**본인의 장단점 및 전문성 등 자유롭게**

<낮은 곳에서 바라보는 사람>

리서치 업무를 함에 있어서 제가 가장 자신 있는 점은 힘든 일도 힘들지 않다고 여길 수 있는 마음입니다. 남들보다 경제적으로 어렵게 자라면서 많은 어려움들을 극복해왔기 때문에 닥쳐오는 모든 일에 대하여 ‘이 정도쯤은 이겨낼 수 있어’라는 마음을 가지게 되었습니다. 이런 긍정적인 생각은 업무를 함에 있어서 주어진 상황에 최선을 다하는 태도를 가질 수 있게 해주었습니다. 실제로 사학연금공단에서 근무했을 때, 교직원 소득총액신고 기간을 맞아 팔천 건에 달하는 업무를 3주 안에 처리해야 하는 일이 있었습니다. 많은 업무량 때문에 어려움이 많았지만 할 수 있다는 긍정적인 태도로 업무에 임했습니다. 그 결과, 85%에 달하는 양을 처리할 수 있었고 다시 한 번 업무에 대한 긍정적인 가치관의 중요성을 깨닫게 되었습니다.

 <즐길 줄 아는 사람>

미국에서 교환학생으로 있었을 때, 혼자만의 특별한 경험을 만들고자 노력하였습니다. 그 중에 애널리스트 팀 프로젝트에 참가한 건 가장 큰 도전이었습니다. 이 팀의 한 기업을 정해 분석하고, 투자 의견을 내는 것이었고, 제가 맡은 일은 경제와 산업을 분석하는 일 이었습니다. 처음에는 한국과 다른 조직 문화와 언어적 한계 때문에 의사소통에서 놓치는 것들이 많았고, 다른 공부들과 같이 병행해야 했기 때문에 체력적으로 힘들었습니다. 하지만 제가 꿈꾸던 일이었기 때문에 즐기면서 할 수 있었습니다. 더 많이 찾아보고, 공부하면서 팀 내에서 저의 역할을 찾을 수 있었습니다. 특히, 프로젝트의 마지막 발표를 할 때, 발표자가 되겠다고 자원한 것은 가장 큰 도전이었습니다. 팀원들의 도움으로 일주일 동안 열심히 준비했고, 큰 문제없이 발표를 마무리 할 수 있었습니다. 최종적으로 팀이 받은 성적은 A가 아니었지만, 이 프로젝트를 통해서 전혀 다른 조직 문화에서 융화되는 법과 나의 일을 찾는 법, 그리고 진심을 가지고 다른 조직원들과 교감하는 법을 배울 수 있었습니다.

**응시취지 및 앞으로 계획**

<미래를 준비하는 사람>

돈으로 돈을 만들 수 있는 금융 산업은 저에게 매력적인 이야기였습니다. 따라서 대학교에 입학하는 순간부터 금융 산업을 통해 한국 경제 발전에 이바지 하겠다는 꿈을 가져왔습니다. 제가 생각하는 한국 금융 산업의 발전 방향은 투자회사의 직접투자와 성장 기업에 투자를 통한 수익 증대이기 때문에 더욱 전문화된 기업 분석 능력이 바탕이 되어야 한다고 생각합니다. 이를 위해 전문지식과 소양을 기르기 위해 CFA를 공부하고, 꾸준히 영어를 공부하는 등, 최선의 준비를 했습니다. 이제 그 첫발을 저와 함께 시너지를 낼 곳에 내 딛으려 합니다. 특히 한국벤처투자가 지향하는 것은 제가 가진 금융 산업의 발전 방향성과 같고, 정부가 벤처기업에 대한 지원 정책을 전면에 내세우고 있는 시점에서 더욱 큰 발전성을 가지고 있다고 생각합니다. 따라서 이러한 기업에서 투자 Know-How를 익힌다는 것은 저에게 큰 영광일 것입니다.

<함께 발전하는 사람>

한국벤처투자는 한국에서 벤처투자의 중심이 되는 기업이지만 그 만큼 정부의 정책에 민감하다는 것과 기업에 대한 투자만 이뤄지고 있다는 한계점이 있습니다. 따라서 제가 한국벤처투자에서 가져야 할 지론은 단기적으로 가시적인 성과를 요구하는 정책보다 장기적인 관점에서 기업을 바라볼 줄 아는 시각에 더 중점을 두는 것과 기업뿐만 아니라 R&D의 중심이 될 연구진까지 분석할 수 있는 능력을 기르는 것입니다. 따라서 전문 지식 향상을 위해 CFA Charter에 도전하고, 항상 여러 가능성을 염두 해 두는 시야를 지니도록 노력할 것입니다. 또한. 정보 제공자로서의 객관성을 유지하기 위해 제가 가지고 있는 유별난 고집을 없애고자 노력할 것입니다. 이러한 결과로 지식뿐만 아니라 인성적으로도 완성이 된 사람이 되어 한국벤처투자와 제가 원하는 대한민국의 미래에 한 걸음 더 가까이 하고 싶습니다.