**[이랜드월드] 합격 자기소개서**

**직무 : 패션브랜드매니저**

**1. 지원동기를 구체적으로 적어 주십시오.(500자 미만)**

저는 용돈의 대부분을 옷, 신발, 가방, 패션잡지 등을 사는데 할애합니다. 중국에서 유학할 땐 정말이지 행복했습니다. 학교 근처를 비롯해 시장, 번화가, 백화점 등 어딜 가나 각양각색의 옷들을 살 수 있었기 때문입니다. 인상 깊었던 것은 대부분의 백화점에 티니위니, 이랜드가 입점해 있었다는 사실입니다. 반가운 마음도 있었고 옷을 사는 손님들을 보니 괜히 뿌듯했습니다.

그러나 한국에 돌아오자 많은 것이 달라져 있었습니다. 이상하게도 티니위니의 브랜드의 컨셉이 예전 같지 않았고 조금씩 변화가 생겼습니다. 캐릭터의 모양새가 달라지고 스포츠 브랜드 스타일의 옷이 생긴다던가 하는 것입니다. 이런 변화는 매출에도 영향을 주었습니다. 이것은 비단 우리 매장만의 문제가 아니라 브랜드 전체의 문제라 느꼈고 현 상황을 어떻게 해야 개선할 수 있을지 고민했습니다. 하지만 아르바이트로 할수 있는 일에는 한계가 명확하기에 저는 회사에 입사해 본격적으로 이런 일들을 고민하고 풀어나가는 과정을 직접 해보고 싶습니다. 이것이 제가 이랜드의 패션브랜드 매니저가 되고싶은 이유입니다.

**2. 위에서 표현되지 못한 자기소개를 간단하게 적어 주십시오.(1600자 미만)**

저는 평범한 인문계 고교를 나와 중국어를 전공한 학생입니다. 그러나 관련분야를 전공한 학생들보다 패션브랜드 매니저라는 직무에 더 밀접하게 연관된 삶을 살아왔다 자신하며 그 이유는 다음과 같습니다.

하나. 나의 베스트프렌드, 옷!

저의 어머니는 대학에서 디자인을 전공하고 광고기획사에서 근무했습니다. 또한 모델을 지망할 정도로 패션에 관심이 많았던 신여성이었습니다. 다른 친척들도 패션에 관심이 많았기에 고모는 의상실에서 디자인을, 이모는 브랜드매장을 운영했습니다. 그래서 제 유년기를 떠올리면 늘 옷에 파묻혀있던 기억이 납니다.

제가 즐겨 입는 옷들 중엔 2~30년 된 오래된 옷들이 많습니다. 지금 봐도 촌스럽지 않으면서 세련된데다 튼튼하기까지 합니다. 옷이 예쁘다는 사람들에게 물려받은 옛날 옷이라고 밝히면 깜짝 놀랍니다. 패션은 사라져도 스타일은 영원하다. 고 코코샤넬이 말했듯 늘 패션은 흐르고 변화하지만 그 중심에는 변하지 않는 가치가 있음을 체감합니다. 이런 유년기에서 영향을 받아 시간이 흘러도 늘 사랑받는 브랜드를 만들고 싶다는 꿈을 가지게 되었습니다.

둘. 아르바이트 그 이상의 아르바이트!

대학 1학년, 폴햄에서의 아르바이트를 시작으로 평소 좋아하던 티니위니에서 아르바이트를 하게 되었습니다 .제가 패션 브랜드매니저의 꿈을 갖게 해준 이 곳에서 오래 일하게 되었고 직원이 저와 사장님 내외뿐이라 주인의식이 자연히 생겼습니다. 일하면서 얻은 것들은 이루 다 말할 수 없으나 그 중 이랜드 직원들과의 만남이 정말 큰 도움이 되었습니다. 본사 영업부 사원들로 시작해 팀장님, 본부장님, 브랜드장님, VMD 슈퍼바이저님 등 다양한 직급과 업무를 담당하는 분들을 만났습니다.

가장 특별한 계기는 2009년의 일입니다. 매장에 아동복을 넣어 패밀리 룩을 구현하는 것이었습니다. 그로 인해 발생하는 재고를 충당하고 아동복 디스플레이 공간창출을 위해 매장을 확장 및 리뉴얼해야한다는 결론이 나왔습니다. 부서장님이 방문하셨고 저도 함께 많은 의견을 나눴습니다. 이때 저는, 현장서 느끼는 생각과 의견을 정리해 기획안을 만들어 내게 보내렴 나중에큰 도움이 될 거다. 라는 권유를 받았습니다. 마치 뭐에 홀린 것처럼 며칠을 매달린 끝에 기획안을 완성했지만 끝내 제출하진 못했습니다. 자신감도 없었고 스스로 만족스럽지 않았기에 혹평을 받을까 두려웠기 때문입니다.

지금도 아쉬움이 많이 남지만 수확도 분명히 있었습니다. 난생 처음 기획안이라는 것을 준비하는 과정에서 스스로 공부를 하게 된 것입니다. 예를 들어 뉴로 마케팅에 대한 자료를 접한 뒤 그 내용을 바탕으로 매장 디스플레이를 바꿔봤더니 실제로 효과가 매출에서 나타났을 때는 정말 뿌듯했습니다.

그 전까지는 보이지 않던 것들이 보였습니다. 여러 가지 개선안들이 떠오를 때마다 메모를 하는 습관이 생겼고 본사 직원들에게 전달했습니다. 피드백이 있으면 보람을 느끼고 반대로 실망감도 맛보는 등의 과정을 겪으며 저는 이랜드의 패션 매니지먼트가 어떻게 이뤄지는지를 미리 접할 수 있었습니다. 이런 경험들을 바탕으로 실무에도 빠른 적응을 할 자신이 있습니다.

패션브랜드 매니저는 경제와 마켓을 이해하는 수치감각에 대한 자질이 있어야 한다. 패션은 단지 이미지가 아니다. 패션은 엄연히 비즈니스이며 성과와 매출을 거두어야 한다. 는 글을 읽었습니다. 저도 공감합니다. 하지만 결국 가장 중요한 것은 브랜드의 가치를 증대시키는 것이라고 생각합니다.

어릴 때부터 지역 상권에서 자라며 숱한 브랜드의 흥망성쇠를 지켜봤습니다. 또한 오랜 아르바이트를 통해 현장업무를 익혔습니다. 이젠 나아가 더욱 큰 목표를 가지고 일하고 싶습니다.