## 2022년 세무사 행정소송법

## 2022년 세무사 행정소송법

- 해설 : 이승철


## 1 행정소송법에 관한 설명으로 옳은 것은?

(1) 공공단체의 기관은 법령에 의하여 행정권한의 위탁을 받은 경우에도 행정청에 포함되지 않는다.
(2) 기관소송은 헌법재판소법 제 2 조의 규정에 의하여 헌법재판소의 관장사항으로 되는 소송도 포함한다.
(3) 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다.
(4) 수인에 대한 청구가 처분등의 취소청구와 관련되지 않는 청구인 경우에도 그 수인은 취소소송의 공동소송인이 될 수 있다.
(5) 행정청의 재량에 속하는 처분은 재량권의 남용이 있더라도 법원은 이를 취소할 수 없다.

## 해설

(1) $(x)$ 제 2 조(정의) (2) 이 법을 적용함에 있어서 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다.
(2) $(x)$ 제 3 조(행정소송의 종류) 행정소송은 다음의 네가지로 구분한다.
4. 기관소송 : 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송. 다만, 헌법재판소법 제2조의 규정에 의하여 헌법재판소의 관강사항으로 되는 소송은 제외한다.
(3) ( O ) 제9조(재판관할) (3) 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다.
(4) ( $x$ ) 제15조(공동소송) 수인의 청구 또는 수인에 대한 청구가 처분등의 취소청구와 관련되는 청구인 경우에 한하여 그 수인은 공동소송인이 될 수 있다.
(5) (x) 제27조(ᄌㅐ량처분의 취소) 행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다.

## 2 행정소송법상 취소소송에 관한 규정 중 무효등확인소송에는 준용되나 부작위위법확인소송에는 준용되지 않는 것 은?

(1) 처분변경으로 인한 소의 변경
(2) 재판관할
(3) 제 3 자의 소송참가
(4) 공동소송
(5) 행정청의 소송참가

## 해설

처분변경으로 인한 소의 변경, 집행정지 규정은 무효등확인소송에는 준용되지만, 부작위위법확인소송에는 준용되지 않는다.
*무-전기사간 / 부-처집사

## 3 행정소송법상 기관소송에 관한 설명으로 옳은 것은?

(1) 처분의 취소를 구하는 취지의 소송일지라도 취소소송에 관한 제소기간의 규정은 준용되지 않는다.
(2) 법률에 정함이 없는 경우에도 정당한 이익이 있으면 제기할 수 있다.
(3) 국가기관과 지방자치단체 간에 권한의 유무 또는 범위에 관하여 다툼이 있을 때에 제기하는 소송이다.
(4) 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송이다.
(5) 교육•학예에 관한 시•도의회의 재의결에 대하여 교육감이 대법원에 제기하는 소송은 기관소송의 일종이다.

## 하설

이하 항정소송법 규정
(1) $(x)$ 제46조 (준용규젱) (1) 민중소송 또는 기관소송오로쌔 처분등의 취소를 구하는 소송에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 휘소소송에 관한 규정을 준용한다.
(2) (x) 제45조(소의 제기) 밍중소송 및 기관소송은 법륭이 정한 경우에 법률에 정한 자에 한하여 제기할 수 있다.
(3) (x)
$\ulcorner$ 행헝소송법 상 기관소송: 국가 또는 공공단체의 기관상호간ㅇ 있어서의 권한의 존부나 그 행사에 굔한 다툼
$\llcorner$ 헌법재판소법 상 권한갱의심판: 국각관 상호간, 국각ㄱㄴㄴㄱㅘ 지방자치단게 간 및 지방갗ㅊ단체 상호가넹 권한의 유무•볌위에 관한 다툼

- 제3조행정소송의 종류) 행정소송은 다음의 네가지로 구분한다.

4. 기관소옹 : 국가 또는 공공단체의 ㄱㄱㄱㄴㄴ상호가네 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송. 다만, 헌법재판소법 제조의 귱혀에 의하여 헌법재판소의 관장사항을 되는 소송은 제외한다.
```
- 허ᄂ버ᄇ재파ᄂ소버ᄇ
제2조 (과ᄂ자ᄋ사하ᄋ) 허ᄂ버ᄇ재파ᄂ소느ᄂ 다으ᄆ 사하ᄋ으ᄅ 과ᄂ자ᄋ하ᄋ다.
    4. 구ᄀ가기과ᄂ사ᄋ호가ᄂ, 구ᄀ가ᄀ\과ᄂ과 지바ᄋ자치다ᄂ체가ᄂ 미ᄎ 지바ᄋ자치다ᄂ체사ᄋ호가ᄂ의 궈ᄂ하ᄂ재ᄋ의에 과ᄂ하ᄂ 시ᄆ파ᄂ
```

제61조（권한쟁의심판 청구 사유）
（1）국가기관 상호간，국가기관과 지방자치단체 간 및 지방자치단체 상호간에 권한의 유무 또는 범위에 관하여 다툼이 있을 때에는 해당 국가기관 또는 지방자치단체는 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구할 수 있다．
（2）제1항의 심판청구는 피청구인의 처분 또는 부작위（불작위）가 헌법 또는 법률에 의하여 부여받은 청구인의 권한을 침해하였거나 침해할 현저한 위험이 있는 경우에만 할 수 있다．
（4）$(x)$ 민중소송에 대한 설명이다．
제3조（행정소송의 종류）행정소송은 다음의 네가지로 구분한다．
3．민중소송 ：국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송
（5） 10$)$
－민중소송과 기관소송의 사례

| 민중소송 사례 | 기관소송 사례 |
| :--- | :--- |
| －공직선거법상의 선거인이 제기하는 선거소송 |  |
| －국민투표법상의 투표인이 제기하는 국민투표무효소송 | • 지방자치법 상 기관소송（지방의회의 재의결에 대해 지방자치단체장이 제기） |
| －주민투표법상 주민투표무효소송 | －지방교육자치에 관한 법률 상 기관소송（지방의회의 재의결에 대해 교육감이 제기） |
| －지방자치법상 주민소송 |  |
| －주민소환에 관한 법률상 주민소환투표소송 |  |

## 4 행정소송법 규정이다．（ ）에 들어갈 숫자로 옳은 것은？

이 법에 의한 기간의 계산에 있어서 국외에서의 소송행위 추완에 있어서는 그 기간을 14 일에서（（ㄱ））일로，제 3 자에 의한 재심청구에 있어서는 그 기간을 30 일에서（（ㄴ））일로，소의 제기에 있어서는 그 기간을 60 일에서（（ㄷ））일로 한다．
（1）（ㄱ）$: 30$ ，（ㄴ）$: 60$ ，（ㄷ）$: 90$
（2）（ㄱ）$: 30$ ，（ㄴ）$: 60$ ，ㄷ）$: 180$
（3）（ㄱ）$: 30$ ，（ㄴ）$: 90$ ，（ㄷ）$: 180$
（4）（ㄱ）$: 60$ ，（ㄴ）$: 60$ ，（ㄷ）$: 90$
（5）（ㄱ）$: 60$, （ㄴ）$: 90$ ，（ㄷ）$: 180$
－제5조（국외에서의 기간）이 법에 의한 기간의 계산에 있어서 국외에서의 소송행위추완에 있어서는 그 기간을 14 일에서 30 일로，제 3 자에 의한 재심청구에 있어서는 그 기간을 30 일에서 60 일로，소의 제기에 있어서는 그 기간을 60 일에서 90 일로 한다．

## 5 행정소송법상 명시되어 있는 행정소송을 모두 고른 것은？

| （ㄱ）무효등 확인소송 | （ㄴ）부작위위법확인소송 | （ㄷ）예방적 부작위청구소송 | （ㄹ）당사자소송 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

（1）（7），（）
（2）（ㄱ），（ㄹ）
（3）（ㄴ），（ㄷ）
（4）（ㄱ），（ㄴ），（ㄹ）
（5）（ㄴ），（ㄷ），ㄹ）

## 해설

행정소송법 제3조（행정소송의 종류）행정소송은 다음의 네 가지로 구분한다．

| 항고소송 | 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송 |
| :---: | :---: |
|  | －제4조（항고소송）항고소송은 다음과 같이 구분한다． <br> 1．취소소송 ：행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송 <br> 2．무효등 확인소송：행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재여부를 확인하는 소송 <br> 3．부작위위법확인소송：행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송 |
| 당사자소송 | 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률과녜에 관한 소송 급ㄲㄲㅇㅔ 공법ㅅㅇㅇㅢ 법률관계엔한 소송으서 그 법률과ㄴㅖㅖㅇㅢ 힌쪽 당사자를 피고로 하는 소송 |
| 민중소송 | 국가 또는 공공디네의 긱ㄴㄴㅣㅣ 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 작의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송 |
| 기관소송 | 국가 또는 공공단체의 기관 상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송．다만， 헌법재판소법 제 2 조의 규정에 의하여 헌법재판소의 관장사항으로 되는 소송은 제외한다． |

행정소송의 권력분립상 한계 ：무명항고소송，법정 외 항고소송
법률상 쟁송이라도 사법작용은 법원의 작용이므로 행정부•입법부의 권한의 관계에서 일정 한계가 있음

| $\begin{aligned} & \hline \text { 의무이행소송 } \\ & \text { (급부소송) } \end{aligned}$ | 상대방의 신청에 대해 행정청이 일정 처분을 할 법률상 의무가 있음에도 방치하거나 신청된 처분을 거부한 경우，행정청에 대해 일정 행정처분을 명하는 내용의 판결을 구하는 행정소송． | 우리 <br> 나라 <br> 판례는 <br> 부정 |
| :---: | :---: | :---: |
| 여방적 부착위소송 （부작위칭구소송） | 장래 행정청이 일정한 처분을 할 것이 명백한 경우에 그 처분을 하지 않을 것（부작위）을 구하는 내용의 행정소송． |  |
| 작위의무확인소송 | 행정청에게 법률상 일정한 행위를 해야 할 작위의무가 있으믜 확인을 구하는 소송． |  |

## 2022년 세무사 행정소송법

## 6 행정소송법상 준용규정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）행정소송에 관하여 행정소송법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다．
（2）취소소송에 참가한 행정청에 대하여는 민사소송법 제76조（참가인의 소송행위）의 규정을 준용한다．
（3）취소소송에서의 소의 변경에 관한 규정（제 21 조）은 부작위위법확인소송을 취소소송으로 변경하는 경우에 준용한다．
（4）취소소송에서의 피고적격에 관한 규정은 무효등확인소송의 경우에 준용한다．
（5）취소소송에서의 행정심판과의 관계에 관한 규정은 무효등 확인소송의 경우에 준용한다．
해설
（1）（O）제8조 제 2 항
（2）（O）제17조 제 3 항
소송참가자의 지위

| 제 3 자의 소송참가（16조） | 행정청의 소송참가（17조） |
| :---: | :---: |
| 민사소송법 67 조（필수적 공동소송에 대한 특별규정）준용． <br> 소송참가 결정시 제 3 자는 ‘‘참가인＇지위 획득 <br> 공동소송적 보조참가와 유사（통설）． <br> 참가인은 독립하여 상소하는 등 피참가인의 소송행위에 어굿나는 소송행위 도 가능． <br> 참가인은 피참가인의 승소보조자이므로 피참가인에게 불이익한 행위（소 취하，청구 포기•인낙，화해，상소 포가•취하 등）는 할 수 없음． <br> 참가인이 된 제 3 자는 판결학정 후 행정소송법 제 31 조의 재심청구 불가 | 민사소송법 76조（참가인의 소송행위）준용． <br> 참가행정청은＇보조참가인＇에 준한 지위 <br> 참가행정청은 소송에 관하여 공격•방어•이의•상소 기타 승소를 위한 일체의 소송행위 가능 <br> －피참가인의 소송행위에 어긋나는 소송행위는 할 수 없으며 하더라도 무효 |
| －민사소송법 제67조（필수적 공동소송에 대한 특별규정） <br> （1）소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 공동소송의 경우에 공동소송인 가운데 한 사람의 소송행위는 모두의 이익을 위하여서 만 효력을 가진다． <br> （2）제 1 항의 공동소송에서 공동소송인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 소송행 위는 공동소송인 모두에게 효력이 미친다． | －민사소송법 제76조（참가인의 소송행위） <br> （1）참가인은 소송에 관하여 공격•방어•이의•상소，그 밖의 모든 소송행 위를 할 수 있다．다만，참가할 때의 소송의 진행정도에 따라 할 수 없는 소송행위는 그러하지 아니하다． <br> （2）참가인의 소송행위가 피참가인의 소송행위에 어긋나는 경우에는 ㄱ 참가인의 소송행위는 효력을 가지지 아니한다． |

（3）제1항의 공동소송에서 공동소송인 가운데 한 사람에게 소송절차를 중단 또는 중지해야 할 이유가 있는 경우 그 중단 또는 중지는 모두에게 흐력이 및ㅊㄴㄷㅏ．
（3）（ㅇ）제37조（소의 변경）제21조（소의 변경）의 규정은 무효등 확인소송이나 부작위위법확인소송을 취소소송 또는 당사자소송으로 변경하는 경우에 준용한다．
（4）（ O ）제 13 조 취소소송의 피고적격 규정은 무효등확인소송에도 준용됨
제 38 조（준용규정）（1）제 9 조，제 10 조，제 13 조 내지 제 17 조，제 19 조，제 22 조 내지 제 26 조，제 29 조 내지 제 31 조 및 제 33 조의 규정은 무흐등 확인소송의 경우에 준용한다．
（5）$(x) 18$ 조 취소소송에서의 행정심판과의 관계에 관한 규정（행정심판전치주의）은 무효등확인소송에는 준용되지 않음．＊무－전기사간／부－처집사

## 7 행정소송법상 민중소송에 관한 설명으로 옳은 것은？（뜸ㅁㅇㅇ 있연 펴링ㅁ 따하）

（1）민중소송은 주관적 소송이다．
（2）민중소송으로써 처분등의 취소를 구하는 소송에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 취소소송에 관한 규정을 준용한다．
（3）「지방자치법」 상 주민소송은 민중소송에 해당하지 않는다．
（4）당사자소송에 관한 규정은 민중소송에 준용될 수 없다．
（5）「공직선거법」제 222 조의 선거소송은 민중소송에 해당하지 않는다．

## 해설

（1）$(x)$ 민중소송은 객관적 소송．
행정소송의 목적에 따른 유형

| 주관적 소송 | 개인적 권리•이익（사익）의 구제를 주된 목적으로 하는 소송． | 항고소송•당사자소송 |
| :--- | :--- | :--- |
| 객관적 소송 | 행정작용의 적법•타당성 확보（공익）를 주된 목적으로 하는 소송． | 민중소송•기관소송 |

（2）$(0),(4)(x)$

## 제46조（준용규정）

（1）민중소송 또는 기관소송으로써 처분등의 취소를 구하는 소송에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 취소소송에 관한 규정을 준용한다．
（2）민중소송 또는 기관소송으로써 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부나 부작위의 위법의 확인을 구하는 소송에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 각각 무효등 확인소송 또는 부작위위법확인소송에 관한 규정을 준용한다．
（3）민중소송 또는 기관소송으로서 제1항 및 제2항에 규정된 소송외의 소송에는 그 성질에 반하지 아니하는 한 당사자소송에 관한 규정을 준용한다．
（3）5（ $x$ ）

```
- 고ᄋ지ᄀ서ᄂ거버ᄇ사ᄋ의 서ᄂ거이ᄂ이 제기하느ᄂ 서ᄂ거소소ᄋ • 구ᄀ미ᄂ투표버ᄇ사ᄋ의 투표이ᄂ이 제기하느ᄂ 구ᄀ미ᄂ투표무효소소ᄋ
- 주미ᄂ투표버ᄇ사ᄋ 주미ᄂ투표무효소소ᄋ
- 지바ᄋ자치버ᄇ사ᄋ 주미ᄂ소소ᄋ
- 주미ᄂ소화ᄂ에 과ᄂ하ᄂ 버ᄇ류ᄅ사ᄋ 주미ᄂ소화ᄂ투표소소ᄋ
```


## 8 행정소송법상 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이

 이를 심리•판단하는 경우에 준용되는 취소소송에 관한 규정이 아닌 것은?(1) 행정청의 소송참가에 관한 규정
(2) 행정심판기록의 제출명령에 관한 규정
(3) 제 3 자의 소송참가에 관한 규정
(4) 직권심리에 관한 규정
(5) 소송비용에 관한 재판의 효력에 관한 규정

## 해설

- 제11조선결문제) (1) 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이 이를 심리•판당하는 경우에는 제17조(행졍쳥의 소송함가), 제25조(행졍심판기록의 제출명령), 제26조 (직권심리) 및 제33조(소송비용에 관한 재팬의 효력)의 규정을 준용한다.


## 

(1) 조례는 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리•의무에 영향을 미치는 법률상 효과를 발생하는 경우에도 항고소송의 대상이 되지 아니한다.
(2) 국회의원의 제명처분은 항고소송의 대상이 되지 아니한다.
(3) 공법상의 구체적인 법률관계가 아닌 사실관계에 관한 확인을 구하는 것은 항고소송의 대상이 되지 아니한다.
(4) 공정거래위원회의 고발조치는 항고소송의 대상이 아니다.
(5) 행정행위의 부관 중 부담은 항고소송의 대상이 될 수 있다.

## 해설

(1) ( $x$ ) 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리•의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 흐과를 발생하는 경우 ㄱ 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다(대판 1996.9.20. 95누8003)
(2) (O) 헌법 제64조 4항은 국회의원의 자격심사와 징계 및 제명처분에 대해 법원에 제소할 수 없다고 규정 - 헌법 제64조 (2) 국회는 의원의 자격을 심사하며, 의원을 징계할 수 있다. (3) 의원을 제명하려면 국회재적의원 3 분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다. (4) 제 2 항과 제 3 항의 처분에 대하여는 법원에 제소할 수 없다.
(3) (O) 단순한 사실관계의 확인을 구하는 것은 행정소송 대상이 아님 - 국가보훈처장 등이 발행한 책자 등에서 독립운동가 등의 활동상을 잘못 기술하였다는 등의 이유로 그 사실관계의 확인을 구하거나, 국가보훈처장의 서훈추천서의 행사, 불행사가 당연무효 또는 위법임의 확인을 구하는 청구는 과거의 역사적 사실관계의 존부나 공법상의 구체적인 법률관계가 아닌 사실관계에 관한 것들을 확인의 대상으로 하는 것이거나 행정청의 단순한 부작위를 대상으로 하는 것으로서 항고소송의 대상이 되지 아니하는 것이다. 국가보훈처장 등에게, 독립운동가들에 대한 서훈추천권의 행사가 적정하지 아니하였으니 이를 바로잡아 다시 추천하고, 잘못 기술된 독립운동가의 활동상을 고쳐 독립운동사 등의 책자를 다시 편찬, 보급하고, 독립기념관 전시관의 해설문, 전시물 중 잘못된 부분을 고쳐 다시 전시 및 배치할 의무가 있음의 확인을 구하는 청구는 작위의무학인소송으로서 항고소송의 대상이 되지 아니한다. (대판 1990.11.23, 90 누3553
(4) ( $x$ ) 공정거래위원회의 고발조치는 항고소송 대상인 행정처분이 아님 : 공정거래위원회의 고발조치는 사직당국에 대하여 형벌권 행사를 요구하는 행정기관 상호 간의 행위에 불과하여 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 할 수 없으며, 더욱이 공정거래위원회의 고발의결은 행정청 내부의 의사결정에 불과할 뿐 최종적인 처분은 아닌 것이므로 이 역시 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 되지 못한다(대판 1995.5.12. 94누 13794)
(5) (O) 행정행위의 부관 중 부담은 그 자체만으로 행정쟁송의 대상이 됨: 행정행위의 부관은 행정행위의 일반적인 흐력이나 효과를 제한하기 위하여 의사표시의 주된 내용에 부가되는 종된 의사표시이지 그 자체로서 직접 법적 효과를 발생하는 독립된 처분이 아니므로 현행 행정쟁송제도 아래서는 부관 그 자체만을 독립된 쟁송의 대상으로 할 수 없는 것이 원칙이나 행정행위의 부관 중에서도 행정행위에 부수하여 그 행정행위의 상대방에게 일정한 의무를 부과하는 행정청의 의사표시인 부담의 경우에는 다른 부관과는 달리 행정행위의 불가분적인 요소가 아니고 그 존속이 본체인 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐이므로 부담 그 자체로서 행정쟁송의 대상이 될 수 있다(대판 1992.1.21. 91누1264).

## 10 행정소송법상 재판관할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(1) 국가의 사무를 위탁받은 공공단체를 피고로 하여 취소소송을 제기하는 경우 대법원 소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다.
(2) 중앙행정기관을 피고로 하여 취소소송을 제기하는 경우 대법원소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다.
(3) 취소소송의 제 1 심 관할법원은 원고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다.
(4) 중앙행정기관의 부속기관을 피고로 하여 취소소송을 제기하는 경우 대법원소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다.
(5) 취소소송의 재판관할에 관한 규정을 당사자소송에 준용하는 경우, 국가 또는 공공단체가 피고인 때에는 관계행정청의 소재지를 피고의 소재지로 본다.
（3）$(x)$ 취소소송 1 심 관할은 피고 소재지 관할 행정법원이다．
－제9조（재판관할）
（1）취소소송의 제1심 관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다．
（2）제 1 항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피고에 대하여 취소소송을 제기하는 경우에는 대법원소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다．
1．중앙행정기관，중앙행정기관의 부속기관과 합의제행정기관 또는 그 장
2．국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장
（3）토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다．
－제40조（재판관할）제9조의 규정은 당사자소송의 경우에 준용한다．다만，국가 또는 공공단체가 피고인 경우에는 관계행정청의 소재지를 피고의 소재지로 본다．

## 11 행정심판의 재결을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있연 패례에 따랴）

（1）지방노동위원회의 처분에 대한 중앙노동위원회의 재심판정에 불복하려면 중앙노동위원회의 재심판정을 대상으로 취소소송을 제기하여야 한다．
（2）재결에 대한 취소소송은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 제기할 수 있다．
（3）원처분의 상대방이 아닌 제 3 자가 행정심판을 청구하여 재결청이 원처분을 취소하는 형성재결을 한 경우에 원처분의 상대방이 그 재결의 취소를 구하는 것은 원처분에 없는 재결 고유의 위법을 주장하는 것이 된다．
（4）행정심판청구가 부적법하지 않음에도 각하한 재결은 원처분에 없는 고유한 하자가 있는 경우에 해당한다．
（5）행정청이 영업자에게 제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 하였다면，변경처분으로 유리하게 변경된 제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분이 아니라 변경처분이다．

## 해설

（1）（O）노동위원회법 제 19 조의 2 제 11 항의 규정（현 제 27 조 1 항）은 행정처분의 성질을 가지는 지방노동위원회의 처분에 대하여 중앙노동위원장을 상대로 행정소송을 제기할 경우의 전치요건에 관한 규정이라 할 것이므로 당사자가 지방노동위원회의 처분에 대하여 불복하기 위하여는 처분 송달일로부터 10 일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청하고 중앙노동위원회의 재심판정서 송달일로부터 15 일 이내에 중앙노동위원장을 피고로 하여 재심판정취소의 소를 제기하여ㅇㅑㅑ 할 것이다（대판 1995．9．15．95누6724）．
개별법상 재결주의 규정

## 감사원의 재심의 판정

 （감사은법 제40조 2항）
## 중앙노동위원회의 재심판정

（노동조합 및 노동곽계종ㅂㅂㅂㅂㅓㅔㅇ5조）

## 특허심판원의 심결

 （특맙ㅂㅂㅈㅔ86조）감사원의 변상판정에 대해 재심의를 청구할 수 있고，변상판정（원처분）이 아닌 감사원의 재심의 판정에 대하여 감사원（감사웡장x）을 피고로 행정소송 제기 가능．
중앙노동위원회의 재심판정에 대한 행정소송은 원처분인 지방노동위원회나 중앙노동위원회의 처분이 아날 중앙노동 위원회의 재심판정을 대상으로 중앙노동위원장（중앙노동위원히 $x$ ）을 피고로 재심판정서의 송달을 받은 날부터 15 일 이내에 제기 가능
특허출원에 대한 심사관의 거절사정에 대해 행정소송을 제기할 수 없고 특허심판원에 심판청구를 한 후 그 심결（畕決）을 소송대상으로 하여 특허법원에 심결취소를 구하는 소를 제기해야 함．
（2）（ O ）제 19 조（취소소송의 대상）취소소송은 처분등을 대상으로 한다．다만，재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다．
（3）（ O ）원처분의 상대방이 아닌 제 3 자가 행정심판을 청구하여 재결청이 원처분을 취소하는 형성재결을 한 경우에 그 원처분의 상대방은 그 재결에 대하여 항고소송을 제기할 수밖에 없고，이 경우 재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이어서 재결의 취소를 구하는 것은 원처분에 없는 재결 고유의 위법을 주장하는 것이 된다（대판 1998．4．24．97누17131）
（4）（ O ）행정소송법 제 19 조에 의하면 행정심판에 대한 재결에 대하여도 그 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에는 항고소송을 제기하여 그 취소를 구할 수 있고，여기에서 말하는＇재결 자체에 교유한 위법＇이란 그 재결자체에 주체，절차，형식 또는 내용상의 위법이 있는 경우를 의미하는데， 행정심판청구가 부적법하지 않음에도 각하한 재결은 심판청구인의 실체심리를 받을 권리를 박탈한 것으로서 원처분에 없는 고유한 하자가 있는 경우에 해당하고，따라서 위 재결은 취소소송의 대상이 된다（대판 2001．7．27．99두2970）．
（5）（x）영업자에게 행정제재치분 당초처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우，취소소송 대상은 변경된 내용의 당초처분이며 제소기간 판단기준이 되는 처분은 당초처분 ：행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우（이하 처음의 처분을 ‘당초처분＂，나중의 처분을＂변경처분’이라 한다），변경처분에 의하여 당초처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로，변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초처분이지 변경처분은 아니고，제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초처분을 기준으로 판단해야 한다．피고（A 구청장）은
 ＂피고가 2002．12．26．원고에 대하여 한 3월의 영업정지처분을 2월의 영업정지에 갈음하는 과징금 부과처분으로 변경하라．＂는 일부 기각（일부 인용）의 재결을 하였으며，2003．3．10．그 재결서 정본이 원고에게 도달하였고，피고는 위 재결 취지에 따라 2003．3．13．＂3월의 영업정지처분을 과징금 560만 원으로 변경한다．＂는 취지의 후속 변경처분을 함으로써 당초처분을 원고에게 유리하게 변경하는 처분을 하였으며，원고는 2003．6．12．과징금 부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다．이와 같이 후속 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재인 과징금 부과가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 소송에 있어서，그 추소소송의 대상은 2003．3．13．자 과징금 부과처분이 아니라 후속 변경처분에 의하여 당초부터 유리하게 변경되어 존속하는 2002．12．26．자 과징금 부과처분이고，그 제소기간도 행정심판재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내에 제기되어야 한다（대판 2007．4．27．2004두9302）．

## 2022년 세무사 행정소송법

취소소송에서의 소의 이익에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있은 팬례에 따틈)
(1) 행정청이 공무원에 대하여 새로운 직위해제사유에 기하여 직위해제처분을 한 경우, 그 공무원에게는 이전의 직위해제처 분의 취소를 구할 소의 이익이 인정된다.
(2) 건물의 신축과정에서 피해를 입은 인접주택 소유자는 신축건물에 대한 사용검사(사용승인)처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다.
(3) 해임처분 취소소송 계속 중 임기가 만료된 경우에도 그 취소로 해임처분일부터 임기만료일까지 기간에 대한 보수지급을 구할 수 있는 경우라면 해임처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정된다.
(4) 가중 제재처분 규정이 있는 의료법에 의해 의사면허자격정지처분을 받은 경우 자격정지기간이 지난 후에는 의사면허자 격정지처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정되지 아니한다.
(5) 치과의사국가시험에 불합격한 후 새로 실시된 국가시험에 합격한 경우에도 명예 등의 인격적 이익이 침해되었음을 이유로 불합격처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정된다.

## 해설

(1) $(x)$ 행정청이 공무원에 대하여 새로운 직위해제사유에 기한 직위해제처분을 한 경우 그 이전에 한 직위해제처분은 이를 묵시적으로 철회하였다고 봄이 상당하므로, 그 이전 처분의 추소를 구하는 부분은 존재하지 않는 행정처분을 대상으로 한 것으로서 그 소의 이익이 없어 부적법하다대판 2003.10.10. 2003두5945)
(2) $(x)$ 건축 괴정에서 인접주택 소유자가 피해를 입은 경우, 그 피해자는 신축건물에 대한 사용검사처분의 추소를 구할 법률상 이익이 없음: 건물 사용검사처분(준공 처분)은 건축허가를 받아 건축된 건물이 건축하가 사항대로 건축행정 목적에 적합한가 여부를 확인하고 사용검사필증을 교부하여 줌으로써 허가받은 자로 하여금 건축한 건물을 사용•수익할 수 있게 하는 법률효과를 발생시키는 것에 불과하고, 건축한 건물이 인접주택 소유자의 권리를 침해하는 경우 사용검사처분이 그러한 침해까지 정당화하는 것은 아닐 뿐만 아니라, 당해 건축물을 건축하는 과정에서 인접주택 소유자가 자신의 주택에 대하여 손해를 입었다 하더라도 그러한 손해는 금전적인 배상으로 회복될 수 있고, 일조권의 침해 등 생햘환경상 이익침해는 실제로 그 건물의 전부 또는 일부가 철거됨으로써 회복되거나 보호받을 수 있는 것인데, 건물에 대한 사용검사처분의 취소를 받는다 하더라도 그로 인하여 건축주는 건물을 적법하게 사용할 수 없게 되어 사용검사 이전의 상태로 돌아가게 되는 것에 그칠 뿐이고, 위반건물에 대한 시정명령을 할 것인지 여부, 그 시기 및 명령의 내용 등은 행정청의 합리적 판단에 의하여 결정되는 것이므로, 건물이 이격거리를 유지하지 못하고 있고 건축과정에서 인접주택 소유자에게 피해를 입혔다 하더라도, 인접주택의 소유자로서는 건물에 대한 사용검사처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 볼 수 없다(대판 1996.11.29. 96누9768).
(3) ( $)$ ) 해임처분 무효학인 또는 취소소송 계속 중 임기가 만료되어 해임처분의 무흐확인 또는 취소로 지위를 회복할 수는 없다고 할지라도, 그 무효햑인 또는 취소로 해임처분일부터 임기만료일까지 기간에 대한 보수 지급을 구할 수 있는 경우에는 해임처분의 무효햑인 또는 추소를 구할 법률상 이익이 있다. 해임권자와 보수지급의무자가 다른 경우에도 마찬가지이다(대판 2012.2.23. 2011두5001)
(4) ( $\times$ ) 가중 제재치분규정이 있는 의료법에 의한 의사면허자격정지처분에서 정한 자격정지기간이 지난 후 의사면허자격정지처분의 취소를 구할 소의 이익이 있음 : 의료법 제 53 조 제 1 항은 보건복지부장관으로 하여금 일정한 요건에 해당하는 경우 의료인의 면허자격을 정지시킬 수 있도록 하는 근거 규정을 두고 있고, 한편 같은 법 제 52 조 제 1 항 제 3 호는 보건복지부장관은 의료인이 3 회 이상 자격정지처분을 받은 때에는 그 면허를 추소할 수 있다고 규정하고 있는바, 이와 같이 의료법에서 의료인에 대한 제재적인 행정처분으로서 면허자격정지처분과 면허추소처분이라는 2단계 조치를 규정하면서 전자의 제재처분을 보다 무거운 후자의 제재처분의 기준요건으로 규정하고 있는 이상 자격정지처분을 받은 의사로서는 면허자격정지처분에서 정한 기간이 도과되었다 하더라도 그 처분을 그대로 방치하여 둠으로써 장래 의사면허취소라는 가중된 제재처분을 받게 될 우려가 있는 것이어서 의사로서의 업무를 행할 수 있는 법률상 지위에 대한 위험이나 불안을 제거하기 위하여 면허자격정지처분의 취소를 구할 이익이 있다(대판 2005.3.25. 2004두14106).
(5) $(x)$ 치과의사국가시험 불합격처분 이후 새로 실시된 치과의사국가시험에 합격한 경우 불합격처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없음 : 치과의사국가시험 합격은 치교의사 면허를 부여받을 수 있는 전제요건이 된다고 할 것이나 국가시험에 합격하였다고 하여 위 면허추득의 요건을 갖추게 되는 이외에 그 자체만으로 합격한 자의 법률상 지위가 달라지게 되는 것은 아니므로 불합격처분 이후 새로 실시된 국가시험에 합격한 자들로서는 더 이상 위 불합격처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다.

## 

(1) 취소소송은 처분등이 있음을 안 날로부터 90 일 이내에 제기하여야 하며, 법원은 직권으로 이 기간을 늘이거나 줄일 수 없다.
(2) 조세심판에서의 재결청의 재조사결정에 따른 행정소송의 제소기간의 기산점은 후속처분의 통지를 받은 날이다.
(3) 처분등이 있음을 안 날로부터 90 일, 처분등이 있은 날로부터 1 년 중 어느 하나의 기간이 만료되면 제소기간은 종료된다.
(4) 고시에 의하여 불특정다수인을 대상으로 행정처분을 하는 경우, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자는 고시가 있었다는 사실을 현실적으로 안 날에 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다.
(5) 제소기간의 준수 여부는 법원의 직권조사사항이다.

## 해설

(1) ( $)$ 취소소송 제소기간 중 처분등이 있음을 안 날(행정심판재결성 정본을 송달받은 날)부터 90 일 : 불변기간(법원이 증권으로 증감 불가)

## - 행정소송법 제20조(제소기간)

(1) 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90 일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 제 18 조제 1 항 단서에 규정한 경우와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있은 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다.
（2）취소소송은 처분등이 있은 날부터 1 년（제 1 항 단서의 경우는 재결이 있은 날부터 1 년）을 경과하면 이를 제기하지 못한다．다만，정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다．
（3）제 1 항의 규정에 의한 기간은 불변기간으로 한다．
（2）$(\mathrm{O})$ 이의신청 등에 대한 결정의 한 유형으로 실무상 행해지고 있는 재조사결정에 따른 심사청구기간이나 심판청구기간 또는 행정소송의 제소기간의 기산점（＝후속 처분의 통지를 받은 날）：이의신청 등에 대한 결정의 한 유형으로 실무상 행해지고 있는 재조사결정은 처분청으로 하여금 하나의 과세단위의 전부 또는 일부에 관하여 당해 결정에서 지적된 사항을 재조사하여 그 결과에 따라 과세표준과 세액을 경정하거나 당초 처분을 유지하는 등의 후속 처분을 하도록 하는 형식을 취하고 있다．이에 따라 재조사결정을 통지받은 이의신청인 등은 그에 따른 후속 처분의 통지를 받은 후에야 비로소 다음 단계의 쟁송절차에서 불복할 대상과 범위를 구체적으로 특정할 수 있게 된다．이와 같은 재조사결정의 형식과 추지，그리고 행정심판제도의 자율적 행정통제기능 및 복잡하고 전문적•기술적 성격을 갖는 조세법률관계의 특수성 등을 감안하면，재조사결정은 당해 결정에서 지적된 사항에 관해서는 처분청의 재조사결과를 기다려 그에 따른 후속 처분의 내용을 이의신청 등에 대한 결정의 일부분으로 삼겠다는 의사가 내포된 변형결정에 해당한다고 볼 수밖에 없다．그렇다면 재조사결정은 처분청의 후속 처분에 의하여 그 내용이 보완됨으로써 이의신청 등에 대한 결정으로서의 효력이 발생한다고 할 것이므로 재조사결정에 따른 심사청구기간이나 심판쳥구기간 또는 행정소송의 제소기간은 이의신청인 등이 후속 처분의 통지를 받은 날부터 기산된다대판 2010．6．25．2007두12514）．

## －국세기본법 제56조（다른 법률과의 관계）

（2）제55조에 규정된 위법한 처분에 대한 행정소송은 「행정소송법，제18조제1항 본문，제 2 항 및 제 3 항에도 불구하고 이 법에 따른 심사청구 또는 심판청구와 그에 대한 결정을 거치지 아니하면 제기할 수 없다．다만，심사청구 또는 심판청구에 대한 제65조제1항제3호 단서（제81조에서 준용하는 경우를 포함한다）의 재조사 결정에 따른 처분청의 처분에 대한 행정소송은 그러하지 아니하다．
（44）제 2 항 단서에 따른 행정소송은 「행정소송법，제 20 조에도 불구하고 다음 각 호의 기간 내에 제기하여야 한다．
1．이 법에 따른 심사청구 또는 심판청구를 거치지 아니하고 제기하는 경우 ：재조사 후 행한 처분청의 처분의 결과 통지를 받은 날부터 90 일 이내．다만，제65조제 5 항（제 81 조에서 준용하는 경우를 포함）에 따른 처분기간（제65조제 5 항 후단에 따라 조사를 연기하거나 조사기간을 연징하거나 조사를 중지한 경우에는 해당 기간을 포함）처분청의 처분 결과 통지를 받지 못하는 경우에는 그 처분기간이 지난 날부터 행정소송을 제기할 수 있다．
2．이 법에 따른 심사청구 또는 심판청구를 거쳐 제기하는 경우：재조사 후 행한 처분청의 처분에 대하여 제기한 심사청구 또는 심판청구에 대한 결정의 통지를 받은 날부터 90 일 이내．다만，제 65 조제 2 항（제 81 조에서 준용하는 경우를 포함한다）에 따른 결정기간에 결정의 통지를 받지 못하는 경우에는 그 결정기간이 지난 날부터 행정소송을 제기할 수 있다．
（3）$(O)$ 처분이 있음을 안 날로부터 90 일 또는 처분이 있은 날로부터 1 년 이내에 제소해야 하며 두 기간 중 하나라도 경과하면 제소 불가．
（4）$(x)$ 불특정 다수에 대한 고시•공고에 의하여 행정처분을 하는 경우，취소소송 제소기간의 기산일은 고시•공고의 효력발생일 ：통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로，그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 흐력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다（대판 2007．6．14．2004두619）

| 구분 | 특정인에 대한 통지롯 공ㄱ | 불특정 다수에 대한 통지로소시•공고 |
| :---: | :---: | :---: |
| 적용 법령 효력 발생 | －행정절차법 14 －15조 ‘（7）송달받을 자 주소등을 통상적 방법으 로 확인 불가 or $()$ 송달이 불가느안 경우 송달받을 자가 알기 쉽도록 관보•공보•게시판•일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넛에도 공고 $\Rightarrow$ 공고일부터 14 일 지난 때 효력 발생 | －「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 6 조 공고문서（고시•공고 등 행정기관이 일정한 사항을 일반에게 알리는 문서）는 문서에서 효력발생 시기를 구체적으로 밝히고 있지 않으면 고시나 공고 등이 있은 날부터 5 일 경과시 효력 발생 |
| $\begin{aligned} & \text { 쟁송제기기간 } \\ & \text { 기산점인 처분이 } \\ & \text { 있음을 안 날 } \end{aligned}$ | －공고가 흐력을 발생하는 날에 상대방이 그 행정처분이 있음을 알았다고 볼 수는 없고，상대방이 해당 처분이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날에 그 처분이 있음을 알았다고 봄． | －공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계엾이 공고의 흐력 발생일（효력발생일을 밝히지 않은 경우 공고일부터 5 일이 경과한 날）에 행정처분이 있음을 알았다고 봄． |

（5）（ O ）제소기간은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항．

신청에 대한 행정청의 거부행위가 취소소송의 대상이 되는지 여부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（뜽ㅇㅇ 쌔연패지이 प다）
（1）거부행위가 취소소송의 대상이 되기 위해 필요한 신청권에는 조리상의 신청권도 포함된다．
（2）거부행위가 취소소송의 대상이 되기 위해 필요한 신청권은 신청인이 그 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것은 아니다．
（3）본인의 의사와 무관하게 주민등록번호가 유출된 사람의 주민등록번호변경신청에 대한 구청장의 거부행위는 처분에 해당한다．
（4）도시계획구역 내 토지 등을 소유하고 있는 주민의 도시시설계획 변경신청에 대한 거부행위는 처분에 해당한다．
（5）기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 조교수에 대하여 재임용을 거부하는 취지로 한 임용기간만료의 통지는 항고소송 의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다．

## 해설

（1）$(\mathrm{O})$ 거부처분에 대한 취소소송－상대방의 법규상 or 조리상 신청권 필요 ：국민의 적극적 신청행위에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정차분에 해딩하는 것이라고 하려면，그 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이어야 하고，그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 하며，ㄱ 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다（대판 2009．9．10．2007두20638）．
(2) (O) 거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제요건이 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 아니다(대판 2009.9.10. 2007두20638).
(3) ( $)$ ) 피해자의 의사와 무관하게 주민등록번호가 유출된 경우에는 주민등록번호의 변경을 요구할 조리상 신청권이 있으며, 변경신청 거부행위는 항고소송 대상인 행정처분 : 갑 등이 인터넷 포털사이트 등의 개인정보 유출사고로 자신들의 주민등록번호 등 개인정보가 불법 유출되자 이를 이유로 관할 구청장에게 주민등록번호를 변경해 줄 것을 신청하였으나 구청장이 ‘주민등록번호가 불법 유출된 경우 주민등록법상 변경이 허용되지 않는다’는 이유로 주민등록번호 변경을 거부하는 취지의 통지를 한 사안에서, 피해자의 의사와 무관하게 주민등록번호가 불법 유출된 경우 개인의 사생햘뿐만 아니라 생명•신체에 대한 위해나 재산에 대한 피해를 입을 우려가 있고, 실제 유출된 주민등록번호가 다른 개인정보와 연계되어 각종 광고 마케팅에 이용되거나 사기, 보이스피싱 등의 범죄에 악용되는 등 사회적으로 많은 피해가 발생하고 있는 것이 현실인 점, 반면 주민등록번호가 유출된 경우 그로 인하여 이미 발생하였거나 발생할 수 있는 피해 등을 최소화할 수 있는 충분한 권리구제방법을 찾기 어려운데도 구 주민등록법(2016.5.29. 법률 제14191호로 개정되기 전의 것)에서는 주민등록번호 변경에 관한 아무런 규정을 두고 있지 않은 점, 주민등록법령상 주민등록번호 번경에 관한 규정이 없다거나 주민등록번호 변경에 따른 사회적 혼란 등을 이유로 위와 같은 불이익을 피해자가 부득이한 것으로 받아들여야 한다고 보는 것은 피해자의 개인정보자기결정권 등 국민의 기본권 보장의 측면에서 타딩하지 않은 점, 주민등록번호를 관리하는 국가로서는 주민등록번호가 유출된 경우 그로 인한 피해가 최소화되도록 제도를 정비하고 보완해야 할 의무가 있으며, 일률적으로 주민등록번호를 변경할 수 없도록 할 것이 아니라 만약 주민등록번호 변경이 필요한 경우가 있다면 그 변경에 관한 규정을 두어서 이를 허용해야 하는 점 등을 종합하면, 피해자의 애솨 무관하게 주민등록번호가 유출된 경우에는 조리상 주민등록번호의 변경을 요구할 신청권을 인정함이 타당하고, 구청장의 주민등록번호 변경신청 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해딩한다. (대판 2017.6.15. 2013두2945)
(4) (O) 도시계획구역 내 토지를 소유한 주민의 도시시설계획결정권자에 대한 도시시설계획변경 신청에 대한 거부행위는 거부처분 : 국토의 계흭 및 이용에 관한 법률은 국토의 이용•개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 규정함으로써 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 하면서도 도시계흭ㅅㅅㅓㅓ결정으로 인한 개인의 재산권행사의 제한을 줄이기 위하여, 도시•군계흭ㅅㅅ설부지의 매수청구권제 47 조), 도시•군계힉ㅅㅅ설결정 의 실효(제48조)에 관한 규정과 아울러 도시•군관리계흭의 입안권자인 특별시장•광역시장•특별자치시장•특별자치도지사•시장 또는 군수(이하 '입안권자라 한다)는 5 년마다 관할 구역의 도시•군괸리계흔에 대하여 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 할 의무를 지우고(제34조), 주민(0)아관계자 포함)에게는 도시•군관리계힉의 입안권자에게 기반시설의 설치•정비 또는 개량에 관한 사항, 지구단위계흭구역의 지정 및 변경과 지구단위곟획의 수립 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시•군관리계힉도서와 계흭설명서를 첨부하여 도시•군관리계흭의 입안을 제안할 권리를 부여하고 있고, 입안제안을 받은 입안권자는 ㄱ 처리 결과를 제안자에게 통보하도록 규정하고 있다. 이들 규정에 헌법상 개인의 재산권 보장의 취지를 더하여 보면, 도시계흭구역 내 토지 등을 소유하고 있는 사람과 같이 당해 도시계획시설결정에 이해관계가 있는 주민으로서는 도시시설계획의 입안권자 내지 결정권자에게 도시시설계획의 입안 내지 변경을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있고, 이러한 신청에 대한 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다대판 2015.3.26. 2014두42742).
(5) ( $x$ ) 대학교원의 임용권자가 기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 조교수에 대하여 재임용을 거부하는 취지로 한 임용기간만료의 통지는 행정처분: 기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 국•공립대학의 ㅈㅗㅛㅛ수는 교원으로서의 능력과 자질에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 바ㄷㅏㅏ 위 기준에 부합되면 특별한 사정이 없는 한 재임용도리라는 기대를 가지고 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 요구할 법규상 또는 조리상 신청권을 가진다고 할 것이니, 임용권자가 임용기간이 만료된 조교수에 대하여 재임용을 거부하는 추지로 한 임용기간만료의 통지는 위와 같은 대학교원의 법률관계에 영향을 주는 것으로서 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당한다(대판 2004.4.22. 2000두7735).

## 

(1) 취소소송을 제기하였다가 나중에 당사자소송으로 변경하는 경우, 당초의 취소소송이 적법한 기간 내에 제기된 경우에는 당사자소송의 제소기간을 준수한 것으로 본다.
(2) 무효등확인소송이나 부작위위법확인소송을 취소소송 또는 당사자소송으로 변경할 수 없다.
(3) 동일한 행정처분에 대하여 무효확인의 소를 제기하였다가 그 후 그 처분의 취소를 구하는 소를 추가적으로 병합한 경우, 주된 청구인 무효확인의 소가 취소소송의 제소기간 내에 제기되었다면 추가로 병합된 취소청구의 소도 적법하게 제기된 것으로 본다.
(4) 청구취지를 교환적으로 변경하여 종전의 소가 취하되고 새로운 소가 제기된 것으로 보게 되는 경우에 새로운 소에 대한 제소기간의 준수는 원칙적으로 소의 변경이 있은 때를 기준으로 하여 판단된다.
(5) 청구취지를 추가한 경우 추가된 청구취지에 대한 제소기간의 준수는 원칙적으로 청구취지의 추가•변경 신청이 있는 때를 기준으로 판단하여야 한다.

## 해설

(1) $(\mathrm{O})$ 취소소송을 제기하였다가 나중에 당사자소송으로 변경하는 경우에는 행정소송법 제21조 제4항, 제 14 조 제 4 항에 따라 처음부터 당사자 소송을 제기한 것으로 보아야 하므로 당초의 취소소송이 적법한 기간 내에 제기된 경우에는 당사자소송의 제소기간을 준수한 것으로 보아야 할 것이다(대판 1992.12.24. 92누3335).
(2) $(x)$ 취소소송에서의 소의 종류의 변경 규정(제 21 조)은 다른 항고소송 및 당사자소송에도 준용되므로 항고소송 간, 항고소송과 당사자소송 간 소의 종류 변경이 인정 됨.

- 제21조(소의 변경) (1) 법원은 취소소송을 당해 처분등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송으로 변경하는 것이 상당하다고 인정할 때에는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로써 소의 변경을 허가할 수 있다.
(3) $(O)$ 하자 있는 행정처분을 놓고 이를 무효로 볼 것인지 아니면 단순히 취소할 수 있는 처분으로 볼 것인지는 동일한 사실관계를 토대로 한 법률적 평가의 문제에 불과하고, 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 특단의 사정이 없는 한 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있다고 보아야 하는 점 등에 비추어 볼 때, 동일한 행정처분에 대하여 무효확인의 소를 제기 하였다가 그 후 그 처분의 취소를 구하는 소를 추가적으로 병합한 경우, 주된 청구인 무효확인의 소가 적법한 제소기간 내에 제기되었다면 추가로 병합된 취소청구의 소도 적법하게 제기된 것으로 봄이 상당하다대판 2005.12.23. 2005두3554).
（4）（O）청구취지를 교환적으로 변경하여 종전의 소가 취하되고 새로운 소가제기된 것으로 보게 되는 경우에 새로운 소에 대한 제소기간의 준수 등은 원칙적으로 소의 변경이 있은 때를 기준으로 하여 판단된다．그러나 선행처분의 취소를 구하는 소가 그 후속처분의 취소를 구하는 소로 교환적으로 변경되었다가 다시 선행처분의 취소를 구하는 소로 변경된 경우 후속처분의 취소를 구하는 소에 선행처분의 취소를 구하는 취지가 그대로 남아 있었던 것으로 볼 수 있다면 선행처분의 취소를 구하는 소의 제소기간은 최초의 소가 제기된 때를 기준으로 정해야 한다（대판 2013．7．11．2011두27544）．
（5）（O）공정거래위원회의 처분에 대하여 불복의 소를 제기하였다가 청구취지를 추가하는 경우，추가된 청구취지에 대한 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준시점은 청구취지의 추가－변경 신청이 있는 때 ：독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제54조 제1항에 따르면，위 법에 의한 공정거래위원회의 처분에 대하여 불복의 소를 제기하고자 할 때에는 처분의 통지를 받은 날 또는 이의신청에 대한 재결서의 정본을 송달받은 날부터 30 일 이내에 소를 제기하여야 한다．청구취지를 추가하는 경우，청구취지가 추가된 때에 새로운 소를 제기한 것으로 보므로，추가된 청구취지에 대한 제소기간 준수 등은 원칙적으로 청구취지의 추가－변경 신청이 있는 때를 기준으로 판단하여야 한다．그러나 선행 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다가 이후 후행 처분의 취소를 구하는 청구취지를 추가한 경우에도，선행 처분이 종국적 처분을 예정하고 있는 일종의 잠정적 처분으로서 후행 처분이 있을 경우 선행 처분은 후행 처분에 흡수되어 소멸되는 관계에 있고，당초 선행 처분에 존재한다고 주장되는 위법사유가 후행 처분에도 마찬가지로 존재할 수 있는 관계여서 선행 처분의 취소를 구하는 소에 후행 처분의 취소를 구하는 취지도 포함되어 있다고 볼 수 있다면，후행 처분의 취소를 구하는 소의 제소기간은 선행 처분의 취소를 구하는 최초의 소가 제기된 때를 기준으로 정하여야 한다．（대판 2018．11．15．2016두48737）．


## 소 변경의 경우 제소기간 준수 여부의 기준시점

1．행정소송법에 따른 소 변경 ：새로운 소의 제소기간 준수여부는 처음 소 제기시를 기준으로 판단．
（1）소 종류 변경 ：원고가 소의 종류 변경（예）무효학인소송 $\rightarrow$ 취소소송）신청 $\Rightarrow$ 법원의 소 변경 허가결정
（2）처분 변경에 의한 소 변경 ：소 제기 후 행정청이 처분 변경 $\Rightarrow$ 원고가 청구취지•원인 변경 신청 $\Rightarrow$ 법원의 소 변경 허가결정
2．청구취지 변경의 경우（민사소송법에 따른 소 변경）
－행정소송법에 규정이 없는 소의 변경（처분 변경을 전제로 하지 않으며，소의 종류 변경도 아님）$\rightarrow$ 민사소송법에 의한 소의 변경 가능
－원고가 청구취지를 변경하여 종전 소가 취하되고 새로운 소가 제기된 것으로 변경시 새로운 소의 제소기간 준수여부는 소 변경시를 기준으로 판단．
but 선행처분에 대해 제소기간 내 취소소송이 적법하게 제기되어 계속 중에 행정청이 선행 처분서 문언에 일부 오기（처분 수신자 오기가 있어 정정할 수 있음에도 선행처분을 직권취소하고 실질적으로 동일 내용의 후행처분을 함으로써 선행처분과 후행처분 사이에 밀접한 관련성이 있고 선행처분에 존재한다고 주장되는 위법사유가 후행처분에도 마찬가지로 존재할 수 있는 관계인 경우에는 후행 처분의 취소를 구하는 소 변경（교한적 변경）의 제소기간 준수 여부는 따로 따질 필요가 없음（제소기간은 준수된 것으로 봄）（대판 2019．7．4．2018두58431）
－소 변경시 제소기간 기산점

| $\begin{aligned} & \text { 소의 } \\ & \text { 변경 } \end{aligned}$ |  | 소 종류 변경 | 원고가 소의 종류 변경 신청 ㄱ⼋ 법원의 소 변경 허가결정 | 처음 소 제기시를 기준 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 처분 변경에 따른 소 변경 | 소 제기 후 행정청이 처분 변경 $\Rightarrow$ 원고가 청구취지•원인 변경 신청 $\Rightarrow$ 법원의 소 변경 허가결정 |  |
|  | 청구취지 변경 （민사소송법에 따른 소 변경） |  | 행정소송법에 규정이 없는 소의 변경（처분 변경을 전제로 하지 않으며，소의 종류 변경도 아 | 소 변경시를 |
|  | 적 병합 | （ ${ }^{\text {d첨구）}}$ | B 청구는 추가•병합신청이 있는 때를 기준 <br> －보충역편입처분취소처분의 흐력을 다투는 소에 공익근무요원복무중단처분，현역병입영대상편입처분 및 현역뼝입영통 지처분을 다투는 소도 포함되어 있다고 볼 수 없음．공익근무요원복무중단처분，현역병입영ㄷㅐㅐㅇㅇ편입처분 및 현역병입영 통지처분의 취소를 구하는 소의 제소기간 준수 여부는 각 그 청구추지의 추가변경신청이 있은 때를 기준으로 개밸적을 살펴야 하며，최초에 보충역편입처분취소처분 취소소송 제기시가 기준이 아님（대판 2004．12．10．2003두12257） |  |
|  | 추가적 병합 <br> （A 무효확 | A 취소) | 동일한 처분에 대해 무효확인소송 제기 후 취소소송을 추가적（예비적）으로 병합시 무흐확인소송이 제소기간 내 제기되었으 면 추가된 취소소송도 적법하게 제기된 것으로 봄（대판 2005．12．23．2005두3554）． |  |

## 판례상 항고소송의 대상인 처분으로 인정된 것을 모두 고른 것은？

（ㄱ）진실•화해를 위한 과거사정리위원회의 진실규명결정
（ㄴ）「건축법」상 건축협의의 취소
（ㄷ）강원도지사의 혁신도시 최종입지선정행위
（ㄹ）보건복지부고시인 약제급여•비급여목록 및 급여상한금액표
（1）（ㄱ），（ㄷ）
（2）（ㄱ），（ㄹ）
（3）（ㄴ），（ㄷ）
（4）（ㄱ），（ㄴ），（ㄹ）
（5）（ㄴ），（ㄷ），ㄹ）

## 해설

（7）［처분성 O］진실•화해를 위한 과거사정리 기본법 제26조에 따른 진실•화해를 위한 과거사정리위원회의 진실규명결정은 항고소송 대상인 행정처분 ：진실•화해 를 위한 과거사정리 기본법（이하 ‘법’이라 한다）과 구 과거사 관련 권고사항 처리에 관한 규정（2010．2．24．대통령령 제22055호 과거사 관련 권고사항 처리 등에 관한 규정으로 개정되기 전의 것）의 목적，내용 및 취지를 바탕으로，피해자 등에게 명문으로 진실규명 신청권，진실규명결정 통지 수령권 및 진실규명결정에 대한 이의신청권 등이 부여된 점，진실규명결정이 이루어지면 그 결정에서 규명된 진실에 따라 국가가 피해자 등에 대하여 피해 및 명예회복 조치를 취할 법률상 의무를 부담하게 되는 점，진실•화해를 위한 과거사정리위원회가 위와 같은 법률상 의무를 부담하는 국가에 대하여 피해자 등의 피해 및 명예 회복을 위한 조치로 권고한 사항에 대한 이행의 실효성이 법적•제도적으로 학보되고 있는 점 등 여러 사정을 종합하여 보면，법이 규정하는 진실규명결정은 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위로서 항고소송의 대싱이 되는 행정차분이라고 보는 것이 타당하다．（대판 2013．1．16．2010두2856）
（ㄴ）［처분성 O］구 건축법 제29조 제1항에서 정한 건축협의의 취소는 처분에 해당하며 지방자치단체 등이 건축물 소재지 관할 허가권자인 지방자치단체장을 상대로 건축협의취소의 취소를 구할 수 있음 ：구 건축법 제29조 제1항，제2항，제11조 제1항 등의 규정 내용에 의하면，건축협의의 실질은 지방자치단체

등에 대한 건축허가와 다르지 않으므로, 지방자치단체 등이 건축물을 건축하려는 경우 등에는 미리 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자인 지방자치단체의 장과 건축협의를 하지 않으면, 지방자치단체라 하더라도 건축물을 건축할 수 없다. 그리고 구 지방자치법 등 관련 법령을 살펴보아도 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체를 상대로 한 건축협의 취소에 관하여 다툼이 있는 경우에 법적 분쟁을 실효적으로 해결할 구제수단을 찾기도 어렵다. 따라서 건축협의 취소는 상대방이 다른 지방자치단체 등 행정주체라 하더라도 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력 행사' (행정소송법 제2조 제1항 제1호)로서 처분에 해당한다고 볼 수 있고, 지방자치단체인 원고가 이를 다툴 실효적 해결 수단이 없는 이상, 원고는 건축물 소재지 관할 허가권자인 지방자치단체의 장을 상대로 항고소송을 통해 건축협의 취소의 취소를 구할 수 있다(대판 2014.2.27. 2012두22980).
(c) [처분성 O] 도지사가 특정시를 공공기관이 이전할 혁신도시 최종입지로 선정한 행위 : 정부가 국가균형발전 특별법 18 조와 법시행령 15 조에 근거를 두고 수도권에 있는 공공기관의 지방이전시책을 추진하면서 피고를 포함한 11 개 시•도지사와 ' 3 공공기관 지방이전 기본협약'을 체결하고, '혁신도시 입지선정지침'을 마련하여 협약에 참가한 시•도지사에게 통보한 사실, 피고는 이 사건 짗ㅊㅁㅇㅔ 따라 혁신도시입지선정위원회를 구성하여 위원회로 하여금 강원도 내 10 개 시•군에 대한 평가를 하게 하였는데, 그 결과 원주시가 최고점수를 받자 건설교통부로부터 협의호신을 받은 후 2006.1.16. 원주시 반곡동 일원 105 만 평을 혁신도시 최종입지로 선정하였음을 공표한 사실을 인정한 다음, 법과 법시행령 및 이 사건 지침에는 공공기관의 지방이전을 위한 정부 등의 조치와 공공기관이 이전할 혁신도시 입지선정을 위한 사항 등을 규엉하고 있을 뿐 혁신도시입지 후보지에 관련된 지역주민 등의 권리의무에 직접 영향을 미치는 규정을 두고 있지 않으므로, 피고가 원주시를 혁신도시 최종입지로 선정한 행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다. (대판 2007.11.15. 2007두10198).
(ㄹ) [처분성 X] 보건복지부 고시인 '약제급여•비급여 목록 및 급여 상한금액표’는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당함 : 어떠한 고시가 일반적•추상적 성격을 가질 때에는 법규명령 또는 행정규칙에 해당할 것이지만, 다른 집행행위의 매개 없이 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리•의무나 법률관계를 규율하는 성격을 가질 때에는 행정처분에 해당한다. 보건복지부 고시인 악제급여•비급여목록 및 급여상한금액표는 다른 집행행위의 매개 없이 그 자체로서 국민건강보험가입자, 국민건강보험공단, 요양기관 등의 법률관계를 직접 규율하는 성격을 가지므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다대판 2006.9.22. 2005두2506).

## 17 판례상 항고소송에서 제3자의 원고적격이 부정된 것은?

(1) 임대주택 분양전환승인처분에 대하여 취소를 구하는 임차인대표회의
(2) 약사들에 대한 한약조제시험 합격처분의 무효확인을 구하는 한의사
(3) 환경영향평가 대상사업 허가처분의 무효확인을 구하는 당해 환경영향평가 대상지역 안의 주민
(4) 시외버스를 시내버스로 전환하는 사업계획변경인가처분으로 인하여 노선이 중복되어 그 인가처분의 취소를 구하는 기존의 시내버스운송업자
(5) 공장설립으로 수질오염 발생 우려가 있는 취수장에서 물을 공급받는 주민이 당해 공장설립 승인처분의 취소를 구하는 경우

## 해설

(1) [원고적격 0] 구 임대주택법상 임차인대표회의도 임대주택 분양전환승인처분에 대하여 취소소송을 제기할 원고적격이 있음 : 행정소송법 제12조에서 말하는 '법률상 이익’이란 당해 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하고, 당해 행정처분과 관련하여 간접적이거나 사실적•경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않으나, 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제 3 자라고 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 취소소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다. 구 임대주택법(2009. 12. 29. 법률 제 9863 호로 개정되기 전의 것) 제 21 조 제 5 항, 제 9 항, 제 34 조, 제 35 조 규정의 내용과 입법 경위 및 취지 등에 비추어 보면, 임차인대표회의도 당해 주택에 거주하는 임차인과 마찬가지로 임대주택의 분양전환과 관련하여 그 승인의 근거 법률인 구 임대주택법에 의하여 보호되는 구체적이고 직접적인 이익이 있다고 봄이 상당하다. 따라서 임차인대표회의는 행정청의 분양전환승인처분이 승인의 요건을 갖추지 못하였음을 주장하여 그 취소소송을 제기할 원고적격이 있다고 보아야 한다(대판 2010.5.13. 2009두19168).
(2) [원고적격 X] 한의사 면하는 경찰금지를 해제하는 명령적 행위(강학상 허가)에 해당하고, 한약조제시험을 통하여 약사에게 한약조제권을 인정함으로써 한의사들의 영업상 이익이 감소되었다고 하더라도 이러한 이익은 사실상의 이익에 불과하고 약사법이나 의료법 등의 법률에 의하여 보호되는 이익이라고는 볼 수 없으므로, 한의사들이 한약조제시험을 통하여 한약조제권을 인정받은 약서들에 대한 합격처분의 무효확인을 구하는 당해 소는 원고적격이 없는 지들이 제기한 소로서 부적법하다(대판 1998.3.10. 97누4289).
(3) [원고적격 0] 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 공유수면매립면허처분 등과 관련하여 갖고 있는 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적•구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 공유수면매립면허처분 등의 무효 확인을 구할 윈고적격이 인정된다. 한편 환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라 할지라도 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는, 공유수면 매립면허처분 등으로 인하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 그 처분 등의 무효확인을 구할 원고적격을 인정받을 수 있다(대판 전합 2006.3.16. 2006두330).
(4) [원고적격 0] 시내버스운송사업과 시외버스운송사업은 다 같이 운행계통을 정하고 여객을 운송하는 노선여객자동차운송사업에 속하므로, 위 두 운송사업이 면허기준, 준수해야 할 사항, 중간경유지, 기점과 종점, 운행방법, 이용요금 등에서 달리 규율된다는 사정만으로 본질적인 차이가 있다고 할 수는 없으며, 시외버스운송사업계흭변경인가처분으로 인하여 기존의 시내버스운송사업자의 노선 및 운행계통과 시외버스운송사업자들의 그것들이 잍부 중복되게 되고 기존업자의 수익감소가 예상된다면, 기존의 시내버스운송사업자와 시외버스운송사업지들은 경업관계에 있는 것으로 봄이 상당하다 할 것이어서 기존의 시내버스운송사업자에게 시외버스운송사업계획변경인가처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다(대판 2002.10.25. 2001두4450)
(5) [원고적격 0] (ㄱ) 공장설립승인처분의 근거 법규 및 관련 법규인 구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률] 등은 공장설립승인처분과 그 후속절차에 따라 공장이 설립되어 가동됨으로써 그 배출수 등으로 인한 수질오염 등으로 직접적이고도 중대한 환경상 피해를 입을 것으로 예상되는 주민들이 환경상 침해를 받지 아니한 채 물을 마시거나 용수를 이용하며 쾌적하고 안전하게 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 구체적•직접적으로 보호하려는 데 있다. 따라서 수돗물을 공급받아 이를 마시거나 이용하는 주민들로서는 위 근거 법규 및 관련 법규가 환경상 이익의 침해를 받지 않은 채 깨끗한 수돗물을 마시거나 이용할 수 있는 자신들의 생할환경상의 개별적 이익을 직접적•구체적으로 보호하고 있음을 증명하여 원고적격을 인정받을 수 있다. (ㄴ) 김해시장이 낙동강에 합류하는 하천수 주변의 토지에 구 산업집적활성화 및 공장설립에 관하 법률 제13조에 따라 공장설립을 승인하는 처분을 한 사안에서, 공장설립으로 수질오염 등이 발생할 우려가 있는 취수장에서 물을 공급받는 부산광역시 또는 양산시에 거주하는 주민들도 위 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 법률상 보효되는 이익이 침해도거나 침해될 우려가 있는 주민으로서 원고적격이 인정된다대판 2010.4.15. 2007두16127).
cf．1）상수원에서 급수받는 지역주민들이 상수원의 오염을 막아 양질의 급수를 받을 이익은 반사적 이익，상수원보호구역변경처분의 취소를 구할 법률상 이익 없음 ：상수원보호구역 설정의 근거가 되는 수도법 5 조 1 항 및 동시항령 7 조 1 항이 보호하고자 하는 것은 상수원의 확보와 수질보전일 뿐이고，그 상수원에서 급수를 받고있는 지역주민들이 가지는 상수원의 오염을 막아 앙질의 급수를 받을 이익은 직접적이고 구체적으로는 보호하고 있지 않음이 명백하여 위 지역주민들이 가지는 이익은 상수원의 학보와 수질보호라는 공공의 이익이 달성됨에 따라 반사적으로 얻게 되는 이익에 불과하므로 지역주민들에 불과한 원고들에게는 위 상수원보호구역변경처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다대판 1995．9．26．94누14544）．
cf．2）국가나 지방자치단치가 법령이 정하는 상수원수 수질기준 유지의무를 다하지 못하고，법령이 정하는 고도의 정수처리빙법이 아닌 일반적 정수처리방법 으로 수돗물을 생산•공급하였다는 사유만으로 그 수돗물을 마신 개인에 대하여 손해배상책임을 부담하지 않음（법령상 사익보호성이 인정되지 않음）：상수원수의 수질을 환경기준에 따라 유지하도록 규정하고 있는 관련 법령의 취지•목적내용과 그 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 부담하는 의무의 성질 등을 고려할 때，국가 등에게 일정한 기준에 따라 상수원수의 수질을 유지해야 할 의무를 부과하고 있는 법령의 규정은 국민에게 양질의 수돗물이 공급되게 함으로써 국민 일반의 건강을 보호하여 공공 일반의 전체적인 이익을 도모하기 위한 것이지，국민 개개인의 안전과 이익을 직접적으로 보호하기 위한 규정이 아니므로，국민에게 공급된 수돗물의 상수원의 수질이 수질기준에 미달한 경우가 있고，이로 말미암아 국민이 법령에 정하여진 수질기준에 미달한 상수원수로 생산된 수돗물을 마심으로써 건강상의 위해 발생에 대한 염려 등에 따른 정신적 고통을 받았다고 하더라도，이러한 사정만으로는 국가 또는 지방자치단체가 국민에게 손해배상책임을 부담하지 아니한다．또한 상수원수 2 급에 미달하는 상수원수는 고도의 정수처리 후 사용해야 한다는 환경정책기본법령상의 의무 역시 위에서 본 수질기준 유지의무와 같은 성질의 것이므로， 지방자치단체가 상수원수의 수질기준에 미달하는 하천수를 취수하거나 상수원수 3 급 이하의 하천수를 취수하여 고도의 정수처리가 아닌 일반적 정수처리 후 수돗물을 생산•공급하였다고 하더라도，그렇게 공급된 수돗물이 음용수 기준에 적합하고 몸에 해로운 물질이 포함되어 있지 아니한 이상，지방자치단체의 위와 같은 수돗물 생산•공급행위가 국민에 대한 불법행위가 되지 아니한다．（대판 2001．10．23．99다36280）

## 취소소송의 제기요건에 관한 설명으로 옳은 것은？（뜽이 있워녀펴이 따하）

（1）「하수도법」에 의하여 기존의 하수도정비기본계획을 변경하여 광역 하수종말처리시설（공공하수처리시설）을 설치하는 내용으로 수립한 하수도정비기본계획은 항고소송의 대상이 되지 아니한다．
（2）「국가공무원법」에 따른 징계처분에 대하여는 소청심사위원회의 심사 결정을 거치지 않더라도 취소소송을 제기할 수 있다．
（3）필요적 행정심판전치주의가 적용되는 경우，동종사건에 관하여 이미 기각재결이 있은 때에도 행정심판을 제기하지 않고 바로 취소소송을 제기할 수는 없다．
（4）취소소송은 구술로도 제기할 수 있다．
（5）행정심판을 거친 후 취소소송을 제기하는 경우에는 재결서 정본을 발송한 날이 제소기간의 기산점이 된다．

## 해설

（1）（ O ）구 하수도법（1997．3．7．법률 제 5300 호로 개정되기 전의 것）제 5 조의 2 에 의하여 기존의 하수도정비기본계흭을 변경하여 광역하수종말처리시설을 설치하는 등의 내용으로 수립한 하수도정비기본계흭은 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 아니한다．（대판 2002．5．17．2001두10578） －행정계획의 처분성
（1）구 도시계획법 상 도시계획결정 $\Rightarrow$ 현 도시관리계획결정（구 도시관리계흭결정）
（2）도시재개발법（현「도시 및 주거환경정비법।）상 관리처분계흭（환권계흭•분양계흭）
（3）「도시 및 주거환경정비법에 따른 주택재건축정비사업조합이 수립하여 행정청에 의해 인가•고시된 사업시행계흭
처분성 초조ㅂㅏㅏ을 만들지 않고 토지등 소유자등이 사업 추진시 사업시항계획은 처분성 없음
인정（4）개발제한구역지정처분
（5）택지개발예정지구의 지정과 택지개발계흭 승인
（6）도시계획시설결정
（7）도시설계
（1）구 도시계흭법상 도시기본계획（현 도시•군기본계흭）
（2）환지계흭 ㅊㅎㄴ지여정지 지정，환지처분，환권겨횐은 처분성 인정
처분성（3）4대강 살리기 마스터플랜
부정（4）도지사가 특정시를 공공기관 이전 혁신도시 최종입지로 선정
（5）농어촌도로기본계획，하수도법 상 하수도정비기본계획
（6）택지개발촉진법상 택지개발사업 시행자의 택지공급방법결정행위
（2）（ $x$ ）국가공무원법 제16조（행정소송과의 관계）（1）제75조에 따른 처분（징계•강임•휴직•직위해제•면직처분 등），그 밖에 본인의 의사에 반한 불리한 처분이나 부작위에 관한 행정소송은 소청심사위원회의 심사 • 결정을 거치지 아니하면 제기할 수 없다．
（3）$(x)$－행정소송법 제 18 조행정심판과의 관계）
필요적 행정심판전치주의인 경우에도（항정송섭비이의의 법률에 해당 처분에 대한 행정서만ㄴㅇ 재결을 거치지 않으면 취소송송을 직할 수 없다는 규졍이 있는 경우에도）

행정심판의＇재결을 거치지 않고＇취소소송을 제기할 수 있는 경우（18조 2항）
（1）행정심판청구가 있은 날로부터 60 일이 지나도 재결이 없는 때
（2）처분의 집행 또는 절차의 속행으로 생길 중대한 손해를 예방해야 할 긴급한 필요가 있는 때
（3）법령의 규정에 의한 행정심판ㄱㄱ관이 의결 또는 재결을 하지 못할 사유가 있는 때
（4）그 밖의 정당한 사유가 있는 때

행정심판을＇제기함이 없이＇취소소송을 제기할 수 있는 경우（18조 3항）
（1）동종사건에 관하여 이미 행정심판의 기각재결이 있은 때
（2）서로 내용상 관련도는 처분 또느 같은 목적을 위하여 단계적으로 진행되는 처분 중 어느 하나가 이미 행정심판의 재결을 거친 때
（3）행정청이 사실심의 변론종결 후 소송의 대상인 처분을 변경하여 당해 변경된 처분에 관하여 소를 제기하는 때
（4）처분을 행한 행정청이 행정심판을 거칠 필요가 없다고 잘못 알린 때 （5）처분변경으로 인한 소의 변경의 경우（22조 3항）
（4）（ $x$ ）관할법원에 소장（訴状）이라는 형식을 갖추어 제기해야 하며 구술로는 불가．
（5）$(x)$ 재결서 정본을 발송한 날 $\Rightarrow$ 재결서 정본을 송달받은 날（부터 90 일 0 ㅇㅐㅐ）또는 재결이 있은 날（부터 1년 0ㅣㄴㅐ）
－행정소송법 제 20 조（제소기간）
（1）취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90 일 이내에 제기하여야 한다．다만，제 18 조제 1 항 단서에 규정한 경우와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있은 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다．
（2）취소소송은 처분등이 있은 날부터 1 년（제 1 항 단서의 경우는 재결이 있은 날부터 1 年）을 경과하면 이를 제기하지 못한다．다만，정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다．

## ＂취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다．＂라는 행정소송법 규정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있연편펴에 따함）

（1）당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우 법률상 이익이 인정될 수 있다．
（2）원고적격은 사실심 변론종결시는 물론 상고심에서도 존속하여야 하고 이를 흠결하면 부적법한 소가 된다．
（3）대학교 총학생회는 교육부장관의 해당 대학교 학교법인의 임시이사선임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다．
（4）처분의 상대방이 위명（僞名）을 사용한 사람인 경우에는 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되지 않는다．
（5）헌법재판소에 따르면，일반법규에서 경쟁자를 보호하는 규정을 별도로 두고 있지 않은 경우에도 기본권인 경쟁의 자유가 바로 행정청의 지정행위의 취소를 구할 법률상의 이익이 된다．

## 해설

（1）（O）행정소송법상 취소소송이나 부작위위법확인소송에 있어서는 당해 행정처분 또는 부작위의 직접상대방이 아닌 제 3 자라 하더라도 그 처분의 취소 또는 부작위위법확인을 받을 법률상의 이익이 있는 경우에는 원고적격이 인정되나 여기서 말하는 법률상의 이익은 그 처분 또는 부작위의 근거법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하고，간접적이거나 사실적，경제적 관계를 가지는데 불과한 경우는 포함되지 않는다（대판 1989．5．23． 88누8135）．포함되지 않는다．（대판 1995．6．30．94누14230）
（2）（ O ）원고적격은 소송요건의 하나로 사실심 변론종결시는 물론 상고심에서도 존속해야 하며 흠결시 부적법한 소가 되어 각하됨：행정처분의 직접 상대방이 아닌 제 3 자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 그 처분의 추소나 무효확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격 즉 원고적격이 있고，여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적•직접적•구체적 이익을 말하며，원고적격은 소송요건의 하나이므로 사실심 변론종결시는 물론 상고심에서도 존속하여야 하고 이를 흠결하면 부적법한 소가 된다 할 것이다（대판 2007．4．12．선고 2004두7924）
（3）（O）
［제3자의 원고적격］교육부장관이 사학분쟁조정위 심의를 거쳐 甲 대학교를 설치•운영하는 乙 학교법인의 이사 8 인과 임시이사 1 인을 선임〈이사선임처분 취소소송〉
－甲 대학교 교수협의회와 총학생회 $\Rightarrow$ 법률상 이익 있음
$\square$ 전국대학노동조합 甲 대학교 지부 $\Rightarrow$ 법률상 이익 없음（학교 직원으로 구성된 노동조합이 교육받을 권리나 학문의 자유를 실현하는 수단 으로서 직접 기능한다고 볼 수는 없으므로）
－교육부장관이 사학분쟁조정위원회의 심의를 거쳐 갑 대학교를 설치•운영하는 을 학교 법인의 이사 8인과 임시이사 1 인을 선임한 데 대하여 갑 대학교 교수협의회와 총학생회 등이 이사선임처분의 취소를 구하는 소송을 제기한 사안에서，임시이사제도의 취지，교직원•학생 등의 학교운영에 참여할 기회를 부여하기 위한 개방이사 제도에 관한 법령의 규정 내용과 입법 취지 등을 종합하여 보면，구 사립학교법과 구 사립학교법 시행령 및 을 법인 정관 규정은 헌법 제 31 조 제 4 항에 정한 교육의 자주성과 대학의 자율성에 근거한 갑 대학교 교수협의회와 총학생회의 학교운영참여권을 구체화하여 이를 보호하고 있다고 해석되므로，갑 대학교 교수협의회와 총학생회는 이사선임처분을 다툴 법률상 이익을 가지지만，고등교육법령은 교육받을 권리나 학문의 자유를 실현하는 수단으로서 학생회와 교수회와는 달리 학교의 직원으로 구성된 노동조합의 성립을 예정하고 있지 아니하고，노동조합은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지•개선 기타 근로자의 경제적•사회적 지위의 향상을 도모하기 위하여 조직된 단체인 점 등을 고려할 때，학교의 직원으로 구성된 노동조합이 교육받을 권리나 학문의 자유를 실현하는 수단으로서 직접 기능한다고 볼 수는 없으므로，개방이사에 관한 구 사립학교법과 구 사립학교법 시행령 및 을 법인 정관 규정이 학교직원들로 구성된 전국대학노동조합 을 대학교지부의 법률상 이익까지 보호하고 있는 것으로 해석할 수는 없다（대판 2015．7．23．2012두19496）．
（4）（x）미얀마 국적의 갑이 위명인＇을’ 명의의 여권으로 대한민국에 입국한 뒤 을 명의로 난민 신청을 하였으나 법무부장관이 을 명의를 사용한 갑을 직접 면담하여 조사한 후 갑에 대하여 난민불인정 처분을 한 사안에서，처분의 상대방은 허무 인이 아니라 ‘을이라는 위명을 사용한 갑이라는 이유로， 갑이 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다．（대판 2017．3．9．2013두16852）
（5）（ O ）국세청장의 납세병마개 제조자 지정행위는 공권력의 행사로서 헌법소원의 대상이 될 수 있다．그러나 헌법소원심판은 다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구를 해야 한다（헌법재판소법 제68조 제1항 단서）．행정소송법 제12조는＂취소소송은 처분 등의 추소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다＂고 규정하고 있는데，대법 원판례와 학계의 다수설이 취하는＇법률상 보호이익설＇에 의하면 여기서의 ＇법률상의 이익＇이란 법에 의하여 보호되는 이익，즉，실정법을 근거로 하여 성립하는 공권을 뜻하므로，비록 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제 3 자라도 당해처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 경우에는 행정소송을 제기할 수 있다고 하겠다．위와 같이＇법률상 보호이익설은 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제 3 자의 원고적격을 판단함에 있어서 주관적 공권의 성립여부를 그 기준으로 삼고 있는데，여기서 공권이란 행정청의 특정 의무를 규정하는 객관적인 법규범이 존재하고 그 법규범이 공익뿐만 아니라 사익의 보호도 의도하고 있는 경우에 비로소 인정된다 하겠다．이 사건에서 보건대，설사 국세청장의 지정행위의 근거규범인 이 사건 조항들이 단지 공익만을 추구할 뿐 청구인 개인의 이익을 보호하려는 것이 아니라는 이유로 청구인에게 취소소송을 제기할 법률상 이익을 부정한다고 하더라도，국세청장의 지정행위는 행정청이 병마개 제조업자들 사이에 특혜에 따른 차별을 통하여 사경제 주체간의 경쟁조건에 영향을 미치고 이로써 기업의 경쟁의 자유를 제한하는 것임이 명백한 경우에는 국세청장의 지정행위로 말미암아 기업의 경쟁의 자유를 제한 받게 된 자들은 적어도 보충적으로 기본권에 의한 보호가 필요하다．따라서 일반법규에서 경쟁자를 보호하는 규정을 별도로 두고 있지 않은 경우에도 기본권인 경쟁의 자유가 바로 행정청의 지정행위의 취소를 구할 법률상의 이익이 된다 할 것이다（헌재 1998．4．30．97헌마141）．

기본권에 의한 공권 성립의 범위

|  | 유권•평든권•재산권 | 구체적 권리성 | 헌법상 기본권 규정에 의해 직접 개인적 공권 성립 가능 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 사회적 | 본권, 청구권적 기본권 | 추상적 권리성 | 법률에 구체화되기 전에는 헌법 규정만을 직접 개인적 공권 성립 곤란 |  |
| 구분 | 구체적 공권성 인정사례(자유권, 원고적격 인정) |  |  | 구체적 공권성 부젓ㅅㅏㅖㅖ(원고적격 부정) |
| 대법원 | (1) 인간의 존엄과 가치, 행복추구권 : 구속된 피고인•피의자의 타인(변호인 외의 타인)과의 접견권 <br> (2) 언론의 자유-알 권리(표현의 자유) : 개별적 정보공개청구권, 공문서열람청구 권(정보공개법이 없던 시점에서 인정) <br> (3) 결사의 자유-사회단체등록신청에 형식상 요건 불비가 없는데 등록청이 신청을 반려 |  |  | (1) 환경권과 환경정책기본법상의 권리 : 환경영향평가 밖 주민은 공유수면매립면허, 농지개량사업시행인가 무호확인청구 원고적격 없음 <br> (2) 환경권•자연방위권 : 고속철도 중 일부 구간 공사금 지 청구 불가 |
| 헌재 | (1) 일권리: 행정서류 열람•복사민원의 처리 <br> (2) 경쟁의 자유: 납섭ㅃㅇㅁㅔㅔ 제조ㅂㅓㅓㅈㅏㅗㅗ다른 두 회사만 지정하고 자기 호사 제외시 소송 가능 |  |  | (1) 근로의 권리 : 직장존속청구권 $\times$ <br> 근로자의 퇴직급여청구권-법률 규정 필요 <br> (2) 사회보장수급권: 의료보험수급권 - 법률 규정 필요 <br> (3) 공무원연금수급권:법률 규정 필요 |


(1) 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.
(2) 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.
(3) 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 중대한 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있을 때에 인정된다.
(4) 집행정지의 결정이 확정된 후 그 정지사유가 없어진 경우 직권에 의하여 결정으로써 집행정지의 결정을 취소할 수 있다.
(5) 신청인의 본안청구가 이유 없음이 명백할 때에는 집행정지를 명할 수 없다.

## 해설

(1)(4)( 4 )
(3) $(x)$ 중대한 손해를 예방 $\Rightarrow$ 회복하기 어려운 손해를 예방 *중대한 손해의 예방은 행정심판법 상 집행정지 요건임

## 제23조(집행정지)

(1) 취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
(2) 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 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 "집행정지"라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.
(3) 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.
(4) 제2항의 규정에 의한 집행정지의 결정을 신청함에 있어서는 그 이유에 대한 소명이 있어야 한다.
(5) 제2랑의 규정에 의한 집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다. 이 경우 집행정지의 결정에 대한 즉시항고에는 결정의 집행을 정지하는 효력이 없다.
(6) 제 30 조제 1 항의 규정은 제 2 항의 규정에 의한 집행정지의 결정에 이를 준용한다.

제24조(집행정지의 취소)
(1) 집행정지의 결정이 확정된 후 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 정지사유가 없어진 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 집행정지의 결정을 취소할 수 있다.
(2) 제1항의 규정에 의한 집행정지결정의 취소결정과 이에 대한 불복의 경우에는 제 23 조제 4 항 및 제 5 항의 규정을 준용한다.
(5) (O) 본안소송에서 처분취소가능성 없음이 명백할 경우 행정처분의 효력정지나 집행정지 불가: 행정처분의 효력정지나 집행정지를 구하는 신청사건에 있어서는 행정처분 자체의 적법 여부는 원칙적으로는 판단할 것이 아니고 그 행정처분의 효력이나 집행을 정지할 것인가에 대한 행정소송법 제 23 조 제 2 항 소정의 요건의 존부만이 판단의 대상이 되나 본안소송에서의 처분의 취소가능성이 없음에도 불구하고 처분의 흐력정지나 집행정지를 인정한다는 것은 제도의 취지에 빈하므로 집행정지사건 자체에 의하여도 신청인의 본안청구가 이유 없음이 명백할 때에는 행정처분의 효력정지나 집행정지를 명할 수 없다(대결 1992.8.7. 자92두30).

## 집행정지의 요건

| 요건 |  | 주장•소명책밈(증명이 아닌 소명오 족함) |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 적극적 } \\ & \text { 요건 } \end{aligned}$ | (1) 본안소송이 적법하게 계속 중일 것(판례) <br> (2) 처분 등의 존재 <br> (3) 신청인 적격, 신청이익의 존재 <br> (4) 회복하기 어려운 손해발생 우려 $\star$ 중대한 손해가 생기는 것을 여방(x. 행정심파낭에의 집행정지 요건임) <br> (5) 긴급한 필요 | 요건 충족의 주장•소뎡책임은 신청인에 있음 |
| $\begin{aligned} & \text { 소극적 } \\ & \text { 요건 } \end{aligned}$ | (1) 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것 (2) 본안청구의 이유 없음이 명백하지 않을 것(판례) | 요건 불충족의 주장•소명책임은 행정청에게 있음 |

행정심판법과 행정소송법상 집행정지 규정

| 구분 | 행정시만법 제30조（집행정지） | 행정소송법 제23조（집행정지） |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { 집행부정지 } \\ \text { 원칙 } \\ \hline \end{gathered}$ | （1）심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행（纐）에 영향을 주지 아니한다． | （1）추소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속항에 영향을 주지 아니나나． |
| $\begin{aligned} & \text { 집행정지 } \\ & \text { 요건 } \end{aligned}$ | （2）위원회는 처분，처분의 집행 또는 절차의 속행 때문에 중매한 손히가 생기는 것을 예방할 필요성이 긴급하다고 인정할 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 처분의 효력，처분의 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지（이하＂집행정지＂라 한다）를 결정할 수 있다．다만，처분의 효력정지는 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 때에는 허용되지 아니한다． |  |
|  | （3）집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 따에는 하용되 지 아니한다． | （3）집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다． |
| 집행정지 결정의 취소 | （4）위원회는 집행정지를 결정한 후에 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 및ㅊ거나 그 정지사유가 없어진 경우에는 직권으로 또는 당시자 의 신청에 의하여 집행정지 결정을 취소할 수 있다． | ※ 제24조（집행정지의 취소）（1）집행정지의 결정이 확정된 후 집행정지 가 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 정지사유가 없어진 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 집행정지의 결정을 추소할 수 있다．（2）제1항의 규정에 의한 집행정지결정의 취소결정 과 이에 대한 불복의 경우에는 제 23 조 제 $4 \cdot 5$ 항 규정을 준용한다． |
| 이유소명 | 이유 소명 규정 없음 | （4）제2항의 규정에 의한 집행정지의 결정을 신청함에 있어서는 그 이유에 대한 소명이 있어야 한다． |
| 즉시항고 | 즉시항고 규정 없음 | （5）제2항의 규정에 의한 징행젖ㅈㅇㅇㅣ 결정 또는 기구의 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다．이 경우 집행정지의 결정에 대한 즉싷ㅇㅇ고에는 결졍의 집항을 정지하는 흐력이 없다． |
| 신청기간 | （5）집행정지 신청은 심판청구와 동시에 또는 심판청구에 대한 제7조 제6항 또는 제8조 제7항에 따른 위원회나 소위원회의 의결이 있기 전까지，집행정지 결정의 취소신청은 심판청구에 대한 제 7 조 제 6 항 또는 제 8 조 제 7 항에 따른 위원회나 소위원회의 의결이 있기 전까지 신청의 추지와 원인을 적은 서면을 위원회에 제출하여야 한다．다만， 심판청구서를 피청구인에게 제출한 경우로서 심판청구와 동시에 집행 정지 신청을 할 때에는 심판청구서 사본과 접수증명서를 함께 제출하여 야 한다． | 신청기간 규정 없음 |
| 위원장의 <br> 직권결정 | （6）제2항과 제 4 항에도 불구하고 위원회의 심리•결정을 기다릴 경우 중대한 손해가 생길 우려가 있다고 인정되면 위운장은 직권으로 위운회 의 심리결정을 갈음하는 결정을 할 수 있다．이 경우 위원장은 지제 없이 위원ㅎㅎㅇㅔ 그 사실을 보고하고 추인（追認）을 받아야 하벼，위원회 의 추인을 받지 못하면 위원장은 집행정지 또는 집행정지 추소에 관한 결정을 취소하여야 한다． <br> （7）위원회는 집행정지 또는 집행정지의 취소에 관하여 심리•결정하면 지체 없이 당사자에게 결정서 정본을 송달하여야 한다． | 법원의 결정에 갈음하는 재판장의 직권결정에 관한 규정은 없음． |
| 기타 |  | （6）제 30 조제 1 항（추소판결등의 기속력）의 규정은 제 2 항의 규정에 의한 집행정지의 결정에 이를 준용한다． |

21 A가 관할 행정청 B 에 대하여 여객자동차운수사업법 에 따른 운수사업면허를 신청하여 B 가 면허처분을 하였는데， 이에 대하여 경업자 C가 면허처분취소소송을 제기하였다．이에 관한 설명으로 옳은 것은？（맽ㅁ잉ㅆ연 펴미 ㄸㅍㅎ）
（1）절차의 위법을 이유로 취소판결이 확정된 경우 B 는 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 할 필요가 없다．
（2）$A$ 가 소송에 참가할 경우，면허처분을 취소하는 확정판결은 A 에 대해서는 효력이 없다．
（3）법원이 직권으로 A 를 소송에 참가시키는 결정을 하고자 할 때에는 미리 $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ 의 의견을 들어야 한다．
（4）기각판결이 확정된 경우 그 판결은 B 를 기속한다．
（5）소송 계속 중 B가 면허처분을 직권으로 취소하더라도 원칙적으로 소의 이익이 소멸하지 않는다．
（1）$(x)$

```
- 해ᄋ저ᄋ소소ᄋ버ᄇ 제30조(취소파ᄂ겨ᄅ드ᄋ의 기소ᄀ려ᄀ)
(2) 파ᄂ겨ᄅ에 의하여 취소되느ᄂ 처부ᄂ이 다ᄋ사자의 시ᄂ처ᄋ으ᄅ 거부하느ᄂ 거ᄉ으ᄅ 내요ᄋ으로 하느ᄂ 겨ᄋ우에느ᄂ ᄀ 처부ᄂ으ᄅ 해ᄋ하ᄂ 해ᄋ저ᄋ처ᄋ으ᄂ 파ᄂ겨ᄅ의 취지에 따라 다시
    이저ᄂ의 시ᄂ처ᄋ에 대하ᄂ 처부ᄂ으ᄅ 하여야 하ᄂ다.
(3) 제2하ᄋ의 규저ᄋ으ᄂ 시ᄂ처ᄋ에 따르ᄂ 처부ᄂ이 저ᄅ차의 위버ᄇ으ᄅ 이유로 취소되느ᄂ 겨ᄋ우에 주ᄂ요ᄋ하ᄂ다.
```

(2) $(x)$ 제 3 자의 소송참가의 경우 공동소송적 보조참가에 해당하며 참가인이 현실적으로 소송행위를 하였는지 여부에 관계없이 참가한 소송의 판결의 효력은 참가인에게도 미친다.
(3) $(\mathrm{O})$ 법원은 제 3 자의 소청참가 결정을 할 때에는 미리 당사자(원고 C , 피고 B) 및 제 3 자 $(ㅅ ㅗ ㅅ ㅗ ㅇ ㅊ ㅏ ㅁ ㄱ ㅏ ㅇ ㅣ ㄴ ~ A) ㅇ ㅢ ~ ㅇ ㅢ ㄱ ㅕ ㄴ ㅇ ㅡ ㄹ ~ ㄷ ㅡ ㄹ ㅇ ㅓ ㅇ ㅑ ~ ㅎ ㅏ ㄴ ㄷ ㅏ . ~$

- 행정소송법 제 16 조(제 3 자의 소송참가)
(1) 법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제 3 자가 있는 경우에는 당사자 또는 제 3 자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제3자를 소송에 참가시킬 수 있다.
(2) 법원이 제1항의 규정에 의한 결정을 하고자 할 때에는 미리 당사자 및 제 3 자의 의견을 들어야 한다.
(3) 제1항의 규정에 의한 신청을 한 제3자는 그 신청을 각하한 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다.
(4) 제1항의 규정에 의하여 소송에 참가한 제 3 자에 대하여는 민사소송법 제 67 조의 규정을 준용한다.
(4) ( $x$ ) 취소소송의 기각판결에는 기속력이 인정되지 않는다. 따라서 기각판결이 확정되어 처분의 적법성이 확정된 후에도 처분청은 해당 처분이 위법함을 이유로 처분을 직권취소할 수 있다.
(5) ( $x$ ) 행정처분을 다툴 소의 이익은 개별•구체적 사정을 고려하여 판단하여야 한다. 행정처분의 무효햑인 또는 취소를 구하는 소가 제소 당시에는 소의 이익이 있어 적법하였더라도, 소송 계속 중 처분청이 다툼의 대상이 되는 행정처분을 직권으로 취소하면 그 처분은 효력을 상실하여 더 이상 존재하지 않는 것이므로, 존재하지 않는 처분을 대상으로 한 항고소송은 원칙적으로 소의 이익이 소멸하여 부적법하다고 보아야 한다. 다만 처분청의 직권취소에도 완전한 원상회복이 이루어지지 않아 무효확인 또는 취소로써 회복할 수 있는 다른 권리나 이익이 남아 있거나 또는 동일한 소송 당사자 사이에서 그 행정처분과 동일한 사유로 위법한 처분이 반복될 위험성이 있어 행정처분의 위법성 확인 내지 불분명한 법률문제에 대한 해명이 필요한 경우 행정의 적법성 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제의 확대 등의 측면에서 예외적으로 ㄱ 처분의 추소를 구할 소의 이익을 인정할 수 있다(대판 2020.4.9. 2019두49953).


## 22 행정소송법상 소의 변경(제21조)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(1) 청구의 기초에 변경이 없어야 소의 변경이 가능하다.
(2) 법원이 소의 변경을 허가하는 경우 피고를 달리하게 될 때에는 새로이 피고로 될 자의 의견을 들어야 한다.
(3) 소의 변경 허가결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다.
(4) 원고의 신청이 없더라도 법원은 직권에 의하여 소의 변경을 결정할 수 있다.
(5) 사실심의 변론종결시까지 소의 변경이 가능하다.

## 해설

(4) ( $x$ ) 소의 종류 변경은 원고의 신청이 있는 경우에 가능, 법원 직권으로는 불가.

- 소의 종류 변경(행정소송법 제21조)
(ㄱ) 취소소송이 계속되고 있을 것
(ㄴ) 사실심 변론종결시까지 원고의 신청이 있을 것(상고심에서는 불가)
(c) 법원이 상당하다고 인정하여 허가결정을 할 것
(ㄹ) 변경되는 새로운 소가 적법할 것
() 취소소송을 ‘당해 처분등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송’으로 변경하는 것일 것. *21조(소의 변경)는 무효등확인소송, 부작위위법확인소송, 당사자소송에도 준용
(ㅂ) 청구의 기초에 변경이 없을 것
- 행정소송법 제 21 조(소의 변경)
(1) 법원은 취소소송을 당해 처분등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송으로 변경하는 것이 상당하다고 인정할 때에는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로써 소의 변경을 허가할 수 있다.
(2) 제 1 항의 규정에 의한 허가를 하는 경우 피고를 달리하게 될 때에는 법원은 새로이 피고로 될 자의 의견을 들어야 한다.
(3) 제 11 항의 규정에 의한 허가결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다.
(4) 제 1 항의 규정에 의한 허가결정에 대하여는 제 14 조 제 2 항•제 4 항 및 제 5 항의 규정을 준용한다.


## 23 무효등 확인소송에 관한 설명으로 옳은 것은?((ㅏ투이있ㅆㅇ면 패례에 따릉)

(1) 무효등확인소송에서는 처분의 존재 여부가 심리의 대상이 될 수 없다.
(2) 작위의무확인소송은 무효등확인소송의 일종으로 허용된다.
(3) 무효확인소송에서는 그 제기요건으로 보충성이 요구되므로, 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는 지 여부를 따질 필요가 있다.
(4) 처분의 당연무효를 선언하는 의미에서 그 취소를 구하는 행정소송을 제기한 경우 제소기간의 제한이 없다.
(5) 행정처분의 무효확인을 구하는 청구에는 특별한 사정이 없는 한 그 처분의 취소를 구하는 취지까지도 포함되어 있다고 볼 수 있다.
（1）$(x)$ 무효등 확인소송 ：행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재여부를 확인하는 소송（무효•유효•존재•부존재•실효 학인소송）
（2）$(x)$ 행정심판법 제 4 조 제 3 호가 의무이행심판청구를 인정하고 있고 항고소송의 제1심 관할법원이 행정청의 소재지를 관할하는 고등법원으로 되어 있다고 하더라도，행정소송법상 행정청의 부작위에 대하여는 부작위위법확인소송만 인정되고 작위의무의 이행이나 확인을 구하는 행정소송은 허용될 수 없다（대판 1992．11．10．92누1629）．
－무명항고소송（법정 외 항고소송）－우리나라는 판례상 부정됨

| 의무이행소송（급부소송） | 상대방의 신청에 대하여 행정청이 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있음에도 하지 않고 방치하거나 신청된 처분을 거부한 경우，행정청에 대하여 일정한 행정처분을 명하는 내용의 판결을 구하는 행정소송． |
| :---: | :---: |
| 예방적 부작위소송（예방적 금지소송， 부작위청구소송 ；부작위요구소송） | 장래 행정청이 일정한 처분을 할 것이 명백한 경우에 그 처분을 하지 않을 것（부작위）을 구하는 내용의 행정소송． 일종의 소극적 형태의 의무이행소송으로서 사전적 권리구제수단． |
| 작위의무확인ㅅㅗㅗㅇ | 행정청에게 법률상 일정하 행위를 해야 할 작위의무가 있음의 확인을 구하는 소송．행정소송법상 행정청의 부작위에 대한 부작위위법학인소송만 인정되고 작위의무의 이행이나 확인을 구하는 행정소송은 허용 안 됨． |

（3）（ $\times$ ）무효등확인소송에 있어서 민사소송에서의＇확인의 이익＇（즉시확정의 이익，보충성）이 요구되는지에 관하여 긍정설과 부정설의 대립이 있다．판례는 부정설（법적보호이익설）을 취한다．종래 대법원은 무효햑인소송의 보충성을 요구하여 왔으나，견해를 변경하여 무효인 행정처분이 이미 집행된 경우（⿴ㅖㄱ 무효인 조세부과처분에 따라 세금이 이미 납부된 경우）에 그에 의해 형성된 위법상태의 제거를 위한 직접적인 소송방법（에 납부된 조세의 반환을 위한 부당이득반환청구소송）이 있더라도 행정처분의 무효햑인을 독립한 소송으로 구할 법률상 이익이 있다고 판시하였다．
－행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소•변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고， 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하는 것이므로，대등한 주체 사이의 사법상 생할관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 그 목적，취지 및 기능 등을 달리한다．또한，행정소송법 4조에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고，행정소송법 38 조 1항에서는 처분등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분 의무에 관한 행정소송법 30 조를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다．그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다．이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제， 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면，행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 35 조에 규정된 ‘무효확인을 구할 법률상 이익＇이 있다고 보아야 하고，이와 별도로 무효확인소송의 보충성（다른 구제수단으로 구제되지 않을 경우 활용）이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다（대판 2008．3．20．2007두6342）．
（4）（x）무효인 행정행위에 대하여 취소소송 또는 무흐선언을 구하는 취소소송을 제기할 수 있고，이 경우 법원은 취소소송으로서의 소송요건이 충족된 경우 취소판결을 한다．
－행정처분의 당연무효를 선언하는 의미에서 취소를 구하는 행정소송을 제기한 경우에도 제소기간의 준수 등 취소소송의 제소요건을 갖추어야 한다（대판 1993．3．12．92누11039）．
（5）（O）행정처분의 무흐확인을 구하는 청구에는 특별한 사정이 없는 한 그 처분의 취소를 구하는 취지까지도 포함되어 있다고 볼 수는 있으나 위와 같은 경우에 취소청구를 인용하려면 먼저 취소를 구하는 항고소송으로서의 제소요건을 구비한 경우에 한한다（대판 1986．9．23．85누838）．

항고소송의 피고적격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（대웅ㅇ 이연 패비 맣ㅎㅇ
（1）취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다．
（2）처분등이 있은 뒤에 그 처분등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다．
（3）대리기관이 대리관계를 표시하고 피대리 행정청을 대리하여 행정처분을 한 때에는 파대리 행정청이 피고로 되어야 한다．
（4）사인은 법령에 의하여 행정권한의 위탁을 받은 경우에도 취소소송의 피고가 될 수 없다．
（5）지방법무사회는 무효등확인소송의 피고가 될 수 있다．

## 해설

（1）2（ $(0)$ 행정소송법 제13조（피고적격）（1）취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다．다만，처분등이 있은 뒤에 그 처분등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다．
（3）（ $O$ ）행정권한을 대리하는 대리기관이 「대리관계를 표시하고 피대리행정청을 대리하여 처분시 피고는 피대리행정청
$\llcorner$ 대리관계를 표시않고 대리기관 명의로 처분시 피고는 대리기관
－권한위임•내부위임•대리와 항고소송 피고

|  | 처분권자／처분방식 | 피고 |
| :---: | :---: | :---: |
| 권한 위임•위탁 |  | 수임•수탁기관 |
| 내부ㅇㅟㅣㅁ | 위임기관 명의로 처분시 | 위임기관 |
| （위임전결） | 수임기관이 자기 명의로 처분시 | 수임기관 |
| 대리 | 대리관계를 밝히고 처분시 | 피대리기관 |
|  | 대리관계를 밝히지 않고 대릭관 자신 명의로 처분시 | 대리기관 |

－대리권을 수여받은 데 불과하여 그 자신의 명의로는 행정처분을 할 권한이 없는 행정청의 경우 대리관계를 밝힘이 없이 그 자신의 명의로 행정처분을 하였다면 그에 대하여는 처분명의자인 당해 행정청이 항고소송의 피고가 되어야 하는 것이 원칙이지만，비록 대리관계를 명시적으로 밝히지는 ㅇㅏㅣ하였다 하더라도 처분명의자가 피대리 행정청 산하의 행정기관으로서 실제로 피대리 행정청으로부터 대리권한을 수여받아 피대리 행정청을 대리한다는 의사로 행정처분을 하였고 처분명의자는 물론 그 상대방도 그 행정처분이 피대리 행정청을 대리하여 한 것임을 알고서 이를 받아들인 예외적인 경우에는 피대리 행정청이 피고가 되어야 한（대판 2006．2．23．2005부4）．

## 2022년 세무사 행정소송법

（4）$(x)$ 행정소송법 상 ‘행정청’은 행정조직법상 행정청과 다르며 기능적으로 0 해되어야 한다．따라서 법원이나 국회의 기관（국회사뫃창，법웡행젗ㅊㅏㅏㅇ）이 행하는 실질적 의미의 행정（소속지원의 임면 등）에 속하는 구체적인 사실에 관한 법집행으로서의 공권력 행사는 처분에 해당한다．행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관，공공단체 및 그 기관 또는 사인도 행정청과 동일한 기능을 수행하면 행정청에 포함된다．
－행정소송법 제2조（정의）（2）이 법을 적용함에 있어서 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관，공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다．
（5）（O）지방법무사회의 법무사 사무원 채용신청거부처분 또는 채용승인 취소처분에 대하여는 지방법무사회를 피고로 항고소송 가능 지방법무사회가 법무사의 사무원 채용승인 신청을 거부하거나 채용승인을 얻어 채용 중인 사람에 대한 채용승인을 취소한 경우，그 때문에 사무원이 될 수 없게 된 사람은 항고소송을 제기할 원고적격이 있음 ：지방법무사회가 법무사의 사무원 채용승인 신청을 거부하거나 채용승인을 얻어 채용 중인 사람에 대한 채용승인을 취소하면，상대방인 법무사로서도 그 사람을 사무원으로 채용할 수 없게 되는 불이익을 입게 될 뿐만 아니라，그 사람도 법무사 사무원으로 채용되어 근무할 수 없게 되는 불이익을 입게 된다．법무사규칙 제3고 제4항이 이의신청 절차를 규정한 것은 채용승인을 신청한 법무사뿐만 아니라 사무원이 되려는 사람의 이익도 보호하려는 취지로 볼 수 있다．따라서 지방법무사회의 사무원 채용승인 거부처분 또는 채용승인 취소처분에 대해서는 처분 상대방인 법무사뿐만 ㅇㅏㅣㄹㅏ 그 때문에 사무원이 될 수 없게 된 사람도 이를 다툴 원고적격이 인정되어야 한다대판 2020．4．9．2015다34444）．

25 행정소송법상 처분등에 대한 집행정지가 인정되는 소송을 모두 고른 것은？

| （ㄱ）무효등 확인소송 | （ㄴ）부작위위법확인소송 | （ㄷ）당사자소송 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

（1）（ㄱ）
（2）（ㄴ）
（3）（ㄱ），（ㄷ）
（4）（ㄴ），（ㄷ）
（5）（ㄱ），（ㄴ），（ㄷ）

해설
－행정소송법상 처분등에 대한 집행정지가 인정되는 소송 ：취소소송（거부처분 취소소송은 제외），무흐등확인소송

당사자소송에 관한 설명으로 옳은 것은？（다툼이 있연ㄴ 펴례에 따흠）
（1）당사자소송의 피고는 행정청이 된다．
（2）공무원의 지위를 확인하는 소송은 당사자소송의 절차에 따라야 한다．
（3）당사자소송에 대하여는 민사집행법상 가처분에 관한 규정이 준용되지 않는다．
（4）사인을 피고로 하는 당사자소송은 허용되지 않는다．
（5）토지수용재결이 있은 후 토지소유자가 사업시행자를 피고로 하여 제기하는 보상금증액청구소송은 당사자소송이 아니다．

## 해설

（1）$(x)$ 당사자소송은 당해 처분을 행한 처분청이 아니라 처분의 효과가 귀속되는 행정주체를 피고로 한다．
－행정소송법 제 39 조 당사자소송은 국가•공공단체 그 밖의 권리주체를 피고로 한다．
（2）（ O ）당사자소송은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다．공무원지위확인소송은 당사자소송 절차에 의한다．
－이 사건 소는 교육청 교육장의 당연퇴직 조치가 행정처분임을 전제로 그 취소나 무흐의 확인을 구하는 항고소송이 아니라 원고의 지방공무원으로서의 지위를 다투는 피고에 대하여 그 지위확인을 구하는 공법상의 당사자소송에 해당함이 분명하므로，행정소송법 제 39 조의 규정상 지방자치단체로서 권리 주체인 피고가 이 사건 소에 있어서의 피고적격을 가진다고 할 것이다（대판 1998．10．23．98두12932）．
（3）（ $x$ ）당사자소송에는 민사집행법상 가처분 규정 준용 가능：「도시 및 주거환경정비법」 상 행정주체인 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획ㅇㅇㄴㅇㅔ 대한 조합 총회결의의 효력을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로，이는 행정소송법상 당사자소송에 해당한다．그리고 이러한 당사자소송에 대하여는 행정소송법 제 23 조 제 2 항의 집행정지에 관한 규정이 준용되지 아니하므로（행정소송법 제44조 제1항 참조），이를 본안으로 하는 가처분에 대하여는 행정소송법 제8조 제 2 항에 따라 민사집행법상 가처분에 관한 규정이 준용되어야 한다．가처분결정에 대한 불복으로 채무자의 즉시항고가 허용되지 아니하고 이의신청만 허용되는 경우 채무자가 가처분결정에 불복하면서 제출한 서면의 제목이 ‘즉시항고장이고 끝부분에 항고법원명이 기재되어 있더라도 이를 이의신청으로 보아 처리하여야 한다（대결 2015．8．21．자2015무26）
행정쟁송과 가구제（임시구제）
－가구제（임시구제）：본안판결이 확정될 때까지 잠정적으로 원고의 권리를 보전하기 위한 제도．
금전적 $\Rightarrow$ 가압류（假挷留）
비믐전적 $\Rightarrow$ 가처분（假處分）：（ㄱ）다툼 대상에 관한 가처분，（ㄴ）임시 지위를 정하기 위한 가처분
－행정쟁송과 가구제 종류

| 가구제 종류 | 행정시만법 | 행정소송법 |
| :---: | :---: | :---: |
| 집행정지 | 집행정지（의무이해심판에는 적용 안 됨） | 집행정지（부작위위법확인소송•ㅏㅏㅇ사자소송에는 적용 안 됨） |
| 임시처눈 | 임시처분（임시 지위 정함） |  |
| 민사집행법 상 가처분 규정 준용 | $\cdot$ | 항고소송에 준용 안 됨（진행정지제도만 적용） <br> 당사자소송에는 준용 됨（집행정지제도가 적용ㅈㅣㅣ 않으므로） |

（4）$(x)$ 행정소송법 제 39 조（피고적격）당사자소송은 국가 공공단체 그 밖의 권리주체를 피고로 한다．
$\llcorner$ 공권력을 수여받은 행정주체인 사인（공무수탁사인）포함
－「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 상 형식적 당사자소송인 보상금증감소송은 소송을 제기하는 자가 토지소유자 또는 관계인일

## 2022년 세무사 행정소송법

때에는 사업시행자를，사업시행자일 때에는 토지소유자 또는 관계인을 각각 피고로 한다．
－「국토의 계흭 및 이용에 관한 법률। 제 130 조 제 3 항에서 정한 토지의 소유자•점유자 또는 관리인（이하 ‘소유자 등’이라 한다）이 사업시행자의 일시 사용에 대하여 정당한 사유 없이 동의를 거부하는 경우，사업시행자는 해당 토지의 소유자 등을 상대로 동의의 의사표시를 구하는 소를 제기할 수 있다．이와 같은 토지의 일시 사용에 대한 동의의 의사표시를 할 의무는 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에서 특별히 인정한 공법상의 의무이므로， 그 의무의 존부를 다투는 소송은 ‘공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송’，즉 행정소송법 제3조 제 2 호에서 규정한 당사자소송이라고 보아야 한다．（대판 2019．9．9．2016다262550）．
（5）（ $\times$ ）「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 상 수용재결에 불복하여 제기하는 보상금증감소송은 형식적 당사자소송에 해당됨 당사자소송의 종류

| 실질적 당사자소송 | 공법상 법률관계에 관한 소송．법률관계 한쪽 당사자를 피고로 함．일반적인 당사자소송． |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 형식적 당사자소송 | 의의 | －실질적으로는 행정청의 처분을 다투는 것이지만（소송 내용은 항고소송） <br> 형식적으로는 처분을 대상으로 하지 않고，처분청을 피고로 하지도 않고 <br> 처분으로 인해 형성된 법률관계를 다투기 위해 법률관계 일방당사자（권리주체）를 피고로 하는 소송 <br> －항고소송 + 당사자소송의 성질．신속한 권리구제，소송절차의 최소화를 위함 <br> －항고소송과 달리 법원은 다툼 대상인 법률관계의 내용을 스스로 결정 |
|  | 사례 | －「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 토지수용위원회의 보상금 결정에 대한（수용）재결에 불복시 토지수용위원회를 피고로 재결취소소송（항고소송）을 제기하지 않고 곧바로 보상금에 관한 당사자인 사업시행자와 토지소유 자가 제기하는 보상금 증액／감액 청구소송 |

27 행정소송법상 행정소송에 관한 설명으로 옳은 것은？（뜨미이 있연 펴닝 마햐）
（1）처분의 취소소송에서 청구가 기각된 확정판결의 기판력은 그 처분의 무효확인을 구하는 소송에도 미친다．
（2）의무이행소송에 관한 명문의 규정은 없지만 판례는 이를 인정한다．
（3）부작위위법확인소송이란 행정청의 부작위 또는 거부처분이 위법하다는 것을 확인하는 소송이다．
（4）취소소송에는 처분등의 일부 취소 및 적극적 변경을 구하는 소송이 포함된다．
（5）검사의 불기소처분은 항고소송의 대상이 될 수 있다．

## 해설

（1）（O） 취소청구 기각판결의 기판력（처분이 적법함에 대한 기판력）은 무효확인소송에도 미치므로 다시 무효확인소송 제기 불가．
$\llcorner$ 무효확인소송에서 기각판결 확정시 처분이 무효가 아니고 유효라는 점만 기판력이 미치므로 당해 처분에 대하 취소소송 다시 제기 가능．
－과세처분 취소소송에서 청구가 기각된 확정판결의 기판력은 그 과세처분 무효확인소송에도 미침 ：과세처분의 취소소송은 과세처분의 실체적，절차적 위법을 그 추소원인으로 하는 것으로서 그 심리의 대상은 과세관청의 과세처분에 의하여 인정된 조세채무인 과세표준 및 세액의 객관적 존부，즉 당해 과세처분의 적부가 심리의 대상이 되는 것이며，과세처분 취소청구를 기각하는 판결이 확정되면 그 처분이 적법하다는 점에 관하여 기판력이 생기고 그 후 원고가 이를 무흐라 하여 무흐확인을 소구할 수 없는 것이어서 과셏ㅊ분의 취소소송에서 청구가 기각된 확정판결의 기핀력연 그 과세처분의 무효확인을 구하는 소송에도 미친다（대판 1998．7．24．98다10854）．
（2）$(x)$
－「행정심판법 제 3 조에 의하면 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분0아 부작위에 대하여 의무이행심판청구를 할 수 있으나，「행정소송법」 제4조에서는「행정심판법」 상의 의무이행심판청구에 대응하여 부작위위법확인 소송만을 규정하고 있으므로 행정청의 부작위에 대한 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다（대판 1989．9．12．87누868）
－검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정청의 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 의무이행소송으로 현행 행정소송법상 허용되지 아니한다（대판 1995．3．10．94누14018）．
－행정심판과 행정소송의 종류

| 행정시만법 상 행정시만의 종류 |  | 행정소송법 상 행정소송의 종류 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 항고 } \\ & \text { 심판 } \end{aligned}$ | （1）취소심판（형성적 쟁송） | $\begin{aligned} & \text { 항고 } \\ & \text { 소송 } \end{aligned}$ | （1）추소소송（형성적 쟁소，처분의 위법ㅅㅇㅇ 이ㄹㅏㅏㅇㅣ 소술물） |
|  | （2）무효등확인심판（준형성적 쟁송） |  | （2）무효등확인소송（준항고송ㅅ，처분 등의 효력유무존재우비실효가 소송물） |
|  | （3）의무이행심판（（）｜앵해ㅇㅐㅗㅇㅅㅗ，처분의 이행의무작위이이뮈의 존재까 심판다상） 추작위위법확인심판은 인정되지 않음 |  | （3）부작위위법학인소송（학이소옹，부작위의 위법성이 소송물） <br> $\star$ 의무이행소송은 작위의무의 존재가 소송물로서 부작우의 적법성이 아님 |
|  |  |  | －소송종류 열기주의 <br> －행정소송법에 규정이 없는 소송（비법정•무명항고소송）：（ㄱ）의무이 행소송，（L）예방적 부작위청구소송，취소처분 저지소송，（C）작위의무 확인소송，（ㄹ）불법행위에 대한 위법확인소송， |
| 기타 | 행정심판법에는 당사자심판•민중심판•기관심판에 관한 규정이 없고 개별법 상에만 존재 | $\begin{aligned} & \text { 기타 } \\ & \text { 소송 } \end{aligned}$ | 행정소송법에는 당사자소송•민중소송•기관소송 규정 존재 |

（3）$(x)$ 부작위 또는 거부처분이 $\Rightarrow$ 부작위가

- 제4조(항고소송) 항고소송은 다음과 같이 구분한다.

1. 취소소송: 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송
2. 무효등 확인소송 : 행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송
3. 부작위위법확인소송: 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송
(4) $(x)$ 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 취소심판(행정심판법 제5조 제1호)에서, "변경"은 소극적 변경 (예 영업정지 3개월을 영업정지 1 개월로 변경)뿐 아니라 적극적 변경(똉 영업허가취소처분을 영업허가정지처분으로 변경)도 포함된다. 반면, 행정소송의 경우 취소송에서의 변경은 소극적 변경으로서 일부취소만 가능하다.
(5) ( $x$ ) 행정소송법상 거부처분 취소소송의 대상인 ‘거부처분'이란 ‘행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용’, 즉 적극적 처분의 발급을 구하는 신청에 대하여 그에 따른 행위를 하지 않았다고 거부하는 행위를 말하고, 부작위위법확인소송의 대상인 '부작위'란 '행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것’을 말한다 제 2 조 제 1 항 제 1 호, 제 2 호). 여기에서 '처분'이란 행정소송법상 항고소송의 대상이 되는 처분을 의미하는 것으로서, 행정소송법 제 2 조의 처분의 개념 정의에는 해당한다고 하더라도 그 처분의 근거 법률에서 행정소송 이외의 다른 절차에 의하여 불복할 것을 예정하고 있는 처분은 항고소송의 대상이 될 수 없다. 검사의 불기소결정에 대해서는 검찰청법에 의한 항고와 재항고, 형사소송법에 의한 재정신청에 의해서만 불복할 수 있는 것이므로, 이에 대해서는 행정소송법상 항고소송을 제기할 수 없다(대판 2018.9.28. 2017두47465).

## 

(1) 취소소송의 직권심리에 관한 규정은 부작위위법확인소송에 준용된다.
(2) 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적인 위법상태 제거를 목적으로 한다.
(3) 소 제기의 전후를 통하여 판결시까지 행정청이 신청에 대하여 소극의 처분을 하여 부작위상태가 해소된 때에는 소의 이익을 상실하게 된다.
(4) 행정심판 등 전심절차를 거친 경우 제소기간의 제한을 받지 않는다.
(5) 부작위란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다.

## 해설

(1) (O) 제26조(직권심리) 규정은 부작위위법확인소송에도 준용됨.

- 제38조(준용규젱) (2) 제9조, 제10조, 제13조 내지 제19조, 제20조, 제25조 내지 제27조 제29조 내지 제31조, 제33조 및 제34조의 규정은 부작위위법확인 소송의 경우에 준용한다.
(2) (O) 부작위위법확인의 소 제도의 취지 : 행정소송법 제 4 조 제 3 호에 규정된 부작위위법확인의 소는 행정청이 당사자의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라고 하는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 제도이다.
(3) $(\mathrm{O})$ 부작위위법확인소송의 변론종결시까지 행정청의 처분으로 부작위 상태가 해소된 경우 소의 이익 없으므로 각하 : 부작위위법학인의 소는 행정청이 국민의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 그 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상의 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우, 판결(사실심의 구두변론 종결)시를 기준으로 그 부작위의 위법을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 내지 무응답이라고 하는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 소 제기의 전후를 통하여 판결시까지 행정청이 그 신청에 대하여 적극 또는 소극의 처분을 함으로써 부작위상태가 해소된 때에는 소의 이익을 상실하게 되어 당해 소는 각하를 면할 수가 없는 것이다(대판 1990.9.25. 89누4758).
(4) ( $x$ ) 부작위는 계속되고 있는 상태이므로 제소기간의 제한을 받지 않는 것이 원칙이다. 그러나 행정소송법은 제 38 조 제 2 항에서 취소소송의 제소기간인 제 20 조를 준용하고 있다. 이에 대하여 판례는 (ㄱ) 행정심판을 거치지 않은 경우에는 제소기간의 제한을 받지 않는다고 하고 있으나, (ㄴ) 행정심판을 거친 경우에는 행정소송법 제 20 조가 정한 제소기간 내에 부작위위법학인 소송을 제기하여야 한다고 본다.
- 부작위위법확인의 소는 부작위상태가 계속되는 한 그 위법의 확인을 구할 이익이 있다고 보아야 하므로 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다. 그러나 행정소송법 제 38 조 제 2 항이 제소기간을 규정한 같은 법 제 20 조를 부작위위법확인소송에 준용하고 있는 점에 비추어 보면, 행정심판 등 전심절차를 거친 경우에는 행정소송법 제20조가 정한 제소기간 내에 부작위위법확인의 소를 제기해야 한다(대판 2009.7.23. 2008두10560).
(5) (O) 부작위위법확인소송의 대상 : 부작위위법학인소송의 대상이 되는 행정청의 부작위라 함은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말하고, 이 소송은 처분의 신청을 한 자가 제기하는 것이므로 이를 통하여 원고가 구하는 행정청의 응답행위는 행정소송법 제2조 제1항 제1호 소정의 처분에 관한 것이라야 한다(대판 1991.11.8. 90누9391).

취소소송에 있어서 처분사유의 추가-변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?((ㅐ히있ํ연 파미 땋)
(1) 그 허용 기준이 되는 처분사유의 동일성 유무는 사회적 사실관계의 동일성이 아니라 법적으로 평가할 때 동일한 지 여부에 따라 결정된다.
(2) 행정청은 처분 이후에 발생한 새로운 사유를 들어 처분사유를 추가•변경할 수는 없다.
(3) 처분서에 다소 불명확하게 기재하였던 당초 처분사유를 좀 더 구체적으로 설명한 것은 새로운 처분사유를 추가로 주장한 것이 아니다.
(4) 행정소송법은 처분사유의 추가•변경에 관하여 명문의 규정을 두고 있지 않다.
(5) 처분사유의 추가-변경은 사실심 변론종결시까지만 허용된다.

해설
(1) $(x)$ 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서, 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있고, 여기서 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정되며 이와 같이 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장하는 것이 허용되지 않는다고 해석하는 이유는 행정처분의 상대방의 방어권을 보장함으로써 실질적 법치주의를 구현하고 행정처분의 상대방에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 취지가 있고, 추가 또는 변경된 사유가 당초의 처분시 그 사유를 명기하지 않았을 뿐 처분시에 이미 존재하고 있었고 당사자도 그 사실을 알고 있었다 하여 당초의 처분사유와 동일성이 있는 것이라 할 수 없다(대판 2003.12.11. 2001두8827).
(2) (O) 위법성 판단의 기준을 처분시로 보는 통설과 판례에 의하면, 추가-변경 사유는 처분 당시에 객관적으로 존재하고 있었던 사유이어야 한다. 즉, 처분 후 소송계속 중에 발생한 사실적•법적 사유를 추가-변경할 수 없다. 이러한 경우에는 계쟁처분을 직권추소하고 이를 대체하는 새로운 처분을 할 수 있다.

- 처분사유의 추가-변경의 허용여부와 한계
- 처분사유 : 처분의 적법성을 유지하기 위해 처분청이 주장하는 처분의 사실적•법적 근거.
- 처분사유의 추가 변경: 행정청이 처분시 처분사유를 밝힌 후 이에 대한 취소소송 심리단계에서 처분의 적법성 유지를 위해 처분 당시 제시된 사유와 다른 사유를 추가하거나 변경. -추가-변경되는 사유는 처분시 존재하던 사유일 것. -행정소송 제기 이후부터 사실심 변론종결시 이전 사이에 문제됨.
학설 제한적 인정설(다수설) : 기본적 사실관계의 동일성이 인정되고 원고의 권리방어가 침해되지 않는 한도 내에서 인정. 제한적 인정설
허용 (1) 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 한도 내에서만 인정. 처분사유를 법률적 평가 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정
(2) 추가-변경 사유가 당초 처분시 그 사유를 명기하지 않았을 뿐 처분시에 이미 존재했고 당사자도 그 사실을 알고 있었다는 것만으로 당초의 처분사유와의 동일성이 인정되지는 않음. (3) 재량행위, 기속행위 여부는 처분사유 추가-변경 허용범위 기준에 들지 않음
(1) 허용시기(시간적 한계) : 사실심 변론종결시까지
(2) 추가•변경 기준시점: 처분시 객관적으로 존재했던 사유

처분 이후 발생한 새로운 사실적•법적 사유로 추가-변경 불가(기존처분을 직권추소하고 이를 대체하는 새로운 처분만 가능)
(3) 소송물의 범위 내일 것(처분의 동일성이 유지될 것) : 처분사유 추가-변경으로 소송물 변경시 청구가 변경되므로 소의 변경을 해야 함
(3) (O) •행정처분의 추소를 구하는 항고소송에 있어 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서는 다른 사유를 추가하거나 변경할 수도 있으나 기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말하며, 처분청이 처분 당시에 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 그 처분의 근거법령만을 추가-변경하거나 당초의 처분사유를 구체적으로 표시하는 것에 불과한 경우에는 새로운 처분사유를 추가하거나 변경하는 것이라고 볼 수 없다(대판 2007.2.8. 2006두4899).

- 폐기울 중간처분업체인 갑 주식호사가 소각시설을 하가받은 내용과 달리 설치하거나 증설한 후 허가받은 처분능력의 100 분의 30 을 초과하여 폐기물을 과다소각하였다는 이유로 한강유역한경청장으로부터 과징금 부과처분을 받았는데, 갑 회사가 이를 취소해 달라고 제기한 소송에서 한강유역환경청장이 '갑 회사는 변경허가를 받지 않은 채 소각시설을 무단 증설하여 과다소각하였으므로 구 폐기물관리법 시행규칙 제29조 제1항 제2호 (마)목 등 위반에 해당한다'고 주장하자 갑 회사가 이는 허용되지 안는 처분사유의 추가-변경에 해당한다고 주장한 사안에서, 한강유역환경청장의 위 주장은 소송에서 새로운 처분사유를 추가로 주장한 것이 아니라, 처분서에 다소 불명확하게 기재하였던 ‘당초 처분사유’를 좀 더 구체적으로 설명한 것이라고 한 사례(대판 2020.6.11. 2019두49359).
(4) $(\mathrm{O})$ 행정소송법에는 처분사유의 추가-변경에 관한 명문 규정이 없으며, 학설의 다수설과 판례는 제한적 인정설을 취한다.
(5) $(\mathrm{O})$ 처분사유의 추가-변경은 행정소송 제기 이후부터 사실심 변론종결시 이전 사이에 문제됨.

취소소송의 심리 및 판결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있연 패폐이 따흠)
(1) 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본구조로 한다.
(2) 직권조사사항을 제외하고는 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 한다.
(3) 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다.
(4) 법원은 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 주장하지 아니하는 사실에 대하여도 판단할 수 있다.
(5) 불고불리의 원칙이 적용되지 않으므로 법원은 당사자가 청구한 범위를 넘어서까지 판결을 할 수 있다.
(1)2 (O) 행정소송법 제26조는 "법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다."고 하여 직권탐지주의를 가미하고 있다. 대법원은 "행정소송에 있어서 직권주의가 가미되어 있다고 하여도 여전히 당사자주의•변론주의를 그 기본구조로 하는 이상, 행정처분의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 위법한 구체적인 사실을 먼저 주장하여야 할 것이다. 행정소송에 있어서 특단의 사정이 있는 경우를 제외하면 당해 행정처분의 적법성에 관하여는 당해 처분청이 이를 주장.입증하여야 할 것이나 행정소송에 있어서 직권주의가 가미되어 있다고 하여도 여전히 당사자주의•변론주의를 ㄱ 기본구조로 하는 이상 행정처분의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 위법된 구체적인 사실을 먼저 주장하여야 할 것이다(대판 1994.11.25. 94누9047).
(3)(4) ( $)$ ) 행정소송법 제26조

- 행정소송의 심리(판결을 위해 기초가 되는 소송자료 수집 절차)에 관한 원칙

현행 행정소송법은 변론주의를 기본원칙으로 하면서 보충적으로 직권탐지주의를 가미하고 있다는 변론주의보충설을 취하고 있다.

| 당사자주의((원칙) | 처분권주의 | 소송 개시•종료, 범위 결정을 당사자가 처분권을 가지고 자유로이 결정(불고불리의 원칙) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 변론주의 | 재판의 기초가 되는 소송자료(사실•증거)의 수집•제출책임을 당사자에게 지움, 당사자가 수집•제출한 소송자료만을 재판의 기초로 삼음. |
| 직권심리주의(예외) | 판결을 하는 법관이 변론의 청취 및 증거조사를 직접 행하는 것 <br> - 행정소송법 제26조(직권심리) 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다. |  |

(5) ( $x$ ) 불고불리의 원칙이란 법원은 소송의 제기가 없으면 재판할 수 없고, 소송의 제기가 있는 경우에도 당사자가 신청한 사항에 대하여 신청의 범위 내에서 심리•판단하여야 한다는 원칙을 말한다. 행정심판법 제47조와는 달리 행정소송법에는 명문 규엉은 없지만 행정소송에도 민사소송처럼 불고불리원칙이 적용된다. 취소소송의 직권심리주의를 규정하고 있는 행정소송법 제26조의 규정이 있지만 불고불리의 원칙상 법원은 소 제기가 없는 사건에 대해 심리•재판할 수 없고, 소 제기가 있는 사건에 대하여도 당사자의 청구범위를 넘어서 심리•재판할 수 없음이 원칙이다. 따라서 원고의 청구범위를 초월하여 그 이상의 청구를 인용할 수 없다.

압 (5)

## 

(1) 처분을 취소하는 확정판결의 기속력은 당사자인 행정청에 대해서만 미친다.
(2) 기속력은 판결주문의 전제가 되는 처분등의 구체적 위법사유에 관한 이유 중의 판단에 대하여도 인정된다.
(3) 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우 처분청이 사실심 변론 종결 이후의 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 저촉된다.
(4) 기속력에 저촉되는 행정처분이 당연무효인 것은 아니다.
(5) 무효등확인소송의 기각판결은 기속력이 있다.

## 해설

(1) $(x)$ 제 30 조(취소판결등의 기속력) (1) 처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.
(2) (O) 행정소송법 30 조 1 항에 의하여 인정되는 취소소송에서 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력은 주로 판결의 실효성 확보를 위하여 인정되는 효력으로서 판결의 주문뿐만 아니라 그 전제가 되는 처분 등의 구체적 위법사유에 괸한 이유 중의 판단에 대하여도 인정된다(대판 2001.3.23. 99두5238).
(3) $(x)$ 판결휘지에 따른 재처분의무는 원고의 신청대로 재처분한다는 것은 아니다. 따라서 신청을 인용하거나 취소된 거부처분과 다른 사유를 들거나 거부처분사유에 존재하는 위법사유를 보완하여 다시 거부처분을 할 수 있다. 거부처분 취소 확정판결 이후 법령 개정시 개정된 법령을 근거로 다시 거부처분이 가능하다.

- 거부처분 취소의 확정판결을 받은 행정청이 거부처분 후에 법령이 개정•시행된 경우, 새로운 사유로 내세워 다시 거부처분을 한 경우도 행정소송법 제 30 조 제 2 항 소정의 재처분에 해당(기속력 위반 아님) : 행정처분의 적법 여부는 그 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 거부처분 후에 법령이 개정•시행된 경우에는 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있으며 그러한 처분도 행정소송법 30 조 2 항에 규정된 재처분에 해당된다. 건축불허가처분을 취소하는 판결이 확정된 후 국토이용관리법시행령이 준농림지역 안에서의 행위제한에 관하여 지방자치단체의 조례로써 일정지역에서 숙박업을 영위하기 위한 시설의 설치를 제한할 수 있도록 개정된 경우, 당해 지방자치단체장이 위 처분 후에 개정된 신법령에서 정한 사유를 들어 새로운 거부처분을 한 것은 행정소송법 30 조 2 항 소정의 확정판결의 추지에 따라 이전의 신청에 대한 처분을 한 경우에 해당한다(대결 1998.1.7.자 97두22).
* cf) 취소소송에서 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력의 범위 및 거부처분에 대한 취소판결이 확정된 경우 행정청이 사실심 변론종결 이전의 사유를 내세워 다시 거부처분을 할 수 없다. (O)
(4) $(x)$ 취소소송 확정판결의 당사자인 처분행정청이 그 행정소송의 사실심 변론종결 이전의 사유를 내세워 다시 확정판결과 저촉되는 행정처분을 하는 것은 허용되지 않는 것으로서, 이러한 행정처분은 그 하자가 중대하고도 명백한 것이어서 당연무효라 할 것이다(대판 1990.12.11, 90누3560). 즉 기속력을 위반한 처분은 당연무효이다(대결 2002.12.11.자 2002무22).
(5) $(x)$ 기속력은 인용판결에 인정되며 기각판결에는 인정되지 않음


## 32 행정소송법상 판결 및 재심청구에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있연팬패에 따흠)

(1) 부적법한 소로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 판결로 청구를 기각한다.
(2) 취소판결이 확정되면 당사자가 사실심의 변론종결시를 기준으로 그때까지 제출하지 않은 공격방어방법은 그 뒤 다시 동일한 소송을 제기하여 이를 주장할 수 없다.
(3) 당사자소송의 인용판결에 대하여 제 3 자는 확정판결이 있음을 안 날로부터 30 일 이내에 재심을 청구할 수 있다.
(4) 자기에게 책임있는 사유로 취소소송에 참가하지 못했던 제 3 자도 판결의 결과에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법을 제출하지 못한 때에는 재심을 청구할 수 있다.
(5) 무효확인판결이 확정된 날로부터 180 일이 지나면 제 3 자는 재심을 청구할 수 없다.

## 해설

[^0]（4）$(x)$ 책임있는 $\Rightarrow$ 책임없는
（5）$(x) 180$ 일 $\Rightarrow 1$ 1년

## －행정소송법

제31조（제3자에 의한 재심청구）
（1）처분등을 취소하는 판결에 의하여 권리 또는 이익의 침해를 받은 제 3 자는 자기에게 책임없는 사유로 소송에 참가하지 못함으로써 판결의 결과에 영항을 미칠 공격 또는 방어방법을 제출하지 못한 때에는 이를 이유로 확정된 종국판결에 대하여 재심의 청구를 할 수 있다．
（2）제 1 항의 규정에 의한 청구는 학정판결이 있음을 안 날로부터 30 일 이내，판결이 확정된 날로부터 1 년 이내에 제기하여야 한다．

## 행정소송법 상 소송비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）취소소송 계속 중 행정청이 처분등을 취소하여 그 청구가 각하된 경우에 소송비용은 피고의 부담으로 한다．
（2）사정판결을 한 경우 소송비용은 피고의 부담으로 한다．
（3）소송비용에 관한 재판이 확정된 때에는 피고였던 행정청이 소속하는 국가에 효력을 미친다．
（4）소송참가인이었던 행정청이 소속하는 공공단체에는 소송비용 재판의 효력이 미치지 않는다．
（5）소송비용에 관한 행정소송법의 규정은 당사자소송에도 준용된다．

## 해설

（1）2（ O ）제 32 조（소송비용의 부담）취소청구가 제28조（사정판결）의 규정에 의하여 기각되거나 행정청이 처분등을 취소 또는 변경함으로 인하여 청구가 각하 또는 기각된 경우에는 소송비용은 피고의 부담으로 한다．
（3）（ O ），（4）（ $x$ ）제 33 조（소송비용에 관한 재판의 효력）소송비용에 관한 재판이 학정된 때에는 피고 또는 참가인이었던 행정청이 소속하는 국가 또는 공공단체에 ㄱ 효력을 미친다．
（5）（O）제44조（준용규정）（1）제 14 조 내지 제17조，제 22 조，제 25 조，제 26 조，제 30 조제 1 항，제 32 조 및 제 33 조의 규정은 당사자소송의 경우에 준용한다．

34 법령을 위반한 폐기물처리업자 甲에 대하여 A군수가 3 개월의 영업정지 처분을 하자 甲은 취소소송을 제기하였다．

（1）취소소송을 제기한 때부터 처분의 효력은 정지된다．
（2） 3 개월의 영업정지 기간이 재량권을 넘는 과도한 것이라면 법원은 적정하다고 인정되는 기간을 초과한 부분에 한하여 처분을 취소하여야 한다．
（3）소송이 제기된 후 A군수가 영업정지 기간을 1 개월로 변경한 경우 그 날로부터 60 일 이내에 甲은 처분변경으로 인한 소의 변경을 신청할 수 있다．
（4）취소판결이 확정되면 A 군수는 판결에 기속되나，그 밖에 위법한 결과가 있더라도 이를 제거하는 조치를 할 의무는 없다．
（5）재량권 일탈•남용에 해당하는 특별한 사정은 이를 주장하는 甲이 증명하여야 한다．
해설
（1）$(x)$ 집행부정지가 원칙이고，법원은 직권이나 당사자의 신청에 따라 집행정지결정 가능．
－행정소송법 제 23 조（집행정지）（1）취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다．
（2）$(x)$ 행정청이 영업정지처분을 함에 있어서 그 정지기간을 어느 정도로 할 것인지는 행정청의 재량권에 속하는 사항인 것이며，다만 그것이 공익의 원칙이나 평등의 원칙 또는 비례의 원칙 등에 위반하여 재량권의 한계를 벗어난 재량권남용에 해당하는 경우에만 위법한 처분으로서 사법심사의 대상이 되는 것이나，법원으로서는 영업정지처분이 재량권 남용이라고 판단될 때에는 위법한 처분으로서 ㄱ 처분의 취소를 명할 수 있을 뿐이고，재량권의 한계내에서 어느 정도가 적정한 영업정지 기간인지를 가리는 일은 사법심서의 범우를 벗어나는 것이며，그 권한 밖의 일이라고 할 것이므로，이 사건영업정지처분 중 적정한 영업정지 기간을 초과하는 부분만 취소하지 아니하고 전부를 취소하는 것은 이유모순이라는 논지도 받아들일 수 없다（대판 1982．9．28． 82누2）．
（3）$(x)$ 그 날로부터 $\Rightarrow$ 처분의 변경이 있음을 안 날로부터
－행정소송법 제22조（처분변경으로 인한 소의 변경）（1）법원은 행정청이 소송의 대상인 처분을 소가 제기된 후 변경한 때에는 원고의 신청에 의하여 결정으로써 청구의 취지 또는 원인의 변경을 허가할 수 있다．（2）제 1 항의 규정에 의한 신청은 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60 일 이내에 하여야 한다．
（4）（ $x$ ）어떤 행정처분을 위법하다고 판단하여 취소하는 판결이 학정되면 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 다시 처분을 하거나 그 밖에 위법한 결과를 제거하는 조치를 할 의무가 있다（대판 2020．4．9．2019두49953）．
（5）（ O ）행정청의 전문적인 정성적 평가 결과는 그 판단의 기초가 된 사실인정에 중대한 오류가 있거나 그 판단이 사회통념상 현저하게 타당성을 읽어 객관적으로 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원이 그 당부를 심사하기에 적절하지 않으므로 가급적 존중되어야 하고，여기에 재량권을 일탈•남용한 특별한 사정이 있다는 점은 증명책임분배의 일반원칙에 따라 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다（대판 2020．7．9．2017두39785）．

## 2022년 세무사 행정소송법


(1) 처분이 위법하지는 않더라도 부당하다고 인정할 때에는 일부 취소의 판결을 할 수 있다.
(2) 법원은 행정처분 당시 행정청이 알고 있었던 자료만을 종합하여 처분 당시 존재하였던 객관적 사실을 확정하고 그 사실에 기초하여 판단하여야 한다.
(3) 하나의 제재처분의 사유가 된 여러 개의 위반행위 중 일부의 위반행위에 대한 제재처분 부분만이 위법하더라도 법원은 제재처분의 가분성에 관계없이 그 전부를 취소하여야 한다.
(4) 여러 개의 상이에 대한 국가유공자 요건 비해당결정처분에서 그 중 일부 상이에 대해서만 국가유공자 요건이 인정될 경우 법원은 비해당결정처분 전부를 취소하여야 한다.
(5) 과세처분취소소송에서 적법하게 부과될 정당한 세액이 산출되는 때에는 그 정당한 세액을 초과하는 부분만 취소하여야 할 것이고 전부를 취소할 것이 아니다.

## 해설

(1) $(x)$ 취소판결은 위법한 경우에 가능. 부당한 경우는 취소판결 불가.
(2) $(x)$ 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준 시점이 처분시라는 의미 : 항고소송에 있어서 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준 시점에 대하여 판결시가 아니라 처분시라고 하는 의미는 행정처분이 있을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 하여 위법 여부를 판단할 것이며 처분 후 법령의 개폐나 사실상태의 변동에 영향을 받지 않는다는 뜻이고 처분 당시 존재하였던 자료나 행정청에 제출되었던 자료만으로 위법 여부를 판단한다는 의미는 아니므로, 처분 당시의 사실상태 등에 대한 입증은 사실심 변론종결 당시까지 할 수 있고, 법원은 행정처분 당시 행정청이 알고 있었던 자료뿐만 아니라 사실심 변론종결 당시까지 제출된 모든 자료를 종합하여 처분 당시 존재하였던 객관적 사실을 확정하고 그 사실에 기초하여 처분의 위법 여부를 판단할 수 있다(대판 1993.5.27. 92누19033)
(3) ( $x$ ) 행정청이 여러 개의 위반행위에 대하여 하나의 제재처분을 하였으나, 위반행위별로 제재처분의 내용을 구분하는 것이 가능하고 여러 개의 위반행위 중 일부의 위반행위에 대한 제재처분 부분만이 위법하다면, 법원은 그 제재처분 중 위법성이 인정되는 부분만 취소하여야 하고 그 제재처분 전부를 취소하여서는 아니 된다(대판 2020.5.14. 2019두63515).
(4) ( $\times$ ) 둑가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 제 1 항 제 6 호 등 관련 법령의 내용, 형식 및 입법취지를 비롯하여 국가유공자등록신청 당시 신청인이 여러 개의 상이를 주장함 으로써 국가유공자요건의 관련 사실을 확인하는 과정에서 여러 개의 상이가 문제 되는 경우 각각의 상이 별로 국가유공자요건에 해당하는지 여부에 대한 심사가 이루어지는 점, 이에 따라 법의 적용대상자로 될 상이를 입은 것이 아닌 사람 또는 국가유공자요건이 인정되지 않은 상이에 대하여는 상이등급의 판정을 위하 신체검사를 실시하지 아니하는 점, 나아가 여러 개의 상이를 주장하면서 국가유공자등록신청을 한 신청인의 의사는 단지 국가유공자로 등록되는 데 그치는 것이 아니라 교육훈련 또는 직무수행 중 입은 각각의 상이의 정도와 그 상이등급에 상응하는 국가유공자로 등록해 줄 것을 구하는 것이라고 봄이 타당한 점, 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하고 그 일부의 취소는 당해 취소부분에 관하여 효력이 생긴다고 할 것인 점 등을 종합하면, 여러 개의 상이에 대한 국가유공자요건비해당처분에 대한 취소소송에서 그 중 일부 상이가 국가유공자 요건이 인정되는 상이에 해당하더라도 나머지 상이에 대하여 위 요건이 인정되지 아니하는 경우에는 국가유공자요건비해당처분 중 위 요건이 인정되는 상이에 대한 부분만을 취소하여야 할 것이고, 그 비해당처분 전부를 취소할 수는 없다고 할 것이다(대판 2012.3.29. 2011두9263).
(5) (O) 가세처분취소소송에 있어 처분의 적법 여부는 정당한 세액을 초과하느냐의 여부에 따라 판단되는 것으로서, 당사자는 사실심 변론종결시까지 객관적인 조세채무액을 뒷받침하는 주장과 자료를 제출할 수 있고, 이러한 자료에 의하여 적법하게 부과될 정당한 세액이 산출되는 때에는 그 정당한 세액을 초과하는 부분만 취소하여야 할 것이고 전부를 취소할 것이 아니지만, 상속재산 일부에 대하여도 적법한 가액평가의 자료가 없어서 정당한 상속세액을 산출할수 없는 경우에는 과세처분 전부를 취소할 수밖에 없다(대판 1992.7.24. 92누4840).

(ㄱ) 취소소송에서 행정심판의 재결을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다.
(ㄴ) 사정판결에 관한 규정은 무효등확인소송과 부작위위법확인소송에는 준용되지 않는다.
(ㄷ) 사정판결에서 공공복리 적합 여부에 관한 판단은 처분시를 기준으로 한다.
(ㄹ) 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여 법원이 직권으로 판단하여 사정 판결을 할 수는 없다.
(1) (7), (ㄴ)
(2) (ㄱ), (ㄹ)
(3) (ㄴ), ㄷ)
(4) (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ)
(5) (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)

해설
（ㄱ）（O）사정판결은 처분이나 재결에 대한 취소소송에서 인정됨．
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 ㄱ 처분등이 위법함을 명시하여야 한다．
제2조（정의）（1）이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다．
1．＂처분등＂이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용（이하 ＂處分＂이라 한다）및 행정심판에 대한 재결을 말한다．
（ㄴ）$(\mathrm{O})$ 행정소송 중 사정판결은 취소소송에만 인정됨（행정심판의 경우 취소심판과 의무이행심판에 인정됨）．
（c）$(x)$
－사정판결의 경우 처분의 위법성과 사정판결 필요성 판단의 기준시
－사정판결의 위법성 판단 ：처분시 기준
－사정판결의 필요성 판단：변론종결시（판결시）기준（사실심변론종결기 X）
－항고소소의 위법 판단의 기준시
－취소소송•무효등확인소송에서 처분의 위법성 판단 ：처분시 기준
부작위위법확인소송에서 부작위의 위법성 판단 ：판결시（사실심변론종결시）
（ㄹ）$(x)$ 행정소송법 26 조， 28 조 1 항 전단의 각 규정에 비추어 행정소송에 있어서 법원이 사정판결을 할 필요가 있다고 인정하는 때에는 당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 일건기록에 나타난 사실을 기초로 하여 직권으로 사정판결을 할 수 있다（대판 1992．2．14．90누9032）．

## 행정소송법상 제 3 자에 대하여도 효력이 있는 것을 모두 고른 것은？

（ㄱ）현역병 입영처분의 효력을 정지하는 결정
（ㄴ）부가가치세 환급세액의 지급을 명하는 판결
（ㄷ）지방세부과처분의 취소청구를 기각하는 판결
（ㄹ）귀화허가 신청에 대한 행정청의 부작위가 위법하다고 확인하는 판결
（1）（ㄱ），（ㄷ）
（2）（ㄱ），（ㄹ）
（3）（ㄴ），（ㄷ）
（4）（ㄱ），（ㄴ），（ㄹ）
（5）（ㄴ），（ㄷ），（ㄹ）

해설
－취소소송 인용판결의 제 3 자효의 확장 ：（1）무효등확인소송과 부작위위법학인소송의 인용판결에도 준용됨（당사자소송에는 준용 안 됨）．
（2）집행정지결정이나 집행정지의 취소의 결정의 경우에도 준용됨．
（ㄱ）（O）집행정지결정에도 취소판결의 제 3 자효 규정이 준용됨．
－제29조（취소판결등의 효력）
（1）처분등을 취소하는 확정판결은 제 3 자에 대하여도 효력이 있다．
（2）제1항의 규정은 제 23 조의 규정에 의한 집행정지의 결정 또는 제24조의 규정에 의한 그 집행정지결정의 취소결정에 준용한다．
（ㄴ）$(x)$ 부가가치세 환급세액 지급 청구소송은 당사자소송이며，당사자소송의 판결에는 취소판결의 제 3 자흐 규정（제 29 조 1 항）은 적용되지 않음．
－제44조（준용규정）（1）제 14 조 내지 제 17 조，제 22 조，제 25 조，제 26 조，제 30 조제 1 항，제 32 조 및 제 33 조의 규정은 당사자소송의 경우에 준용한다．
（c）$(x)$ 취소판결의 제 3 자효는 인용판결에 인정되며 기각판결에는 인정되지 않는다．
（ㄹ）$(\mathrm{O})$ 부작위위법학인소송의 경우에도 취소판결의 제 3 자효 규정（제 29 조 1 항）이 적용된다．
－제38조（준용규정）（2）제9조，제 10 조，제 13 조 내지 제 19 조，제 20 조，제 25 조 내지 제 27 조，제 29 조 내지 제 31 조，제 33 조 및 제 34 조의 규엉은 부작ㅇㅟㅟㅟ법확인 소송의 경우에 준용한다．

## 38 <br> 항고소송의 당사자 및 소송참가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？

（1）원고가 피고를 잘못 지정한 때에는 법원은 원고의 신청에 의하여 결정으로써 피고의 경정을 허가할 수 있다．
（2）피고경정의 허가가 있는 때에는 종전의 피고에 대한 소송은 각하된 것으로 본다．
（3）피고경정의 신청을 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다．
（4）법원은 직권으로 제 3 자나 다른 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다．
（5）소송참가 신청을 한 제 3 자는 그 신청을 각하한 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다．

## 해설

（2）$(x)$ 각하 $\Rightarrow$ 취하
「 소의 각하（却下）：소송요건 불충족으로 부적법하다고 판단시 청구 내용에 관한 판단 없이 소송을 종결시키는 법원의 판결．
$\llcorner$ 소의 취하（取下）：원고가 소의 전부나 일부를 철회하는 법원에 대한 단독적 소송행위．

```
- 해ᄋ저ᄋ소소ᄋ버ᄇ
제14조(피고겨ᄋ저ᄋ)
（1）원고가 피고를 잘못 지정한 때에는 법원은 원고의 신청에 의하여 결정으로써 피고의 경정을 허가할 수 있다．
```

（2）법원은 제1항의 규정에 의한 결정의 정본을 새로운 피고에게 송달하여야 한다．
（3）제1항의 규정에 의한 신청을 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다．
（4）제 1 항의 규정에 의한 결정이 있은 때에는 새로운 피고에 대한 소송은 처음에 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다．
（5）제1항의 규정에 의한 결정이 있은 때에는 종전의 피고에 대한 소송은 취하된 것으로 본다．
제 16 조（제 3 자의 소송참가）
（1）법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에는 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제 3 자를 소송에 참가시킬 수 있다．
（2）법원이 제1항의 규정에 의한 결정을 하고자 할 때에는 미리 당사자 및 제 3 자의 의견을 들어야 한다．
（3）제1항의 규정에 의한 신청을 한 제3자는 그 신청을 각하한 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다．
제17조（행정청의 소송참가）
（1）법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다．

## 39 행정소송에서의 증명 또는 소명책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은？（다툼이 있으면 핀례에 따흠）

（1）무효확인소송에서 처분이 무효인 사유를 증명할 책임은 원고에게 있다．
（2）거부처분 취소소송에서 그 처분사유에 관한 증명책임은 원고에게 있다．
（3）어느 사업연도의 소득에 대한 과세처분의 적법성이 다투어지는 경우 과세관청은 과세 소득이 있다는 사실 및 그 소득이 그 사업연도에 귀속된다는 사실을 증명하여야 한다．
（4）집행정지의 소극적 요건에 대한 소명책임은 행정청에게 있다．
（5）과세처분취소소송에서 과세대상이 된 토지가 비과세 혹은 면제대상이라는 점은 이를 주장하는 납세의무자에게 증명책임이 있다．

## 해설

（1）（ $($ ）행정처분의 당연무효를 주장하여 그 무효확인을 구하는 행정소송에 있어서는 원고에게 그 행정처분이 무효인 사유를 주장•입증할 책임이 있다（대판 2010．5．13．2009두3460）．
（2）$(x)$ 처분의 적법성에 대한 입증책임은 처분청（피고）에게 있음．거부처분시 거부처분 사유의 입증책임은 피고 행정청에게 있음．
－소극적 처분［거부처분］（예 영업허가거부처분）에 대한 취소소송에서
（ㄱ）소극적 처분의 사유에 관한 입증책임（권한불행사 규정의 요건사실 입증책임）은 거부처분을 한 처분청인 피고에게 있음（거부처분 사유의 입증）．
（ㄴ）권한 행사규정의 요건사실에 대한 입증책임（볘 영업허가의 정당성 주장）은 원고인 거부처분의 상대방에게 있음．

| 구분 | 권한 행사［근거규정（～한 때에는～의 처분을 할 수 있다）의 요건사실 입증（권한행사의 정당성을 주장하는 자가 입증） | 권한 불행사［장애•소멸규정（～한 때에는～의 처분을 할 수 없다）의 요건사실 입증（권한 불행사•장애를 주장하는 자가 입증） |
| :---: | :---: | :---: |
| 적극적 처분 （녯 영업정지처분，과세처분） | 처분권한의 행사를 주장하는 피고（행정청） <br> 예 영업정지처분／과세처분 해당 사유를 입증 | 처분권하ㄴㅢㅢ 불행사를 주장하는 원고 <br> 예 과세처분시 면세자임을 입증，영업정지 사유가 없음을 입증 |
| 소극적 처분거부처분） （옛 허가신청 거부처분） | 처순권한의 행사（ㅎ（가의 정당성）를 주징하는 원고 （메 허가처분 하당사유를 입증 | 처분권한의 불행사（거붗ㅊ분 정당성）를 주장하는 피고（항정헝） （四 허가거부처분 하당사유를 입증 |

（3）（ 0 ）과세처분의 적법，과세요건사실의 존재는 과세관청이 입증
－과세처분의 적법성에 대한 증명책임은 과세관청에 있으므로 어느 사업연도의 소득에 대한 가세처분의 적법성이 다투어지는 경우 가세관청으로서는 과세소득이 있다는 사실 및 그 소득이 그 사업연도에 귀속된다는 사실을 증명하여야 하며，그 소득이 어느 사업연도에 속한 것인지 확정하기 곤란하다 하여 가세대상 소득의 확정시기와 관계없이 과세관청이 그 과세소득을 조사•확인한 대상 사업연도에 소득이 귀속되었다고 할 수는 없다대판 2000．2．25． 98두1826）．
（4）（ O ）집행정지의 요건

| 요건 |  | 주장•소명책임（증명ㅇ 아닌 소명오 족함） |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 적극적 } \\ & \text { 요건 } \end{aligned}$ | （1）본안소송이 적법하게 계속 중일 것（판례） <br> （2）처분 등의 존재 <br> （3）신청인 적격，신청이익의 존재 <br> （4）회복하기 어려운 손해발생 우려 중대한 손하가 생기는 것을 여방（x．행정심판에서의 집행정지 요건임） <br> （5）긴급한 필요 | 요건 충족의 주장•소뎡책임은 신청인에 있음 |
| $\begin{aligned} & \text { 소극적 } \\ & \text { 요건 } \end{aligned}$ | （1）공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것 <br> （2）본안청구의 이유 없음이 명백하지 않을 것（판례） | 요건 불충족의 주장•소명책임은 행정청에게 있음 |

（5）（O）과세처분취소소송에서 비과세면세대상，소득세법상 소득공제，세액공제 원인사실，필요경비 중 특별경비 등은 이를 주장하는 원고（납세의무자）에게 증명책임이 있다．

입증책임의 사례

| 비고 | 원고의 입증책임 | 피고 행정청의 입증책임 |
| :---: | :---: | :---: |
| 권현행사권한근거］ <br> 규정 요건사실 | 소극적 처분（에 허가거부처분）췻소송ㅇㅔㅔㅓ 처분권한의 항사（（⿴囗ㄴ 허가의 정당성）를 주장하는 원고 （园 허가처분 해당사유를 입증 | 적극적 처분（에）영업정지처분，과세처분）취소소송에서 처분권한의 행사를 주장하는 피고（행정청） <br> 예 영업정지처분／과세처분 해당 사유를 입증 |
| 권한불행사［장애•소멸］ 규정 요건사실 | 적극적 처분（에 영업정지처분，과세처분）취소소송에서 처분권한의 붙행사를 주장하는 원고 <br> 재 과세처분시 면세시임을 입증／영업정지 사유가 없음을 입증 | 소극적 처분（에 허가거부처분））취소소송에서 처분권한의 불행사（거부처분 정당성）를 주장하는 피고（행정청） 옝허가거부처분 해당사유를 입증 |
| 처 분 | 처분의 위법，재량의 일탈•남용 | 처분의 적법，송달，처분절차의 적법（준수） |
| 과세처분 | 비과세면세대상，소득세법상 소득공제，세액공제 원인사실， 필요경비 중 특별경비 등 | 과세처분의 적법，과세요건사실의 존재 |
| 기 타 | －집행정지의 적극적 요건（본안소송이 적법하게 계속 중일 것，처분 등의 존재，신청인 적격，신청이익의 존재，호복하기 어려운 손해발 생의 우려，긴급한 필요）의 충족 주장•소명． | －집행정지의 소극적 요건（공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려 가 없을 것，본안청구의 이유 없음이 명백하지 않을 것）의 불충족을 주장•소명． |
|  | －정보공개거부취소소송에서 공개를 구하는 정보를 행정기관이 보 유•관리하고 있을 상당한 개연성이 있다는 점 | －정보공개거부처분취소소송에서 비공개사유（정보공개법 9조 1항 몇호인지），정보를 더 이상 보유•관리 않고 있다는 점 |
|  | －처분존재，제소기간 준수 등 소송요건은 법원의 직권조사사항이 지만 불명확시 원고가 입증 <br> －신뢰보호원칙의 요건 충족 <br> －행정재산이 공용폐지되어 취득시흐의 대상이라는 사실 | －사정재결 사정판결의 필요성 <br> －대집행의 요건 충족 |
| 무효등확인소송 | 처분등의 무효•부존재•실효 입증 |  |
| 부작위위법확인소송 | 일정한 처분을 신청한 사실，법규상•조리상 신쳥권의 존제，상딩한 기간이 경괗해다는 것을 입증 | 상당한 기간이 경과한 것에 대하여 이를 정당화 할 특별한 사유가 있었다는 것을 입증 |

＊소송요건은 법원의 직권조사사항．불분명시 원고가 입증．

행정소송법상 간접강제를 할 수 있는 판결은？（매움있ㅆ연 ㅍz빔 믕）
（1）토지의 수용재결을 취소하는 판결
（2）기반시설부담금 부과처분의 일부를 취소하는 판결
（3）건축허가의 신청에 대한 행정청의 부작위가 위법함을 확인하는 판결
（4）재개발조합 설립인가 신청에 대한 거부처분이 무효임을 확인하는 판결
（5）지방자치단체에 대하여 소속 공무원의 초과근무수당 지급을 명령하는 판결

## 해설

－간접강제의 적용 대상 판결 ：거부처분취소판결，부작위윕ㅂㅂ확인판결

## －행정소송법

제 34 조거부처분취소판결의 간접강제）（1）행정쳥이 제 30 조 제 2 항의 규정에 의한 처분을 하지 안하는 때이는 제1심 수소법문은 당사자의 신쳥에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 항정형이 그 기간 내에 이형하지 안ㅎㅎ는 때에는 그 지연기간에 따라 일정하 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손화ㅂㅐㅐㅅㅇ을 할 것을 명할 수 있다．
제 3 조（최소판결등의 기속력（ ）판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용을 하는 경우에는 ㄱ 처분을 행한 행정청은 판결의 추지에 따라 다시 이전의 신쳥에 대한 처분을 하여야 하ㅎㅏㅏ．
제38조준용궂제）（2）제9조，제10조，제13조 내지 제19조，제20조，제25조 내지 제27조，제29조 내지 제11조，제33조 및 제34조의 규정은 부직윙ㅂ법힌오 송의 경우에 준용하나．
（12）$(x)$ 거부처분에 대한 추서놴결기 아니므로 간접강제 대상이 아님
（3）（ O ）부작위위업벽힌판결로 간정강제 대상
（4）（x）무효등확인소송에는 간접강제 귱ㅈㅇㅇ 준용되지 않음（＊무－전기사간／부－처집사）
（5）（x）공무원이 초쵸근무수당 지급을 구하는 소송은 당사자송시아．당사자소송의 판결에는 간접겅제 규정이 준용되지 않느다．


[^0]:    (1) $(x)$ 부적법한 소로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 변론 없이 판결로 소를 각하할 수 있다(소송판결, 각하판결)
    (2) ( O ) 확정된 종국판결은 그 기판력여로서 당사자가 사실심의 변론종결시를 기준으로 그때까지 제출하지 않은 공격방어방법은 그 뒤 다시 동일한 소송을 제기하여 이를 주장할 수 없다(대판 1992.2.25. 91누6108).
    (3) $(x)$ 제 31 조(제 3 자에 의한 재심청구)는 당사자 소송에 준용되지 않는다.

    - 제 44 조(준용규정) (1) 제 14 조 내지 제 17 조, 제 22 조, 제 25 조, 제 26 조, 제 30 조제 1 항, 제 32 조 및 제 33 조의 규정은 당사자소송의 경우에 준용한다.

