**[도서출판 아름다운사람들] 합격 자기소개서**

**직무 : 출판, 편집**

저는 제 자신을 마늘이라고 생각합니다. 아주 맵고 향이 강해서 처음엔 다가가기 어려울 수도 있지만 한번 저만의 맛과 향을 알고 나면 중독성이 강해서 빠져나올 수가 없습니다. 또 어떤 음식, 어떤 재료와도 잘 어우러지지만 저만의 독특한 맛과 향 또한 잃지 않습니다. 몸에도 좋은 영양소를 두루 갖춘 저는 웃음 바이러스라는 가장 좋은 영양소를 가지고 있습니다. 하지만 자칫 톡 쏘는 자극적인 맛 때문에 나쁜 오해를 사거나 남에게 상처를 주는 경우가 있기 때문에 항상 남을 배려하고 먼저 생각하는 마음과 또 어떤 말과 행동을 하기 전 다시 한 번 생각하는 자세를 가지려고 노력하고 있습니다.

어렸을 때부터 부모님께선 저에게 끈기와 인내를 물려주셨습니다. ‘아파도 참아라, 괜찮아질 것이다.’, ‘조금만 더 해 보거라, 반드시 할 수 있을 것이다.’ 항상 부모님께서 하시던 말씀입니다. 이런 교육이 지금의 저에게 있어서 너무나 많은 도움이 되었고 무엇보다 저만의 특기이자 메리트가 되었습니다. 그리고 지금 더 큰 미래를 향해 나아가고자 다른 도약을 꿈꾸고 있습니다. 안주했던 생활에서 벗어나 이제는 새로운 세상에서 저만의 특기이자 장점을 다시 되살려보고자 합니다.

처음 회사에 부푼 마음을 안고 입사했을 때 모든 것을 다 가진 것만 같았습니다. 그러나 현실은 현실이었습니다. 첫날부터 야근을 하면서 뼈저리게 현실을 실감해야만 했습니다. 그러나 그런 현실이 지금은 저에게 너무나도 큰 재산이 되었습니다. 처음부터 힘들다고 포기하지 않고 조금만 더 버텨보자, 조금만 더 힘내보자, 조금만 더 기다려보자 하던 것이 점점 일의 성취감이 커지면서 이거 재미있네, 내일은 좀 더 해봐야지, 이렇게 하면 어떨까 하는 마음가짐으로 바뀌면서 점점 일의 흥미를 가지게 되고 적극적으로 변해갔습니다. 처음에 너무나 엄격하고 무서웠던 상사나 선배들보다 더 잘할 수 있는 것이 생기고 나중에는 저에게 물어보는 일까지 있었습니다. 그리고 지금은 누구보다 제 분야에서 감히 최고라고 할 수 있을 만큼 너무나 큰 재산이 생겼습니다. 5년이란 시간 동안 제가 쌓은 재산입니다. 일본어라는 달랑 하나의 스펙으로 시작해서 지금은 편집 프로그램은 물론 교정, 교열, 타이핑까지 출판 인쇄에 관한 전반적인 분야에서는 자신 있게 말할 수 있게 됐습니다. ‘다 잘 할 수 있습니다!’라고. 물론 처음부터 그런 것은 아닙니다. 혹독하게 실전에서 배우고 공부한 결과입니다. 아무리 책을 보고 적어보고 읽어보고 해도 실전에서 배우는 것만큼 실력이 눈에 띄게 성장하는 것은 없다고 생각합니다. 힘들었던 기억도 많고 울고 싶었던 기억들도 있지만 그 모든 기억들이 지금은 너무나 고마운 것들입니다.

진심은 통한다고 합니다. 저의 이런 진심이 통하길 간절히 바랍니다. 무엇보다 저를 필요로 하는 곳에서 제가 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 기회가 반드시 귀사에서 되길 기원합니다. 초심을 잃지 않는 직원이 될 것을 약속드리며, 항상 새로운 일에 도전하고자 하는 적극적인 자세로 누구에게나 필요로 하는 인재가 되겠습니다. 짐이 되는 인재가 아니라 보탬이 되는 힘이 되는 인재가 되겠습니다. 웃음을 잃지 않는 인재가 되겠습니다. 무엇보다 회사의 일이 아니라 나의 일이며 내가 해야 할 일이라는 마음가짐으로 최선을 다하는 인재가 되겠습니다.

귀사의 끊임없는 개발 뒤의 그 피나는 노력과 수고를 함께 나누며 항상 새로운 일에 도전하고자 하는 적극적인 자세로 누구에게나 필요로 하는 인재가 되겠습니다. 자기계발을 게을리하지 않는 시들지 않는 인재가 되겠습니다. 보답하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.