**커리어디자인 2주차 과제**

**대학생 시기에 하고 싶은 일 세가지**

**201911019 최현민**

안녕하세요. 저는 상명대학교 4학년에 재학중인 컴퓨터과학과 최현민입니다. 저는 많은 사람들을 편리하게 해주는 서비스를 개발하는 프로그래머를 꿈꾸고 있는 컴퓨터과학과 최현민입니다. 저에게는 대학생활이 1년밖에 남지 않아서 마지막 대학생활인 올해를 알차고 멋있게 보내고 싶습니다. 저는 올해 꼭 하고 싶은 일이 3가지 있습니다.

첫번째로 하고 싶은 일은 여름방학 네이버 체험형 인턴 참여입니다. 저는 실력 있는 프로그래머가 되기 위해 열심히 공부하고 있고 나중에 네이버와 카카오처럼 많은 사람들이 사용하는 서비스를 만드는 회사에 입사하여 여러 사람들에게 도움이 되는 서비스를 개발하는 꿈을 갖고 있습니다. 그 꿈을 이루기 위해 저는 3년동안 프로그래밍을 열심히 공부하고 여러 동아리 활동과 팀 프로젝트에 참여했습니다. 또한 저는 이번 겨울방학때는 체험형 인턴으로 빅데이터 전문기업 몽타에서 2달동안 열심히 즐겁게 일을 하며 프로그래밍이 제 적성에 딱 맞는다는 것을 깨닫고 이번 여름방학에는 더 큰 대기업에서 인턴으로 일을 하며 여러 경험을 쌓고 싶습니다. 이 목표를 이루기 위해 이번 학기에 열심히 준비하고 공부할 계획입니다.

두번째로 하고 싶은 일은 대외공모전 입상입니다. 저는 컴퓨터과학과에 들어와서 우리 학교를 비롯한 다양한 학교 학생들과 함께 대외공모전에 참여하며 많은 활동을 하고 싶어서 프로그래밍 연합 동아리에 참여했지만 2년전부터 코로나로 인해 여러 학생이 모여서 팀 프로젝트를 진행하기 한계가 있었습니다. 그래서 교내 프로그래밍 동아리와 교내 공모전 입상으로 만족해야 했지만 올해는 위드 코로나와 연합 프로그래밍 동아리 루키 참여로 더 다양한 활동 참여가 가능해져서 이번 학기에는 우리 학교를 비롯해서 다양한 학교의 학생들과 함께 대외공모전에 참가하고 여러 프로젝트에 참여하며 더 폭 넓은 경험을 해보고 싶습니다.

마지막으로 하고 싶은 일은 1년동안 좋은 습관 만들기 입니다. 제가 만들고 싶은 습관은 일찍 자고 일찍 일어나는 습관과 이틀에 하루는 꼭 운동하는 습관입니다. 저는 2년동안 코로나 시국에 학교를 다니다 보니 자연스럽게 게을러지고 늦게 자고 늦게 일어나게 됐는데 최근 겨울방학때 2달 인턴생활을 하며 자연스럽게 일찍 자고 일찍 일어나며 부지런하게 바뀌게 되었습니다. 전과 다르게 일찍 자고 일찍 일어나니까 본인의 시간이 더 많게 느껴지고 밤보다 아침의 시간이 더 길게 느껴지는 걸 깨닫고 2달동안의 생활이 만족스러워서 앞으로도 이 습관을 계속 이어나 갈 계획입니다. 또한 코로나 시국으로 전보다 외부 활동이 적어지며 체력이 많이 부족해진 것을 깨닫고 체력을 기르고 몸을 건강히 하기 위해 2달전부터 이틀에 한번씩 헬스 운동을 하고 있는데 앞으로도 이 습관을 계속 유지하고 싶습니다.