더마프로 합격 자기소개서

직무 : 경영지원

성장과정

저는 외동아들로 태어나 누릴수 있는 것, 가질수 있는 것을 거의다 가지며 부족함없이 자랐습니다. 하지만 저에게 부모님께선 매번 당부하고, 말씀하신 내용이 있습니다. 약속과 거짓말의 중요성, 예절, 예의를 중요시 여기셨습니다. 친구들과 놀고 오후3시까지 집에 오라고 하셨었고, 저는 5분 늦게 집에 들어가게 됬습니다. 저는 종아리를 수도 없이 맞으며, 훈계를 받았고, 어린나이에 저로썬 조금 이해가 되지 않았습니다. 다른 집도 가정교육을 받지만 저는 더 엄하게 받은거 같습니다. 외동아들이라서 남들의 안좋은 시선들과 소문 때문에 저는 엄하게 자라야 했고, 예절교육과 인성교육을 어려서부터 받은 결과 저는 OO대학교의 컴퓨터정보과의 학회장이 됬습니다. 천방지축이였던 저에게 올바른길을 알려주신 부모님께 항상 감사한 마음으로 살아 가고있습니다. 걸음걸이도 조심하게 되었고, 배려하는삶이 무엇인가를 알게 됬습니다.

학창시절

저는 09년도에 입학을 하여서 바로 군휴학을 하고 군대를 갔다 왔습니다. 12학년도에 복학을 하여 학교를 다니던 중, 2012년 11월달 저희과 차기학회장 선거를 하였고, 저는 학회장이 되고 싶은 마음에 후보등록을 하였고, 컴퓨터정보과차기학회장으로 뽑혔습니다. 게다가 OO대학교 제19대 총학생회 기획국장으로 임명이 되었습니다. 기획국장으로써 하는일은 학생회가 연관이 된 활동, 행사 등을 기획, 감독, 검토, 진행 하는 일을 합니다. 총학생회일원으로 뽑히고 나서 13년도 1월달에 일본으로 6박7일간의 해외연수를 다녀오면서 글로벌리더, 리더십트래이닝을 마치고 학회장으로써 사명감을 가지고 13년도 3월 개강과 동시에 학교일과 공부를 했습니다. 한학기가 지나고 7월에 일본으로 5박6일간의 해외연수를 2차로 가게 되었고, 유종의 미를 거두고자 초심을 잃지 말자는 취지로 다녀왔습니다. 1학년동안은 이런저런 일들이 없이 그저 평범한 학생이였지만, 2학년때 학생회를 하면서 여러사람을 만나고, 교류를 하고 학교의 보탬이 되는 학회장이 되고자 노력했습니다. 최고가 되기 보다는 최선을 다하는 그런 리더가 되려고 노력했습니다.

성격의 장단점

저는 활발한성격이며 눈치가 빠르고, 대인관계를 좋아하고 잘합니다. 원래 저의 어렸을 적에 성격은 소심의 끝이였습니다. 정말 물건을 살때도 물건사고 돈만드리고 물건 받아오고 걸을 때 땅만 보고 걷던 저였습니다. 하지만 저를 바꿔놓은 사건이 있었습니다. 바로 중학교2학년 반장이 되면서 체육대회 응원단장이 된것입니다. 소심하던 저에게 반장이란 자리는 너무나 무겁고 버거웠습니다. 어쩔수 없이 애들앞에 나서야 했고, 리드 하여야 했으며, 점차 성격이 바뀌기 시작했습니다. 대인관계도 서툴던 저는 낯선사람을 내사람으로 만드는 능력이조금씩 생기게 되었습니다. 저의 인생을 통째로 바꾸게 된 큰사건중에 하나입니다. 남을 웃기는 일을 좋아합니다. 저로 인해 남이 웃는 다면 저는 행복을 느끼고 보람을 느낍니다. 남에게 피해가 가는 행동을 싫어합니다. 저는 저보다 남이 우선이라고 생각합니다. 이 성격은 어떻게 보면 단점이라고 생각했지만, 제가 생각할땐 장점인거 같습니다. 저의 성격의 단점은 낯가림이 있습니다. 이부분이 좀 저 스스로도 의아합니다. 대인관계를 좋아하는데 초면에 낯가림이 심한건 아니지만 있기 때문에, 고치려고 많은 노력을 하고 있습니다.

경력사항 (혹은 업무능력을 보여 줄 수 있는 경험사항)

고등학교시절 이런저런 일들을 많이 해보았습니다. 무엇보다 경험이 중요하다고 하여, 인터넷쇼핑몰에서 포장아르바이트 서울시청부근 쌀국수집 서빙, 연세세브란스병원안 피자집, 용산에 PC주변기기 납품및재고정리 일을 해보았습니다. 성인이 되기전부터 돈의 소중함을 알고 앞으로 저의 사회생활의 밑거름이 된다는 생각을 가지고 임했습니다. 09년도에 군대를 다녀와서 사회의 진정한 모습을 맛보게 되었고, 학교에 복학하기전 이마트 내에 열쇠복사,도장,시계수리,악세사리판매 코너에서 매니저로 일을 하며 사교적인 능력을 발휘 하며 일하였습니다. 매출도 상승하였고 보너스도 받으며 일하였습니다. 이러한 밑바탕이 있었기에 총학생회에 일원으로 뽑힌거같습니다.

지원동기 및 포부

자리가 사람을 만든다고 합니다. 어느 자리에서 무슨 일을 하는지는 중요한 게 아닙니다. 그 자리 그 위치에서 얼마나 즐기면서 일을 하고 그 일을 얼마나 해결할 수 있는지가 중요합니다. 청년실업이 문제라고들 합니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 꼭 전공직종이 아니어도 내 경력이 쌓이는 일이고, 어떤 일이 나에게 주어진다고 해도, 그 일을 해내려면 경험과 노력이 있어야 된다고 생각합니다. 제가 미래에 어느 자리에 있을지 어느 직업을 가지고 있을지는 아무도 모르는 일입니다. 매사에 충실하고 일하는 시간을 알차게 보낸다면 좀 더 나은 위치에 제가 있지 않을까 생각합니다. 경력,능률,어학능력 중요 하지만 더욱더 중요한 건 그 사람의 인성,마음가짐, 성품입니다. 이건 여러 통계자료나 CEO 분들의 공통적인 생각입니다. 인성이 올바른 사람 그 사람 중 한 명이 저라고 확신합니다. 제가 귀사에 입사하게 된다면, 귀사의 발전을 위해 저의 모든 역량을 다해 열심히 일할 것을 다짐합니다.