중소기업진흥공단 합격 자기소개서

직무 : 미표기

성장배경

중학교 1학년, 아버지 사업으로 양주에서 부천으로 전학을 왔을 때 처음에 모든 것이 어색하고, 새로운 친구들을 만나는 데에 있어서 적응하기가 조금 힘들었습니다.

모든 곳이 전에 살던 곳과 같을 것이라 생각했던 저는 전학을 가서 며칠 정도 지난 후 시골에서 와서 촌스럽다는 시선과, 무시로 인해 그 동안 얼마나 제가 순진했는지 깨달았습니다. 약육강식 "약한 자는 강한 자에게 먹힌다"는 말이 처음으로 가슴에 와닫게 되었습니다.

이것을 계기로 저는 조금 더 열린 생각을 가지고 적극적으로 학교생활과 친구들과의 만남에 적응할 수 있었습니다. 학년이 올라간 후 “어느 날 내가 죽었습니다”를 읽고 죽음에 대해 다시 한 번 생각해 보는 계기가 되었으며 지금 이 순간을 최선을 다해 살자는 다짐을 했습니다. 또한 “완득이”를 통해 어려운 상황 속에서 꿋꿋하게 꿈을 향해 나아가는 주인공의 모습에 교훈을 받았습니다. 다양한 책들을 읽으며, 한 달에 20권을 읽어 다독왕의 칭호를 얻었고 독서의 재미와 매력에 빠지게 되었습니다. 철이 들면서 진로에 대해 생각하며 고민하기 시작했습니다. 고등학교에 입학하여 부지런히 공부하여 성적을 부쩍 올랐으며 성적은 계속 일취월장 하였습니다. 고등학교 2학년 때 반장이 되어 밝은 모습으로, 학급 분위기를 좋게 유지하려 노력하였습니다. 1학년부터 봉사동아리 RCY에 활동하면서 부단장을 하였고, 3학년이 되어서도 그동안의 책임감 있는 모습 때문인지, 후배들의 전폭적인 지지로 연달아 부단장이 되는 기회를 얻을 수 있었습니다. 아동 센터에서 교육 보조 활동을 하며 가르치는 방식을 배웠으며, 인내심을 길렀습니다

성격 및 특징

"말하기 보다 듣기!!!"

저는 다른 사람들의 이야기를 잘 들어줍니다. 말을 잘하는 것도 중요하지만 들어주는 자세 또한 굉장히 중요하다고 생각합니다. 미국 국가 안전 보장회의 사무국장을 하신 헨리 키신저는 이 자리를 만든 것은 "듣는 것" 이라고 했습니다. "말하는 것을 고집하면 너와 나만 남고 듣고 교감해주면 우리가 남는다" 이 말이 저에게 무척 와닿았습니다. 원래 말하기를 좋아하던 저는 친구들과 깊숙히 사귈 수 없었습니다. 그런데 듣기의 자세가 갖춰지고 난 후 친구들과의 관계가 더욱 돈독해졌습니다. 이야기를 들을 때 상대방의 눈을 보며 대화하며 교감하려 노력하자 친구들은 저에게 마음을 열고 깊숙한 이야기를 시작했습니다. 저의 이 자세가 나중에 회사에 입사했을 때, 사원들 간의 고민을 들어주며 ,힘을 북돋아 줄 수 있을 것이라 생각합니다.

하지만 너무 사람들의 이야기를 잘 들어주다보니 정작 제 생각을 잘 말하지 못할 때가 있습니다. 이야기를 들어주다가 말을 꺼내야 할 타이밍을 놓친 적이 있었고, 제 생각을 전달하지 못했었습니다. 이러한 점을 극복하기 위하여 RCY동아리에서 토론을 통해 저의 의견을 내세울 수 있었고,그로 인해 많이 개선이 되었습니다. 의견을 내세우지 못할 때에는 메모를 작성하여 훗날에라도 내세울 수 있게끔 노력하고 있습니다.

저의 특기는 단기 암기입니다. 짧은 시간에 많은 것을 외우다 보니 친구들조차 저에게 암기를 잘한다는 말을 하곤 했습니다. 이 특기로 저는 고등학교 생활에서 주로 암기 위주의 교내 대회를 나가 "우리말 겨루기" 에서 3위를 입상하였고," 경제 골든벨" 에서도 동상을 수상하는 결과를 만들어 내었습니다.

포부

"우리나라의 기둥은 대기업? NO! 중소기업!"

사람들은 흔히 대기업이 대한민국을 이끈다고 생각합니다. 그러나 중소기업이 보조해주지 않았다면 대기업도 존재하지 않았습니다. 그런 중소기업들이 흔들리지 않게 적절한 자금을 융통,컨설팅을 지원하여 많은 중소기업들이 살아남아 열정을 가진 젊은 새내기들에게 꿈을 위한 한 걸음이 되었으면 합니다. 중소기업을 발전을 위해서 가장 중요하게 여긴 것은 바로 분위기 입니다. 바로 분위기! "칭찬은 고래도 춤추게 한다"는 속담이 있습니다. 이것은 즉 말 한마디로도 분위기를 바꾸어 고래마저 춤추게 한다는 것입니다. 그래서 저는 무엇보다 분위기를 만들고 싶습니다. RCY라는 동아리에서 봉사활동을 많이 하면서 느낀 점이 있었습니다. 저희 단체와 다른 봉사 단체가 있었는데 놀면서 한 봉사 활동은 제대로 된 봉사가 되지 않았고, 활기차게 시작한 봉사활동은 결과도 보람차게 나온 경우가 있었습니다. 이로 인해 단체 생활에 가장 중요한 것중 하나가 분위기라 생각합니다. 피로가 쌓이고, 업무가 밀려서 힘들고, 지쳤을 때 말 한마디 행동 하나로 힘을 넣어 플러스 효과를 만들 수 있도록 하겠습니다. 분위기도 중요하지만 선배들과의 관계 또한 매우 중요하게 여깁니다. 먼저 입사하셨기 떄문에 배울 점이 많기 때문입니다. 분위기를 만들며 선배들과의 예의를 지키며 정직하게 배워 나가겠습니다. 집중 할 떈 집중하며, 휴식 할 때는 휴식하는 분위기를 만들어 분위기만으로도 효율적으로 일을 할 수 있다고 자신합니다. 아직 부족한 면이 많지만 열심히 채워나가겠습니다. 사원들과 부족한 면을 같이 채워나가는 제가 될 것입니다.