무역이란 아기를 다루는 일과 비슷하다고 생각합니다. 모든 것이 완벽하게 정리된 상태라도 어떠한 변수가 발생할지 모르고 작은 실수가 커다란 결과를 불러오기 때문입니다.

하지만 그렇기 때문에 저에게 맞는 직무라고 생각했습니다. 인천 OOO의 김을 브라질 상파울루의 시장으로 수출하는 FOB 경로를 설계해 본 경험이 있습니다.

내륙 운송 회사와 여객선 회사를 통해 세부적인 일정을 조율하고 비용을 계산하는 과정은 쉽지 않았습니다. 시간이 조금만 어긋나도 막대한 비용과 인적 손해가 발생하였습니다.

하지만 물류 경로가 정확하게 작동하는 것을 보며 우리나라의 좋은 상품을 새로운 시장으로의 길을 만드는 설렘을 느낄 수 있었습니다. 이에 저는 더 많은 상품을 이어주는 길을 만들어 보고 싶어

무역에 관심을 가지기 시작했습니다. 이에 OOO OOO 수출입 관리팀에 입사하여 아시아의 공장들에서 생산한 제품들을 중국 지사로 수출하는 업무를 담당하였습니다.

중국 내 코로나와 춘절 연휴로 인해 물품의 생산이 늦어져서 기존에 설정된 납기를 조절하거나 국가나 품목에 맞춰 다양한 서류를 준비하는 등의 어려움이 있었습니다.

특히 원산지 증명서의 경우에는 국가 별로 사용하는 양식이 달랐기 때문에 현지 생산 공장과 일본 본사와의 긴밀한 소통이 중요하였습니다. 이에 저는 일본어와 영어를 활용해 현지 공장과의

직접 통화를 하여 실시간으로 이슈에 대한 판단이나 서류에 대한 진행 상황 등을 파악하여 신속한 대응을 할 수 있었습니다. 실제로 일본 본사와의 제품의 선적 과정에서 파렛트로 인해 선적이

지연된 문제를 해결한 경험이 있습니다. 중국 지사 측에서는 분실로 인해서 파렛트 작업을 필수로 요구하였지만 일본 본사 쪽은 파렛트 작업을 진행할 인력이 없어 작업이 불가능하다는

상황이었습니다. 이에 일본 측 포워더와의 소통을 통해 분실을 방지하기 위한 플라스틱 밴드를 활용하고 선적 직후의 사진을 중국 지사에 제시하는 조건으로 이슈를 해결하여 납기에 맞출 수

있었고 무역 업무에 더욱 흥미를 느끼게 되었습니다.