선언적 취소소송이나 무흐확인소송 가능, 처분청도 직권으로 무효 확인 가능 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 직퀀취소에 추소사유인 하자 | 침익적 처분에 대한 직권취소의 취소 가능성 |  | $\Rightarrow$ 춰소 불가(동일 내용의 새로운 처분을 다시 해야 함) |
|  | 수익적 처분에 대한 | 새롭게 형성된 제3자의 권익 침해 없음 | $\Rightarrow$ 취소 가능 |
|  | 직권취소의 취소 가능성 | 새롭게 형성된 제3자의 권익 침해 있음 | $\Rightarrow$ 취소 불가 |

(2) (O)• 행정기본법 제19조(적법한 처분의 철회) (1) 행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 항하여 철회할 수 있다.

1. 법률에서 정한 철호 사유에 해당하게 된 경우
2. 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우
3. 중대한 공익을 위하여 필요한 경우
(3) (O) 수익적 행정행위의 철회는 행정절차법 상 ‘권익을 제한하는 처분에 해당하므로 행정절차법 상의 절차(사전통지, 의견청취)를 거챠야 한다.
(4) (O) 행정처분을 한 처분청은 처분의 성립에 하자가 있는 경우 별도의 법적 근거가 없더라도 직권으로 이를 취소할 수 있다고 봄이 원칙이다. (대판 2017.3.30. 2015두43971)

답 (1)

## [관련기출 행정행위의 직권취소와 철회에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

2015 국기급
(1) 취소소송이 진행 중이라도 처분권자는 위법한 처분을 스스로 취소하고 그 하자를 보완하여 다시 적법한 처분을 할 수 있다.
(2) 당연무효가 아닌 상속세 부과를 직권취소한 것에 대하여 과세관청이 상속세 부과취소를 다시 취소함으로써 원래의 상속세부과최분 을 회복시킬 수 있다.
(3) 행정행위를 한 처분청은 이를 철회할 별도의 법적 근거가 없더라도 사정변경이 생겼거나 또는 중대한 공익상의 필요가 발생한 경우 에는 스스로 이를 철회할 수 있다.
(4) 행정행위의 직권취소사유는 행정행위의 성립 당시에 존재하였던 하자를 말하고, 철회사유는 행정행위가 성립된 이후에 새로이 발생 한 것으로서 행정행위의 효력을 존속시킬 수 없는 사유를 말한다.

## [관련기출 행정행위의 취소에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판려에 의함)

2008 국기급
(1) 과세관청은 과세부과처분의 취소에 당연무효사유가 아닌 위법 사유가 있는 경우에도 이를 다시 취소함으로써 원부과처분을 소생시 킬 수 있다.
(2) 직권취소사유가 존재한다는 사정만으로 이해관계인에게 처분청에 대하여 그 취소를 요구할 신청권이 부여된 것으로 볼 수는 없다.
(3) 행정처분의 하자가 당사자의 사실은폐나 기타 사위의 방법에 의한 신청행위에 기인한 깃이라 하더라도 그 처분이 수익적 처분인 때 에는 취소권제한의 법리가 적용되어야 한다.
(4) 행정행위를 한 처분청은 그 행위에 하자가 있는 경우라 하더라도 별도의 법적 근거가 있어야만 스스로 이를 취소할 수 있다.

## 

(1) 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.
(2) 부담이 처분 당시 법령을 기준으로 적법하다면 처분 후 부담의 전제가 된 주된 처분의 근거 법령이 개정됨으로써 행정청이 더 이상 부관을 붙일 수 없게 되었다 하더라도 곧바로 그 효력이 소멸하게 되는 것은 아니다.
(3) 처분과 실제적 관련성이 없어 부관으로 붙일 수 없는 부담이라도 사법상 계약의 형식으로 처분의 상대방에게 부과할 수 있다.
(4) 행정재산에 대한 사용-수익허가에서 공유재산의 관리청이 정한 사용•수익허가의 기간에 대해서는 독립하여 행정소송 을 제기할 수 없다.

## 해설

(1) (0)

- 행정기본법 제17조(부관)
(1) 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.
(2) 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.
(2) ( O ) 행정청이 수익적 행정처분을 하면서 사전에 상대방과 체결한 협약상의 의무를 부담으로 부가하였는데 부담의 전제가 된 주된 행정처분의 근거 법령이 개정되어 부관을 붙일 수 없게 된 경우, 위 협약의 효력이 곧바로 소멸하는 것은 아님 : 행정청이 수익적 행정처분을 하면서 부가한 부담의 위법 여부는 처분 당시 법령을 기준으로 판단하여야 하고, 부담이 처분 당시 법령을 기준으로 적법하다면 처분 후 부담의 전제가 된 주된 행정처분의 근거 법령이 개정됨으로써 행정청이 더 이상 부관을 붙일 수 없게 되었다 하더라도 곧바로 위법하게 되거나 그 효력이 소멸하게 되는 것은 아니다. 따라서 행정처분의 상대방이 수익적 행정처분을 얻기 위하여 행정청과 사이에 행정처분에 부가할 부담에 관한 협약을 체결하고 행정청이 수익적 행정처분을 하면서 협약상의 의무를 부담으로 부가하였으나 부담의 전제가 된 주된 행정처분의 근거 법령이 개정됨으로써 행정청이 더 이상 부관을 붙일 수 없게 된 경우에도 곧바로 협약의 효력이 소멸하는 것은 아니다. $\Rightarrow$ 고속국도 관리청이 고속도로 부지와 접도구역에 송유관 매설을 허가하면서 상대방과 체결한 협약에 따라 송유관 시설을 이전하게 될 경우 그 비용을 상대방에게 부담하도록 하였고, 그 후 도로법 시행규칙이 개정되어 접도구역에는 관리청의 허가 없이도 송유관을 매설할 수 있게 된 사안에서, 위 협약이 흐력을 상실하지 않을 뿐만 아니라 위 협약에 포함된 부관이 부당결부금지의 원칙에도 반하지 않는다. (더판 2009.2.12. 2005다65500)
(3) ( $x$ ) 행정처분과 실제적 관련성이 없어 부관으로 붙일 수 없는 부담을 사법상 계약의 형식으로 행정처분의 상대방에게 부과할 수 없다. : 공무원이 인•허가 등 수익적 행정처분을 하면서 상대방에게 그 처분과 관련하여 이른바 부관으로서 부담을 붙일 수 있다 하더라도, 그러한 부담은 법치주의와 사유재산 존중,

조세법률주의 등 헌법의 기본원리에 비추어 비례의 원칙이나 부당결부의 원칙에 위반도지 않아야만 적법한 것인바, 행정처분과 부관 사이에 실제적 관련성이 있다고 볼 수 없는 경우 공무원이 위와 같은 공법상의 제한을 회피할 목적으로 행정처분의 상대방과 사이에 사법상 계약을 체결하는 형식을 취하였다면 이는 법치행정의 원리에 반하는 것으로서 위법하다(대판 2009.12.10. 2007다63966).
(3) ( O ) 부담 외의 부관은 독립하여 쟁송 제기 불가 : 행정행위의 부관은 부담인 경우를 제외하고는 독립하여 행정소송의 대상이 될 수 없는바, 기부채납받은 행정재산에 대한 사용•수익허가에서 공유재산의 관리청이 정한 사용•수익허가의 기간은 그 허가의 효력을 제한하기 위한 행정행위의 부관으로서 이러한 사용•수익허가의 기간에 대해서는 독립하여 행정소송을 제기할 수 없다(대판 2001.6.15. 99두509).

## [관련기출 행정행위의 부관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

2018 국기급
(1) 부관의 일종인 사후부담은, 법률에 명문의 규정이 있거나 그것이 미리 유보되어 있는 경우 또는 상대방의 동의가 있는 경우에 허용 되는 것이 원칙이다.
(2) 취소소송에 의하지 않으면 권리구제를 받을 수 없는 경우에는, 부담이 아닌 부관이라 하더라도, 그 부관만을 대상으로 취소소송을 제기하는 것이 허용된다.
(3) 행정처분과의 실제적 관련성이 없어 부관으로 붙일 수 없는 부담은 사법상 계약의 형식으로도 부과할 수 없다.
(4) 법령에 톡별한 근거규정이 없는 한 기속행위에는 부관을 붙일 수 없고 기속행위에 붙은 부관은 무효이다.

## [관련기출] 행정행위의 부관에 대한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의힘)

2016 5급 일반승진
(1) 부담은 행정청이 행정처분을 하면서 일방적으로 부가하는 것이며, 부담을 부가하기 전에 상대방과 협의하여 부담의 내용을 협약의 형식으로 미리 정한 다음 행정처분을 하면서 이를 부가하는 것은 허용되지 않는다.
(2) 행정재산에 대한 사용•수익허가에서 공유재산의 관리청이 정한 사용•수익허가의 기간은 그 허가의 효력을 제한하기 위한 행정행위 의 부관으로서 이러한 사용•수익허가의 기간에 대해서는 녹립하여 행정소송을 제기할 수 없다.
(3) 원칙적으로 기속행위나 기속적 재량행위에는 부관을 붙일 수 없으나 만일 건축허가를 하면서 일정 토지를 기부채납하도록 하는 내 용의 허가조건을 붙였다하더라도 무효라고 할 것은 아니다.
(4) 행정처분과 실제적 관련성이 없어 부관으로 붙일 수 없는 부담이라도 이를 사법상 계약의 형식으로 행정처분의 상대방에게 부과하 는 것은 위법하지 않다.
(5) 부담부 행정행위인지 정지조건부 행정행위인지 여부가 불분명할 경우에는 최소침해의 원칙상 상대방에게 유리한 정지조건부 행정행 위로 보는 것이 타당하다.

## 

(1) 공중보건의사 채용계약 해지의 의사표피에 대하여는 공법상의 당사자소송으로 그 의사표시의 무효확인을 청구할 수 있다.
(2) 공법상 계약에는 법률우위의 원칙이 적용된다.
(3) 계약직공무원 채용계약해지의 의사표시는 항고소송의 대상이 되는 처분 등의 성격을 가진 것으로 행정처분과 같이「행정절차법」에 의하여 근거와 이유를 제시하여야 한다.
(4) 행정청은 공법상 계약의 상대방을 선정하고 계약 내용을 정할 때 공법상 계약의 공공성과 제3자의 이해관계를 고려하여야 한다.

## 해설

(1) (O) 실정법이 전문직공무원인 공중보건의사의 채용계약 해지의 의사표시는 일반공무원에 대한 징계처분과는 달라서 항고소송의 대상이 되는 처분등의 성격을 가진 것으로 인정되지 않고, 읻정한 사유가 있을 때에 관할 도지사가 채용계약 관계의 한쪽 당사자로서 대등한 지위에서 행하는 의사표시로 취급하고 있는 것으로 이해되므로, 공중보건의사 채용계약 해지의 의사표시에 대하여는 대등한 당사자간의 소송형식인 공법상의 당사자소송으로 그 의사표시의 무효확인을 청구할 수 있는 것이지, 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라는 전제 하에서 그 취소를 구하는 항고소송을 제기할 수는 없다(대판 1996.5.31. 95누10617).
(2) (ㅇ) 법률우위의 원칙은 모든 행정작용에 적용되므로 공법상 계약의 내용이 법령에 위반도어서는 안 된다.

- 행정기본법 제27조(공법상 계약의 체결) (1) 행정청은 법령등을 위반하지 아니하는 범위에서 행정목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 공법상 법률관계에 관한 계약(이하 "공법상 계약"이라 한다)을 체결할 수 있다. 이 경우 계약의 목적 및 내용을 뎡확하게 적은 계약서를 작성하여야 한다.
(3) ( $x$ ) 공법상 계약에는 행정절차법이 적용되지 않음 : 계약직공무원 채용계약해지의 의사표시는 일반공무원에 더한 징계처분과는 달라서 항고소송의 대상이 되는 처분 등의 성격을 가진 것으로 인정되지 아니하고, 일정한 사유가 있을 때에 국가 또는 지방자치단체가 채용계약관계의 한쪽 당사자로서 대등한 지위에서 행하는 의사표시로 취급되는 것으로 이해되므로, 이를 징계해고 등에서와 같이 그 징계사유에 한하여 호력 유무를 판단하여야 하거나, 행정처분과 같이 행정절차법에 의하여 근거와 이유를 제시하여야 하는 것은 아니다(대판 2002.11.26. 2002두5948).
(4) ( $O$ ) 행정기본법 제27조(공법상 계약의 체결) (2) 행정청은 공법상 계약의 상대방을 선정하고 계약 내용을 정할 때 공법상 계약의 공공성과 제 3 자의 이해관계를 고려하여야 한다.


## ［관련기출］공법상 계약 등에 관한 설명 중 옳지 않은 것은？（다툽이 있으면 판례에 의힘）

2010 국회8급
（1）계약직공무원 채용계약 해지의 의사표시의 무효확인을 구하는 소송의 경우 즉시확정의 이익이 요구된다．
（2）구＇사회간접자본시설에 대한 민간투자법’상 민간투자에 관한 협약은 공법상 계약이라고 할 수 있을지라도 사업시행자 지정행위는 행정처분이다．
（3）지방계약직공무원에게도 징계에 관한 지방공무원법이 적용된다．
（4）지방계약직공무원에 대한 보수의 삭감조치를 처분으로 본 판례가 있다．
（5）계약직공무원 채용계약 해지의 의사표시는 일반공무원에 대한 징계처분과는 달리 일정한 사유가 있을 때에 국가 또는 지방자치단체 가 채용계약 관계의 한쪽 당사자로서 대등한 지위에서 행하는 의사표시로 이해되지만 계약해지의 의사를 표시함에 있어서 행정절차 법상 근거와 이유를 제시하여야 하는 점에 있어서는 처분과 동일하다．

## ［관련기출］다음 중 공법상 계약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있으면 편례에 의함）

（1）계약직 공무원 채용계약해지의 의사표시는 상대방에 대한 불이익처분이므로，행정절차법에 의하여 근거와 이유를 제시하여야 한다．
（2）서울특별시립무용단 단원의 위촉은 공법상 계약이고，그 단원의 해촉에 대하여는 공법상의 당사자소송으로 그 무효확인을 청구할 수 있다．
（3）공법상 계약에 대해서는 법원의 판결을 통해 강제집행을 하여야 하고，특별한 규정이 없는 한 강제집행을 할 수 없다．
（4）계속적 계약에 있어서 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴된 경우 행정주체에게는 계약해지권이 인정된다．
（5）공익사업을 위한 토지 등의 취득에 있어서 사인인 사업시행자가 공무수탁사인의 위치에서 소유자와 체걸한 매매계약은 사법상 계약 이다．
［관련기출］공법상 계약을 설명한 것이다．다음 중 적절하지 않은 것은？（다퉁이 있으면 판례에 의힘）
（1）국립의료원 부설주차장에 관한 위탁관리용역운영계약의 실질은 국립의료원이 원고의 신청에 의하여 공권력을 가진 우월적 지위에서 행한 행정처분으로서 사법상의 계약으로 보기 어렵다고 할 것이다．
（2）구「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법」에 의한 협의취득 또는 보상합의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 매 매 내지 사법상 계약의 실질을 가진다．
（3）계약직공무원 채용계약해지의 의사표시는 일반공무원에 대한 징계처분과 달라서 항고소송의 대상이 되는 처분 등의 성격을 가진 것 으로 인정되지 아니하므로，이를 징계해고 등에서와 같이 그 징계사유에 한하여 효력 유무를 판단하여야 하거나 행정처분과 같이 행정절차법에 의하여 근거와 이유를 제시하여야 하는 것은 아니다．
（4）광주광역시립합창단원으로서 위촉기간이 만료되는 지들의 재위촉 신청에 대하여 광주광역시문화예술회관장이 실기와 근무성적에 대 한 평정을 실시하여 재위촉을 하지 아니한 것은 항고소송의 대상이 되는 불합격처분에 해당한다．

## ［관련기출 행정계약에 대한 판례의 입장으로 옳지 않은 것은？

답（4）
（1）계야지공무원 채용계야해지의 의사표시는 인반공므워에 대한 지계처부과는 다르지마 「행저ㅈㅓㅓ차벙ㅇ 처부저차에 의하여 극ㄱㅇㅘ 유를 제시하여야 한다．
（2）구「중소기업 기술혁신 촉진법」상 중소기업 정보화지원사업의 일환으로 중소기업기술정보진흥원장이 甲 주식회사와 중소기업 정보 화지원사업에 관한 협약을 체결한 후 甲 주식회사의 협약불이행으로 인해 사업실패가 초래된 경우，중소기업기술진흥원장이 협약에 따라 甲에 대해 행한 협약의 해지 및 지급받은 정부지원금의 환수통보는 행정처분에 해당하지 않는다．
（3）구「도시계획법」상 도시계획사업의 시행자가 그 사업에 필요한 토지를 협의취득하는 행위는 사경제주체로서 행하는 사법상의 법률 행위이므로 행정소송의 대상이 되지 않는다．
（4）「지방공무원법」상 지방전문직공무원 채용계약에서 정한 채용기간이 만료한 경우에는 채용계약의 갱신이나 기간연장 여부는 기본적 으로 지방자치단체장의 재량이다．

（가）행정청이 공적인 의사표명을 하였다면 이후 사실적•볍률적 상태의 변경이 있더라도 행정청이 이를 취소하지 않는 한 여전히 공적인 의사표명은 유효하다．
（나）재량권 행사의 준칙인 행정규칙의 공표만으로 상대방은 보호가치 있는 신뢰를 갖게 되었다고 볼 수 있다．
（다 행정청이 공적 견해를 표명하였는지를 판단할 때는 반드시 행정조직상의 형식적인 권한분장에 구애될 것은 아니다．
란 신뢰보호원칙의 위반은「국가배상법」상의 위법 개념을 충족시킨다．

|  | （가） | （나） | （다） | （라） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） | $\times$ | $\times$ | 0 | 0 |
| $(2)$ | 0 | 0 | $\times$ | 0 |
| $(3)$ | 0 | $\times$ | 0 | $\times$ |
| $(4)$ | $\times$ | 0 | 0 | $\times$ |

(7i) ( $x$ ) 항정청이 상대방에게 장차 어떤 처분을 하겠다고 확약 또는 공적 견해표뎡을 하였다고 하더라도, 그 자체에서 둔 유흐기간 내에 상대방의 신청이 없었다거나 공적 견해표명 후에 그 전제로 된 사실적•법률적 상태가 변경되었다면 그리한 견해표명은 행정청의 별다른 의사표시를 기다리지 않고 실혀된다(대판 1996.8.20. 95누10877).
(ㄴ) $(x)$ 상급행정기관이 하급행정기곤에 대하여 업무처리지츰이나 법령의 해석적용에 관한 기준을 정하여 발하는 이른바 '항정규치이나 내부지침은 일반적을 행정조직 내부에서만 효력을 가질 뿐 대외적인 구속력을 갖는 것은 아니므로 행정처분이 그에 위반하였다고 하여 그러한 사정만으로 곧바로 위법하게 되는 것은 아니다. 다만, 재랑권 항사의 준칙인 행정규칙이 그 정한 바에 따라 되풀이 시행되어 항정관행이 이루어지게 도면 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 따라 행정과관은 그 상대방에 대한 관계에서 그 규치에 따라야 할 자기구속을 받게 되므로, 이러한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그를 위반하는 처분은 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 위배되어 재량권을 일탈 남용한 위법한 처분이 된다. 행정청 내부의 사무처리준칙에 해당하는 이 사건 지침이 그 정한 바에 따라 되풀이 시행도어 행정관행이 이루어졌다고 인정할 만한 자료를 춧아볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 지침의 공표만으로는 원고가 이 사건 지침에 명시된 요건을 충족할 경우 사업자로 선정되어 벼 매입지금 지원 등의 혜택을 받을 수 있다는 보호가치 있는 신뢰를 가지게 되었다고 보기도 어렵다. (시장이 농림수산식품부에 의하여 공표된 ' 2008 년도 농림사업시행지침서'에 명시되지 않은 '시군별 건조저장시설 개소당 논 면적' 기준을 충족하지 못하였다는 이유로 신규 건조저장시설 사업자 인정신청을 반려한 사안에서, 그 처분이 행정의 자기구속의 원칙 및 항정규측에 대한 신뢰보호의 원칙에 위배되거나 재량권을 잌탈 남용한 위법이 없다.) (대판 2009.12.24. 2009두7967)
(ㄷ) ( O ) 행정청의 공적 견해표명이 있었는지의 여부를 판단하는 데 있어 반드시 행정조직상의 형식적인 권한분장에 구애될 것은 아니고 담당자의 조직상의 지위와 임무, 당해 언동을 하게 된 구체적인 경위 및 그에 대한 상대방의 신뢰가능성에 비추어 실질에 의하여 판단하여야 한다(대판 1997.9.12. 96누18380)
(2) (O) 국가배상법 2조에 따른 공무원의 직무상 위법행위에 대한 국가뱃ㅅㅇ책임의 요건인 '법령의 위반이라 성문법, 붙문법, 행정법의 잍반원칙 (비례의 원칙, 신뢰보호의 원칙, 신의성실의 원칙, 평등의 원칙 등)의 위반을 포함한다.

- 국가배상책임에 있어 공무원의 가해행위는 법령을 위반한 것이어야 하고, 법령을 위빈하였다 함은 엄격한 의미의 법령 위반분 아니라 인권존중, 권력남용금지, 신의성실과 같이 공무원으로서 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 포함하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있음을 뜻하는 것이다 (대판 2008.6.12. 2007다64365)


## [묜련기출 행정법의 일반원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 팍리이 따흥)

2016 자방급근
(1) 법령 개정에 대한 신뢰와 관련하여, 법령에 따른 개인의 행위가 국가에 의하여 일정한 방향으로 유인된 경우에 특별히 보호가치가 있는 신뢰이익이 인정될 수 있다.
(2) 행정청 내부의 사무처리준칙에 해당하는 지침의 공표만으로도 신청인은 보호가치 있는 신뢰를 갖게 된다.
(3) 신뢰보호원칙이 적용되기 위한 행정청의 공적 견해표명이 있었는지 여부는 전적으로 행정 조직상의 권한분장에 의해 결정된다.
(4) 위법한 행정처분이라도 수차례에 걸쳐 반복적으로 행하여졌다면 그러한 처분은 행정청에 대하여 자기구속력을 갖게 된다.

## [뫈련기출 신뢰보호의 원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있연던폐이 따항)

(1) 관할관청이 폐기물처리업 사업계획에 대하여 적정통보를 한 것만으로도 그 사업부지 토지에 대한 국토이용계획변경신청을 승인하여 주젰다는 취지의 공적인 견해표명을 한 것으로 볼 수 있다.
(2) 행정청의 확약 또는 공적인 의사표명이 있은 후에 사실적•법률적 상태가 변경되었다면, 그와 같은 확약 또는 공적인 의사표명은 행 정청의 별다른 의사표시를 기다리지 않고 실효된다.
(3) 행정청의 공적 견해표명이 있었는지 여부를 판단하는 데 있어 반드시 행정조직상의 형식적인 권한분장에 구애될 것은 아니고 담당 자의 조직상의 지위와 임무, 당해 언동을 하게 된 구체적인 경위 및 그에 대한 상대방의 신뢰가능성에 비추어 실질에 의하여 딴단 하여야 한다.
(4) 입법 예고를 통해 법령안의 내용을 국민에게 예고한 적이 있다고 하더라도 그것이 법령으로 확정되지 아니한 이상 국가가 이해관계 자들에게 그 법령안에 관련된 사항을 약속하였다고 볼 수 없으며, 이러한 사정만으로 어떠한 신뢰를 부여하였다고 볼 수도 없다.

## 

(1) 행정처분이 아무리 위법하다고 하여도 그 하자가 중대하고 명백하여 당연 무효라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무도 그 하자를 이유로 무단히 그 효과를 부정하지 못한다.
(2) 민사소송에 있어서 어느 행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 판단하여 당연무효임을 전제로 판결할 수 있고 반드시 행정소송 등의 절차에 의하여 그 취소나 무효확인을 받아야 하는 것은 아니다.
(3) 불가쟁력이 발생한 행정행위로 손해를 입은 국민은 국가배상청구를 할 수 있다.
(4) 행정행위의 불가변력은 당해 행정행위에 대해서만 인정되는 것이 아니고, 동종의 행정행위라면 그 대상을 달리하더라도 인정된다.

## 해설

(1) (O) 원래 행정처분이 아무리 위법하다고 하여도 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무흐라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무 그 하자를 이유로 무단히 그 효과를 부정하지 못하는 것으로, 이러하 항정행위의 공정력은 판결의 기판력과 같은 효력은 아니지만 그 공정력의 객관적 범위에 속하는 행정행ㅇㅇㅇㅢ 하자가 취소사유웽 불과한 때에는 그 처분이 추소도지 않는 한 처분의 효력을 부정하여 그로 인한 이득을 법률상 원인 없는 이득이라고 말할 수 없게 하는 것이다. 따라서 국세의 과오납이 취소할 수 있는 위법한 과세처분에 의한 것이라도 그 처분이 추소되지 않는 한 그로 인한 납세액을 곧바로 부당이득이라고 하여 반환을 구핱 수 있는 것이 아니다(대판 1994.11.11. 94다28000)
(2) (ㅇ) 민사소송에 있어서 어느 행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 판단하여 당연무흐임을 전제로 판결할 수 있고 반드시 행정소송 등의 절차에 의하여 그 취소나 무흐확인을 받아야 하는 것은 아니다(대판 2010.4.8. 2009다90092 / 대판 1972.10.10. 71다2279)
(3) (O) 국가배상청구소송은 처분의 흐력을 다투는 것이 아니므로 불가쟁력이 발생한 항정행위로 손해를 입은 국민은 국가배상청구권이 시효로 소멸하지

않는 한 국가배상청구가 가능하다 (통설•판례)
(44 ( $x$ ) 국민의 권리와 이익을 옹호하고 법적 안정을 도모하기 위하여 특정한 행위에 대하여는 행정청이라 하여도 이것을 자유로이 취소•변경 및 철회할 수 없다는 행정행위의 불가변력은 당헤 행정행위에 대하여서만 인정되는 것이고, 동종의 행정행위라 하더라도 그 대상을 달리할 때에는 이를 인정할 수 없다(대판 1974.12.10. 73누129).

## [쏴ㄴㅕㅕㄴ깇ㅊㄹ 행정행위의 효력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼ㅇㅇㅇㅇㅆ여ㄴㅕㅕㅍㅍㄹ잉 읨ㅁ)

2016 국가글
(1) 행정행위의 불가변력은 당해 행정행위에 대하여서만 인정되는 것이고, 동종의 행정행위라 하더라도 그 대상을 달리할 때에는 이를 인정할 수 없다.
(2) 과세처분에 관한 이의신청절차에서 과세관청이 이의신청 사유가 옳다고 인정하여 과세처분을 직권으로 취소한 이상 그 후 특별한 사유 없이 이를 번복하고 종전 처분을 되풀이하는 것은 허용되지 않는다.
(3) 행정처분이 불복기간의 경과로 인하여 확정될 경우, 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이 에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없다.
(4) 위법한 행정대집행이 완료되면 계고치분의 무효확인 또는 취소를 구할 소의 이익은 없다 하더라도, 미리 그 계고처분의 취소판결이 있어야만 그 계고처분이 위법임을 이유로 손해배상 청구를 할 수 있는 것은 아니다.

## 

(1) 법규명령이 위임의 근거가 없어 무효였더라도 나중에 법 개정으로 위임의 근거가 부여되면, 법규명령 제정 당시로 소급하여 유효한 법규명령이 된다.
(2) 법률의 시행령 내용이 모법 조항의 취지에 근거하여 이를 구체화하기 위한 것인 때에는 모법에 직접 위임하는 규정을 두지 않았더라도 이를 무효라고 볼 수 없다.
(3) 대통령령의 입법부작위에 대한 국가배상책임은 인정되지 않는다.
(4) 법규명령의 위임근거가 되는 법률에 대하여 위헌결정이 선고되더라도 그 위임에 근거하여 제정된 법규명령은 별도의 폐지행위가 있어야 효력을 상실한다.

## 해설

(1) ( $\times$ ) 잍반적으로 법률의 위임에 의하여 효력을 갖는 법규명령의 경우, 구법에 위임의 근거가 없어 무효였더라도 사후에 법개정으로 위임의 근거가 부여되면 그때부터는 유효한 법규명령이 되나, 반대로 구법의 위임에 의한 유효한 법규명령이 법개정으로 위임의 근거가 없어지게 도면 그때부터 무흐인 법규명령이 되므로, 어떤 법령의 위임 근거유무에 따른 유효 여부를 심사하려면 법개정의 전•후에 걸쳐 모두 심사하여야만 그 법규명령의 시기에 따른 유흐•무흐를 판단할 수 있다(대판 1995.6.30. 93추83)
(2) ( O ) 법률의 시행령이나 시행규칙은 법률에 의한 위임이 없으면 개인의 권리•의무에 관한 내용을 변경•보충하거나 법률이 규정하지 아니한 새로운 내용을 정할 수는 없지만, 법률의 시행령이나 시행규칙의 내용이 모법의 입법 취지와 관련 조항 전체를 유기적•체계적으로 살펴보아 모법의 해석상 가능한 것을 명시한 것에 지나지 아니하거나 모법 조항의 취지에 근거하여 이를 구체화하기 위한 것인 때에는 모법의 규율 범위를 벗어난 것으로 볼 수 없으로, 모법에 이에 관하여 직접 위임하는 규정을 두지 아니하였다고 하더라도 이를 무효라고 볼 수는 없다(다판 2014.8.20. 2012두19526).
(3) ( $x$ ) 행정입법부작위로 인해 손해 발생시 국가배상청구 요건을 갖추면 국가배상 청구가 가능하다.

- 구 군법무관임용법 제5조 제3항과 군법무관임용 등에 관한 법률 제6조는 군법무관의 보수의 구체적 내용을 시행령에 위임했음에도 불구하고 행정부가 정당한 이유 없이 시행령을 제정하지 않은 것은 불법행위에 해당함 : 입법부가 법률로써 항정부에게 특정한 사항을 위임했음에도 불구하고 행정부가 정당하 이유 없이 이를 이행하지 않는다만 권력분립의 원칙과 법치국가 내지 법치행정의 원칙에 위배되는 것으로서 위법함과 동시에 위헌적인 것이 되는바, 구 군법무관임용법 제 5 조 제 3 항과 군법무관임용 등에 관한 법률 제 6 조가 군법무관의 보수를 법관 밎 검사의 예에 준하도록 규정하면서 그 구체적 내용을 시행령에 위임하고 있는 이상, 위 법률의 규정들은 군법무관의 보수의 내용을 법률로써 일차적으로 형성한 것이고, 위 법률들에 의해 상당한 수준의 보수청구권이 인정되는 것이므로, 위 보수청구권은 단순한 기대이익을 넘어서는 것으로서 법률의 규정에 의해 인정된 재산권의 한 내용이 되는 것으로 봄이 상당하고, 따라서 행정부가 정당한 이유 없이 시항령을 제정하지 않은 것은 위 보수청구권을 침해하는 불법행위에 해당한다(대판 2007.11.29. 2006다3561)
(4) (x) 법규뎡령의 위임근거가 되는 법률에 대하여 위헌결정이 선고도면 그 위임에 근거하여 제정된 법규명령도 원칙적으로 효력을 상슬한다(대판 2001.6.12. 2000다18547)


## [퐌며깇ㅊㄹ 행정입법에 대한 설명으로 욿지 않은 것은?(다툼이 있으면 패녕에 의함

2017 국ㄱㅁㅜ(ㄹ)
(1) 법령의 규정이 특정 행정기관에게 법령 내용의 구체적 사항을 정할 수 있는 권한을 부여하먼서 권한행사의 절차나 방법을 특정하지 아니하였다면, 수임 행정기관은 행정규칙이나 규정 형식으로 법령 내용이 될 사항을 구체적으로 정할 수 없다.
(2) 법률의 시행령이나 시행규칙의 내용이 모법의 입법 취지와 관련 조항 전체를 유기적•체계적으로 살펴보아 모법의 해석상 가능한 것 을 명시한 것에 지나지 아니하거나 모법 조항의 취지에 근거하여 이를 구체화하기 위한 것인 때에는, 모법에 이에 관하여 직접 위 임하는 규정을 두지 아니하였다고 하더라도 이를 무효라고 볼 수는 앖다.
(3) 입법부가 법률로써 행정부에게 특정한 사항을 위임했음에도 불구하고 행정부가 정당한 이유 없이 이를 이행하지 않는다면 권력분립 의 원칙과 법치국가 내지 법치행정의 원칙에 위배된다.
(4) 대통령령을 제정하려면 국무희의의 심의와 법제처의 심사를 거쳐야 한다.

신고에 대한 설명으로 옳은 것은？（다훙ㅇ 인뎡우 뗘리이 엠ㅁㅁ
（1）구 「관광진흥법 에 의한 지위승계신고를 수리하는 허가관청의 행위는 사실적인 행위에 불과하여 항고소송의 대상이 되지 않는다．
（2）정보통신매체를 이용하여 학습비를 받고 불특정 다수인에게 원격 평생교육을 실시하기 위해 구「평생교육법」에서 정한 형식적 요건을 모두 갖추어 신고한 경우，행졍청은 신고대상이 된 교육이나 학습이 공익젹 기준에 적합하지 않는다는 등의 실체적 사유를 들어 신고 수리를 거부할 수 없다．
（3）「건축법 에 의한 인•허가의제 효과를 수반하는 건축신고는 건축을 하고자 하는 자가 적법한 요건을 갖춘 신고만 하면 건축을 할 수 있고，행정청의 수리 등 별단의 조처를 기다릴 필요가 없다．
（4）주민등록의 신고는 행정청에 도달하기만 하면 신고로서의 효력이 발생한다．

## 해설

（1）（x）구 관광진흥법（2010．3．31．법률 제10219호로 개정되기 전의 것）제8조 제 4 항에 의한 지위승계신고를 수리하는 허가관청의 행위는 단순히 양도•양수인 사이에 이미 발생한 사법상 사업양도의 법률효과에 의하여 양수인이 그 영업을 승계하였다는 사실의 신고를 접수하는 행위에 그치는 것이 아니라，영업허가자의 변경이라는 법률혀과를 발생시키는 행위이다．… 구 관광진흥법 제 8 조 제 2 항，제 4 항，구「체육시설의 설치•이용에 관한 법률 제 27 조 제 2 항，제 20 조의 각 규정에 의하면，공매 등의 절차에 따라 문화체육관광부령으로 정하는 주요한 유원시설업 시설의 전부 또는 체육ㅅㅅ설업의 시설 기준에 따른 필수시설을 인수함으로써 유원시설업자 또는 체육시설업자의 지위를 승계한 자가 관계 행정청에 이를 신고하여 행정청이 수리하는 경우에는 종전 유원시설업자에 대한 허가는 효력을 잃고，종전 체육시설업자는 적법한 신고를 마친 체육시설업자의 지위를 부인당할 불안정한 상태에 놓이게 된다．따라서 행정청이 구 관광진흥법 또는 구 체육시설법의 규정에 의하여 유원시설업자 또는 체육시설업자 지위승계신고를 수리하는 처분은 종전 유원시설업자 또는 체육시설업자의 권익을 제한하는 처분이고，종전 유원시설업자 또는 체육시설업자느 그 처분에 대하여 직접 그 상대가 도는 자에 해당한다고 보는 것이 타딩하므로，행정청이 그 신고를 수리하는 처분을 할 때에는 행정절차법 규정에서 정한 당사자에 해당하는 종전 유원시설업자 또는 쳬육시설업자에 대하여 위 규정에서 정한 항정절차를 실시하고 처분을 하여야 한다（대판 2012．12．13．2011두29144）
（2）（ $(0)$ 구 평생교육법，제 22 조 제 1 항，제 2 항，제 3 항，구 평생교육법 시행령 제 27 조 제 1 항，제 2 항，제 3 항에 의하면，정보통신매체를 0 용하여 학습비를 받지 아니학 원격평생교육을 실시하고자 하는 경우에는 누구든지 아무런 신고 없이 자유롭게 이를 할 수 있고 다만 위와 같은 교윽ㅇㅡㅡ 불특정 다수인에게 학습비를 받고 실시하는 경우에는 이를 신고항야하나，법 제22조가 신고를 요하는 제2항과 신고를 요하지 않는 제1항에서＇힉습비＇수수 외에 교육 대상이나 방법 등 다른 요건을 달리 규정하고 있지 않을 뿐 아니라 제 2 항에서도 학습비 금액이나 수령 등에 관하여 아무런 제한을 하고 있지 않은 점에 비추어 볼 때，행정청으로서는 신고서 기재사항에 흠결이 없고 정해진 서류가 구비된 때에는 이를 수리하여야 하고，，이러한 형식적 요건을 모두 갖추었음에도 신고대상이된 교육이나 학습이 공익적 기준에 적합하지 않는다는 등 실체적 사유를 들어 신고 수리를 거부할 수는 없다（대판 2011．7．28．2005두11784）．
（3）（ $x$ ）건축법 제 14 조 제 1 항의 건축신고 대상 건축물에 관하여는 원칙적으로 건축 또는 대수선을 하고자 하는 자가 적법한 요건을 갖춘 신고를 하면 행정청의 수리 등 별도의 조처를 기다릴 필요 없이 건축행위를 할 수 있다고 보아야 한다．그러나 건축법 제 14 조 제 2 항에 의한 인허가의제 효과를 수반하는 건축신고는 행정청이 그 실체적 요건에 관한 심서를 한 후 수리하여야 하는 이른바＇수리를 요하는 신고＇로 보아야 한다대판 2011．1．20． 2010두14954）
（4）（ $x$ ）주민등록 신고의 효력 발생시기는 신고 수리시 ：주민등록은 단순히 주민의 거주관계를 파악하고 인구의 동태를 명확히 하는 것 외에도 주민등록에 따라 공법관계상의 여러 가지 법률상 흐과가 나타나게 되는 것으로서，주민등록의 신고는 행정청에 도달하기만 하면 신고로서의 효력이 발생하는 것이 아니라 행정청이 수리한 경우에 비로소 신고의 효력이 발생한나（대판 2009．1．30．2006다17850）．
［관려깇ㅊㄹ］판례의 입장으로 옳지 않은 것은？
（1）과세처분 이후 조세부과의 근거가 되었던 법률규정에 대하여 위헌결정이 내려진 경우，그 조세채권이 확정되었다 하더라도 위헌결 정이 내려진 후 행하여진 체납처분은 당연무효이다．
（2）토지수용위원회의 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 원칙적으로 수용재결을 한 지방토지 수용위원회 또는 중앙토지수용위원회를 피고로 하여 수용재걸의 취소를 구하여야 한다．
（3）정보통신매체를 이용하여 원격평생교육을 불톡정 다수인에게 학습비를 받고 실시하기 위해 인터벳 침•뜸학습센터를 평생교육시설로 신고한 경우，관할 행정청은 신고서 기재사항에 흠결이 없고 형식적 요전을 모두 갖추었더라도 신고대상이 된 교육이나 학습이 공 익적 기준에 적합하지 않는다는 등의 실체적 사유를 들어 신고수리를 거부할 수 있다．
（4）하나의 납세고지서에 의하여 복수의 과세처분을 함께 하는 경우에는 과세처분별로 그 세액과 산출근거 등을 구분하여 기제함으로써 납세의무자가 각 과세처분의 내용을 알 수 있도록 해야 한다．

## 됸련기출 신고에 대한 판례의 입장으로 옳은 것만을 모두 고른 것은？

2016 5늡 일반숭진
（ㄱ）불특정 다수인을 대상으로 학습비를 받고 정보통신매체를 이용하여 원격평생교육을 실시하고자 구「평생교육법에 따라 신고한 경우，신고가 형식적 요건을 모두 갖추었다 하더라도 그 신고대상이 된 교육이나 학습이 공익적 기준에 적합하지 않다는 등의 실 체적 사유를 들어 신고의 수리를 거부할 수 있다．
（ㄴ）구「유통산업발전법」에 따른 대규모점포의 개설 등록은 이른바＇수리를 요하는 신고’로서 행정처분에 해당한다．
（ㄷ）구「장사 등에 관한 법률에 따른 납골당설치 신고는 이른바＇수리를 요하는 신고’라 할 것이므로，납골당설치 신고가 관련 규정의 모든 요건에 맞는 신고라 하더라도 신고인은 곤바로 납골당을 설치할 수는 없고，이에 대한 행정청의 수리처분이 있어야만 신고 한 대로 납골당을 설치할 수 있다．
（ㄹ）인•허가의제 효괴를 수반하는 건축신고는 일반적인 건축신고와는 달리，특별한 사정이 없는 한 행정청이 그 실체적 요건에 관한 심사를 한 후 수리하여야 하는 이른바＇수리를 요하는 신고’로 보아야 한다．
（®）허가대상 건축물의 양수인이 구 「건축법 시행규칙। 에 규정되어 있는 형식적 요건을 갖추어 시장•군수 등 행정관청에 적법하게 건 축주의 명의변경을 신고한 경우，행정관청은 그 신고를 수리하여야지 실체적인 이유를 내세워 신고의 수리를 거부할 수는 없다．
（1）（ㄱ），（ㄹ）
（2）（ㄴ），（ㄷ）
（3）（ㄱ），（ㄴ），（ㄷ），（ㄹ）
（4）（ㄴ），（ㄷ），（ㄹ），（ㅁ）
（5）（ㄱ），（ㄴ），（ㄷ），（ㄹ），（ㅁ）

（1）「국가공무원법상 직위해제처분은 공무원의 인사상 불이익을 주는 처분이므로「행정절차법 상 사전통지 및 의견청취 절차를 거쳐야 한다．
（2）처분 당시 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있어서 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데에 별다른 지장이 없었던 것으로 인정되는 경우에도 처분서에 처분의 근거와 이유가 구체적으로 명시되어 있지 않았다면 그 처분은 위법하다．
（3）세액산출근거가 기재되지 아니한 납세고지서에 의한 부과처분은 그 후 부과된 세금을 자진납부하였다거나 또는 조세채권의 소멸시효기간이 만료되었다 하여 하자가 치유되는 것이라고는 할 수 없다．
（4）당사자등은 청문조서의 내용을 열람－확인할 수 있을 뿐，그 청문조서에 이의가 있더라도 정정을 요구할 수는 없다．

## 해설



 않는다（ㅐ판 2014．5．16．2012두26180）
（2）（ $\times$ ）행정절차버 제 23 조 제 1 항의 규정 취지 및 처분서에 처분의 근거와 이유가 구체적으로 명시되어 있지 않은 처분이 라도 절차상 위법하지 않은
 배지하고 당사자로 하여금 행정게질차얭서 적절히 대치할 수 있도록 하는 데 그 휘지가 있다．따라서 처분 당시 당사자가 어띠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있엇 그에 불북하여 행정구제절하로 나악는 데에 뻘다른 지장이 엾였던 것으로 잉정도는 경우에은 처분서에
 2011두8571）
 전심점하에서 이를 주징히지 아니하였거가，그 후 부과된 세금을 자집부부하였다거나，또는 조세채권의 소멸시히기간이 만료되었다 하여 치유되는 것이라고는 할 수 없다（대판 1985．4．9．84누31）．
（4）（x）행겅절차법 제34조（청문조서）（2）당사자등은 청문조서의 내용을 얼랃•햑인할 수 있으며，이의가 있을 때에는 그 정정을 요구할 수 있다．
園（3）

2017 국가급（2）
（1）혱정행위의 내용상의 하자에 대해서는 하자의 치유가 인정되지 않는다．
（2）행정처분을 한 처분쳥은 그 처분의 성립에 하자가 있는 경우 이를 취소할 별도의 법적 근거가 앖다고 하더라도 직권으로 춰소할 수 있다．
（2）납세의무자가 부과된 세금을 자진납부하였다고 하더라도 세액신출근거 등의 기재사항이 누락된 납세고지서에 의한 과세처분의 하자 는 치유되지 않는다．
（4）수익적 형정형위의 거부처분을 함에 있어서 당사자에게 사전통지를 하지 아니하였다변，그 거부처분은 위법하여 취소를 변할 수 없 다．

줍（4）

## ［며ㄴㅕㅕㄱ］칠 신뢰보호의 원칙과 관련하여 비과세굔ㅎㅎㅇㅇㅔ 대한 판례의 설명으로 욿지 않은 것은？


（1）과세처분을 하면서 장기잔 세엑산출근거를 부기하지 아니한 경우에 납세자가 자진납부 하였다변 처분의 위법성은 치유뎐다．
（2）비과세관형이 성립되였다고 하려면 상당한 기간에 걸쳐 과세를 하지 않은 객관격 사실이 존재하여야 한다．
（3）비과세관형의 성립을 위해서는 과세관청 스스로 과세할 수 있음을 알면서도 어떤 특별한 사점 때문에 과세하지 않는다는 의사가 있 고，이와 같은 의사는 명시적 뜨는 묵시적으로 표시퇴어야 한다．
（4）과세관청이 비과세대상에 해당하는 것으로 잘못 아ㄹㅗㅗ 일단 비과세결졍을 하였으나 그 후 과세표준가 제액의 탈루 또는 오류가 있는 것을 발견한 때에는，이를 조사하여 결졍할 수 있다．

## 

（1）정보의 공개 및 우송 등에 드는 비용은 실비의 범위에서 청구인이 부담한다．
（2）공공기관은 공개 청구된 정보가 공공기관이 보유•관리하지 아니하는 정보인 경우로서 「민원 처리에 관한 법률•에 따른 민원으로 처리할 수 있는 경우에는 민원으로 처리할 수 있다．
（3）청구인이 공공기관에 대하여 정보공개를 청구하였다가 거부처분을 받은 것 자체가 법률상 이익의 침해에 해당한다．
（4）오로지 공공기관의 담당공무원을 괴롭힐 목적으로 정보공개청구를 하는 경우에도 정보공개청구권의 행사는 허용되어 야 한다．

## 해설


（2）（ㅇ）제11조정보공개 여부의 결정）（5）공공ㄱ관응 정보공개 청구가 다음 각 호의 어느 한ㅇㅇ 하당하는 경우로서 민원 처리에 관한 법불，에 따른 민뭔으로 처리할 수 있는 경우에는 민원으로 처ㄹㅣㅏㄹ 수 있다
1．공개 청구된 정보가 공공기근이 보유 • 관리하지 아니하는 정보인 경우
2．공개 청구의 내용이 진졍•질의 등으로 이 법에 따른 정보공개 청구로 보기 어려운 경우
（＊2020．12．22．신설된 규정임）
（3）（O）「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제6조 제 1 항은＂모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다．＂고 규정하고 있는 데，여기에서 말하는 국민에는 자연인은 물론 법인，권리능력 없는 사단•재단도 포함되고 법인，권리능력 없는 사단•재단 등의 경우에는 설립목적을 불문하며，한편 정보공개청구 권은 법률상 보호되는 구체적인 권리이므로 청구인이 공공기관에 대하여 정보공개를 청구하였다가 거부처분을 받은 것 자체가 법률상 이익의 침해에 해당한다（대판 2003．12．12．2003두8050）．
（4）$(x)$ 정보공개청구가 권리의 남용에 해당하는 것이 명백한 때에는 예외적으로 정보공개청구권의 행사를 허용할 수 없다 ：국민의 알 권리，특히 공공기관이 보유•관리하는 정보에 접근할 권리는 우리 헌법상 기본권인 표현의 자유와 관련하여 인정되는 것으로 그 권리의 내용에는 국민 누구나 공공기관에 대하여 보유•관리하고 있는 정보의 공개를 청구할 수 있는 이른바，일반적인 정보공개청구권이 포함된다．국민의 알 권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정 운영의 투뎡성을 확보함을 목적으로 제정된 구 공공기관의 정보공개에 관한 법률（2013．8．6．법률 제11991호로 개정되기 전의 것，이하＇정보공개법＇이라고 한다）은 제3조에서 공공기관이 보유•관리하는 정보는 이 법이 정하는 바에 따라 공개하여야 한다는 정보공개의 원칙을 규정하고，제 5 조 제 1 항에서 모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가지는 것으로 하며，제6조에서 정보의 공개를 청구하는 국민의 권리가 존중될 수 있도록 이 법을 운영하고 소관 관련법령을 정비하여야 하는 등의 공공기관의 의무에 관하여 규정하는 등 일반적인 정보공개청구권의 내용과 행사절차 등을 구체화하고 있다．이와 같은 일반적인 정보공개청구권의 의미와 성질，정보공개법의 규정 내용과 입법목적，정보공개법이 정보공개청구권의 항사와 관련하여 정보의 사용 목적이나 정보에 접근하려는 이유에 관한 어떠한 제한을 두고 있지 아니한 점 등을 고려하면，국민의 정보공개청구는 정보공개법 제 9 조에 정한 비공개 대상정보에 해당하지 아니하는 한 폭넓게 허용되어야 하지만，실제로는 해당 정보를 취득 또는 활용할 의사가 전혀 없이 정보공개 제도를 이용하여 사회통념상 용인될 수 없는 부당한 이득을 얻으려고 하거나，오로지 공공기관의 담당공무원을 괴롭힐 목적으로 정보공개청구를 하는 경우처럼 권리의 남용에 해당하는 것이 명백한 때에는 예외적으로 정보공개청구권의 행사를 허용할 수 없다고 보는 것이 옳다（대판 2015．1．15．2014두 38903）．

## ［관련기출］행정정보공개에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있으면 판례에 의힘）

（1）공공기관은 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 국민에게 공개하도록 적극적으로 노력하여야 하며，정보의 공개에 관한 사무를 신속하고 원활하게 수행하기 위하여 정보공개장소를 확보하고 공개에 필요한 시설을 갖추어야 한다．
（2）권리남용에 해당하는 정보공개청구에 대하여는 정보공개의 의무가 없지만，정보공개법의 목적，규정 내용 및 취지에 비추어 보면 정 보공개청구의 목적에 톡별한 제한이 없으므로，오로지 상대방을 괴롭힐 목적으로 정보공개를 구하고 있다는 등의 톡별한 사정이 없 는 한 정보공개의 청구가 신의칙에 반하거나 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다．
（3）공공기관이 그 정보를 보유•관리하고 있지 아니한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 정보공개 거부처분의 취소를 구할 법률상의 이 익이 없다．
（4）행정정보공개청구의 대상이 되는 정보는 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 현재 보유•관리하고 있는 문서로서 원본이어야 한 다
［관련기출 다음 중 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있으면 판례에 따름）
2019 군무원뭅（1）
（1）진행 중인 재판에 관련된 정보란 그 정보가 소송기록 그 자체에 포함된 정보일 필요는 없으나，재판에 관련된 일체의 정보가 그에 해당하는 것은 아니고 진행 중인 재판의 심리 또는 재판 결과에 구체적으로 영향을 미칠 위험이 있는 정보에 한정된다．
（2）피청구인이 청구인에 대한 형사재퐌이 확정된 후 그 증 제 1 심공퐌정심리의 녹음물을 폐기한 행위는 법원행정상의 구체적인 사실행 위로서 헌법소원심판의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 있다．
（3）한국방송공사（KBS）는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제2조 제4호의 특별법에 의하여 설립된 특수법인으로서 정보공개의 무가 있는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조 제 3 호의 공공기관에 해당한다．
（4）국민의 정보공개청구가 오로지 공공기관의 담당공무원을 괴롭힐 목적으로 정보공개청구를 하는 경우처럼 권리의 남용에 해당하는 것이 명백한 경우에는 정보공개청구권의 행사를 허용하지 아니하는 것이 옳다．

## 11 이행강제금에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있는 경우 판례에 의힘）

（1）이행강제금은 대체적 작위의무의 위반에 대하여도 부과될 수 있다．
（2）이미 사망한 사람에게「건축법 $\perp$ 상의 이행강제금을 부과하는 내용의 처분이나 결정은 당연무효이다．
（3）「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 상 장기미등기자가 이행강제금 부과 전에 등기신청의무를 이행하였더라도 동법에 규정된 기간이 지나서 등기신청의무를 이행하였다면 이행강제금을 부과할 수 있다．
（4）「건축법 $\perp$ 상 위법건축물에 대한 이행강제수단으로 대집행과 이행강제금이 인정되고 있는데，행정청은 개별사건에 있어서 위반내용，위반자의 시정의지 등을 감안하여 대집행과 이행강제금을 선택적으로 활용할 수 있다．

## 해설

（1）4）（ $O$ ）전통적으로 행정대집행은 대체적 작위의무에 대한 강제집행수단으로，이행강제금은 부작위의무나 비대체적 작위의무에 대한 강제집행수단으로 0 애회어 왔으나，이는 이행강제금제도의 본질에서 오는 제약은 아니며，이행강제금은 대체적 작위의무의 위반에 대하여도 부과될 수 있다．현행 건축법 상 위법건축물에 대한 이행강제수단으로 인정도는 대집행과 이행강제금을 비교하면，대집행은 위반 행위자가 위법상태를 치유하지 않아 그 이행의 확보가 곤란하고 또한 이를 방치함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에 행정청 또는 제3자가 이를 치유하는 것인 반면，이행강제금은 위반행위자 스스로가 이를 시정할 수 있는 기회를 부여하여 불필요한 행정력의 낭비를 억제하고 위반행위로 인한 경제적 이익을 환수하기 위한 제도로서 양 제도의 각각의 장•단점이 있다．따라서 개별사건에 있어서 위반내용，위반자의 시정의지 등을 감안하여 행정청은 대집행과 이행강제금을 선택적으로 활용할 수 있다고 할 것이며，이처럼 그 합리적인 재량에 의해 선택하여 활용하는 이상 중첩적인 제재에 해당한다고 볼 수 없다．건축법 제78조에 의한 무허가 건축행위에 대한 형사처벌과 건축법 제83조 제1힝에 의한 시정명령 위반에 대한 이행강제금의 부과는 그 처벌 내지 제재대상이 되는 기본적 사슬관계로서의 행위를 달리하며，또한 그 보호법익과 목적에서도 차이가 있으므로 헌법 제13조 제1항이 금지하는 이중처벌에 해당한다고 할 수 없다（헌재 2004．2．26． 2001 헌바 $80 \cdot 84 \cdot 102 \cdot 103 \cdot 2002$ 헌바26）
（2）（ㅇ）（구）건축법상의 이행강제금은（구）건축법의 위반항위에 대하여 시정뎡령을 받은 후 시정기간 내에 당해 시정명령을 이행하지 아니한 건축주 등에 대하여 부과되는 간접강제의 일종으로서 그 이행강제금 납부의무는 상속인 기타의 사람에게 승계될 수 없는 일신전속적인 성질의 것이므로 이미 사망한 사람에게 이행강제금을 부과하는 내용의 처분이나 결정은 당연무흐이고，이항강제금을 부과받은 사람의 이의에 의하여 재판절차가 개시된 후에 그 이의한 사람이 사망한 때에는 사건 자체가 목적을 읺고 절차가 종료한다（대판 2006．12．8．2006마470）．
（3）（ $x$ ）장기미등기자가 등기신청의무의 이행기간이 지나서 등기신청을 한 경우 이행강제금 부과 불가 ：부동산실뎡법의 내용，체계 및 취지 등을 종힙해 보면，장기미등기자에 대하여 부과도는 이행강제금은 소유권이전등기신청의무 불이항이라는 과거의 사실에 대한 제재인 과징금과 달리，장기미등기자에게 등기신청의무를 이행하지 아니하면 이항강제금이 부과된다는 심리적 압박을 주어 그 의무의 이행을 간접적으로 강제하는 행정상의 간접강제 수단에 해당한다．따라서 장기미등기자가 이행강제금 부과 전에 등기신청의무를 이행하였다면 이행강제금의 부과로써 이행을 확보하고자 하는 목적은 이미 실현된 것이므로 부동산실명법 제6조 제2항에 규정된 기간이 지나서 등기신청의무를 이행한 경우라 하더라도 이행강제금을 부과할 수 없다대판 2016．6．23． 2015두36454）．

숩（3）
［관련기출］ 0 ㅇ행강제금에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있으년 판레에 따름）
2020 군무원읍
（1）현행「건축법」상 위법건축물에 대한 이행강제수단으로 대집행과 이행강제금이 인정되고 있는데，행정청은 개별사건에 있어서 위반 내용，위반자의 시정의지 등을 감안하여 대집행과 이행강제금을 선택적으로 활용할 수 있다．
（2）「건축법」에서 무허가 전축행위에 대한 형사처벌과「건축법」제80조 제1항에 의한 시정명령 위반에 대한 이행강제금의 부과는「헌법」 제 13 조 제 1 항이 금지하는 이중처별에 해당한다고 할 수 없다．
（3）비록 건축주 등이 장기간 시정명령을 이행하지 아니하였더라도，그 기간 중에는 시정명령의 이행 기회가 제공되지 아니하였다가 뒤 늦게 시정명령의 이행기회가 제공된 경우라면，시정명령의 이행기회가 제공되지 아니한 과거의 기간에 대한 이행강제금까지 한꺼번 에 부과할 수 있다．
（4）「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 상 장기미등기자가 이행강제금 부과 전에 등기신청의무를 이행하였다면 이행강제금의 부 과로써 이행을 확보하고자 하는 목적은 이미 실현된 것이므로 이 법상 규정된 기간이 지나서 등기신청의무를 이행한 경우라 하더라 도 이행강제금을 부과할 수 없다．

## 사정판결에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있는 경우 푠ㄹㅇㅇㅔ 의함）

（1）사정판결은 본안심리 결과 원고의 청구가 이유 있다고 인정됨에도 불구하고 처분을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다．
（2）사정판결은 항고소송 중 취소소송 및 무효등확인소송에서 인정되는 판결의 종류이다．
（3）법원이 사정판결을 함에 있어서는 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도와 배상방법 그 밖의 사정을 조사하여야 한다．
（4）원고는 피고인 행정청이 속하는 국가 또는 공공단체를 상대로 손해배상，제해시설의 설치 그 밖에 적당한 구제방법의 청구를 당해 취소소송등이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다．

## 해설

（1）（O）행정소송법 제 28 조 1 항
（2）$(x)$ 사정판결은 취소소송에만 인정도며 무흐등확인소송이나 부작위위법햑인소송에는 인정도지 않는다．행정소송법 제38조（준용규엉）에서 무효등흑인소송 에 추소소송 규정 중 사정판결 규정（28조）을 준용하지 않고 있다．
（3）（O）행정소송법 제28조 2 항
（4）（O）행정소송법 제 28 조 3 핟－
－행정소송법 제28조（사정판결）
（1）원고의 청구가 이유있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다．이 경우 법원은 그 판결의 주문에서 그 처분등이 위법함을 명시하야 한다．
（2）법원이 제1항의 규정에 의하난결을 함에 있어ㅅㅓㅡㅡ 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도와 배상방법 그 밖의 사정을 조사해야 한다．
（3）원고는 피고인 행정청이 속하는 국가 또는 공공단체를 상대로 손해배상，제해시설의 설치 그 밖에 적당한 구제방법의 청구를 당해 취소소송등이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다．

## ［뫈련기출 다음과 같은 판결 주문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

1．원고의 청구를 기각한다．
2．다만，피고가 2017．2．1．원고에 대하여 한 $O O$ 처분은 위법하다．
3．소송비용은 피고의 부담으로 한다．
（1）취소소송의 경우에는 허용되나 무효확인소송의 경우에는 허용되지 않는다．
（2）법원은 위 내용과 같은 판결을 함에 있어서 사실심변론종결시를 기준으로 하여 공익성 판단을 하여야 한다．
（3）원고가 손해배상청구를 병합하지 않은 경우에 법원이 위와 같은 판걸을 함에 있어 그로 인하여 원고가 입게 될 손해의 정도와 배상 방법 그 밖의 사정을 미리 조사하여야 하는 것은 아니다．
（4）당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 법원은 기록에 나타난 여러 사정을 기초로 하여 직권으로 위와 같은 판결을 할 수 있다．
（5）원고가 적당한 구제방법의 청구를 간과하였음이 분명하다면，법원은 적절하게 석명권을 행사하여 그에 관한 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다．

## ［관력ㄱㅊㅊㄹㄹ 다음 중 행정소송의 판결에 대한 설명으로 옳은 것은？

（1）기각판결은 소송요건의 불비를 이유로 본안의 심리를 거부하는 판결이다．
（2）사정판결은 처분이 위법함에도 청구가 기각되는 것으로，이로 인하여 당해 처분은 위법성이 치유되어 적법하게 된다．
（3）사정판결은 무효등확인소송에도 적용된다．
（4）사정판결에서의 소송비용은 패소한 원고가 부담한다．
（5）사정판결의 경우 법원은 판결의 주문에 당해 처분이 위법함을 명시하여야 한다．

## 13 행정벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다탄이 있는 경우 편리에 임）

（1）법률에 따르지 아니하고는 어떤 행위도 질서위반행위로 과태료를 부과하지 아니한다．
（2）경찰서장이 범칙행위에 대하여 통고처분을 한 이상，통고처분에서 정한 범칙금 납부 기간까지는 원칙적으로 경찰서장은 즉결심판을 청구할 수 없고，검사도 동일한 범칙행위에 대하여 공소를 제기할 수 없다．
（3）행정청의 과태료 부과에 대해 이의가 제기된 경우에는 행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다．
（4）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 경우 신분이 없는 자에 대하여는 질서위반행위가 성립하지 않는다．

## 해설

（1）（O）질서위반행위규제법 제6조（질서위반행위 법정주의）법률에 따르지 아니하고는 어떤 행위도 질서위반행위로 가태료를 부과하지 아니한다．
（2）（O）경찰서장이 범칙행위에 대하여 통고처분 후 범칙금 납부기간 미경과시，원칙적으로 즉결심판을 청구할 수 없고，검사도 동일한 범칙행위에 대하여 공소를 제기할 수 없음 ：통고처분의 입법 취지를 고려하면，경범죄 처벌법상 범칙금제도는 범칙행위에 대하여 형사절차에 앞서 경찰서장의 통고처분에 따라 범칙금을 납부할 경우 이를 납부하는 사람에 대하ㅇㅕㅡㅡㄴ 기소를 하지 않는 처벌의 특례를 마련해 둔 것으로 법원의 재판절차와는 제도적 추지와 법적 성질에서 차아가 있다．또한 범칙자가 통고처분을 불이항하였ㄴㄷ라도 기소독점주의의 예외를 인정하여 경찰서장의 즉결심판 청구를 통하여 공판절차를 거치지 않고 사건을 간이하고 신속•적정하게 처리함으로써 소송경제를 도모하되，즉결심판 선고 전까지 범칙금을 납부하면 형사처벌을 면할 수 있도록 함으로써 범칙자에 대하여 형사소추와 형사처벌을 면제받을 기회를 부여하고 있다．따라서 경찰서장이 범칙행위에 대하여 통고처분을 한 이상，범칙자의 위와 같은 절차적 지위를 보장하기 위하여 통고처분에서 정한 범칙금 납부기간까지는 원칙적으로 경찰서장은 즉결심판을 청구할 수 없고，검사도 동일한 범칙행위에 대하여 공소를 제기할 수 없다고 보아야 한다（대판 2020．4．29．2017또13409）．
（3）（O）질서위반행위규제법 제 20 조（ 0 의제기）
（1）행정청의 과태료 부과에 불복하는 당서자는 제 17 조제 1 항에 따른 고태료 부과 통지를 받은 날부터 60 일 이너에 해당 행정청에 서면으로 이의제기를 할 수 있다．
（2）제1항에 따른 이의제기가 있는 경우에는 행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다．
（4）（ $x$ ）질서위반행위규제법 제 12 조（다수인의 질서위반행위 가담）
（1） 2 인 이상이 질서위반행위에 가담한 때에는 각자가 질서위반행위를 한 것으로 본다．
（2）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 때에는 신분이 없는 자에 대하여도 질서위반행위가 성립한다．
（3）신분에 의하여 과태료를 감경 또는 가중하거나 과태료를 부과하지 아니하는 때에는 그 신분의 효과는 신분이 없는 자에게는 미치지 아니한다
（ㄱ）고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다．
（ㄴ）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 때에는 신분이 없는 자에 대해서는 질서 위반행위가 성립하지 않는다．
（ㄷ）과태료는 당사자가 과태료 부과처분에 대하여 이의를 제기하지 아니한 채 이의제기 기한이 종료한 후 사망한 경우에는 집행할 수 없다．
（ㄹ）행정청은 질서위반행위가 종료된 날부터 5년이 경과한 경우에는 해당 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과할 수 없다．
（1）（ㄱ），（ㄴ）
（2）（ㄴ），（ㄷ）
（3）（ㄱ），（ㄷ），（ㄹ）
（4）（ㄴ），（ㄷ），（ㄹ）

## ［관려깇ㅊㄹ「질서위반햄위규제법 의 내용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）신분에 의하여 성립하는＇질서위반행위＇에 신분이 없는 자가 가담한 경우 신분이 없는 자에 대하여는＇질서위반행위＇가 성립하지 아 니한다．
（2）과태료는 행정청의 과태료 부과처분이나 법원의 과태료 재판이 확정된 후 5 년간 징수하지 아니하거나 집행하지 아니하면 시효로 인 하여 소멸한다．
（3）고의 또는 과실이 없는＇질서위반행위＇는 과태료를 부과하지 아니한다．
（4）당사자와 검사는 과태료 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있으며，이 경우 항고는 집행정지의 효력이 있다．
（5）「질서위반행위규제법」시행령으로 정하는 법률에 따른 징계사유에 해당하여 과태료를 부과하는 행위는 ‘질서위반행위’에 해당하지 않는다．

## ［교련ㄱㅊㅊㄹ〕질서위반행위규제법의 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다．
（2）과태료는 행정청의 과태료 부과처분이나 법원의 과태료 재판이 확정된 후 5 년간 징수하지 아니하거나 집행하지 아니하면 시효로 인 하여 소멸한다．
（3）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 때에는 신분이 없는 자에 대하여는 질서위반행위가 성립하지 않 는다．
（4）행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고， 10 일 이 상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다．

## ［며ㄴㅕㅕㄴ깇ㄹㄹ 행정질서벌에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）「질서위반행위규제법은 고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 않는다고 규정한다．
（2）당사자와 검사는 과태료 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있다．이 경우 항고는 집행정지의 효력이 있다．
（3）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 때에는 신분이 없는 자에 대하여는 질서위반행위가 성립하지 않 는다．
（4）신분에 의하여 과태료를 감경 또는 가중하거나 과태료를 부과하지 아니하는 때에는，그 신분의 호과는 신분이 없는 자에게는 미치 지 아니한다．

|  | 땁（3） |
| :---: | :---: |
| ［궈ㄹㅕㅕㄱ출］다음 중 질서위반행위규제빕 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？ | 2001 시술읍 |
| （1）고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다． |  |
| （2）자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 질서위반행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 과태료를 부과하 지 아니한다． |  |
| （3）질서위반행위시 만14세가 되지 아니한 자에게는 과태료를 부과하지 아니한다． |  |
| （4）신분에 의하여 성립하는 질서위반행위에 신분이 없는 자가 가담한 때에는 신분이 없는 자에게는 질서위반행위가 성립하지 않는다． |  |
| （5）행정청의 과태료 처분이나 법원의 과태료 재판이 확정된 후 <br> 는 변경된 법률에 특별한 규정이 없는 한 과태료의 징수 또는 | 된 때에 |

## 

（1）도시공원시설 점유자의 퇴거 및 명도 의무는 「행정대집행법」에 의한 대집행의 대상이 아니다．
（2）후행처분인 대집행비용납부명령 취소청구 소송에서 선행처분인 계고처분이 위법하다는 이유로 대집행비용납부명령의 취소를 구할 수 없다．
（3）대집행에 요한 비용을 징수하였을 때에는 그 징수금은 사무비의 소속에 따라 국고 또는 지방자치단체의 수입으로 한다．
（4）대집행에 대하여는 행정심판을 제기할 수 있다．

## 해설

（1）（O）도시공원 점유자의 퇴거 및 명도의무관악산 도시공원매점 관리청이 점유자로부터 점유이전을 받고자 하는 경우）는 대체적 작위의무의무가 아니므로 대집행 대상이 아님 ：도시공원시설인 매점의 관리청이 그 공동점유자 중의 1 인에 대하여 소정의 기간 내에 위 매점으로부터 퇴거하고 이에 부수하여 그 판매시설물 및 상품을 반출하지 아니할 때에는 이를 대집행하겠다는 내용의 계고처분은 ㄱ ㅜㄷㅚㅚ 목적이 매점의 원형을 보존하기 위하여 점유자가 설치한 불법시설물을 철거하고자 하는 것이 아니라，매점에 대한 점유자의 점유를 배제하고 그 점유이전을 받는 데 있다고 할 것인데，이러한 의무는 그것을 강제적으로 실현함에 있어 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무에 해당하는 것은 아니어서 직접강제의 방법에 의하는 것은 별론으로 하고 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되는 것은 아니다（대판 1998．10．23．97누157）．
（2）$(x)$ 대집행절차는 계고 $\Rightarrow$ 대집행영장의 통지 $\Rightarrow$ 대집행의 싣행 $\Rightarrow$ 대집행에 요한 비용의 납부뎡령의 4 단계로 0 이어지는데，이 4단계의 행위는 각각 독립된 것이 아니고 상호 결합하여 대집행이라는 흐과를 완성하는 것이기 때문에，선행행위의 하자（흠）는 후행행위에 승계된다
－후행처분인 대집행비용납부명령 취소청구 소송에서 선행처분인 계고처분이 위법하다는 이유로 대집행비용납부명령의 취소를 구할 수 있음 ：대집행의 계고．대집행영장에 의한 통지•대집행의．실행•대집항에 요한 비용의 납부명령 등은，타인이 대신하여 헝할 수 있는 행정의무의 이항을 의무자의 비용부담하 에 확보하고자 하는，동일한 행정목적을 닽성하기 위하여 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여지는 것으로서，서로 결합하여 하나의 법률효과를 발생시키는 것이므로，선행처분인 계고처분이 하자가 있는 위법한 처분이라면，비록 하자가 중대하고도 명백한 것이 아니어서 당연무효의 처분이라고 볼 수 없고 대집행의 실행이 이미 사실행위로서 완료되어 계고처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없게 도었으며，또 대집항비용납부명령 자체에는 아무런 하자가 없다 하더라도，후행처분인 더집항비용납부뎡령의 추소를 청구하는 소송에서 청구원인으로 선행처분인 계고처분이 위법한 것이기 때문에 그 계곷ㅊ분을 전제로 행하여진 대접행비용납부명령도 위법한 것이라는 주장을 할 수 있다．（대판 1993．11．9．93누14271）．
（3）（ㅇ）행정대집행법 제6조（비용징수）（3）대집행에 요한 비용을 징수하였을 때ㅇㅔㅡㅡㄴ 그 징수금은 사무비의 소속에 따라 국고 또는 지방잧ㅊ단체의 수입으로 한다．
（4）（ O ）행정대집행법 제7조（항정심판）대집행에 대하여는 행정심판을 제기할 수 있다．

## [궐련ㄱㅊㅊㄹ 다음 중 행정대집행에 대한 판례의 설명으로 옳지 않은 것은?

(1) 도시공원시설 점유자의 퇴거 및 명도의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다.
(2) 계고 시 상당한 기간을 부여하지 않은 경우 대집행영장으로 대집행의 시기를 늦추었다 하더라도 대집행계고처분은 상당한 이행기간 을 정하여 한 것이 아니므로 위법하다.
(3) 제 1 차 계고처분에 불응하여 제2차 계고처분을 한 경우 제2차 계고처분은 행정갱송의 대상이 되지 않는다.
(4) 선행 계고처분의 위법성을 들어 대집행비용납부명령의 취소를 구할 수 없다.
(5) 대집행의 실행이 완료된 후에는 소의 이익이 없으므로 행정쟁송으로 다툴 수 없음이 원칙이다.

## [관력]ㅊㅊㄹ 행정처분의 하자에 대한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 표려에 따틈)


(1) 과세관청의 소득처분과 그에 따른 소득금액변동통지가 있는 경우 원천징수하는 소득세의 납세의무에 관하여는 이를 확정하는 소득 금액변동통지에 대한 항고소송에서 다투어야 하고 소득금액변동통지가 취소사유에 불과한 경우 징수처분에 대한 항고소송에서 이를 다툴 수는 없다.
(2) 토지구획정리사업 시행 후 시행인가처분의 하자가 취소사유에 불과하더라도 사업 시행 후 시행인가처분의 하자를 이유로 환지청산 금 부과처분의 효력을 다툴 수 있다.
(3) 선행처분인 국제항공노선 운수권 배분 실효처분 및 노선면허거부 처분에 대하혀 이미 불가쟁력이 생겨 그 효력을 다툴 수 없게 되 었더라도 후행처분인 노선면허처분을 다투는 단계에서 선행처분의 하자를 다툴 수 있다.
(4) 선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 되었지만 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다면 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분 은 적법하게 된다.
(5) 선행처분인 계고처분이 하자가 있는 위법한 처분이라도 당연무효의 처분이 아니라면 후행처분인 대집행비용납부명령의 취소를 청구 하는 소송에서 그 계고처분을 전제로 행하여진 대집행비용납부 명령도 위법한 것이라는 주장을 할 수는 없다.

## 

(1) 국가나 지방자치단체가 손해를 배상할 책임이 있는 경우에 공무원의 선임•감독 또는 영조물의 설치•관리를 맡은 자와 공무원의 봉급•급여, 그 밖의 비용 또는 영조물의 설치•관리 비용을 부담하는 자가 동일하지 아니하면 그 비용을 부담하는 자도 손해를 배상하여야 한다.
(2) 국가배상책임에 있어서 국가는 직무상의 의무 위반과 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과관계가 인정되는 범위 내에서만 배상책임을 지는 것이고, 이 경우 상당인과관계가 인정되기 위해서는 공무원에게 부과된 직무상 의무의 내용이 전적으로 또는 부수적으로 사회구성원 개인의 안전과 이익을 보호하기 위하여 설정된 것이어야 한다.
(3) 「국가배상법」상 ‘공공의 영조물’은 지방자치단체가 소유권, 임차권 그밖의 권한에 기하여 관리하고 있는 경우는 포함하지만, 사실상의 관리를 하고 있는 경우는 포함하지 않는다.
(4) 공무원 개인이 고의 또는 중과실이 있는 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다고 할 것이지만, 공무원의 위법행위가 경과실에 기한 경우에는 공무원은 손해배상책임을 부담하지 않는다.

## 해설

(1) (O) 국가배상법 제6조(비용부담자 등의 책임) (1) 제2조•제 3 조 및 제 5 조에 따라 국가나 지방잧ㅊ단체가 손해를 배상할 책임이 있는 경우에 공무원의 선임•감독 또는 영조물의 설치•관리를 맡은 자와 공무원의 봉급•급여, 그 밖의 비용 또는 영조굴의 설치•관리 비용을 부담하는 자가 동일하지 아니하면 그 비용을 부담하는 자도 손해를 배상하여야 한다.
(2) (ㅇ) 공무원이 고의 또는 과실로 그에게 부과된 직무상 의무를 위반하였을 경우라고 하더라도 국가는 그러한 직무상의 의무 위반과 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과 관계가 인정되는 범위 너에서만 배상책임을 지는 것이고, 이 경우 상당인과관계가 인정되기 위해서는 공무원에게 부과된 직무상 의무의 내용이 단순히 공공 일반의 이익을 위한 것이거나 행정기관 내부의 질서를 규율하기 위한 것이 아니고 전적으로 또는 부수적으로 사회구성원 개인의 안전과 이익을 보호하기 위하여 설정된 것이어야 한다.(2010.9.9. 2008다77795)
(3) ( $x$ ) 권원에 기한 관리만이 아니라 사실상 관리도 포함 : 국가배상법 5 조 1 항 소정의 "공공의 영조물"이라 함은 국가 또는 지방자치단체에 의하여 특정 공공의 목적에 공여된 유체물 너지 물적 설비를 지칭하며, 특정 공공의 목적에 공여된 물이라 함은 일반공중의 자유로운 사용에 직접적으로 제공되는 공공용물에 한하지 않고, 행정주체 자신의 사용에 제공되는 공용물도 포함하며 국가 또는 지방자치딘체가 소유권, 임차권 그밖의 권한에 기하여 관리하고 있는 경우뿐만 아니라 사실상의 관리를 하고 있는 경우도 포함한다대판 1995.1.24. 94다45302
(4) ( O ) 가해 공무원의 피해자에 대한 직접적 배상책임 - 가해 공무원의 경과실의 경우 부정, 고의•중과실의 경우 인정(절충설 입장) : 공무원이 직무수행 중 불법행위로 타인에게 손해를 입힌 경우에 국가 등이 국가배상책임을 부담하는 외에 공무원 개인도 고의 또는 중과실이 있는 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다고 할 것이지만, 공무원에게 경과실뿐인 경우에는 공무원 개인은 손해배상책임을 부담하지 아니한다고 해석하는 것이 헌법 29조 1항 본문과 단서 및 국가배상법 2조의 입법취지에 조화되는 올바른 해석이다(대판 1996.2.15. 95다38677)

## ［관련기출］「국가배상법」 제5조에 따른 배상책임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툴이 있으면 판리에 의힘）

（1）＇공공의 영조물＇이란 국가 또는 지방자치단체가 소유권，임차권 그 밖의 권한에 기하여 관리 하고 있는 경우를 의미하고，그러한 권 원 없이 사실상의 관리를 하고 있는 경우는 제외된다．
（2）＇영조물의 설치 또는 관리의 하자＇란 공공의 목적에 제공된 영조물이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태 에 있음을 말한다．
（3）예산부족 등 설치•관리자의 재정사정은 배상책임 판단에 있어 참작사유는 될 수 있으나 안전성을 결정지을 절대적 요전은 아니다．
（4）소음 등을 포함한 공해 등의 위험지역으로 이주하여 거주하는 것이 피해자가 위험의 존재를 인식하고 그로 인한 피해를 용인하면서 접근한 것이라고 볼 수 있는 경우 가해자의 면책이 인정될 수 있다．
［관련기출］국가배상에 대한 설명으로 옳은 것은？（다툴이 있으면 팬례에 따름）
（1）행정처분의 담당공무원이 주관적 주의의무를 결하여 그 행정처분이 주관적 정당성을 상실하였다고 인정될 정도에 이른 경우에 국가 배상법 제2조의 요건을 충족하였다고 봄이 상당하다．
（2）국가배상법 제6조 제1항에 의하면 지방자치단체장이 설치하여 관할 지방경찰청장에게 관리권한이 위임된 교통신호기의 고장으로 인 하여 교통사고가 발생한 경우，지방자치단체가 손해배상책임을 지고 국가는 피해자에 대하여 배상책임을 지지 않는다．
（3）국민이 법령에 정하여진 수질기준에 미달한 상수원수로 생산된 수돗물을 마심으로써 건강상의 위해 발생에 대한 염려 등에 따른 정 신적 고통을 받았다고 하더라도，이러한 사정만으로는 국가 또는 지방자치단체가 국민에제 손해배상책임을 부담하지 아니한다．
（4）국가배상법 제5조 제1항 소정의 ‘공공의 영조물’이라 함은 국가 또는 지방자치단체에 의하여 특정 공공의 목적에 공여된 유체물 내 지 물적 설비를 말하며，국가 또는 지방자치단체가 소유권，임차권，그 밖의 권한에 기하여 관리하고 있는 경우로 한정되고，사실상 의 관리를 하고 있는 경우는 포함되지 않는다

## 

（1）처분의 효력정지결정을 하려면 그 효력정지를 구하는 당해 행정처분에 대한 본안소송이 법원에 제기되어 계속중임을 요건으로 한다．
（2）거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데 필요하므로 신청인에게는 그 효력정지를 구할 이익이 있다．
（3）처분의 효력정지는 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목젹을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다．
（4）신청인의 본안청구의 이유 없음이 명백할 때는 집행정지가 인정되지 않는다．

## 해설

（1）（ㅇ）행정쳐분의 호련정지는 소위 행정처분집행부정지의 원칙에 대한 예외로서 인정되는 일시적인 응급처분이므로 그러한 신청은 행정소송법 제23조에 의한 효력정지결정을 구하는 방법에 의해야 하고 위의 방법에 의한 행정처분 효력정지결정을 하려면 그 효력정지를 구하는 당해 행정처분에 대한 본안소송이 법원에 제기되어 계속중임을 요건으로 한다（대결 1988．6．14．88두6）．
（2）$(x)$ 거부처분에 대해서는 집행정지 불가 ：신쳥에 대한 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 앖었던 것과 같은 상태，즉거부처분이 있기 전의 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고 행정청에게 신청에 따른 처분을 하여야 할 의무가 생기는 것이 아니므，거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데에 아무런 소용이 없어 그 흐력정지를 구할 이익이 없다．투전기업소 허가갱신신청을 거부한 불허처분의 효련을 정지하더라도 이로 인하여 신청인어게 허가의 흐령이 호복도거나 또는 행정쳥이게 하가를 갱닌할 의무가 생기는 것은 아니므로 붙헟ㅊ분의 흐력정지로서는 신청인이 입게 될 손해를 피하는 데에 아무런 보탬이 되지 아니하여 그 붙헟ㅊ분의 흐령정지를 구할 이익이 없다（대결 1992．2．13．91두47）．
（3）（ $O$ ）행정소송법 제 23 조（집행정지）（2）취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집항 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지（이하＂涬停止＂라 한다）를 결정할 수 있다．다만，처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다．
（4）（ㅇ）행정소송법은 명문으로 본안청구의 이유유무에 대하여 규정하고 있지 안다．판례는 본안에서 승소할 가능성이 전혀 없는 경우에도 집행정지슨청을 인용하는 것은 이 제도의 취지에 어긋난다는 입장이다．따라서 이 요건을 소극적 요건으로 보고 있다．
－본안소송에서 행정처분의 취소가능성 없음이 명백한 경우，그 행정처분에 대한 효력정지의 가부（소극）：행정처분의 효력정지를 구하는 신청사건에 있어서는 행정ㅊㅊ분 자체의 적법 여부는 궁극적으로 본안판결에서 심리를 거쳐 판단할 성질의 것이므로 원칙적으로는 판단할 것이 아니고，그 항정처 분의 효력을 정지할 것인가에 대한 행정소송법 제 23 조 제 2 항 소정의 요건의 존부만이 판단의 대상이 되나，본안소송에서의 처분의 취소가능성이 없음에도 불구하고 처분의 효력정지를 인정한다는 것은 제도의 취지에 반하므로，효력정지사건 자체에 의하여도 신청인의 본안청구가 이유 없음이 명백할 때에는 행정처분의 호력정지를 뎡할 수 없다（대결 1994．10．11．자94두23）．

## ［ㄹㄹㄹㅕㅕㄱㄱ출 행정소송에 대한 핀례의 입장으로 옳은 것은？

2012지빙갑
（1）취소판결 후에 취소된 처분을 대상으로 하는 처분은 당연히 무호이다．
（2）사정퐌결은 무효등확인소송의 경우에도 허용된다．
（3）당사자소송은 본질상 민사소송이므로「행정소송법」상 직권증거조사규정이 적용될 수 없다．
（4）거부처분의 호력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데 보뱀이 되므로 효력정지를 구할 이익이 있다．

## 2021년 지방직 9급 행정법총론


(1) 심판청구기간의 기산점인 '처분이 있음을 안 날'이라 함은 당사자가 통지•공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미한다.
(2) 행정청의 부작위에 대한 의무이행심판은 심판청구기간 규정의 적용을 받지 않고, 사정재결이 인정되지 아니한다.
(3) 심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없다.
(4) 재결이 확정된 경우에도 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니다.

해썰
(1) (ㅇ) 특정인에 대한 행정처분을 주소불명 등의 이유로 송달할 수 없어 관보 등에 공고한 경우, 상대방이 그 처분이 있음을 안 날은 현실적으로 안 날: 행정소송법 20 조 1 항 소정의 제소기간 기산점인 '처분이 있음을 안 날이라 함은 당사자가 통지, 공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미하는바, 특정인에 대한 행정처분을 주소불명 등의 이유로 송달할 수 없어 관보•공보•게시판•읻간신문 등에 공고한 경우에는, 공고가 효력을 발생하는 날에 상대방이 그 행정처분이 있음을 알았다고 볼 수는 없고, 상대방이 당해 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날에 그 처분이 있음을 앝았다고 보아야 한다(대판 2006.4.28. 2005두14851)
(2) ( $x$ ) 심판청구기간 규정은 취소심판, 거부처분에 대한 의무이행심판에 적용됨. 무흐등학인심판과 부작위에 대한 의무이햄심판에는 적 용안 됨 사정재결은 취소심판, 의무이행심판(거부처분 또는 부작위에 대한 의무이행심판)에 적용됨. 무흐등힁인심판에만 적용 안 됨.

- 행정심판법 제 27 조심판청구의 기간) (7) 제 1 항부터 제 6 항까지의 규정은 무흐등햑인심판청구와 부작위에 대한 의무이항심판청구에는 적용하지 아니한다. - 행정심판법 제44조(사정재결) (3) 제1항과 제 2 항은 무흐등횩인심판에는 적용하지 아니한다.

| 구분 | 취소시ㅁㅏㅏㄴ | 무효등확인신판 | 의무이행시만 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 의의 | 행정쳥의 위법 또는 부딩한 처분의 추소하 <br> 거나 변경 하는 행정심판(4조 $1 \mathbf{\Sigma}$ ) | 항정쳥의 처분의 효력 유무 또는 존재 여ㅂㅜㅡㄹ 확인하 <br> 는 행정심판(4조 2호) | 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도 록 하는 항정심판(4조 3 호) |
| 종류 | 취소심판과 변경심판 |  존재여부 (존개학인시ㅁㅏㅏㄴ부존개학인신단) | 거부처분에 대한 의무이행심판 부작위에 대한 의무이행심판 |
| 인용 재결 | 처분취소재결, 처분변경재결, 처분변경 뎡령재결 <br> *처분취소명령재결은 법개정으로 삭제 | 유효•무효•실혀•존개•부존재 확인재결 | 처분재결 처분명령재결 |
| 성질 | 형성쟁송(통설) : 잉정한 법률관계를 성립시킨 당하 처분의 취소변경을 퉁허 법률곽ㄱㄱㅇㅇ 변경 또는 소멸을 가져오는 형성젹 성질 <br> cf) 확익적 쟁송설: 처분의 위법성•부항성 확인 | 준형성쟁송(통설) : 처분의 효령유무 등을 학인하는 확윈적 쟁송이지만, 형식젹오는 처눈 등의 효령유 둥을 신따나상으오 하믈 형성적 쟁송의 성질도 지님 <br> cf) 확인적 쟁송설, 형성쟁송설 | 우뮝ㅎㅇㅇ신난응 헝정청에 대하여 잉정한 처분을 할 것을 명하는 재결을 구한는 행정심미니몰 이행쟁송(급부쟁송)의 성질을 갖는다. |
| 특수성 | 청구기간의 제한(2)조) | 청구기간의 제한 $\times$ (27조 7항) | 거부처분에 다한 의뭉ㅎ행만은 청구기간 제한 O 부작위에 다한 이뭉ㅇ해앰만은 청구기간 제한 $\times$ ( 27 조 강) |
|  | 사정재결 가능(44조) | 사정개결 규정 적용 안됨(44조 3항) | 사정재결 가능(44조). |
| 가구제 | 집행부정지의 원칙(30조) - 집항정결정가능 | 집항부정지원친은 명뮨정 없ㅈㅣㅏ나적용-집항짖구정 가능 | 집행정지 규정 적용 안 됨-집항정지결정 불가 |
|  | 임시처분(당사자의 신청 또는 위원회 직권. 집행정지로 목적 닽성 붙가능시에만 가능) |  |  |
| 재결의 | 직접처분 $\times$ | 직접처분 $x$ | 직접처분거부처분•부작위에 대한 처분명령재결 불이행의 경우 당사자의 신청시) |
| 확보 | 간접강제 : 거부처분에 대한 취소재결, 무효햑인재결, 부존재햑인재결에 따른 재처분의무 불이행 또는 거부처분•부작위에 대한 의무이행심판의 처분명령재결에 따른 처분의무 불이행의 경우 당사자의 신청시 |  |  |

(3) (O) 제51조(행정심판 재청구의 금지) 심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없다.
(4) ( O ) 행정처분이나 행정심판 재결이 불복기간의 경과로 확정될 경우 그 확정력의 의미(재결의 기판력 부정) : 일반적으로 행정처분이나 행정심판 재결이 불복기간의 경파로 인하여 확정될 경우 ㄱ 확정력은, 그 처분으로 인하여 법률상 이익을 침해받은 자가 당해 처분이나 재결의 흐력을 더 이상 다툴 수 없다는 의미일 뿐, 더 나아가 판결에 있어서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 그 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사지들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니다(대판 2004.7.8. 2002두11288)

답 (2)
[ㄹㄹㄹㅕㅕㄱ깇ㄹ 의무미행심판에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
2014 시울읍
(1) 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다.
(2) 행정청의 적극적인 행위로 인한 침해로부터 권익을 보호하는 기능을 한다.
(3) 부작위에 대한 의무이행심판에는 심판청구기간 제한은 적용되지 않는다.
(4) 의무이행심판에도 사정재결의 적용이 있다.
(5) 이행쟁송의 성질을 갖는다.
（ㄱ）월정수당을 받는 지방의회 의원에 대한 제명의결 취소소송 계속중 의원의 임기가 만료된 경우 지방의회 의원은 그 제명의결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다．
（ㄴ）파면처분 취소소송의 사실심 변론종결 전에 금고 이상의 형을 선고받아 당연퇴직된 경우에도 해당 공무원은 파면처분의 취소를 구할 이익이 있다．
（ㄷ）공익근무요원 소집해제신청을 거부한 후에 원고가 계속하여 공익근무요원으로 복무함에 따라 복무기간 만료를 이유로 소집해제처분을 한 경우，원고는 거부처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다．
（1）（ㄱ）
（2）（ㄴ）
（3）（ㄱ），（ㄴ）
（4）（ㄴ），（ㄷ）

해설
（7）（ㅇ）지방의회 의원메 대한 제명이결처분 취소소송 계속 중 그 의원의 임기가 만료된 경우 협미의 소익 인정：자방의희 의원 젠명의결 취소소송 계속
 기간베 대해 윌정수당의 지큽을 구할 수 있는등 여전히 그 제맹이결의 추소를 구할 법룰상 이익은 남아 ㅇㅆㅆ다곱ㅇㅇㅑ 한다다판 2009．1．30，2007구13487）

 확정된 날 당연퇴직도어 그 공무원의 신분을 상실하고，당연티직이나 파면이 퇴집급여에 관한 불이익의 점에 있어 동일하다 하더라도 최소하노 이 사건 파년처분이 있은 때부더 위 법규정에 의하 당연퇴직일잒ㅈㅈㅇㅢ 기간에 있어서는 파면처분의 췻ㅅ를 구하여 그로 인해 백탈당한 이익의 호복을 구할 소의 이익이 있다 할 것이다（대판 1985．6．25．85ㅜㅜ）
 권리와 이익을 보호•구제하가가히는 송ㅇ이므로，처분 후의 사정이 의하여 권리와 이익의 침해 등이 해소된 경우에느 그처분의 추소를 구할 소의
 거부난 호에 원고가 계속하여 공익근무요원으로 복무함에 따라 복무기간 만료를 이유로 소집헤젳천응 한 경우，원고가 입게 되는 권리와 이익의 침해는 소집배셏ㅊ춘으오 해솓ㅇㅆㅇ으으로 위 거부처분의 췻ㅅ를 구할 소의 이익이 없다다난 2005．5．13．2004두4369）

답（3）
［편멱ㅊ춸 항고소송의 소의 이익에 대한 판녈로서 가장 옳지 않은 것은？
2018 서울7급（1）
（1）처분청이 당초의 운진면허 취소처분을 철회하고 정지처분을 히였다만，당초의 처분인 운전면히 취소처분은 칠회로 인하여그 효력이 상실되어 더 이상 존재하지 않는 것이고 그 후의 운전변허 정지처분만이 낞아 있는 것이라 할 것이며，존재하지 않는 행정처분을 대상으로 한 취소소송은 소의 이이이이 앖어 부적볍하다．
（2）주백전셜사업계혁 사전경졍반려처분 취소쳥구소송의 계속 중 구 「주백전셜혹진볍의 개정으로 주백전셜사업졔획 사전결정제도가 표 지된 경우 소의 이익이 없다．
（3）지뱅의회 의원에 대한 제명의결 취소소송 계속 중 의원의 임기가 만표된 시안에서，제명의결의 취소로 의원의 지위를 회복할 수는 없다 하더라도 제명의결 시부티 임기만료일 까지의 기간에 대한 윌졍수당의 지급을 구할 수 있는 등 여전히 그 제명의결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다．
（4）건축허가처분의 춰소를 구하는 소를 제기하기 전에 건축공사가 완료된 경우에는 소의 이익이 없은，소를 제기한 후 사실심 변론 종결일 전에 건축공사가 완료된 경우에는 소의 이익이 있다．


## ［먜년깇ㄹㄹ 헙의의 소의 이익에 대한 핀례의 입장을 옳지 않은 것은？

（1）공익근무요원 소집해제신청을 거부한 후 원고가 계속 공익근무요원으로 복무함에 따라 복무기잔 만료를 이유로 소집해제처분을 한 경우，거부처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다．
（2）고등학교에서 퇴학치분을 반은 자가 고등학교졸업학련검정고시에 함격하였다면 퇴학 처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다．
（3）원자로전설히가처분이 있게 되면 원자로부지사전승인처분에 대한 취소소송은 소의 이익을 읺게 된다．
（4）건축허가가「건축법」소정의 이격거리를 두지 아니하고 건축하도록 되어 있어 위법하다 하더라도 그 건축허가에 기하여 건축공사가 완효되옸다면 인졉한 대지의 소유 자는 그 건훅혀가처분의 취소를 구할 소의 이익이 잆다．

## 2021년 지방직 9급 행정법총론

판례의 입장으로 옳지 않은 것은？
（1）개인의 고유성，동일성을 나타내는 지문은 그 정보주체를 타인으로부터 식별가능하게 하는 개인정보이다．
（2）거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제 요건이 되는 신청권은 신청인이 그 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미한다．
（3）지적공부 소관청의 지목변경신청 반려행위는 국민의 권리관계에 영향을 미치는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다．
（4）산업단지개발계획상 산업단지 안의 토지 소유자로서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 산업단지지정권자 또는 그로부터 권한을 위임반은 기관에 대하여 산업단지개발계획의 변경을 요청할 수 있는 법규상 또는 조리상 신청권이 있다．

## 해설

（1）（ㅇ）지문（指紋）도 개인정보이지만 주민등록법상 지문날인제도는 법률유보，과잉금지원칙에 위배되지 않음：개인정보자기결정권은 자신에 관한 정보가 언제 누구에게 어느 범우까지 알려지고 또 이용되도록 할 것인지를 그 정보주체가 스스로 결정할 수 있는 권리이다．즉 정보주체가 개인정보의 공개와 0 용에 관하여 스스로 결정할 권리를 밑한다．개인의 고유성，동일성을 나타내는 지문은 그 정보주체를 타인으로부터 식별가능하게 하는 개인정보이므로， 시장•군수 또는 구청장이 개인의 지문정보를 수집하고，경찰청장이 이를 보관•전산화하여 범죄수사목적에 이용하는 것은 모두 개인정보자기결정권을 제한하는 것이라고 할 수 있다．이 사건 지문날인제도가 범죄자 등 특정인만이 아닌 17세 이상 모든 국민의 열 손가락 지문정보를 수집하여 보관하도록 한 것은 신원학인기능의 효율적인 수행을 도모하고，신원학인의 정확성 내지 완벅성을 제고하기 위한 것으로서，그 목적의 정당성이 인정되고，또한 이 사건 지문날인제도가 위와 같은 목적을 달성하기 위한 효과적이고 적절한 방법의 하나가 될 수 있다．범조자 등 특정인의 지문정보만 보관해서는 17세 이상 모든 국민의 지문정보를 보관하는 경우와 같은 수준의 신원학인기능을 도저히 수행할 수 없는 점，개인별로 한 손가락만의 지문정보를 수집하는 경우 그 손가락 자체 또는 지문의 손상 등으로 인하여 신원학인이 붇가능하게 되는 경우가 발생할 수 있고，그 정확성 면에 있어서도 열 손가락 모두의 지문을 대조하는 것과 비교하기 어려운 점，다른 여러 신원확인수단 중에서 정확성•간편성•흐율성 등의 종합적인 측면에서 현재까지 지문정보와 비견햠만한 것은 춪아보기 어려운 점 등을 고려해 볼 때，이 사건 지문날인제도는 피해 최소엉ㅇㅇ 원칙에 어긋나지 않는다．이 사건 지문날인제도로 인하여 정보주체가 현실적으로 입게 되는 불이익에 비하여 경ㅊㅊㄹ청장이 보관•전산화하고 있는 지문정보를 범죄수사활동，대형사건사고나 변사가가 발생한 경우의 신운햑인，타인의 인적사항 도용 방지 등 각종 신원햑인의 목적을 위하여 이용함으로써 달성할 수 있게 되는 공익이 더 크다고 보아야 할 것이므로，이 사건 지문날인제도는 법익의 균형성의 원칙에 위배되지 아니한다．결국 이 사건 지문날인제도가 과잉금지의 원칙에 위배하여 청구인들의 개인정보자기결정권을 침해하였다고 볼 수 없다（헌재결 2005．5．26．2004헌마190）
（2）$(x)$ 거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제욕ㄴㄴㅇㅣ 되는 신청권의 존부는 구체적 사건에서 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계 법규의 해석에 의하여 일반 국민에게 그러한 신청권을 인정하고 있는가를 살펴 추상적으로 결정되는 것이고，신청인이 그 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것은 아니므로，국민이 어떤 신청을 한 경우에 그 신청의 근거가 된 조항의 하석상 행정발동에 대한 개인의 신청권을 인정하고 있다고 보이면 그 거부행위는 항고소송의 댓ㅇㅇㅇㅣ 되는 처분으로 보아야 하고，구체적으로 그 신청이 인용될 수 있는가 하는 점은 본안에서 판단해야 할 사형이다（대판 2009．9．10．2007두20638）．
（3）（ㅇ）지적공부 소관청의 지목변경신청 반려행위는 행정치분 ：구 지적법 제20조，제 38 조 제 2 항의 규정은 토지소유자에게 지목변경신청권과 지목정정신청권을 부여한 것이고，한편 토지 소유자는 지목을 토대로 토지의 사용•수익•처분에 일정한 제한을 받게 되는 점 등을 고려하면，지목은 토지소유권을 제대로 항사하기 위한 전제요건으로서 토지소유자의 실체적 권리관계에 밀접하게 관련되어 있으므로 지적공부 소관청의 지목 변경신청 반려행위는 국민의 권리관계에 영향을 미치는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다（대판 2004．4．22．2003두9015）．
（4）（O）산업단지개발계획상 산업단지 안의 토지 소유자로서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자에게 산업단지지정권자 또는 그로부터 권한을 위임받은 기관에 대하여 산업단지개발계획의 변경을 요청할 수 있는 법규상 또는 조리상 신청권이 있으며 이러한 신청에 대한 거부행위는 항고소송의 대상인 행정처분 ：산업입지에 관한 법령은 산업단지에 적한한 시설을 설치하여 입주히려는 자와 토지 소유자에게 산업단지 지정과 관련한 산업단지개발계획 입안과 관련한 권한을 인정하고，산업단지 지정뿐만 아니라 변경과 관련해서도 이해관계인에 대한 절차적 권리를 보장하는 규정을 두고 있다．또한 산업단지 안에는 다수의 기반시설 등 도시계획시설 등을 포함하고 있고，국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 해석상 도시계흭시설부지 소유자에게는 그에 관한 도시•군관리계흑의 변경 등을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상 신쳥권이 인정된다고 해석되고 있다．헌법상 재산권 보장의 취지에 비추어 보면 토지의 소유자에게 위와 같은 절차적 권리와 신청권을 인정한 것은 정당하다고 볼 수 있다．이러한 법리는 이미 산업단지 지정이 이루어진 상흉에서 산업단지 안의 토지 소유자로서 종전 산업단지개발계획을 읻부 변경하여 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자가 종전 계획의 변경을 요청하는 경우에도 그대로 적용될 수 있다．그러므로 산업단지개발계획상 산업단지 안의 토지 소유자로서 산업단지개발계흑에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자는 산업단지지정권자 뜨는 그로부터 권한을 위임받은 기관에 대하여 산업단지개발계획의 변경을 요청할 수 있는 법규상 또는 조리상 신청권이 있고，이러한 신청에 대한 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 헝정처분에 해당한다고 보아야 한다（대판 2017．8．29．2016두44186）．

## ［괴ㄴㅕㅕㄱㄱㅊㅊㄹㄹ 거부행위의 항고소송 대상적격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）행정청이 사인의 신청을 받고 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 처분이 되기 위한 요건 은 사인이 행정청에 대하여 그 신청에 따른 행정행위를 해줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다．
（2）거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제조전인 신청권의 존부는 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리가 있는 지 여부에 따 라 결정된다．
（3）대법원은 소관관청의 지목변경신청반려행위의 처분성을 인정하고 있다．
（4）대법원은 도시계획구역 내의 토지소유자가 도시계획 입안권자에게 도시계획입안을 신청한 데 대하여，이리한 신청을 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 하였다．

（1）과세처분취소소송에서 과세처분의 위법성 판단시점은 처분시이므로 과세행정청은 처분 당시의 자료만에 의하여 처분의 적법여부를 판단하고 처분 당시의 처분사유만을 주장할 수 있다．
（2）시행규칙에 법 위반 횟수에 따라 가중처분하게 되어 있는 제재적 처분 기준이 규정되어 있다 하더라도，기간의 경과로 효력이 소멸 한 제재적 처분을 취소소송으로 다툴 법률상 이익은 없다．
（3）상급행정청으로부터 내부위임을 받은 데 불과한 하급행정청이 권한 없이 행정처분을 한 경우에는 실제로 그 처분을 행한 하급행정 청을 피고로 취소소송을 제기해야 한다．
（4）취소소송을 제기하기 위해서는 처분등이 존재하여야 하며，거부처분이 성립하기 위해서는 개인의 신청권이 존재하여야 하고，여기서 신청권이란 신청인이 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것이다．

（ㄱ）재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 확인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다．
（ㄷ）재결의 기속력은 인용재결의 경우에만 인정되고，기각재결에서는 인정되지 않는다．
（ㄷ）기속력은 재결의 주문에만 미치고，처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에는 미치지 않는다．
（ㄹ）행정심판 인용재결에 따른 행정청의 재처분 의무에도 불구하고 행정청이 인용재결에 따른 처분을 하지 아니하는 경우에，행정심판위원회는 청구인의 신청이 없어도 결정으로 일정한 배상을 하도록 명할 수 있다．
（1）（7），（ㄴ）
（2）（ㄱ），（ㄴ），（ㄹ）
（3）（ㄱ），（ㄷ），ㄹ）
（4）（ㄴ），（ㄷ），

## 해설

（7）（O）행정심판법 제 49 조（재결의 기속력 등）（2）재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 학인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우어는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다．
（ㄴ）（ㅇ）기속력은 인용재결의 경우어만 인정되고，각하재결이나 기극재결에는 인정되지 않느다．각하나 기각재결은 관계행정청에 대해 원처분 유지의무를 부과하는 것이 아니라 단지 청구인의 심판청구를 배척하는데 그치기 때문이다．따라서，기각재결 후 정당한 사유가 있으면 처분청은 직권으로 당해 처분을 취소할 수는 있다．
행정심판법 제49조（제결의 기속력 등）（1）심판청구를 인용하는 재결은 피청구인과 그 밖의 관계 행정청을 기속（羈束）한다．
（c）（ $\times$ ）재결의 기속력은 재결의 주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단，즉 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에만 미친다고 할 것이고， 종전 처분이 재결에 의하여 취소되었다 하더라도 종전 처분 시와는 다른 사유를 들어서 처분을 하는 것은 기속력에 저촉되지 않는 다고 할 것이며， 여기에서 동잍 사유인지 다른 사유인지는 종전 처분에 관하여 위법한 것으로 재결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계에 있어 동읻성이 인정되는 사유인지 여부에 따라 판단도어야 한다（대판 2005．12．9．2003두7705）．
（ㄹ）$(x)$ 행정심판위원회의 간접강제나 직접처분 결정은 신청이 필요하며 행정심판위원회의 직권으로 할 수 없다．
행정심판법 제 50 조의 2 （위원회의 간접강제）（1）위원호는 피청구인이 제 49 조제 2 항（제 49 조제 4 항에서 준용하는 경우를 포함한다）또는 제 3 항에 따른 처분을 하지 아니하면 청구인의 신청에 의하여 결정으로 상당한 기간을 정하고 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 경우어는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 뎡하거나 즉시 배상을 할 것을 명할 수 있다．


## ［관력ㄱ출］행정심판의 재결의 기속력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은？（다투이 있연 패펴에 따름

（1）재결이 확정된 경우에는 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원은 이에 기속되어 모순되는 주장 이나 판단을 할 수 없게 된다．
（2）재결에 의하여 취소되거나 무효 또는 부존재로 확인되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 한 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다．
（3）재결의 기속력은 재결의 주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단에 대하여만 미친다．
（4）당사자의 신청을 받아들이지 않은 거부처분이 재결에서 취소된 경우，그 재결의 취지에 따라 이전의 신청에 대하여 다시 어더한 처 분을 하여야 할지는 처분을 할 때의 법령과 사실을 기준으로 판단하여야 하므로，행정청은 종전 거부처분 또는 재결 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 할 수 있다．

## ［ㅁ⿻ㄴ련기출］행정심핀제도에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은？

（1）행정심판청구는 엄격한 형식을 요하지 않는 서면행위로 해석된다．
（2）행정처분이 있은 날이라 함은 그 행정처분의 효력이 발생한 날을 의미한다．
（3）행정심판의 가구제제도에는 집행정지제도와 임시처분제도가 있다．
（4）행정심판 재결의 기속력은 인용재결뿐만 아니라 각하재결과 기각재결에도 인정되는 효력이다．

