2023-2 csee 특강 (2023.11.22 수)

22100579 이진주

SW전공자를 위한 취업 트렌드 및 이력서 작성법

강대명 강사님

이번 강의는 마침 고민이 깊었던 취업에 관련된 이야기들을 담고 있었다. 강사님께서는 위버스, 유데미, 카카오, 네이버 등 다양한 기업에서 근무를 하시고 다양한 오픈소스 컨트리뷰터로 활동해온 이력을 바탕으로 오늘날의 개발자 사회와 취업 환경에 대해 여러 유익한 이야기를 해주셨다. 강연의 시작으로 꺼내신 말씀이 바로 취업시장의 얼어붙음이라는 점은 조금 마음이 아팠지만, 그럼에도 우리가 취할 수 있는 전략과 노력해야 할 지점 등을 잘 짚어주셔 위안과 용기를 얻은 것 같다.

현재 채용 시장이 경직되었다는 것은 여기저기서 많이 들은 바가 있었다. 강사님의 이야기를 들으니, 단순히 안 뽑는 것이 아닌 전문성과 차별성 있는 인재를 원하는 흐름이 된 것이었고 이러한 인재들은 신입보다 경력에 몰려있기에 신입의 입장에서 취업을 준비하는 사람들에게 경직되게 느껴질 수 밖에 없는 구조라고 한다. 그에 대한 가장 직관적인 솔루션은 어디든지 일단 들어가는 것이 좋다는 것이다. 컴퓨터 공학과의 특성상 수요가 모자란 적은 없었기에, 눈만 조금 낮춘다면 취업 자체가 어렵지는 않은 편이다. 보통의 학생들은 첫 직장부터 소위 말하는 ‘네카라쿠배’ 등 대규모의 IT 회사를 원하지만, 지금 사회의 특이성과 신입보다 경력이 훨씬 들어가기 쉽다는 점을 미루어 보았을 때 첫 직장에 대한 환상을 조금 버리는 것도 좋은 전략이 될 것 같다. 신입과 경력은 코딩테스트 컷부터 다를 정도로 경직도가 차이나며, 경직된 채용 시장에서 처음부터 대기업을 가려면 기회 자체가 얼마나 기다려야 할지 모른다는 점이 치명적인 까닭이다.

또 한가지 중요한 포인트는 제품이 나쁘면 어떤 홍보도 의미가 없다는 점이었다. 이력서에 관한 이야기인데, 우리가 기업에 ‘팔아야’하는 제품은 나 자신이라는 것을 기억해둘 것을 강조하셨다. 즉, 실력을 키워야 한다. 그래야 어필을 할 수 있다. 이력서를 작성하는 여러 기술들이 있는 것은 사실이나, 어떤 스킬을 쓰더라도 실력이 없는 것을 있어 보이게 할 수는 없다는 것이다. 지금 배우고 있는 학부 수업, 전공 지식들부터 탄탄하게 다지고 다양한 프로젝트와 성장을 경험해 일단 실속을 채우는 것이 급선무가 되어야 하는 까닭이다.

기업이 지원자에게서 보고자 하는 것은 크게 기술적 부분과 인성적 부분으로 나뉘는데, 후자는 이력서로 확인하기 어려우니 이력서가 집중해야 할 부분은 기술이 될 것이다. 이러한 관점에서 우리가 주목해야 할 부분은 JD, 채용공고이다. 이런 사람을 뽑겠다는,이런분을 찾고있다는 명시적인 요구사항의 나열이 여기에 위치해있다. 지원자가 가진 기술 스택이 JD와 어긋나면 뽑히기 쉽지 않다고 한다. 그러니 목표하는 기업과 분야가 있다면 미리 JD를 찾아보고 명시된 기술셋을 미리 준비하는, 맞추어 프로젝트를 진행하거나 공부하는 등의 노력이 유의미할 것이다.

더하여, 우리가 이력서를 작성할 때 제일 신경쓴, 중요한 내용은 반드시 위쪽에 배치해야 한다고 한다. 면접관이 검토하는 서류는 많고도 많아서, 앞쪽이 매력적이지 않으면 뒤에까지 안 넘어갈 가능성이 높기 때문이다. 또한 인상을 주기 위해서는 단순한 사실의 나열이 아닌 자세한 서술이 필요하다. 어떤 기능을 만들었는지 어떤 챌린지가 있었는지, 인프라는 뭐를 썼고 왜 썼는지 ... 이러한 것들을 자세하게 서술하여 스토리가 유추되게끔 하는 것이다. 면접관은 이력서를 통해 면접을 볼지 판단하므로 잘한 건 자세하게 잘 적어주자. 경력직의 이력서는 간단하게 쓰기도 한다 하지만, 신입과 경력은 완전히 다르다. 이력서에는 한개라도 허투루 적어서는 안 되며 면접에서 질문에 제대로 설명하지 못할 시 더 큰 감점이 이루어질 수 있으므로 적어둔 모든 것을 최대한 깊게 복기하고 대비해야 한다.

결국 이력서를 잘 쓰려면 실력이 필요하다. 자료구조, DB, OS, 컴파일러 등 핵심이 되는 전공 과목들을 제대로 학습하고 체화해야 한다. 학부생 시절에 처음 배울 때 열심히 공부해 습득해둔다면 취업을 준비하며 매핑만 하면 되는데, 이 때 제대로 해두지 않으면 학습부터 다시 해야 하기에 힘들어진다. 탄탄하고 잘 갖추어진 전공 지식은 다른 지원자들과의 차이, edge point를 만든다. 더하여 실용적인 목적에서의 프로젝트 경험, 깃허브와 블로그 등에서 확인할 수 있는 코드를 짜는 방식, 생각을 풀어내는 방식도 큰 점수가 된다. 때로는 성공담보다 실수담이 더 매력적일 수 있다. 잘 쓴 이력서는 정답이 없지만 잘못 쓴 이력서는 누구나 쉽게 알 수 있으므로 최대한 많은 사람들에게 피드백을 받으라는 점도 덧붙여 알려주셨다.